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Voyage du Tres Honord Pere
(28 septembre-14 novembre 1953)

*
A Ioccasion du premier centenaire de sa fondation, que la
province d'Autriche de la Congregation de la Mission devait celebrer a la fin de J'aunde 1953, son visiteur, M. Romstorfer, avalt
demand6 au T.H. Pere de vouloir bien honorer ces fetes de sa
presence. M. le SupBrieur general accueillit favorablement cette
requ6te. Et cornmme il n'avait pu se rendre en Allemagne 1'annde
precedente pour une semblable circonstance, it rdsolut d'y passer A son retour d'Autriche.
DMs le lendemain de la cliture de notre retraite annuelle.
tous avons done pris la direction de Salzbourg. Partis de Paris
lc 28 septembre au soir, nous 6tions le lendemain matin A Zurich. Nous pouvions y passer deux heures. Le T.H. PBre avait
done decid4 que nous en profiterions pour aller cbeibrer la
sainte messe chez les Filles de la Charit6 qui ont une maison A
Zurich sur la paroisse des saints Pierre et Paul. Leur curd nous
attendait a la gare. Jeune, tres cultiv6, en meme temps simple et
cordial, ii nous fait un accueil charmant, d'autant plus appr4ci6
qu'il parle couramment le franQais. Quelques minutes d'auto
suffisent pour gagner la maison des Scaurs. A Semur Hausberger et A ses deux compagnes s'dtaient jointes, pour nous recevoir a I'entrde de la maison, quelques Seurs de la Mddaille Miraculeuse qui travaillent avec elles et sous la d6pendance de la
Soeur sup6rieure. Toutes dtaient rayonnantes de joie, n'osant
croire A lhonneur que leur faisait le successeur de saint Vincent, tel Jdsus s'invitant chez I'heureux Zachee, pour repreadie
la comparaison de Soeur Hausberger. La maison des &Sours
n'ayant pas d'oratoire dquip4 pour la cle6bration de la messe,
i! nous suffit de traverser une petite ruelle pour entrer dans
1'eglise paroissiale oti nous edldbrons le saint sacrifice. Nous
avons tout le temps de faire notre action de graces et de prendre notre petit ddjeuner. Tres dmue, Scour Hausberger fait connaitre au T.H. Pere les oeuvres de la maison, et M. le Cur6 1'assure de sa gratitude pour les services qu'elles rendent b la paroisse. On prend une photographie qui perpdtuera le souvenir
de cette heureuse matinde, et nous partons pour la gare centrale de Zurich.
Nous sommes vraiment privildgids. De Paris a Zurich, it
n'y avail eu que deux autres voyageurs avee nous dans notre
compartiment. De Zurich & Innsbruck o0 viendront nous rejoindre le visiteur d'Autriche et le directeur des Filles de la Charitd de la province de Salzbourg, nous sommes tout a fait seuls.
Les sites que nous parcourons passent a bon droit pour etre
enchanteurs : rives du lac de Zurich et du WaUensee, Voralberg et Tyrol. Hdlas ! le soleil n'arrive pas a percer les nuages,
et ces magnifiques paysages n'ont pas aujourd'hui rIclat que
lui donnent ses rayons. Et quand nous atteignons dans le Tyrol
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les altitudes de mille-cent et milie deux cents metres, le brouillard nous dissimule completement ces valldes qui, par des jou'rensoleillds. doivent etre si belles & voir. C'est un petit sacrifice
auquel it faut se prdter de bonne grace.
MM. Romstorfer et Suchomel nous attendaient done A Innsbruck. ls nous rejoignent dans notre compartiment, et nous faisons ensemble les quelque deux cents kilometres qui nous separent encore de Salzboury. Les Filles de la CharitA dont les maisons se trouvent sur notre trajet, ou a proximitd, out U6l pr6venues du passage de M. le Superieur gendral. Aussi, h plusieurs stations sont-elles groupees sur le quai de la gare. Quelquefois le train ne s'arrlte pas. Mais c'est pour elles une consolation d'avoir apercu quelques secondes le successeur de saint
Vincent, de lui avoir temoign6, par Iattitude et le regard, leur
respectueux attachement et d'avoir requ sa benediction.. Mai.s
a d'autres stations. le train s'arrnte plus ou moins longtemps.
Les Soeurs en profitent pour se rapprocher du compartiment d.a
T.H. Pere et lui dire quelques mots. Enfin, h l'heure prdvu,.
exactement A 21 h. 05, nous arrivons . la gare centrale de
Salzbourg. Ma Sceur Visitatrice et son conseil nous attendaient
sur le quai. Quelques minutes plus tard, elles accueillaient le
T.H. Pere sur le seuil de la maison centrale de la province. Pour
gagner la chapelle, M. le Supdrieur general passe entre deux
rangees impressionnantes de Sours h l'habit, d'infirmieres et
de petites Sceurs du Sdminaire. Aprbs le chant du a Benedictus ,,
le T.H. PBre donne sa bdendiction, et les Sceurs se retirent. car
i! est dejh tard. surtout pour des personnes qui se 1vent -i
quatre heures.
3Q septemibre. - A 5 h. 30. M. le Supdrieur gendral celebre
la messe de communaut6. Les Soeurs y chantent. Cette musique
chorale, exdcutee par toute I'assistance, est vraiment saisissante.
D'autant que les voix sont claires et bien timbrdes, le mouvement souple, 1'execution nuancde. C'est digne de Salzbourg, la
patrie du grand musicien Mozart.
A 8 heures, les Soeurs recoivent le T.H. Pere dans la salle
de cozý.munautd. Apres un chceur d'ouverture, une Sceur A I'habit lit un compliment en frangais, traduisant leur bonheur de
voir chez elles le successeur de saint Vincent, et exprimant aussi
le d6sir d'accueillir bientOt la T.H. Mere. C'est en anglais qu'une
petite Sceur du S6minaire exprime ensuite les sentiments de ses
jeunes compagnes. Puis, tour & tour, le visiteur de la province
d'Autriche et le directeur des Soeurs de la province de Sal;bourg, disent leur joie de voir exauco
leur rdve. IUs assurent le
T.H. Pere de la pribre fervente de ses enfants et de leur parfaite
docilitde
ses directives, et demandent pour tous sa bdendiction.
A l'origine de la province de Salzbourg il y a, comme pour
I'introduction des Filles de la Charit6 aux Etats-Unis, la fusion
d'une communaute religieuse avec la leur. En 1844, le cardinal
Schwarzenberg avait fondd une congrtgation dite c Swurs de la
Charit, n, dont la maison-mere fut d'abord h Schwarzach. Leur
second supdrieur fit construire & Salzbourg une nouvelle maison centrale. C'est la deuxieme supdrieure gdnerale, Mere Vincent Praxmar qui, en 1882, rdalisa i'union de sa communaute
avec la Compagnie. des Filles de la Charitd. Cette communaute
comptait alors trois cent quatorze membres et quarante-sept
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maisons. Sous la sage direction de l'ancienne supdrieure gendrale, devenue la premiere visitatrice de la province de Salzbourg, celle-ci prit un bel essor, puisqu'en 1903. a la mort de
Soeur Praxmar, elle comprenait cinq cent dix Seurs reparties
en soixante-dix maisons. II faut noter aussi que, de son vivant,
prit naissance a Salzbourg, sur le module de ce qui s'dtait fait
a Graz. l'association des Seurs infirmieres, dites de la M6daille
Miraculeuse. La province de Salzbourg connut son apogee en
1937 avec six cent trente-trois Scurs et quatre-vingt-cinq maisons. Helas ! la seconde guerre mondiale I'a durement 6prouvCe. Ce fut meme auparavant le regime nazi qui expulsa les
Soeurs des dcoles et hopitaux et confisqua les biens de la province. La si meritante visitatrice, Soeur Koinigsegg, fut mise en
prison, puis exilde. Le coup de grace fut donn6 & la Maison centrale par les bombardements du 27 novembre 1944 et du 25 avril
1945. Les photographies prises ajors, et qui figurent dans I'atbum remis au T.H. PBre, laissent voir des monceaux de ruines
au inilieu de pans de murs calcines. Mais cette catastrophe n'empecha pas les Soeurs de poursuivre leur ministlre charitable
aupres des blesses, des refugids, des pauvres et des malades.
Et, des la fin de la guerre, avec un beau courage, on se mit a
reconstruire. Certains travaux sont encore en cours. Mais c'est
ddja un bel ensemble de batiments que nous parcourons ce matin. Sans parler des activitds communes A toute maison centrale, celle-ci est un centre tres actif de retraites. On y a ouvert
un beau jardin d'enfants, et de nombreux pauvres y reqoivent
leur pain quotidien.
A it heures, nous nous rendons au palais archidpiscopal,
pour I'audience que veut bien nous accorder Son Excellence
Mgr Rohracher. Le palais occupe tout un cOte d'une vaste place;
aussi, a-L-on pu y grouper les services centraux de toutes les
ceuvres du diocese. Monseigneur nous regoit tres aimablement
et avec beaucoup de simplicite. On sent un chef actif, bien informd et soucieux de promouvoir le bien des Ames. II s'enquiert
de la situation actuelle de notre Congregation, notamment dans
les pays de missions. Nous regagnons i pied la maison de nos
confreres de Salzbourg, attenante a la maison centrale des
Sceurs et oil resident avec le directeur des Smurs, deux autres
confreres, M. Muellauer et M. Dworschak. Ce dernier est un veteran du College Saint-Georges d'stanbul : malgre ses quatrevingt-deux ans, ii garde une vivacitd d'esprit et une amabilite
souriante qui en font un charmant compagnon. Comme le palais
6piscopal, la maison de nos confreres se trouve sur la rive gauche de la Salzach, dans la partie ancienne de la ville, ou plut6t
dans un des faubourgs qui la prolongent au nord. Le palais de
'archeveque, lui, est au cceur de la vieille ville. En le quittant,
nous arretons quelques instants nos regards sur la hauteur attenante que couronne une forteresse de belle allure. Puis, nous
entrons dans la cath6drale, toute voisine de la r6sidence de
r'archeveque. Elle a bien souffert, elle aussi des bombardements
durant la derni6re guerre, et la moitid seulement de l'edifice
est livrde au culte. Meme ainsi reduite, la cathedrale a des proportions considdrables pour une ville d'environ cinquante mille
habitants. Mais on pourrait souhaiter une decoration plus sobre
et de meilleur goQt. Nous avons ici la premiere rdv6lation de
ce style c baroque n. dont la vogue fut si grande dans toute
1'Autriche et auquel nous avons quelque peine t nous faire.
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Nous longeons le quai de la rive gauche de la Salzach. Sur trois
cents metres environ, il est domind par la a Montagne des Moines , (Monchenberg), dont les falaises tombent a pic sur te
quai. Par endroit, des maisons sont adossdes a la montagne.
Leurs habitants doivent parfois dprouver quelque inqui6tude au
souvenir des blocs qui & plusieurs reprises, dans le passe, sont
tombds de ces hauteurs.
Dans I'apres-midi, nous visitons le Landesspital, hbpital civil dirigd par les Filles de la Charite, qui se trouve tout prns
de la maison centrale. GrAce a la passerelle qui enjambe une
rue, il ne faut que quelques minutes pour aller d'une maison a
l'autre. Cet hbpital compte plus d'un millier de malades. Les
ddgats causes par la guerre ont oblige d'dlever un certain nombre de baraquements en planches pour abriter quelques services. Mais I'ensemble a grand air, et 'h6pital est tres bien dquipB.
Sa visite, mrme assez rapide, prend bien trois heures. On comprend qu'un des aum6niers porte le titre de curd et que deux
vicaires ne soient pas de trop pour le soin spirituel des malades, d'autant que ces malades sont tous catholiques, et beaucoup
fervents chretiens. Tous les jours, c'est A une centaine d'entre
eux que l'on porte la sainte communion. Un petit pavilion a
particulierement retenu notre attention. C'est celui oi on applique le traitement dit a Wasserbett v (litteralement a lit d'eau ").
Dans certains cas de maladies sans remede, ou pour le traitement d'affections nerveuses ou cutanees, on fait sdjourner le
malade, tout le long de la journde, dans une baignoire dont I'eau
se renouvelle continuellement. On obtient. Darait-il par ce
moyen, des guerisons on du moins des ameliorations remarquables. Dans la salle oil nous penDtrons, trois malades prennent
leur bain. L'un d'eux a devant lui, sur ia planche de bois qui
couvre en partie la baignoire, la photographie d'un garconnet de
sept a huit ans. C'est sans doute son enfant : et ii le regarde
pour tromper la longueur de ses interminables journdes.
Le soir, apr&s souper, seance familiale chez les ( Louises n.
On donne ce nom & des jeunes filles qui, sous le patronage de
sainte Louise de Marillac, s'adonnent au service des malades.
Elles ne font pas de voeux, mais elles s'assujettissent A une regle
de vie et obdissent a une superieure, Fille de la Charit6, pour
le temps qu'elles passent dans I'association. Nous allons les voir
dans le bel immeuble qu'elles occupent non loin de la maison
centrale. Ces jeunes filles font leurs etudes d'infirmijre et s'oecupent du soin des malades. Leurs etudes termineps elles vont
servir d'auxiliaires aux Filles de la Charitd, dans leurs differentes ouvres et leur apporter un secours tout particulibrement
apprecid en ce temps de penurie de vocations. De plus, un certain nombre de Louises ont voulu se donner plus completement
au service des pauvres et des malades, et, pour
elles
sont entrees chez les Filles de saint Vincent. Cellesledefaire,
nous ont done invitds ce soir A une petite reunion deSalzbourg
famille.
Nous entendons des chants en dialecte du pays, des chants
tyroliens. Puis, en costume local, queiques-unes d'entre elles executent des danses a la fois gracieuses et modestes. Dans 'une de
ces danses, lea jeunes filles 6voluent en cercle autour d'un mAt
du sommet duquel partent des rubans de diverses couleurs
dont
les danseuses tiennent l'autre extrdmitd. Les rubans se tressent
deux par deux a mesure que la danse se ddroule : puis un monvemerit inverse leur rend leur ind4pendance. La sdeance se ter-
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nine par le chan't d'une belle priere du soir dans uiti obscurite que perce seule la flamme de quelques bougies. Dieu veuille
que leur association si vivante et si bienfaisante garde & ces
jeunes filles leur joyeux ddvouement aux membres souffrants de
Jdsus-Christ
i " octobre. - M. Suchomel nous fait faire une agrdable
promenade en ville. Nous allons d'abord visiter la vieille eglise
Aaint-Pierre, basilique romane du xir siecle, remanide il est
vrai au xvlf et au xvnr siecles. L'abbaye bdnddictine adjacente
remonte A saint Rupert, qui la fonda au vir siicle. En prolongement de 1abbaye, une aile a 0t6 rdcemment construite pour accueillir des 6tudiants b6nedictins qui viennent ici recevoir Jeur
formation intellectuelle. Dans le vestibule de cet ddifice, les touristes s'arrdtent et s'attardent devant un crucifix en bois sculpt6,
de grandeur plus que naturelle, ceuvre d'un artiste encore vivant.
Le sculpteur a reprdsent le corps du crucifid recroquevilld sur
lui-meme, Bcrasd en qitelque sorte par les p6ch6s du monde. Les
c6tes sont saillantes, le masque tragiquement douloureux. C'est
d'un rdalisme puissant, et qui ne choque pas si on prend le recul
necessaire pour regarder ce crucifix. PrBs de r1glise Saint-Pierre,
une autre visite s'impose : celle d'un vieux cimetiere entourd
de chapelles creusdes dans le rocher et fermees de grilles. II eat
domine par des grottes auxquelles on accde par un long escalier. Deux d'entr'elles sont des chapelles datant du haut moyen
Age et peut-etre meme du ve siecle. Nous visitons ensuite l'6g!ise
des Franciscains. Un avis coll6 sur Ja porte d'entrde ne manque pas de saveur. II prdvient les visiteurs qu'il n'est pas prudent d'introduire les chiens dans I'rglise. On a, en effet, r6pandu
de la mort-aux-rats sur le pave, et les bons religieux ddclinent
toute responsabilitd dans les accidents qui pourralent s'ensuivre.
Nous nous rendons ensuite A la maison de Mozart. Nous
a~ons la bonne fortune d'y rencootlr•tr un Parisien de SaintMandd, familier de Salzbourg et grand amateur de musique. Ii
nous fait les bonneurs du musde, installd dans la maison oi
naquit le genial compositeur. Nous nous arretons avec intdret
devant quelques portraits de Mozart et les tableaux de famille
qui les encadrent. On voit lb encore le violon et le clavecin
dont il joua, un livre de pidt. en franoais, imprime h Vienne,
dont it s'est servi, quelques lettres autographes et le manuscrit
de plusieurs de ses ceuvres musicales. La matinee s'acheve par
I'ascension du Monchenberg, que couronne la forteresse de Salzbourg. On accede au sommet de ce rocher par un funiculaire
que fait fonctionner une chute d'eau. Quelle magnifique vue on
a de la terrasse du chiteau sur la ville et les environs I La construction et I'embellissement de la forteresse furent 'ceuvre de
plusieurs 6veques de Salzbourg. L'un d'eux dtait de condition
modeste, fils de pauvres cultivateurs. II n'a pas rougi de son
humble origine. Sur sa plaque tombale, oi il est repr6sentd en
habits pontificaux, son blason contient une rave. Saint Vincent
eOt aime ce geste.
Au debut de l'apres-midi, nous partons pour l'h6pital des
alidnds, qui se trouve aux portes de la ville et ot Sceur Markert et une quarantaine de Filles de )a Charit4 prennent soin
de ces malades particulibrement dignes de piti6. Dans le mot
qu'il adresse aux Scoeurs, le T.H. Prre rappelle fort A propos I'affection qu'avut saint Vincent pour les pauvres ddments internes
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& Saint-Lazare. Nous visitons I'6tablissement sous la direction
des S~turs et d'un mddecin. Les pavilions sent disperses daen un
beau pare boise qui assure un ealme, un silence particulibreient souhaitables pour des malades de cette sorte. Nous passons
dans quelques salles de femmes. Ces pauvres infortundes, celles
du moins qui ne dont pas tout k fait inconscientes, temoignent de
leur respect aux pretres qui passent et se mettent h genoux
pour recevoir leur benddiction. On sent l'influence de l'dducation
premiere dans la famille et A l'dcole. L'h6pital date de 1898,
et il fut dis le debut confiO aux Filles de la Charitd. En 1938,
les infirmibres, employees par les nazis exigBrent le depart des .
Siaurs ; leur nombre fut seulement r6duit En 1941, appliquant
leur barbare doctrine sur la necessit4 de se debarrasser des
incurables, des bouches inutiles, les nazis de Salzbourg envoyerent A la chambre B gaz trois cents de ces pauvres alidnes. On
devine la douleur des Sceurs qui les soignaient avec tant de devouement et d'aioection. Ces tristes jours sont heureusement rdvolus. Les Filles de la Charitd ont repris a I'h6pital tous les services que leur effectif r6duit leur a permis d'accepter. A cause
de la rardfaction des vocations, elles ne sont plus ici que trenteluit. iourtant, le travail s'est compliqu6 avec l'adoption de
nouvelles methodes de thdrapeutique. Jadis, les malades qui entraient A l'h6pital n'en sortaient plus. Actuellement, !es sorties
sont assez fr6quentes. par suite de gu6rison ou d'amdlioration
notable. Une des consequences de cet 6tat de choses est que l'on
peut de moins en moins compter sur I'aide que les malades apportaient aux Sceurs dans divers travaux, et qu'il faut davantage
recourir & un personnel r6tribud. A noter une heureuse initiative prise par les medecins de 'h6pital. Pour rendre les Sceurs
plus capables de s'acquitter avec comp6tence de leur emploi, ils
leur font des confdrences sur la manibre de soigner leurs malades.
De l'h6pital des alidn6s nous nous rendons au jardin d'enfants du quartier de Liefering. Il doit son origine A laaerme
achetee pour aider au ravitaillement de la maison centrale. Les
fermiers et trois Soeurs prdposAes aux travaux se partagent ia
vaste maison d'haBitation. Dans les dtables qui font corps avec
elle, nous admirons de belles vaches et des pores de belle race.
Devant la maison, un grand champ produit cedrales et dlgumes,
ct un verger donne des fruits en abondance. Tous les jours, la
bonne jument Frida porte ala maison centrale les produits tres
apprdci6s de la ferme. C'est en 1931 que fut construite, en continuation de la ferme, et d0s lors en pleine campagne, la maison
qui abrite le jardin d'enfants. Le milieu est iddal pour ces petits, et on comprend que Je jardin connaisse une grande faveur
dans le quartier. Les bambins qui nous accueillent sont charmants. Une fillette adresse avec une assurance imperturbable au
T.H. Pare un compliment en anglais. Puis ce sont des chants
mimds exdcutds par des gargons en costume regional. Quel bien
les Sceurs doivent faire a ces enfants et, par eux, & leurs parents 1
2 octobre. - Le T.H. PBre visite ce matin deux maisons de
caractere bien diffdrent : un asile de vieillards et encore un
jardin d'enfants. L'asile est plutlt une maison de retraite pour
personnes agdes pouvant payer une petite pension. (Euvre tout
particulierement bienfaisante en ces jours de vie chore oI la

-9situation de bien des gens qui auraient pu jadis nieler une vie
assez large serait souvent critique, et meme ddsespdree, si elles
u'avaient la ressource de pensions de ce genre- Celle de Riedenbourg est particulibrement accueillante. Aussi compte-t-elle
dans les cent soixante-dix pensionnaires. Les chambres de premiere classe sont plus spacieuses, et leurs occupants les meublent avec un certain luxe. Mais les moins fortunes eux-memes
sont bien convenablement installs, bien nourris, et tous se ddclarent ravis de pouvoir terminer leurs jours dans une maison
oh iis sent entour6s de soins maternels. La chapelle, vaste f!
bien decorde, de I'dtablissement, en occupe le centre. Les corridors des deux parties de l'immeuble aboutissent tous k des tribunes d'oi les personnes malades ou infirmes peuvent assister
aux offices. La maison possede A demeure un aumdnier tres
z4el, dont les Soeurs font le plus grand Bloge. Sceur Mitterer est
aidde dans cette belle ceuvre, par treize compagnes.
Le jardin d'enfants de Maxglan est, naturellement, moins
silencieux que la maison de retraite. Nous parcourons les diverses salles ou ces petits nous disent un mot de bienvenue et r6ciles meilleurs numdros de leur repertoire.
tent ou chantent
Quelle patience il faut aux Soeurs et aux sous-maltresses pour
leur apprendre & chanter juste et A mimer ce qu'ils disent. C'est
toujours le meme but que dans les asiles que nous avons connus.
Mais quel progres dans les m6thodes depuis cinquante ans !
C'est d'autant plus necessaire qu'ici aussi les oeuvres laiques
font aux ceuvres confessionnelies une concurrence acharnde et
leur disputent aprement cette petite enfance qui est la pkpinibre
des dcoles de demain.
Comme ii nous reste encore un peu de temps avant le diner.
nous gravissons les pentes du Mont des Moines. Le soleil, qui
ne s'dtait pas montr6 depuis notre arrivde & Salzbourg, brille
enfin dans un ciel sans nuages. D'ici encore, comme de la forteresse, nous jouissons d'un coup d'ceil splendide sur la ville,
et nous percevons mieux les quartiers plus rdcents, ceux de Ja
rive droite. Le grand voyageur Humboldt disait qu'apres Constantinople et Naples, Salzbourg dtait la plus belle ville qu'il connut. L'dloge paralt un peu excessif, mais il s'explique.
Au d6but de I'apr&s-midi, nous visitons la partie de la maison centrale rdservde aux retraitantes. Elles sont fort bien installees, et nous comprenons qu'elles viennent ici volontiers. Nous
en rencontrons quelques-unes, notamment des Louises, qui prennent part A une retraite de trois jours, ouverte hier au soir par
M. Suchy. superieur de notre maison de Graz. Elles nous ddifient par leur recueillement qui ne les empkche pas de nous
saluer d'un gracieux sourire. De l•, nous passons a un moulin
qu'une ruelle separe de la maison centrale. Ce moulin appartient aux Sceurs, mais elles I'ont lou6 , des PAres B6nddictins.
pour avoir moins de soucis. L'installation est splendide. Le grain
est trid, vannd, lavd avant d'etre moulu, puis ensachd, par de
puissantes machines dont l'approvisionnement. le contrble et
1'entretien requierent seulement quelques ouvriers, dont le travail n'a rien de pdnible. C'est merveilleux d'ing6niosite. Mais on
ne peut s'empecher de .penser au grave probleme que cette mcanisation toujours plus poussde pose pour l'emploi de la maind'oeuvre ouvriere.
Nous nous rendons ensuite dans une maison bien attachante.
Le num qu'elle porte encore rappelle sa destination premiere et
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ses origines lointaines. On I'appelle a Leprosenhaus n, Ih maison
des lIpreux. Les archives en font mention des 1272. II n'y a plus
de 16preux ici. Les Filles de la Charite qui prirent en 1857 la
direction de la maison y soignent une soixantaine d'incurables,
dont beaucoup ne quittent pas leur lit. Le T.H. Pere fail le tour
des chambres, et nous sommes bien edifies de la resignation
chrdtienne dont font preuve ces pauvres infirmes, parmi lesquels
i! y a plusieurs cancereux. Bien edifids aussi de la pauvretd de
la maison. Saint Vincent doit jeter sur elle un regard de complaisance, et benir tout specialement la supdrieure, Seur Lobmann,
et ses quatre compagnes.
C'est une touchante misere aussi qu'abrite la maison de
Sceurs que nous visitons pour terminer la soiree. A dix kilometres de Salzbourg, dans le village d'Eugendorf, elles ont la direction d'une ceuvre qui s'appelle le a Konradinum -, en souvenir
de I'abb6 Conrad Seyli, cur6 de la paroisse, qui la fonda en
1906. TouchU de la detresse des pauvres enfants idiots, trop
souvent delaisses ou malmenes dans leur famille. il voulut les
confier a des meres adoptives qui en prendraient un soin affeetueux, et il demanda aux Filles de la Charit4 d'etre ces meres.
Son attente ne fut pas ddeue. Au-dessus de la porte de la chapelle du ,,Konradinum o on peut lire ces mots : a lci habite
l'amour 6ternel ». En les compl6tant par la devise des Filles de
la Charite, ( la charitd de Jesus-Christ nous presse ,,on a tout
le secret de leur d6vouement a ces pauvres enfants. Et certes,
il ne faut pas moins que cet amour du Christ reconnu dans les
plus d&shdrites, pour les attacher a ces dpaves. Nulle lueur d'intelligence dans ces regards, nulle possibilit6 d'atteindre ces
'mes et d'exercer sur elles une action bienfaisante. De plus, on
devine combien il est pinible de s'occuper d'enfants sur lesqueis
le raisonnement n'a aucune prise, et en qui tous les instincts
peuvent se donner libre cours. Mais d'eux aussi, d'eux plus particuliirement. Jesus a dit : a Ce que vous leur faites, c'est moi
qui le recois. , Et I'on comprend la douleur des Scettrs quand.
eux aussi, on voulut les envoyer a la chambre A gaz. Pour avoir
pris la d4fense de ces malbeureux, la visitatrice, Soeur K6nigsegg, fut mise en prison. Maintenant c'est en toute tranquillitd
que Sceur Sollner, une de ses compagnes, et une Smeur de la M&daille Miraculeuse, peuvent donner leurs soins maternels I vingtcinq de ces enfants. Elles les gardent jusqu'A I'Age de dix-huit
ans et les envoient alors i Schernberg, ou les Filles de la Charite dirigent une maison pour alibnds adultes.
En rentrant a la Maison centrale, nous faisons un petit db
tour pour aller porter nos hommages h la Sainte Vierge dans
le sanctuaire de Mariaplain,61ev4 par la pidt6 des Salzbourgeois
sur une hauteur qui barre l'horizon a quelques kilomrtres au
nord de la ville. Les phlerins les plus fervents y accident par
un long escalier aboutissant a ur calvaire monumental. Sur les
paliers qui rendent moins penible l'ascension, se trouvent des
chapelles consacrees a quelque scene de la Passion de NotreSeigneur. C'est pour le couronnement de la Vierge de Mariaplain
que Mozart a compos6 une de ses messes. Nombreux sont les
habitants de Salzbourg qui vont faire benir leur mariage dans
re sanctuaire.
3 octobre. - Le T.H. Pere ceClbre ia messe devant le SaintSacrement qui a Wt6 expos6 la veille au soir. Un groupe des
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Enfants de Marie de la ville y assiste et "onununie. Quand notL
sortons de la chapelle, leur directeur les presente a M. le Supdrieur general qui leur adresse quelques mots de felicitations
et d'encouragement et les btnit, ainsi que toutes leurs companges de la ville.
Dans la matinee, nous allons au cimetiere de Salzbourg,
prier sur la tombe des confreres et des Soeurs. Puis, M. Suchomel nous conduit au chAteau de Hellbrunn (Claire Fontaine),
situ6 k huit kilomntres. Un archeveque de Salzbourg avait construit 1a, de 1613 A 1615, une maison de campagne dont I'architecture n'a rien de remarquable, mais qui doit sa celdbrite aux
curiosites qu'il y amenagea au moyen de I'eau. Ce sont de tous
c6tes, fontaines, cascades, jets d'eau permanents ou intermittents, ces derniers jaillissant & 1'improviste sous les pieds des
passants, au grand amusement des visiteurs. Un petit theatre
nous offre cent cinquante figurines de bois qui representent le
corps de mntiers et les professions lib6rales de I'epoque. Tous
ces personnages se meuvent au son de l'orgue et font les gestes
de leur sp6cialite. Dans une grotte, I'installation hydraulique
fait entendre le chant des oiseaux. Plus loin, les invites de I'archeveque s'asseyaient pour un repas champetre sur des tabourets de pierre, autour d'une table, de pierre dgalement. Quand
les convives etaient mis en gaiet6 par la bonne chire, des jets
d'eau jaillissaient du milieu de la table, et des tabourets, arrosant copieusement tout le monde, A l'exception de celui qui prsidait Je repas.
Des le debut de l'apres-midi nous prenons congd des Soeurs
de la Maison centrale, et nous partons pour Schwarzach, a quelque soixante-dix kilometres au sud de Salzbourg. Nous faisons
en sens inverse le trajet que nous avons effectu6 ii y a quelques
jours. Mais nous le faisons de jour et en auto. Et c'est trbs
heureux, car le paysage est vraiment beau. Nous remontons le
cours de la Salsach, que nous traversons A plusieurs reprises.
La riviere coule dans une vallie verdoyante. On voit des prairies sur les premieres pentes des montagnes, qui enserrent la
vallie. De belles futaies de sapins les prolongent. Mais elles ne
peuvent atteindre le sommet des montagnes plus hautes dont la
teinte grisAtre contraste avec le vert fonce des sapins et le vert
clair des prairies. Avant d'arri er A Schwarzach, nous faisons
un petit arret & Saint-Jean de Pongau. Les Filles de la Charite
y ont un h6pital fond6 en 1898. Sceur Eibl, ses dix-sept compagnes et deux Sceurs de la M6daille Miraculeuse y soignent quelque cent cinquante malades. Elles regrettent que notre passage
soit si rapide. Mais elles s'estiment heureuses d'avoir vu le successeur de saint Vincent, faire une courte halte chez elles.
La maison de Schwarzach est particulibrement chere aux
Scurs de la province de Salzbourg. Car c'est 1. nous l'avons vu,
que le prince Friedrich von Schwarzenberg, cardinal-archevdque
de Salzbourg, installait le 20 aott 1844 six religieuses et leur
superieure, Mere Ambrosia Preisingen. Venues de Munich, ces
religieuses portaient le nom de Sceurs de la Charitd, mais aucun
lien ne les rattachait a la famille religieuse fond6e par saint
Vincent de Paul. C'est plus tard, apres le transfert A Salzbourg
de fa Maison-Mere de leur communautd, qu'eut lieu leur reunion
avec les Filles de la Charitl. En appelant des religieuses &
Schwarzach pour leur confier un h6pital, le cardinal-archeveque
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voulait sauvegarder la foi des catholiques dans un pays oi I'influence de Luther s'etait fait particulibrement sentir. Mais a
cette oeuvre du debut d'autres se sont ajoutees. Sous la direelion de Seur Stier, ses cinquante-trois compagnes et trois SBurde la Medaille Miraculeuse assurent avec le soin des malades, l.a
marche d'une ecole et d'un jardin d'enfants. Nous visiterons tout
cela dernain, car I'heure est avancde et il doit y avoir encore un
office a la chapelle de l'H6pital. Aussi la reception est-elle assez
courte, mais agrementee de beaux chants exdcutes par les
Sceurs. Nous sommes log6s a I'aum6nerie oi( habitent nos confrtres : M. Anton Hofer. suptrieur. cure, auminier des Scurs, et
M. Pudel. Ce dernier est malade. et c'est dans sa chambre que le
T.H. Pere va lui porter sa benddiction.
4 octobre. - Le T.H. Pere chante la graud'messe dans la
chapelle des Sceurs qui sert d'dglise paroissiale. Nous consacrous la fin de la miatine A la visite de la maison des Soeurs.
Leur oeu're principale est I'hopital. Deja bien important pour
une localitW de deux mille Ames environ, il s'agrandit et perfeetionne sun installation autant que le perniettent les ressources
disponibles. Car la maison est la propridte des S(urs, et I'hpital tie reqoit aucune subvention officielle. Avec le devouement
des Sceurs, c'est la comipetence de son m6decin-chef qui en assure
la prospiritd. Sur le tableau qui fait connaitre le programme de
la matinde de demain. nous voyons annoncees cinq operations.
Ce chirurgien de valeur nous fail visiter I'hupital avec une
bonne grace et une simplicit6 qui mettent tout de suite a I'aise.
II est accompagne par un jeune nmdecin qui s'occupe des enfants.
Ceux-ci habitent un bUtiment moderne trbs bien am6nage. L'air
heureux de ces enfants dit assez les soins affectueux dont on
les entoure. Nous visitons ensuite le jardin d'enfants, aux salles
spacieuses et claires, garnies de jouets de toute sorte. Et nous
terminons par le baraquement ob sont soignds les enfants atteints
de maladies coitagieuses. Un petit italien de six ans, a la mine
'veillee, est tout heureux de pouvoir parler avec nous sa langue
naternelle.
Nous consacrons I'apres-niidi h la visite de deux maisons
assez voisines de Schwarzach. A Sankt Veit (Saint Vitte), Soeur
Gutmann et sa compagne ont le soin de vingt-cinq vieilards. La
maison qui fut jadis, dit-on, un cabaret, est tres vieille, elle
aussi. C'est tout a fait une habitation de paysan, sans rien du
confort moderne, et les filles de village dont parlait saint Vincent, pourraient s'y croire chez elles. Mais les Sreurs et leurs
pensionnaires s'accommodent tres bien de cet- dtat de choses
qui n'empachent pas la paix et la joie des ames. De la vieille
6glise de Sankt Veit on apercoit sur une hauteur voisine une
vaste maison qui a grand air. C'est en effet le chateau de Schermherg. II fut donnd par le cardinal-archeveque Schwarzenberg A
la communaut6 qu'il avait fait venir de Munich, a la condition
qu'elle y soignerait des alidnds. Ici encore la barbarie des nazis
s'est exercae. En 1941, le gouvernement national-socialiste confisqua le chateau et ses propriet6s, et il fit transporter les pauvres alidnds en Haute-Autriche oi ils trouvcrent la mort dans
les chambres a gaz. Apres la guerre, les Suours purent recuperer
ce qui leur avait dt6vold, et de nouveau on accueillit les alidnes a Schernberg. Tis y sont actuellement au nombre d'une centaine. Et comme la Maison centrale no: pouvait recevoir toutes
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les Soeurs Agdes ou malades de la province, une part du vaste
chAteau a dtd amenagee pour elles. C'est. 6videmment, la s6paration complete d'avec le monde extdrieur ; et pendant les mois
d'hiver, la neige qui tombe en abondance rend cette s6paration
plus complete encore. Mais les Soeurs ont sur place tous les secours spirituels qu'il leur faut ; et le ravitaillement est largement assure par les fermes qui dependent du chateau. Les vaches de Schernberg ont 6et souvent prim6es dans les concourq
agricoles. Et pour faire le pain n6cessaire aux quelque deux
cents habitants du chateau il y a une belle boulangerie 6quipde
a I'&lectricit6. Puis, si l'hiver est rude, pendant les mois de
beau temps le site doit etre plaisant. Lea Sceurs nous font
entendre A la chapelle de tres beaux chants acconmpagnes par
un petit orgue aux jeux bien timbr6s. Cette chapelle possede un
tryptique en bois sculptd et peint qui ne deparerait pas un de
nos grands mus6es. A la salle de communautd, une Soeur lit un
,ompliment en anglais au T.H. Pere. M. le Supdrieur g6ndral
remercie les Soeurs du d6vouement avec lequel elles 'nt consacrd leurs forces au service des pauvres, et des b6n6dictions que
vaut A la Communautd, I'acceptation g6nereuse des sacrifices ou
des souffrances que comporte leur vie actuelle. C'est ma Sceur
Himberger qui nous fait les honneurs de sa maison. Mais elle
dtait accompagnwe de la visitatrice de la province, Smur Herzog, heureuse de se retrouver & Schernberg, oi elle eut charge
de la cuisine, comme en t6moigne une photographie dans I'album
que l'on remet au T.H. Pbre. C'est en auto que nous avions fait
le trajet de Schwarzach & Sankt Veit et A Schernberg. Pour
rentrer A Schwarzach, nous utilisons deux cal6ches de la maison
de Schernberg. Elles sont tir6es toutes deux par de beaux chevaux magnifiquement harnach6s. C'est tres pittoresque, et. cela
me fait penser au carrosse que saint Vincent appelait , son ignominie .
5 octobre. - Nous quittons Schwarzach vers 9 heures. Une
demi-heure d'auto nous conduit a Hofgastein. Les Filles de la
Charit6 ont dans cette localit6 deux maisons. Dans l'une, Sceur
Altmuter et ses deux compagnes se d6vouent au soin des vieillards. L'autre maison, A quelque deux cents metres de I'hospice.
a un charmant jardin d'enfants. Mais l'oeuvre principale de Sceur
Klinger et de ses compagnes, au nombre de quatre, est indiqu6e
par le nom ,, Maison de cure ,. Nous sommes ici, en effet, dans
une r6gion de stations thermales. Le pays est riche en sources
min6rales radioactives qui font la c618brit6 mondiale de Badgastein, localit6 plus importante que Bofgastein, et qui n'en est
t(loign6e que d'une vingtaine de kilometres. Ces eaux ont une
Srande efficacit6 contre les rhumatismes, les 6ruptions cutan6es,
la goutte, etc... Elles jaillissent A une tempdrature de 30 A 50
degr6s centigrades ; et si on les prend aussi comme boisson, le
traitement se fait surtout sous forme de bains. Une partie de
ces eaux est ddrivde sur Hofgastein, qui est comme une succursale de Badgastein, et que fr6quentent les clients de condition
plus modeste, parce que le colt de la vie y est moins 6leve. On
a demand6 aux Filles de la Charit6 qui faisaient d'abord des
classes de travaux manuels A 1'6cole paroissiale de recevoir chez
elles des personnes qui viennent faire une cure A Hofgastein.
D'avril A octobre, elles accueillent done des curistes, parmi lesquels un certain nombre de pr6tres. Ils y trouvent des soins
4 prix plus modiques, et quelquefois m6me gratuits. La maison
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sc compose de deux batiments. Dans le plus ancien, qu'on est en
train de reparer et de moderniser, it y a cinq chambres de bain
oi parviennent les eaux radioactives. En plus de sa chapelle,
la Inaison possede plusieurs petits oratoires, ce qui facilite
beaucoup la ce6~bration de leur messe aux pretres en traitement.
Au dibut de l'aprLs-midi, nous allons visiter I'hospice des
'ieillards. La maison, qui servait jadis d'Rtable, a 16tcompl&tement transformue. Elle a bel aspect du dehors; et, au dedans,
elle a de quoi plaire a ceux qui l'habitent. Les vieillards y logent
it deux ou trois dans des chambres claires, bien meubldes et tres
propres. II y a hA,salle A manger, salle de recreations et salle
de bains. Les bons vieux nous font un accueil h la fois def6rent
et cordial. On les sent heureux de posseder au soir de leur vie
un confort et des egards dont plusieurs ont sans doute Wt6 pri\es jusque la. Nous poussons ensuite jusqu'i Badgastein, la
grande station thermale dont les beaux h6tels rappellent ceux
de nos villes d'eau. Entre deux de ces palaces on voit se precipiter d'une hauteur de cent metres les eaux d'une blancheur
de neige de la riviere Aache. Dans les environs de Badgastein
se trouve un sanctuaire dedie & Notre-Dame du Bon-Conseil. Nous
allons y prier la Sainte Vierge. Puis nous nous enfonqons dans
la montagne jusqu'au pied de hauteurs qui ont encore de la
neige h leur sommet. Nous admirons trois belles cascades. L'une
d'elles porte le non podtique et bien meritM de c cascade du
voile 1,.
L'eau venant d'un lac qui se trouve sur le plateau tombe
le long de la falaise dont elle effleure a peine la paroi, la couvrant comme d'un leger voile qui se frange d'ecume lorsqu'elle
heurte le rocher.
Le soir, apr6s le repas, dans ia salle A manger de la Maison
de cure, un phlotographe de la localit6 nous montre quelques
beaux films. doni plusieurs en couleurs et qu'i! a pris lui-meme.
Les uns sont consacres aux sports d'hiver & Hofgastein ; avec
ies autres, nous sommes dans la m6me localite L l'epoque oh y
affluent les curistes. Pendant plus d'une heure, nous sommes
sous le charme. D'autant que nous avons pres de nous une dame
qui a r6sid6 de longues ann6es & Paris, et parle le franGais A
ia perfection. Elle nous traduit au fur et i mesure les explications donnies par le rintaste et les complete par des details tres
intrressants sur la vie h Hofgastein. Aussi, bien qu'ayant vu cette
localitN par une journee pluvieuse, nous comprenons lattachement que lui t4moignent ses habitants et ceux qui viennent y
passer quelques semaines. Nous admirons surtout dans ces
films la virtuosit6 des skieurs et des patineurs Parmi eux il y
a en grand nombre des enfants. Car c'est des I'Age de cinq A six
ans que l'on chausse les skis et les patins A Flofgastein, et la
neige est pour les habitants de cette localit( l'objet d'un culte
fervent.
6 octobre. - Nous quittons Hofqastein de bonne heure
IP train. Au sortir d'un tunnel dont la traversee nous a pris par
dix
minutes, nous ddbouchons dans la province de Carinthie. Le soleil s'est enfin lev6. et sa lumiere met en valeur les beaux
paysages que nous avons sous les yeux. La voie ferrce domine, i flanc
de montagne d'une hauteur d'environ trois cents motres, une
riante vallee. BientOt nous atteignons la Drace, affluent du
Danube, que nous longeons jusqu'L Villach. Cette ville
le
chef-lieu de la Haute-Carinthie. Les Filles de la Charit6 est
y di-
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rigent un hOpital, dont les batiments furent bien endommag6s
au cours de la derniere guerre. Villack se trouve, en effet, &
quelques kilombtres de la fronlibre yougoslave et de la frontiere italienne. Les Soeurs de I'h6pital furent disperskes dans
d'autres dtablissements sanitaires, et quelques-unes seulement
resterent sur place pour soigner les blesses. La famille s'est reconstitude en 1945. Elle compte actuellement vingt-huit Filles
de la Charite, aidees par cinq Louises de Marillac. L'asile de
vieillards qui 6tait jadis annex6 & l'h6pital n'a pas Rtd rouvert,
et on attend encore la construction d'une chapelle. C'est une
joie inespdrde pour Sceur Kosednan et ses compagnes de recevoir chez elles le T.H. Pere pour le repas de midi.
Nous quittons Villach des le d6but de I'apres-midi pour nous
rendre par la route & Graz ; car nous devons nous arreter en
cours de route dans deux maisons de Sceurs. Quelques kilombtres apres Villach, nous longeons le beau lac de Werthersee, le
plus grand des lacs de Carinthie. 11 est bien abritd des vents du
Nord et possede les eaux les plus chaudes de tous les lacs de
montagne. Nous voici bientOt & Klagenfurt oh nous nous arretons quelques minutes pour visiter la cathddrale. Le soir tombe
dejA quand nous arrivons a Wolfsberg. C'est en 1881 que le gouvernement de la Carinthie y fonda un h6pital qu'il confia aux
Filles de la Charitd. Expulsees par les nazis, elles y sont revenues apres la guerre. Sceur Marchel et ses vingt-quatre compa-nes, aidees de six Louises, y donnent leurs soins & trois cents
malades. Dans la montagne, elles possedent une petite maison
de campagne que le cure de Wolfsberg leur a donnde. C'est
pour elles et pour bien des Soeurs de la province, la possibilit4
d'une agrdable et bienfaisante d6tente pendant J'Atd.
Voitsberg sera notre derniere 6tape avant Graz. La Styrie
de l'est a un sous-sol riche en charbon. G'est en faveur des mineurs et de leurs families que le gouvernement de Styrie fonda
en 1901 a Voitsberg un hOpital qui fut confie aux Filies de la
Charite. II possede deux cents lits. Soeurs Fladl et ses dix-huit
compagnes, qu'aident deux Louises, y soignent par an pros de
trois mille malades.
La nuit est venue quand nous reprenons le chemin de Graz.
J'observe un d6tail curieux. Les cyclistes que nous depassons
n'ont pas seulement pour signaler leur presence un feu rouge
arriere. Leurs pedales possedent une armature de verre qui luit
sous les feux de nos phares. Notre chauffeur, un fournisseur de
la maison centrale de Graz, pilote une belle machine ambricaine qui est munie de freins puissants. Ce n'est pas inutile.
A un moment, il les bloque brusquement. Une fillette insouciante
est venue, en effet, se jeter devant notre auto. Elle en sera quitte
pour la peur. Plus loin, le chauffeur d'un camion qui se trouve
devant nous prend un chemin sur sa gauche. et se contente de
le faire savoir au moment meme o6 il va ex6cuter ce mouvement. Ici encore, le sang-froid de notre conducteur et la puissance de ses freins nous sauvent de I'accident .
II fait nuit noire quand nous arrivons a Graz. La maison
centrale des Sceurs et celle des confreres, qui se font suite, occupent toute une rue, la Mariengasse. Nous passons d'abord devant
la maison des Soeurs. Sur le trottoir, les Filles de la Charite
sont aligndes, avec les postulantes et les juv6nistes. Ces derni&-
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res Bli\ent au-dessus de leur tete des torches allumdes qu'elle?
a-gitent pour saluer le T.i.. PNre. C'est d'un tr6s bel effet. En
raison de I'heure tardive, les Soeurs se contenteront pour ce soir
d'entrevoir le T.H. Pere A sa descente de voiture, et de recevoir
M. le Suune premiere bidndiction de lui. Les confreres font
perieur gendral un accueil bien emu. Dans la chapelle interieure
de leur maison, le supdrieur, M. Suchy, traduit fort heureusement les sentiments de tous en cette circonstance memorable.
Apres le souper. dans la salle de recreation, nous ecoutons quelques chants et des morceaux de piano. Puis. M. Romstorfer dit au
T.H. Pere, an nom de toute la province, la joie reconnaissante
qu'elle dprouve de cette visite h l'occasion du centenaire de sa
fondation.
7 octobre. - La journee qui commence sera bien chargde,
I'une des plus chargees sans doute de notre voyage. Car ii nous
faudra visiter la mnaison des confreres, aller saluer I'6veque de
Giraz et son auxiliaire, et passer dans les maisons des Filles de
la Charite de la ville, dont quelques-unes sent importantes.
Le T.H. Pere cdlebre la messe dans la chapelle de la maison
centrale des Sours. On nous fait conmaitre les origines de cette
maison. Ici encore, c'est par 'union d'une commnunautd de religieuses avec les Filles de la Charit6 que la province a comImence. La comtesse Brandis, attirde par le service des pauvres.
avait fond6 une petite communaute de Sours dont elle sollicita
l'union avec lPs Filles de saint Vincent. L'union fut rdalisde en
1851. Mere Brandis devint la premiere visitatrice de la province de Graz. Elle devait la gouverner pendant pros d'un demisikcle, et avec tant de succcs qu'd sa mort en 1900 la province
comptait deux mille sept cents Soeurs rdparties en deux cent dix
l-ablissements. L'ceuvre primitive avait pris naissance dans un
h6pital. II fallut, par suite de son developpement, transf4rer la
Maison centrale A la Maricngasse, oi elle se trouve encore. On
y bitit successivement le Seminaire, la maison des Sceurs, rinfirmerie, I'dglise. Mais een'est pas seulement a elles que les Seurs
de la Maison centrale ont pensd. Elles ont ouvert une 6cole, un
o.rphelinat, une soupe populaire. des chauffoirs pour les vieillards ; et cette annie on a coiunened une dcole menagere. C'est
ici que prit naissance, grace a Sour Brandis, la Socidte de Filles
de Marie on Swurs de la Mdaille miraculeuse, qui compte actuellement une soixantaine de membres dont le d6vouement est
une aide precieuse pour les Filles de la Charite.
Le ddveloppement merveilleux de la province de Graz permit la creation des provinces de Hongrie, Slovaquie, Yougoslavie et Roumanic. La dernibre guerre a durement frapp6 la Maison centrale des Sceurs. Graz est, en effet, une des villes d'Autriche qui furent les plus bombarddes. En 1944, I'dglise de la
Maison centrale fut detruite par les bombes, A l'exception de
ses deux clochers. D'autres attaques andantirent les trois-quarts
de la maison. On s'est remis courageusement. apres la guerre,
au travail de reconstruction. Les ruines ont td6 en trbs grande
partie relevdes. En ce moment les ouvriers recouvrent I'dglise
d'une vofte en ciment armd. La visitatrice, Seur Drechsel, est
I'Ame de cette vaste maison qui compte quatre-vingt-sept Sours
rI'habit, quatorze petits bonnets, vingt-cinq aspirantes et quarante-cinq juv6nistes. J'avais oublid en dnumerant les muvres
de la Maison centrale, de mentionner les retraites de jeunes flles
et I'Association des Enfants de Marie.
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Avant de nous rendre a I'evoche, nous faisons le tour de la
maison de nos confreres. Deux choses nous frappent : son ampleur et les ruines que la guerre y a causdes. La province d'Autriche etait jadis tres florissante. Apres la chute de la monarcthie austro-hongroise, il fallut reunir en des provinces autonomes les maisons qui se trouvaient sur le territoire des pays
de\enus inddpendants. De ce fail, la province-mere ne garda plus
que les quelques maisons situdes en Autriche. Survint la guerre
mondiale qui fit de nombreuses victimes dans un personnel d6j.
bien rcduiL Cette 6preuve se doublant d'une crise de recrutement, la province vit se reduire encore davantage son effectif.
Elle reprend son essor. Mais les quelques confreres de la Maison centrale sont bien perdus dans ce vaste r6fectoire, qui 6tait
plein ii y a cinquante ans. De nombreux locaux sont inoccpips,
malgr6 la presence bien gdnante de laiques dans plusieuro parties de la maison. Cette invasion fut favorisde par le depart des
confreres, expulsis brutalement par les nazis et qui durent,
munis d'un eIger bagage, aller demander asile A nos confreres de
Vienne. Les degAts causes par les bombardements furent moins
importants ici que chez les Seurs. Ils etaient sdrieux, cependant.
On travaille h les rdparer dans la mesure ou les ressources le
permettent. Pour le relvement des locaux d'habitation le Gouvernement accorde un pr&t sans interet ; mais il faut emprunter
avee prudence. Pour 1'6glise, ii n'y a rien A espirer des pouvoirs
publics. II est vrai que de l'6vdch6 on a requ un subside pour la
r#fection des vitraux qui avaient WtL gravement endominages
En fin de matinee, nous allons prdsenter nos hommages &
1'Fveque de Graz, Mgr Pawlikowski. La conversation a lieu en
italien, tette langue dtant assez familire & Monseigneur; qui a
fait ses 6tudes & Rome. II nous dit sa reconnaissance pour les
services que nos confreres rendent t son diocese, dans les missions et dans le service paroissial, et il s'informe aimablement
de la situation de notre famille religieuse & travers le monde.
Meme accueil cordial chez son auxiliaire, Mgr Pietsch. Le diocese de Graz est des plus favorisds au point de vue du recrutement sacerdotal : toutes les paroisses y ont encore un prktre
resident.
AprBs le diner, nous allons visiter I'H6pital gindral. C'est
I'h6pital le plus consid6rable de toute 1'Autriche, et sans doute
un des plus importants de 1'Europe. En tout cas, je doute qu'il
y en ait aucun autre dans le monde qui compte un aussi grand
nombre de Filles de Ja Charit6. Elles sont en effet, ici. deux
cent quarante, aidees de cent trente-cinq Louise de Marillac.
La charge n'est pas petite pour la superieure, Soeur Probst. On
se demande comment elle peut arriver a connaltre toutes ses
compagnes et les suivre dans leurs diverses activites. L'h6pital
fut construit en 1914, par le gouvernement de Styrie. II faut
jeter les yeux sur une photo aerienne de son ensemble pour
pressentir son importance. L'HOpital abrite pros de trois mille
malades ; les medecins sont au nombre de trois cents. Son 6cole
d'infirmieres compte trois cent cinquante 6l6ves, dont quatrevingt-dix Louise de Marillac. 11 se complete par sept dispensaires oh I'on soigne annuellement quelque dix mille malades. On
devine d0s lors l'importance de la cuisine et des services annexes. II faut chaque semaine, pour nourrir tout ce monde sept
boeufs. trente-cinq pores, quatorze mille oeufs, sans parler de la
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charcuterie et des legumes. Le service de la buanderie est a lavenant. On v apporte chaque semaine dix mille draps, quatre mille
chemises et dix mille langes. Les locaux des Filles de la Charit6 sont naturellement a LI'chelle. Les Sours recoivent le T.H.
Pere dans une vaste salle de conmmunautW. On croirait avoir sous
les veux les Swurs d'une des plus grandes retraites de la MaisonM.re. Aprbs le compliment de bienvenue et des chants exdcutes
par une chorale choisie, cest le defile sans fin pour la distribution des images. Inutile de dire qu'une promenade de deux
heures dans cot immense h6pital ne nous a permis qie de jeter
un coup d'ceil rapide sur les principaux services et de constater
qu'ils sont 6quip6s de la facon la plus uoderne. A I'extr6mit6 de
1'allae centrale se trouve la chapelle a laquelle on accede par
un escalier monumental.
Non loin de I'H6pital genral, ii y a l'lnstitut des Aveugles.
II do:t son origine au geste touchant d'un organiste aveugle.
qui voulut pourvoir aux besoins de ses compagnons d'infortune.
Une seci6te. mise sous le patronage de sainte Odile. fit construire
le bdtiment actuel que vinrent inaugurer en 1883 l'empereur
Francois-Joseph en personne et le T.H. Pere Fiat. Sceur Nosan
et douze de ses compagnes se dMvouent a ces pauvres aveugles.
Its sont une centaine. rdpartis en trois classes l16mentaires, un
cours de commerce et une ecole d'apprentissage pour divers metiers : vannerie. brosserie, etc.. Au cours de I'int6ressante seance
qu'ils nous donnerent, les aveugles 'iffrirent au T.H. Pere des
specimens de ce qu'ils sont capables d'ex6cuter, et nous visitAmes avant de sortir les magasins oi sont mis en vente les objets
fabriques par eux. notamment toutes sortes de brosses et de
pikces de tricot. II y a dans I'etablissement deux prdtres, dont
I'un en a la direction, et l'autre fait fonction de pere spirituel
et d'6conome. Tons deux Darlent assez bien le francais. Its nous
out accueillis par un compliment oh se sentaient leur admiration
et leur reconnaissance pour le d6vouement des Filles de la Charite. Inutile d'ajouter que la partie musicale de la sdance fut
parfaite. Chaque aveugle joue d'un instrument, et on execute
ici de temps 4 autre des messes en musique tr6s goft6es du
public.
Pour feter les cinquante ans de regne de Francois-Joseph,
la cnmrtesse Kottulinsky et le medecin-chef W tfler eurent I'idee
de fonder a Graz une maison pour les Incurables et de la confier
aux Filles de la CharitM. Par une attention delicate, les fondateurs voulurent que la messe fiut c641br6e dans la salle principale de I'hospice, comme cela se faisait a l'hospice de Beaune, en France. et ils en obtinrent la permission. Douze Soeurs soignent les incurables. Leur sup6rieure, Sceur Cremer. encore bien
alerte. c6l6bre cette annie ses noces de diamant. Bel exemple
pour la jeunesse. 1 faut ajouter, a I'Ploze de 1'esprit de la maison, que parmi les jeunes filles qui aident les Sceurs dans le soin
des malades, plusieurs sont entrees au S6minaire.
Notre journee, d6j~ bien remplie. se termine par la visite
d'un Hospice-h6pital pour vieillards, dirig6 par Scur Reinthaler, aidie de vingt-trois compagnes et de sept Louise de Marillac. La maison posside huit cent vingts lits, ct il y a une annexe pour vieux minages
8 octobre. - Encore une journee au programme bien chargB. Aussi, est-ce de bonne heure que nous quittons I'Hdpital gd-
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neral oih le T.H. Pere a celebrd la sainte miesse. Nous faisons
wne premiere halte au village de Sainte-Maryucrite. Le village
est tres itendu, et les enfants sont nombreux. Conune I'6cole publique ne pouvait les recevoir tous, un bon paysan eut I'excellente idde de remettre A son cur uvne sonime assez importante
pour la construction d'une ecole de filles. A la demande de I'dvtque de Graz, quatre Filles de la Charitd prirent la direction de
cette dcole en 1892. Le g6ndreux donateur fut bien recmpense.
Une de ses petites-filles entra dans la famine de saint Vincent
et fut pendant trente ans, premlire secretaire A la Maison centrale de Graz. Son exemple fut imitd par dd nornbreuses petites
paysannes, et il y a actuellement au juvinat cinq fillettes qui
rivent d'entrer au S6minaire. L'dcole compte aujourd'hui cinq
classes ; et les Soeurs ont encore la charge d'un jardin d'enfants,
d'un patronage et d'un groupe important d'Enfants de Marie.
Dans une grande classe. faute d'une salle de theatre qu'on n'a
pas le moyen de construire, les el4ves nous dounent une seance
tres reussie de chants et de danses regionales. II y eut mnme
un compliment en anglais, tres bien tournd, et tras bien lu ; car
des cours d'anglais se donnent dans cette ecole de village. II y a
ici sept Sours. Leur supirieure, Sour Dirnbick, qui a longtemps
sdjournd & Istanbul, peut saluer le T.H. PNre en franqais et lui
presenter les oeuvres de sa maison. A Sainte-Marguerite on se
sent en oasis de chritientA. Son cure peut. lui aussi, remercier
Dieu d'avoir ,, un bon peuple ,. Puisse la vitalit4 chrdtienne de
ses paroissiens se maintenir, s'accroitre et rayonner dans les
alentours !
De Sainte-Marguerite, nous nous rendons a Furstenfeld. Ce
gros bourg posside deux maisons de Filles de la Charit6. Dans
celle que nous visitons'tout d'abord, il y a un jardin d'enfants et
un patronage, dont s'occupent Soeur Przedak et ses quatre compagnes. Nous sommes accueillis par le cur6 de Furstenfeld, ecclesiastique distingu6, chevalier de I'Ordre de Malte, qui possddait
ici une Commanderie au moyen Age. 11 s'adresse en francais au
T.H. Pere et lui dit toute sa reconnaissance pour le bien que ses
filles font a Furstenberg. II souhaite que leur Communaute se
recrule assez abondamment pour Utre en mesure de maintenir
et meme d'dtendre ses oeuvres. Les enfants du jardin et ceux du
patronage executent un charmant petit programme daus lequel
figure une scene mimde nous montrant a l'oeuvre un agent charge
de reglementer la circulation. L'autre maison de Sceur- de Furstenberg est un h6pital, ouvert en 1910 par le gouvernement de
Styrie. Sceur Ozinski et ses vingt-deux compagnes y soignent
chaque annee pres de quatre mille malades. C'est qu'il n'v a pas
d'autre h6pital dans la region et que le m6decin-chef de celui-ci
est un grand specialiste de l'opbration du goitre. Les personnes,
affligdes de cette infirmitd sont si nombreuses ici qu'no dit en
plaisantant que celles qui n'ont pas de goitre ne sont pas normales ! L'dquipement de I'h6pital est vraiment remarquable, surtout pour un h6pital de petite ville, et le mddecin-chef ne reve
que de I'amdliorer encore.
Nous dtions jusqu'ici en Styrie. Nous passons maintenant
dans le Burgenland ou <( Pays des ChAteaux ,, ainst nommd A
cause des nombreux chateaux-forts qui defendaient jaais ce pays
situd aux marches de I'Autriche. De Pinkafeld ou nous nous
rendons, nous ne serons qu'k une trentaine de kilometres de la
Hongrie, et nous ne pouvons penser sans emotion aux confreres
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et aux S,.irs qui s~e triu\lent derrire le rideau de for. Ce soir,
ious.apprendro•lis a Iarthery. qu'uite des Su-urs a regu une lettre
de Youuoslavie lui disant qu'on y cunnait le voyage du T.H. Pore
en Autriche et qu'on prend part a la joie des enfants de saint
Vincent de ce pays. Nous traversons sans nous arrete (oberwr'rt
oil aous repasseruns dans I'apr*s-midi, et nous poussrns jusquA
Pinkafcld. L'origine de la maison des Sceurs est asset curieuse.
l.a c(itesse Battlivany. amie de la contecsse Brandis. aurait vouin
de\enir conune die Fille de la Chariie. Son r-ve ne put se realiser qu'assez tard. quand la mort de son mari lui eat rendu sa
liberte. Elle avait alors 'oixante-dix ans ! Elie n'hisita pas it
entrer au Seninaire et a s'y soumettre a tous les usages avee la
docilitf de la pius jeune des petites S-:eurs. Du vivant de son
~Pinkafeld un
la Coinrnuitaut.i h
epoux. elle avait d(ja donnu6
vaste batirent oil sont groupies' les xeuvres les plus diverses :
hospices. hApital. cole. jardin d'enfants, association d'Enfantde Marie. Coincidencee a souHig.ner : c'est M. Etienne lui-miivme
qui. en 1853. lors de son passaýge a Pinkafeld, fonda le groupe
des Enfants de Marie : et I'un de ses successeurs s'y trouve pour
le centenaire de I'Association. Je ne pense pas que beaucoup de
groupes d'Enfant de Marie cn province, et hors de France. aient
eu le nninee honneur. honneur trns apprecid de S'nur Peinhope
et de ses vingt-trois compagnes.
Les prtestants sont en grand nonmbre dans le Burqenlaid.
Ils constitumnt le? deux tiers de la population d'Oberwart. Cest
pour venir en aide a la minoritd catholique de la region que
fut dkcidee en 1932 la construction d'un h(.pitai contij aux Filles
de la Charit6. La guerre a fort 6prouve cette fondation toute
rkcente. Les nazis expu!serent les Sw(rs. Survinrent les Russes
qui mirent la maison a sac et jetcrent par les fenetres tout ce
qu'ils ne vouiaient pas s'approprier. Heureusement. quelques
Sceurs restees dans la localite recupcrbrent une partie de ce qui
avait 4td ainsi jetO. BientOt il fallut faire preuve d'un courage
plus mdritoire encore. Des pri;tres hongrois fuyant la persecution demanderent asile aux S'eurs. Celles-ci leur firent d'imposants bandages qui permirent de les faire passer pour de grands
malades et les sauverent ainsi. L'hbpital compte aujourd'hui
cent soixante lits et soiane annuellement six mille malades. •IMis
la direction fait construire en ce moment un nouveau pavilloa
et demande candidement qu'on adjoigne h Seur WVeinhappel et
ses quinze compagnes. dix autres Filles de la Charite ! OH•pourrait-on les trouver ?
Sur le chemin de retour a Graz, nous faisons une derniere
halte pour visiter les Soeurs de Hartbery. Elles sent la depuis
1886, mais le nouvel h6pital a 6td construit en 1910. Sieur Maleska et ses vingt-trois compagnes y soignent cliaque annee trois
miille cinq cents maiades. Elles jouissent de I'estime affectueuse
de la population. Une belle preuve leur en fut donnie en 1945
quand le mddecin-chef de 1'dpoque. tout nazi qu'il fOt, les emmena a Hartberg. pour emnpcher qu'elles ne tombassent aux
mains des Russes. Les Scours s'occupent aussi d'un groupe d'Enfants de Marie qui, aprEs deux annees seulement d'existence,
compte cent vingt jeunes filles. et a donni plusieurs vocations
a la Comniunauli.
9 octobre. - Nous passons la mnatinee, presque entiere, 4
Dult, qui se f-ouve a une douzaine de kilomntres de Graz. LB,
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dans un gracieux vallon tout vcrdovant, les Fille
1
ont leur maison de retraite pour les Soeurs Agees dede :i Charitd
la
province.
A quelque distance de cet irnuneuble se trouve la
campagne des confreres de Graz. Suf un \aste espace,maison de
les prairies et les champs sont !a proprietl
des Sturs.
soianttaine
de honnes Scours anciennes premient a Dult un Une
repos bien mnrit ,6 et la maison est arnenagee pour recevoir aussi
\alides qui \iennent v faire leur retraite ou v prendredes Sreurs
quelques
j*iurs d'un repos bienfaisant. II y a 1A de quoi
occuper
Scur
'ratz et ses sept compagnes. A tous ces titres. Dult
inrite bien
le noin qui lui a 6t6 donnd : Notre-Dane du Repos
n. En 1945.
toute la .Maison centrale de Graz vint chercher un refuge
Mais le calme ainsi trouvq fut bientlt trouble par I'arrivreh Dult
di\ision russe qui s'installa dang le vallon. On comprend d'une
l'inpression que causa ce voisinage. Pour parer A
tout danger, Sfeur
Directrice grina les petites Sceurs et leur donna
d'un age respectable, leureusement tout s'aeheva I'apparence
Que la vie dolt done 6tre reposante a Dult ! La sais ennui.
a le
grand a\antage de pouvoir suffire pour une bonne maison
propre ra\itaillement. avec ses Rtables. sa purcherie.part A son
sa hassecour, ses champs et ses jardins. A l'6poque oil la province
d'Autriche des Prktres de la Mission dtait dans toute sa
prosperite6
les nombreux sdminaristes et. tudiants de Graz trouvaient.
eux
aussi. dans leur maison de Dult, un site rdv6 pour
leurs jours
de congd et pour les grandes vacances. Actuellement,
elle n'est
plus gupre habitee que par le bon M. Riegler,
aumOnier des
Scours de Dult, qui porte si allgrement ses quatre-vint-un
ans.
Nous terminons notre visite de la proprietd en allant
offrir nos
hommages A la Vierge de Lourdes, dars son petit
reciter un De profundis dans le cimetiere des Soturs oratoire. et
qui lui est
attenant. Les tombest v sont nombreuses. et leur
rappelle la pensre si bienfaisante de la patrie v e rs presence
laquelle nous
sommes en marche.
De retour
t
I;raz, nous faisons une petite visite, avant le
diner, au jardin d'enfants, que les Seours
ont cred dans ]a Maison centrale. II est frdquent6 par un grand nombre
d'enfants du
quartier, trWs ouverts et tr~s aimables. Les
parents sout trLs
reconnaissants aux Soeurs du service qu'elles leur
Au dTbut de l'aprbs-midi, nous faisons le tour de rendent ainsi.
la Maison centrale des Sceurs et de ses dppendances. Nous
admirons, notamment, qu'une ferine de cette importance puisse
se trouver en
pleine grande ville. IU est heureux que olon ait vu
d6but et qu'on ait acquis un terrain considerable grand des le
maison. Notre promenade se termine par la descenteautour de la
h la
qui se trouve sous la chapelle des Sceurs. Elle contient crypte
te tomSbeau do Scur Brandis et celui des grands visiteurs
que furent
MM. Schlick. Murgendorf et Spiegl. On s'arret c
mu et pe6ntrd
d'uni affectueuse admiration en pensant A ces enfants
Vincent qui firent tant pour la gloire de Dieu. Leur de saint
souvenir
plane sur les fiýtes du centenaire, et on se sent portd
A leS prier
pour que nos deux families retrouvent en Autriche
la
la force d'expansion dont elles leur furent redevables. vitalit6 et
Nous passons le reste de la soiree A Feldhof,
se ,trouve
l'asile d'alienes confie aux Filles de la Charite en oil1877
par le
gouvernement de Styrie. Les Soeurs sont au nombre
de vingtquatre. II n'y en a qu'une par service, sauf A la cuisine
sont six. On devine I'importance de cel ofTiee quand ofi elles
on pense

que I'hspice comple seize cents malades. On s'en rend compte
de cisu, lorsque, d'une haute galerie qui surplombe la cuisine.
on apergoit les seize inmenses marnmutes oil se pr6parent lvs
repas d'environ deux mille personnes. .a situation des Sceurs
est ddlicate a cause de relations assez difficiles avec le personnel laique. Mais Sccur Pichler et ses compagues font preuve du
tact nIcessaire pour 6viter autant que possible les heurts et
pouvoir demeurer a un poste qui Icur est si cher. Elles s'atlaclient de tout leur cceur a ces pauvres malades dont une anciemnn
Sweur Servante disait : a Je les aimie tant que s'il n'y en avait
pas au ciel je ne voudrais pas v aller. - Le mot est paradoxal.
Mais il fait penser a saint Vincent. disant que s'il avait dft quitter Saint-Lazare. dont on lui disputait la possession, ce qui lui
aurait fait le plus de peine -eit 6td d'abandonner les pauvres
alii'nds que I'on y soignait.
I'bhospice. Avant de rentrer ala maison do
Nous soupons
nos confrrcs, nous assistons h une intlressante -sance que nouoffrcnt les Luuises de Mar>illac de 1flbpital y~dnral. C'est un
spectacle iipressionnant que prIsente Je grand amipbithlhtre'
de la chirurgie oi elles recoivent le T.II. P ri. Sur les gradins
supdrieurs. plusieurs rang.,es de Filles de la CharitU. Plus bas
les deux groupes de Louises que I'on distingue a leur costume :
gris pour les iev es-infirmiieres, bleu pour les diplOmines.
I.es nazis axaicnt interdit aux infirmiires la'iques de frequenter F'Ecole d'iilirmiires de Graz fondde daus cette ville
apres la premiere guerre mondiale et qui recevail des Filles d&,
la '.:hariti et d'autrcs religieuses. Alors. un groupe de jeuncs
iniirmibres catlloliques resolut de s'affilier A la Centrale de f CaEn 1947, Steur Drechsel, visitaritas ,,h Fribour- Allenagne:.
trice de Graz. faisait sa retraite A Paris. A son retour, elle affilia
cc 'troupe alux Loulise df M.nrillac. Ces junes filles ajoutlrent
done au soin des malades dans les h6pitaux qui deineurait leur
occupalion profe.siolnelle, la visite des vieillards 4 domicile.
I.~ruvre est dej h tri.s florissante. et il y a.ddjk en Autriche
deux cent quarante Louise. Celles que nous voyons 4 I'Hopilal
g('idral de Gra: sont pleines de jeunesse et de vie. On comprend
que plusieurs vocations de Filles de la Charite soient deja venues de ce milieu qui cherche encore sa formule .iuridique. mais
dont I'avenir semble assurd. A leurs souhaits de bienvenue, M. le
Supdrieur g6ndral r6pond en disant sa joie d'etre aujourd'hui
parmi elles. et i! leur rappelle les resolutions du Conigrs international des Louise de Marillac, auquel plu-ieur d'entre elles
ont eu !c bonheur d'assister.
10 octobre. - La maison que nous visitons tlut d'abord aujourd'hui, a Wundschuh, doit son origine i la sno u de Mere
de Fen-*
ini'n
Brandis. Elle est toute entifere consacr6e ia la form
fance et de la jeunesse : jardin d'enfants, ertcle internat de
files. Sceur Madl et ses sept coinpa-ges ont pratiquement la
charge de former toute la jeunesse fdminine du village. Leur
a notre entrde
curd. qui nous a accueilli avec taut de cordialiti
dans la maison, est un vtei'rable vieillard, saint prdtre trbs z616.
On lui doit la ehlle i•glise paroissiale qui nous dtonne par ses
vastes proportions et par s;adItieration, h la fois riche et de
bon goCt.
Nous prenons le chemiin de S'hiranberg. Sur notre route se
trouve le chateau dre i6v,':ques de Graz. II domine. des deux cotes
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de la crete sur laquelle il est bAti, ua tres beau paysage.
Nous
visitons quelques-unes de ces salles qui renferment des
tableaux
repr6sentant des scenes de l'Ancien Testament et
ofi
voit
la sdrie des portraits des dveques du diocese, depuis le l'on
xrIr sicle. Comme nous redescendons dans la plaine, trois jeunes
daims
detalent tout prAs de nous dans une prairie. Quel
beau coup de
fusil pour un chasseur ! Heureusement pour ces gracieuses
btes,
la chasse est fermie depuis une dizaine de jours ! A
Schwanberg,
les Smurs ont un asile d'ali6nis. C'est une succursale
de celui de
Feldof que nous avons dBjk visitd. Un prince de Lichtenstein
a
eu 'heureuse idee .de donner un de ses chAteaux
ainsi que
champs, vignes et arbres fruitiers pour occuper les ali&nds
capables de faire un travail utile. Seur Frauscher et neuf
autres
Filles de la Charit6, soignent done ici quelque deux
quante alidnds et les surveillent pendant leurs travaux.cent cinIci encore la cruautd des nazis fit sont oeuvre de mort. Mais
rence d'autres maisons de ce genre, les Sceurs purent A la diffese maintenir t Schwanberg.
Les diffBrentes haltes de l a matinde nous ont
de temps, et nous sommes A quelque soixante pris beaucoup
kilometres de
Graz. Aussi n'arrivons-nous que vers 13 h. 30 A Eggenberg,
quartier de Graz ofinos confreres ont la charge d'une
paroisse et
dirigent une Ecole apostolique. Le champ d'action
est bien celut
qui convient A des enfants de saint Vincent
de Paul. La population de ce quartier est surtout faite d'ouvriers
fluences par le socialisme. Mais nos confreres ont fortement inroisse un beau groupe de chrdtiens fervents. Leur dans leur paeglise, dedde
a saint Vincent. a grande allure ; mais c'est une
lourde
charge,
car elle appartient & la Congregation, qui doit
done en assurer
l'entretien. II y a ici cinq prdtres et deux
coadjuteurs. Mais
deux des confreres ont aussi la charge frbres
de I'Ecole apostolique
adjacente a ia cure. Elie ne date que de cinq ans, mais
elle est
dejA. riche de promesses. Elle compte, en effet,
une soixantaine
- d'Plves. Les ain^s termineront dans deux ans leurs
et pourront entrer au Smrinaire interne. La province humanit^s
n'ayant pas
actuellement assez de sujets pour leur donner
des prqfesseurs,
les Bleves de I'Ecole vont suivre des cours en ville.
La formule
neut avoir ses inconv e nients, mais elle a aussi
ses avantages
et donne ailleurs encore de bons rdsultats. Le grand
souci de
M. le Visiteur est l'exiguit6 du local, qui abrite
ces
enfants.
La
nmason n'a pas td, bn le voit tout de suite. construite
pour eux.
Elle fut d'abord destinde A recevoir ies
enfants d'un patronage
dont la direction 4tait confide aux Seurs en 1883.
A ce patrona-e. Soeur Brandis ajouta une 6cole florissante, un
petit orphelinat et une dcole menagere. Tout cela suffisait
h occuper dixsept Filles de la Charit6. Mais survint I'annexion de
!'Autriche
par I'Allemagne. Les nazis expulsErent les Soeurs
On voulut reprendre 'ceuvre en 1945. Mais elle d'Eqgenberg.
vdegtait. On
eut done l'heureuse id ee d'y installer I'Ecole apostolique
qui
avait ddbutd modestement A la Maisor centrale des Missionnaires. Leur nouvelle r6sidence avait belle apparence
I'avantage de possdder un grand jardin. Mais ilfaudraitet offrait
en transformer la disposition intdrieure. Les enfants pouvoir
y sont
logos dans des chambres de cinq ou six lits, ce qui
n'est pas
l'iddal pour l a discipline. Il y a bien des locaux d6pendant
de
la maison que 'on pourrait am 6nager. Mais ici aussi
des
laiques
se sont installds, et il n'y a pas moven de les congddier.
11 faut
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-uuliaiter que ['intervention de gdnureux bienfaiteurs permette
Ik'Ecole apostolique d'Eyygenberg de prendre, lk ou ailleurs,
l'essor que tout siembie lui pronettre. Du moins, beneficie-t-elle
du di,~iuuetent des Filles de la CharitY. II v en a encore six A
E',ni'tbcry, suus la direction de Soeur Wieser. Au soin des 6leves
de i'Ecuic. diles joignelt un jardin d'enfants, un patronage et
I'entretien de I'Vglise. l.es ,ries nous offrent une petite sdance
musicale qui fait houneur A eux et a leur professeur. Its ont
bonne f'acoui, et quand its nous disrent leur joie d'Utre appeles de\enir des ciiants tie saint Vincent, on les sent tout penetrtde ce qu'ils affirment.
Aprcs avoir \isitl
1'Ecole apostolique, nous allous saluer
chez elles les Swurs de Il'uosiice de \ieillards. La fondation de
cette mai,-n reinoute 4 1'annue 1721 et elle fut faite par I'empereur Charles. Elle riponduait hien ala vocation des Filles dr'
la Charite. Aussi, S.-'ur Brandis ne crut-elle pas manquer a
1'esprit d'indiTtereuce si cler
niotre Bienheurcux Pere. en suppliant la Dixine Pro\idence de la faire confler i ses filles. Son.
\au 'ft exauce cen 1885. L.a derniere guerre a dureenet eprouvd
cette cIu\ re. Le jour mnore oi la Maison centrale -tait si terriblement touchr e par le bombardement, lih6pital et la maison des
Soauns suhissaient le inmiime sort. II y eut une centaine de victimes. inais les Soeurs furent eparguees par la imort. Les services
sont actue'letinnt rteroupds dans un etablissement neuf et
d'iquipenl.
t tr's inuderne. Smur Reinthaler et ses vin,,t-deux
comipaa-ges se dtGvouent dans cet hupital qui possede huit cent
vingt lits, et soignent en outre plus d'un millier de vieillards
par an.
Nuus rentrons a Eggecberg pour la messe solennelle qui va
4tre chantite h 18 h. 30. dans F'elisede nos confreres. C'est le
T.H. l're qui officie. La schola paroissiale. soutenue par les bois,
les cordes et ies cuivres, execute, a la tribune, avec beaucoup
de tilent, une niesse du compositeur Haydn. Quand on a 6t 1
formi; par cinquante ans de chant grugorien et de musique religiouse conforrne aux directives du Motu proprio de Pie X, on
est quelque peu drconcertt par cette musique d'dglise du xvnr
si;cle. Mais en matiýre de gofit musical, it faut comprendre que
I'unit6 soit difficile a realiser et qu'il y ait, de pays a pays, des
divergences inevitables.
11 octobre. - C'est aujourd'hui la grande solennit4 du Centenaire de la province d'Autriche, et la journee comporte un
programme bien charge. Le T.H. PNrc chante la graud'messe.
Vers dix hpures, nous allons visiter le Sininaire et le juvdnat
des Soeurs. Ce n'est pas sans mdlancolie que I'on dvoque la prosperite du Sdminaire de Graz h la fin du siecle dernier. II abrita
a la fois jusqu'a deux cent cinquante petits bonnets 1 I,a Soeur
qui fut nomnime directrice en 1865 demeura en charge pendant
cinquante-sept ans. ce qui dolt constituer un record dans la
Compagnie des Filles de la CharitY. Les Seurs du Semiinaire
ne sont plus actuellernent que quatorze. Mais !'avenir s'annonce
meilleur. Dansi le bItiment qu occupe le Siminaire s'est installI
un Jurc(nat cree eln 1919. DI.Ss 1951 il fournissait trois petits
bonn~ts. I'Ecole compte actuellemnent soixante-neuf fillettes ou
i.cunes filles, dont virit-huit aspiranles. Ces enfants reqoivent
n soulide formitam sinl..aire et se prdparent ah 'acquisition
de
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dipliumes qui leur seront d'un precieux se:vurs. une fcis Filles
de la Charite.
A midi, Monseigneur \ient prtsider notre table a iaquelle oat
ett invitees d'assez nombreuses notabilits civiies et religieuses.
Au de•sert, Son Excellence nous dit avec cordialitY F'estime en
laquelle il tient nos confreres et les v'uux qu'il fait pour la prospdrit, de la province d'Autriche.
A 15 heures, le T.H. P;re est requ par les Enfants de Marie.
Le programme est tout a fait couleur locale, a\ec des chants et
des morceaux de musique instrumentale spicifiqueient styriens.
Stvriens aussi les gracieux costumes portls par ces jeunes filles.
Le son de la guitar-- de la cithare et de l'accordeon rythme, de
facon tr s heureuse, des danses locales. executees avec un ensernble parfait. A 17 heures. nouvelle rdiunion dans I',glise des
confreires. M. Romstorfer y prononce un discours oil passe toute
son (imotion quand il evoque les -randes figures de quelques-uns
de ses preddcesseurs. II fait monter I'hymne de sa gratitude
vers la Providence divine, source de tout bien. et vers tous ceux
qui. au cours du premier sikcle de la pro\ince d'Autriche lui
apporterent leur gednreux concours.
Monseigneur 6tait revenu A la Maison centraie pour assistea cette c6remonie qu'il cl6tura par la benediction du Saint-Sacrement. II etait encore des n6tres une heure plus tard A la leimtsaidl, la salle de fetes, rdcemmient construite i Salzbourg, ou
se donnent des conf6rences. des concerts et oi se tiennent des
reunions de tout genre. Avec la double famille de saint Vincent,
elle accueillait ce soir-lk les nombreux amis des Pritres de la
Mission et des Filles de la Charit6 ; aussi la salle etait-elle
comble. Un petit orchestre bien equilibrd executa avec beaucouo
d'art un progranune qui comprenait notamment le ce6lbre Largo
de Ilaendel et des morceaux de Verdi. La piece de rdsistance
de la soiree fut le magistral discours prononce par M. Suchy,
superieur de la Maison centrale. Aprbs que M. Romstorfer eut
remerci6 I'assistance choisie de la sympathie qu'elle temoignait
aux Lazaristes, et tout specialement dans cette assistance, les
dignitaires ecclsiastiques et. le representant du gouvernement
de Styrie, M. Suchy prit la parole. A un auditoire attentif et
visiblement intlresse. il dit ce que fut l'esprit de Vincent de
Paul. esprit que ses fils d'Autriche ont essavy de vivre et de
faire rayonner autour d'eux au cours de ce premier siecle d'existence de leur province. Saint Vincent a compris I'unique necessaire : la science pratique de Jdsus crucifie en qui il a trouv6
le secret de son amour de Dieu et du prochain. C'est par 1l
qu'il pourvut admirablernent aux necessitds de son sicele. Et
c'est encore dans ce m4me esprit que les difficultis dans lesquelles se d6bat le monde moderne trouveront leur solution.
L'dlivation et la precision de la pensee se joignait h la distinction de la forme dans ces pages que je regrette de ne pouvoir
citer int6gralement.
Sim!-ke con-cidence ou accord voulu ? La meme lecon se
degageait de la scene que joubrent ensuite les dleves de l'Ecole
apostolique. Monsieur Vincent est encore cured
ChAtillon. On
lui appoite sur un brancard un pauvre homme blessd t mort
et qui a perdu connaissance. Quand ii revient a lui. le moribond
eclate en imprtcations et en blasphAmes & la vue du prdtre. It
le tient pour complice d'une soci6t6 sans coeur pour les malheu-
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et qui a perdu connaissance. Quand ii revient a lui. le moribond
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suuhaiter que I'intervcr ntiut de gunterux bieufaiteurs permette
A l1Ecole aputtolique d'El.yyjcbcrg de prendre, la ou ailleurs,
l'"ssor que tout siembe lu promiettre. Du mnoins, beneficie-t-elle
du d\voumiclnt des Filles de la Charilt. II v en a encore six A
Epymrberyg, sous la direction de Skiur Wieser. Au soin des B6e1es
de i'Ecuie. elles joiguent un jardin d'enfants, un patronage et
cintretiiei de l'tglise. L.es lie'.es nIous offrent une petite sdance
imusica!e qui fait Ihomneiur i cux et a leur professeur. lLs ont
boutle f'aCun. et quand ilsnttus di-ent leur joie d'etre appeles ii
deveniir des enliants dt smaint Vincent. on les sent tout penieres
de ce qu'ils atfirwient.
Apri's avoir \isite l'Ecole apostolique, nous ailous saluer
clez elles ls Surs de tilospii:e de \ieillards. La fondation de
cette mnailsol ri':emilte i IFamiue 1 21et elle fut faite par Fempereur Clharles. Elll rpoundait
bien a la
l
ocation des Filles de
la :llari!<-. .Au-i. Soeur Brandis ne crut-elle pas manquer a
l'esprit d'indiifference si cihr i niotre Bienheurcux P;re. en supplia;nt la D)i\ine Irovideci.e de la faire confier - ses filles. Son
v•Au fui exaucLe cn LSs5. la derniere guerre a direwnent eprouvd
cette ru\ire. Le jour miroe otila Maison centrale 4tait si terribleolt.int touuchd par le hboIiiardecment. 1'h6pital et la maison des
Smurs subissaient Ic Iuitate sort. II y cut une centaine de victinUs., mai les S"turs furent ,"pargnites par la inort. Les services
eunt actu :l<vci
t tregroupis dans un
teablissement neuf et
d'tquil'p !ut trLs mioderne. Sm-ur Reinthaler et ses vingt-deux
ccw!pa;it-?.s se dtvouent dans cet h6pital qui possede huit cent
\ingtlits. ct soigniint en outre plus d'un millier de vieillards
par an.

Nous renltrons it KE'p/enbcrg pour la nmesse solennelle qui va
,tre ihanlte ai18 h. 30, dans l'Cglise de nos confreres. C'est le
T.H. I'ere qui officie. La schola paroissiale. soutenue par les bois,
les cordes et les cuivres, exscute, a la tribune, avec beaucoup
df talent, une messe du compositeur Haydn. Quand on a Wt6
fornie par cinquante ans de chant gregorien et de musique religieuse conforime aux directives du Motu proprio de Pie X, on
est quelque peu deconcerte par cette musique d'eglise du xvIr
si'cle. 1ais en miatibre de goit musical, il faut comprendre que
t'unitd soit difficile a realiser et qu'il v ait, de pays a pays, des
di\perences inevilables.
11 octobre. - C'est aujourd'hui la grainde solennitA du Cent~naire de la province d'Autriche, et la journee comporte un
pr2anlmrie bien charge. Le T.H. Perc clante la grand'messe.
* 'rs dix heures, nous allons visitor le Seiinnaire et le juv6nat
de~s Su:rs. Ce n'est pas sans melancolie que l'on evoque la pros-vi'it-. du Seminaire de Graz a la fin du si6cle dernier. II abrita
Sla
I',is jusqu'a deux cent cinquante pelits bonnets ! La Smur
qui tut noininr.e directriie en 1865 demeura en charge pendant
ifrquante-sept ans, ce qui doit constituer un record dans la
(:ornpaogie des Filles de ]a Charit6. Les Sowurs du 8iminaire
, jnt plus actuelle.mnt que quatorze. aais Iavenir s'anuonce
.iilleur. Dani le baiiment qu occupe le Siininaire s'est installi
un Jurwinat cr,'d n 19i. DWs 1951 il fournissait trois petits
.unnets. L,'Ecl,
c" pte actuellerment soixante-neuf fillettes ou
eune filh.dh.'rnt vingt-hluit aspirantes. Ces enfants recoivent
i
,liid,. frimtaion -,olaireet se pieparent h I'acquisition
de
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diplOmes qui leur seront d'un precieux secours. une fcis Filles
de la Charitd.
A midi, Monseigneur vient prdsider notre table a laquelle out
eld invitees d'assez nombreuses notabilitds civiles et religieuses.
Au dessert, Son Excellence nous dit avec cordialit6 i'estime en
laquelle il tient nos confreres et les vceux qu'il fait pour la prosprrit6 de la province d'Autriche.
A 15 heures, le T.lI. Pi're est recu par les Enfants de Marie.
Le programme est tout A fait couleur locale, avec des chants et
des morceaux de Inusique instrumentale specifiquement styriens.
Styriens aussi les gracieux costumes portes par ces jeunes filles.
Le son de la guitare. de la cithare et de l'accorddon rythme, de
facon tres heureuse, des danses locales, executLes avec un ensemble parfait. A 17 heures. nouvelle reunion dans l'dglise des
confreres. M. Ronistorfer y prononce un discours ofl passe toute
son emotion quand il 6voque les grandes figures de quelques-uns
de ses pred4cesseurs. II fait mnonter 'hyinne de sa gratitude
vers la Providence divine, source de tout bien, et vers tous ceux
qui, au cours du premier siecle de la province d'Autriche lui
apporterent leur genereux concours.
Monseigneur 6tait revenu & la Maison centrale pour assi;te:
A cette cdrdmonie qu'il cl6tura par la bdendiction du Saint-Sacrement. II dtait encore des nctres une heure plus tard A la Heimatsaal, la salle de fetes, rdcemment construite B Salzbourg, oi
se donnent des conferences, des concerts et oi se tiennent des
reunions de tout genre. Avec la double famille de saint Vincent,
elle accueillait ce soir-lA les nombreux amis des Prdtres de la
Mission et des Filles de la Charitd ; aussi la salle etait-elle
comble. Un petit orchestre bien tquilibrd executa avec beaucouo
d'art. un progranuie qui comprenait notamnnent le celbre Largo
de Haendel et -des morceaux de Verdi. La piece de resistance
de la soiree fut le magistral discours prononed par M. Suchy,
supdrieur de la Maison centrale. Apres que M. Romstorfer eut
remercid l'assistance choisie de la sympathie qu'elle temoignait
aux Lazaristes, et tout spdcialement dans cette assistance, les
dignitaires ecclesiastiques et le representant du gouvernement
de Styrie, M. Suchy prit la parole. A un auditoire attentif et
visiblement interesse. il dit ce- que fut 1'esprit de Vincent de
Paul, esprit que ses fils d'Autriche ont essayW de vivre et de
faire rayonner autour d'eux au cours de ce premier siecle d'existence de leur province. Saint Vincent a compris I'unique necessaire : la science pratique de Jesus crucifid en qui il a trouve
le secret de son amour de Dieu et du prochain. C'est par IA
qu'il pourvut admirablement aux ndcessitds de son siecle. Et
c'est encore dans ce meme esprit que les difficultis dans lesquelles se ddbat le monde moderne trouveront leur solution.
L'dlevation et la pricision de la pensde se joignait A la distinction de la forme dans ces pages que je regrette de ne pouvoir
citer intdgralement.
Simple coincidence ou accord voulu ? La meme lecon se
degageait de la scene que jouerent ensuite ies 6tlves de 1'Ecole
apostolique. Monsieur Vincent est encore cure a ChAtillon. On
lui apporte sur un brancard un pauvre homme bless6 A mort
et qui a perdu connaissance. Quand il revient h lui. le moribond
Bclate en imprdcations et en blasph6mes A la vue du prntre. II
le tient pour complice d'une societg sans coeur pour les malheu-
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reux et dont i cest \ictiuie. 11 repousse avec indignation et colire la cotpassion et les otires de ser\ices d'une chatelaine sur\luefe sur ces entrefaites. Parait entin le comte de Rougemont.
Cest lui preciseinent qui a blessI le pauvre homme, et il veut
!'achever. Mais. Monsieur Vincent s'interpose et ses paroles boulvcCrsent rctte atne, y faisant naitre le remords. Le comte de
lioulinonit tombe A genoux devant sa victime et lui tend son
elt'l. pour qu'il puiss ese veger. Enfin, touche par la grice,
I'ihoinac
capitule. 11 se rtconcilie avec la soci6t0 et il proclame
ia saintct( de Vincent. Quelques d6tails de cette scene manquaient
un peu detraiseimblance. et il y axait des longueurs. Mais 1'ensiiible se tcnait fort bien. et le jeu naturel et convaincu des
jieuns acteurs a \isiblement conquis l'assistance. Pour terminer.
I'\it'que de ;raz rendit un nou\el hommage au Superieur gdn&ral de la Mie.ion. ct it redit ses voeux pour la prosp&ritM en Autriche de la famitille re!igieuse dont ii est le chef.
12 oc:tlir. - Nuus quittons la Maison centrale des 7 heucar nuils allons faire un long voyage pour visiter quatre
C(s,
inaisns do Filles de la CharitY. Nous prenons la route de
Vi:rni. rclliinltant ra ri.e droite de la Mur, la riviere qui
trav\eise Graz. jusqu'a Briick an der Mur, o(L elie recoit les eaux
dP !a M1urz. I.A. nous tournous dans la direction de I'ouest. Voici
hinrlt , la ville de Lcoben, dont I'histoire de France nous a fait
i;'.:naitre
nomn. ii v a bien longtemps dejih. f'est ici, en effe!.
(i,' l,1 7 avril 1797. Boinaparte signa avec I'archiduc Charles les
pr,'liiniaires de !a paix de Campo-Formio. Et I'on ne peut
oiu adjt irer I'audae. la foi en son 6toile du jeune gendral qui
;,P0 armire
.:.rolatii\einent peu nombreuse, s'aventurait si
lirt,; d.- son pays. Leoben est une ville industrielle oii siege la
di,.,-ti,'n des mines de Stlrie, et qui posside mkme une Acade:Ii
di rnuines. Nous sonimes. en effTt, ici dansune r4gion mini(re• d une araiide richesse. Le ninerai de fer v abonde, et
lr xp 1,)iatiion s'v fait, dans le massif de I'Erzberg, sur plusieurs
,ta-• . jusqu'a une hauteur de 600 mn4tres. Dans la banlieue de
ILo.'hen. une localitV prend une importance de plus en plus
grandli, i cauR•e de s-s ihauts fourneaux et de ses acieries. C'est
)DoihI.itz.On ePt on train d'y construire une 6glise, et il se
ti1: u\P que Iarcliitecte. qui est aussi celui de 'a Maison centrale
d-s Smurs de Graz. nous conduit aujourd'hui dans sa voiture.
On c:onprend qu'il profite de l'occasion pour jeter un coup d'eil
i-ir les travaux et soit heureux de nous faire les honneurs de
certtPe 6lise. Elle est nioderne, mais d'un modernisme raisonnable. Son ar-mature interieure en fer. et maints d6tails de son
orriinmentation qui Lous rappellent que nous sonmmes dans un
,ays de uminta-nes et de mines, lui donnent on cachet de couleur o
raletris hicureux. Les mineurs qui prieront ici ne se
qenliront pas dipayses. Il est vrai que la proportion de ceux
nui fr;lquc"ntent I'Yplise est assex reduite. car le socialisme a
f:,il ,,auioulp d'adeptes dans cette masse de prol6taires. Mais
! ur c•urt Ost zl '. sympathique. et I'on peut espdrer qu'il rambni:ra an hercail hon nombre de brebis 6garecs.
VStre prenmire halle est h Ehrnau. Tandis que nous entrons
,:a;s la petite chapelle des Sreurs, un chant latin s'61~ve de la
r;i:i!;•e. excutd par des \oix d'hommnes avec un sens de la meire oet des nuancos. qui rappellent le mneilleures sctlolas. Nous
•,os, hientit la clef de e'nigme. A dix minutes de la
maisoi.
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des Sceurs se trouve un schlolasticat de PNres R4demptoristes.
Un des religieux sert d'aum6nier aux Filles de la Charit, et
les etudiants viennent chanter dans leur chapelle quand elles
cdilbrent quelque f6te. La maison est un hospice de vieillards.
Ils sont actuellement cent soixante a qui Seur H6fler et ses
neuf compagnes prodiguent leur ddvouement. Leur maison est
situde dans un cadre magnifique, bien calme, et on y vit longtemps. Elle possede la doyenne de la province de Graz, qui porte
ailegrement ses quatre-vingt-quatorze ans, dont soixante-trois
passes dans la Communaute.
Nous reprenons notre voyage pour nous rendre a Rottenmann. Cette localitI possBde deux maisons de Filles de la Cliad'un
rite : un hdpital et un hospice. L'hUpital, qui est doublM
jardin d'enfants. compte dix-neuf Seurs et a pour supdricure
ma Sceur Kern. Elles durent quitter leur poste en janvier 1945.
chassees par les nazis. Mais la population eut la joie de les voir
reparaitre dOs le mois de juin suivant. Elles soignent actuellement chaque ann6e dans les trois mille malades. et accueillent
autant de clients dans leur dispensaire. La supdrieure de I'lospice, Soeur Juretschek et ses trois compagnes, sont venues saluer le T.H. Pore A l'hopital. Mais nous ne pouvons nous dispenser de faire une petite visite A la chapelle de leur dtablissement.
Celui-ci est un ancien couvent d'Augustins, datant du xiv- siedle. Sa chapelle merite d'etre vue. Elle possede notamment un
imposant siege en bois sculpte reserv6 A i'ermpereur."
Rottenmann est situe dans une agreable vallec qu'entourent
de hautes montagnes. C'est dans une autre valle que nous passons maintenant. Le trajet est assez long, et nous n'arriverons
& Knittelfeld, pour y diner, qu'h deux heures de l'apres-midi.
Mais la beaute du site que nous parcourons fait trouver le temps
moins long. L'h6pital de Knitelfeld est, lui aussi, une fondation de la Mere Brandis. Seur Riegler et.ses vingtdeux compagnes y soignent annuellement quatre mille malades et on en reVoit pres de dix mille dans les deux dispensaires. Le medecinchef est un praticien de valeur et un excellent chr6tien. II a
vecu assez longtemps dans IInde et parle couramment l'anglais
et le frangais. II assiste a notre repas. ainsi que l'administrateur
et le curd, et nous apprenons par lui d'intdressants details sur
ia ville et sur I'hopital. Knittelfeld a Rt4 ia ville la plus bombard6e de 1'Autriche pendant la derniere guerre. Les allies savaient
qu'on y fabriquait des armes anti-chars tres efficaces. Aussi leur
aviation s'est-elle particuliirement acharnee sur cet objectif.
Soixante-dix pour cent .des maisons de Knittelfeld ont etd ddtruites. Mais les ruines ont Wtoen grande partie relevdes, et la
ville est actuellement en plein essor. II y a aussi A Knittelfeld
une autre maison de Filles de la Charite : un hospice de vieillards. II a cent quatre-vingts lits, et Soeur Semmler et ses huit
compagnes y sont aidfes par six Louise de Marillac. La ville possede aussi deux jardins d'enfants dirig6s par nos Soeurs.
Nous sommes encore dans la 'rgion des mines A Fohnsdorf
oii se trouve un h6pital confi6 aux Filles de la Charite par la
Socidtd des Houillcres en 1876. Cet hbpital est de proportions
modestes. II compte seufement soixante-cinq lits. Le mddecinchef regrette de ne pas disposer des ressources qui seraient ndcessaires pour moderniser comme il le faudrait les services de
1'Ftablissement. Mais Sceur Weinrauch et ses sept compagnes
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saints fondateurs, pour obtenir par leur intercession que cette
prosperit se maintienne et s'accroisse.
14 octobre. - L'Uglise de nos confreres de la Maison centrale
est remplie pour la nesse que le T.H. Pire va y celebrer avant
de quitter Graz. Les Steurs y sont venues tres rtombreuses, ainsi
que des Louise et des paroissiens de nos confreres. Tout au long
de la inesse, I'assistance, soutenue par l'orgue, execute des chants
en langue allemande, inspires par les diff6rents moments du
saint sacrifice, et 'impression est saisissante.
Nous prenons cong6 des confrres ha 7 heures. Tout au long
de la Mariengasse, devant la facade des deux Maisons centrales,
les Steurs et les juenistes sont massees sur le trottoir, comme
i; y a huit jours, pour I'arriv6e du T.H. PBre. II y a aujourd'hui
un peu de m6lancolie dans les eceurs et sur les visages. Mais les
ames sont remplies de reconnaissance pour la grace que fut la
presence ? Graz pendant une semaine du Pere tris v6ner6 et
trbs aim6 ; et 1'on a la douce certitude que de retour a Paris
il aura dans ses pribres un souvenir frequent et tris affectueux
pour la province d'Autriche dont il connait maintenant de fagon
personnelle les membres et les diverses ceuvres. C'est le sentiment qu'avait delicatement exprim6 hier au soir M. Suchy au
norn des confr6res de la Maison provinciale.
II pleut tandis que nous quittons Graz. Mais le ciel s'eclaircit assez vite, et c'est tres heureux. Nous allons faire jusqu'a
Bruck an der Mur un chemin parcouru deja ces jours-ci. Mais
nous continuerons ensuite dans la direction du Nord jusqu'a
Mariazell ; et les magnifiques paysages que nous parcourrons gagnent vraiment Ah tre vus par un beau soleil. On ne peut d6tacher son regard de ce spectacle : le vert tendre des prairies
faisant contraste avee le vert sombre des forets de sapins, tandis que les arbres A feuilles caduques nous ravissent par les
teintes mordorees de leur feuillage automnal. Au sortir d'une
vallde tres etroite et tres pittoresque, nous atteignons des plateaux d'oi la vue s'dtend tres loin et que dominent des montagnes au sommet capuchonnd de neige. Nous voici enfin & Mariazell, le grand pilerinage marial de l'Autriche. Pour satisfaire sa devotion envers la Sainte Vierge. M. Romstorfer a
voulu y c6l6brer la messe, et nous y assistons. Puis nous parcourons cette belle hasilique dont le service est assure par des
religieux benedictins. Je m'arrCte avec dmotion devant la plaque commemorative de I'h6roique chancelier Dollfuss. Le R. Pere
Abbe nous regoit de fa'on tres aimable. Nous visitons ensuite le
tresor de la basilique. Et nous allons enfin chez les Sceurs, qui
nous attendent avee impatience. Leur ceuvre, fond6e en 1872,
fut tout d'abord un petit h4pital pour les habitants de Mariazel.
Mais le developpement des sports d'hiver. dont Mariazell est
aussi un grand centre, leur vaut, A la saison, un supplement de
clients, car les sports d'hiver ne vont pas sans accidents, heureusement peu graves pour la plupart. Sceur Luser et ses quatorze compagnes dirigent pour les malades et les blesses un
h6pital de quatre-vingt-dix lits et donnent leurs soins A domicile
A beaucoup d'autres. Au diner, le mddecin-chef de I'h6pital et
I'administrateur partagent notre repas et se montrent fort
aimables.
Avant de quitter Mariazell, nous prenons le funiculaire qui,
en huit minutes, nous porte h une altitude de mille deux cents
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tuatIres. Le spectacle est imposant. et 'on respire avec d6lices
un air pur et frais. On comprend qu'avec les pelerins, au nombre d'vnviron cent inille chaque annme, Mariazell regoive en
abundance estivants et amateurs des sports d'hiver. Nous preSaint-Hippolyte). C'est le mm-me
,
nuis le chemnin de Sankt Philten
d&cor que ce matin. plus pittoresque imme Mais quand nous
redoscendons dans la plaine, plusieurs des localitis que nous
rencontrons portent encore des traces de la guerre. C'est dans
:tes parages, en effelt que so liv\ferent en Autriche, les derniers
cmiibats entre les Allids et le:s Allemiands. Tel village fut A peu
pris rase : la plupart out souffert. plus ou moins durement.
Sur nuitre route, lnus visituns une maguilique eglise de Cistercieni. qui, tile aussi, ful sdrieuseient toucthe. Les murs portent cncurela trace des bailes et des eclats d'obus ; et beaucoup de vitraux unt tid eiidumanages. L'abbe du monastlre sortail quand
ous arri\ icis. 11 se fait aimnableiente notre guide
dans la xisit de
del'elise et du beau cloitre gothique attenant.
Ii n'y a plus que quatorze reliiieux a vivre en permanence au
councnt. ULne treutaine font du miniiistre dans les paroisses avoisinantes. On cuumprend eel ctat de choses commandd par la penurie du clcr;u diocdsaim. Mais ii est regrettable que des moines voues au silence et a une intense vie liturgique soient obligis de mener une existeice bien diffdrente de celle qu'ils avaint
rý.Vde.
revee.
Aux portes de u.Inlt P'ltcn, un vaste camp militaire russe
nous iappielle que nlus sounmes en zone sovidtique d'occupation.
Les Inusses sont d'ailleurs des occupants fort discrets, et ils se
conIformlenI striclenient
la cons-gne qu'ils out revue de n'avoir
aucun rapport avec la population. Its occupent la moitie de
Ihospice de vieillards que nous visitons tout d'abord. Fondr
en
1897 avec trois Swuirs, cet hospice compte aujourd'hui deux
cent vingts malades. qui reuoivent les soins de Sceur Logar
et de ses quinze compagnes. La soiree s'avance. Nous allons pr6.enter nos lionuages
l'devuque de Sankt P6bten. IU est rejoint
presque aussitut par son coadjuteur, Mgr Kinig, qui parle avee
aisance le franiais et I'anglais et se fait notre aimable interprete.
AMgr Memelauer dit auT.H. Pere sa reconnaissance pour le bien
que les Filles de la Charite font dars sa ville episcopale. DdjA
le chapelain de l'hospice a\ait exprim6 le meme sentiment en
nous disant que grace au ddvouement des Soeurs les vieillards
s•ignes par elles faisaient tous une fin chr6tienne. Mgr K6nig
nous fait visiter la catlihdrale toute proche. C'est un edifice de
style baroque mais dont la richesse fait presque oublier ce que
la decoration a de ddplaisant dans son manque' de sobridtd.
Comme nous allons remonter en auto pour rentrer & I'hopital,
!a Sceur suptrieure, qui nous avait accompagnds a I'dvechd, prie
M3gr le Coadjuteur de partager notre repas, auquel est convi6
aussi le maire de ia ville. II accepte avec une simplicitd qui
acheve de nous conquurir. C'est surtout grace a .lui que le souper
sera m'.rqu6 par une franche cordialit6 de rapports entre les
convives. Le maire, qui pouvait paraitre un pen solennel au moment oh il avail salud le T.H. Pere. se r6vble de caractere trbs
et it rit de bon cPeur aux histoires qu'il entend raconter.
eai,
Bien que socialiste, il a une grande ven6ration pour les Sceurs,
et notamment pour la superieure. Les Soeurs n'ont pu qu'entre'oir le T.H. Pbre a son arrivee. Aussi, dbs que nous avons pris
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coung des invits, elles nous accueillent par un fer\ent 31aytificat dans la salle de communautd. L'hupital a\ai ett fonde en
1889. Les nouveaux batiments furent inaugures en 1895 par
i'empereur Francois-Joseph. Le nombre des Soeurs atteiknil
soixante-dix-huit au temps de sa plus graude pro'~pcitd. Elles
ne sont plus aujourd'hui que cinquante-neuf, aid-es pitr trois
Louise de Marillac. L'h6pital a sept cent quatre-vinut iits. Avec
ses huit dispensaires, il regoit par an quelque onze miile nialades. La rdunion est empreinte d'une charniaute cordialitd ; et
les Sceurs sont ravies de voir et d'entendre le T.H. PIre on attendant le bonheur d'assister demain matin A sa niesse.
15 octobre. - II n'y a qu'une soixantaine de kilointres de
Sankt Pdlten a Vienne. Mais nous partons d'assez bonne heure,
car nous voulons arriver A Vienne pour midi, et il y a sur notre
chemin trois maisons de Sceurs A visiter. Deux d'entr'elles, ii
est vrai, ne sont pas des maisons distinctes mais des filiales
dependant de la grande maison des Incurables a Vienne. A
Kirchstetten, il y a une grande ferme qu'aident i exploiter une
cinquantaine de malades, sous la direction de Soeur Firer, premiiere d'office, et de six de ses compagnes. C'est une oeuvre de
m(me genre que nous trouverons a Weidlingau. Mais la premiere
d'office, Soeur Wacek, n'a iei avec elle que deux compagnes. La
vie dans ces petites maisons isoldes ne va pas sans monotonie.
La visite du T.H. P6re, pour rapide qu'elle soit, en est d'autant
plus apprecide. A TuUnerbach, nous trouvons une communautl
plus importante puisqu'elle possade douze Sceurs dont Sceur
Czapiewska est la supdrieure. La situation de la maison est actuellement assez precaire. Elle fut fondde en 1895 pour dtre
un centre de retraites spirituelles. On y donne bien trois retraites annuelles pour les Filles de la Charitd de Vienne. Mais la
maison devait aussi, et plus encore, recevoir des groupements
de laiques. Or, il en vient assez peu. Depuis la fondation de cette
maison, d'autres se sont ouvertes, A Vienne ou dans les environs. Elles offrent plus de confort, ce A quoi les Viennois sent,
parait-il, assez sensibles. Pourtant, la maison est bien amdnag6e. Elle posswde une belle chapelle, une vaste salle de conf4rences, et s'il y a deux on trois lits par chambre, on s'y trouve
au large. Surtout, le cadre est tr&s reposant et convient A merveille pour une maison de ce genre. Esp6rons que TuIlnerbach
retrouvera dans l'avenir une prospdritA que mdrite cette maison.
Nous approchons de Vienne. 11 est bien regrettable que. de
nouveau, le temps soit maussade. Car durant des kilometres, la
route passe dans des fortts que le soleil nous ferait apprecier
daxantage. Elles sont une grande attraction pour les habitants
de Vienne qui, par dizaine de milliers, y passent la journde du
dimanche.
II est midi et demie quand nous arrivons A la maison de nos
confreres de la Kaiserstrasse,oiu nous logerons pendantle temps
de notre sdjour & Vienne. C'est la plus importante des maisons
des Lazaristes A Vienne, surtout depuis qu'elle a regu, voilk
quelques mois, les 6l1ves de 1'Ecole apostolique. qui habitaient
auparavant la Hetzendorfstrasse. Nous sommes accueillis A
I'entree par le superieur, M. Johan Krasser, entourd de ses
confrires et de nos chers freres coadjuteurs. II souhaite la bienvenue au T.H. Pere et lui dit combien la nouvelle de sa visite
prochaine avait ddja rempli leur cpeur d'une profonde joie. Les
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enf;iiu.is de saint Vincent de la Kais,'rstrasse s'estiment prixiil
gids ct soit profonliinent heureux de garder chez eux leur
Supdricur g.n-ral pendant le temps de son sejour dans la capitale.

Apres le repas. inius visituns la naison. Les premiers missionnaires en\oyi-s a Vienne par le premier visiteur de la pro\xirce. M. Schlick. lugItrcnt d'aourd dans un faubourg de la ville
SItus.tedorf. ltai.- truis ans plus tard, en 1857, ils vinrent s'instailer dans ia nt aison actuelle. M. Schlick fit construire une
cglise. la plus beile de celles que nous possedons & Vienne. Elle
a trois nefs. ct peut contenir quatre mille personnes. Elle occupe, face i la rue. un des cites d'un vaste quadrilatere deux
autres 6tant fmiiids par notre maison et une maison de rapport
quiui li fai face. L.a -riile qui longe la rue ferme le quadrilatire. DIs qu'un f'a franchie. on entre dars une cour de belles
dirensiaons. qui peruiet, le cas kchlant, de grouper de nombreux
iideles, et qui amortit sensiblement les bruits de la rue. Le
recueillerment de l'<giise y gagne beaucoup. I! y a lN un bel
ensremble de constructions appartenant a la Congregation, et il
est lieureux que M1. lchlick ait vu grand. La iiaison des confresres est vaste et conunode. Comme je viens de le noter, la
petite ecole apostolique y a ricemmnent trouvd asile. Elle compte
sueulcnilnt uue quiilzaine d'61eves. qui sui\ent les cours d'un
college en ville. lis nous reqoivent chez eux et nous font la meilleure imnpression. C'e-st le 4 pusillus grex , qui se double, heureusement, de 1'ecole plus inmporlante d'Egyenberg. Souhaitons
qu'elle counaisse une prosperitl comparable A celle de sa cadette
atin d'assurer la re\-ve des confreres plus Ages de la province.
La maison et 'fglisede la Kaiserstrasse out subi de s6rieux dommai.aes lors des combats que Russes et Allemands se
livrr'ent pour la possession de l'ienne. a la fin de la derniere
guerre. Ces dedgts sout a pen pres compltement rdpards, mais
on voit encore dans l'eglise des vitraux plus ou moins dbrechis.
Derriere leur nmaison et I'Ylise les confreres possident un pare
qui va jusqu'au Gurtcl, un grand boulevard de Vienne. Heureusenment que tout ce terrain a Ctd acquis il y a un siecle ! La paroisse , onie ic
ici
nos confreres fait partie du vur arrondissement de Vienne qui comrpte quatre oa cinq autres paroisses. La
notre est la plus petite, mnais le iministre y a largement de quoi
occuper les tri.s confrPres qui y sont appliques.
Nous nuo:.
renil~jis en fin d'apres-midi a I'h6pital Wilhel,inie, diri2g: par !i Fiiles de la Charitd. It doit son nom A la
prinressi \Tiiilluitii,
ide Montcalm, qui, en 1891, fonda cette
c uvre cl la coen.tia a quatre Sceurs envoytes par MAre Brandis.
Fies :n. ;al!i
a
uri'dui cinquante-deux, avec & leur tOte Soeu"
Ma!,sai;:. ,.l
-u'-rc valut bien des ennuis A I'hopita. En 1939,
le- i~.is s-; (are.rent de la chapelle et chasserent les Sceurs
d dlivers I:riic.es. Mais elles tinrent bon aux postes qu'on leur
isai. !li1ur.-i••nment. les bombardements ne firent pas ici de
; .!,,•.i . .S;ue.
une bombe tomba dans le jardin et elle n'6clata
:.s. \lie;ll:nicnt l'h6pital compte quatre cent cinquante lits,
em k; Scurs soigneut annuellement plus de six mille malades,
::iaide de v'n;t-cinq Louise de Marillac. II y a, de plus,
,i:ncdispensaires oiu sont accueillis chaque ann4e dans les cinf7;aitc mille clients.
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16 octobre. - C'est dans le XVIII' arrondissement de Vienne,
celui de Widhring, que nous passerons la journ&e. Nos confreres y out une 4glise paroissiale dedide a saint Severin. Les
Sceurs y possedent quatre maisons. Nous dinerons chez nos confreres et nous rentrerons chez eux en fin de soiree pour la
messe du jubild que le T.H. Pere doit chanter h 19 heures. Encore une journde au programme charg6, mais qui fera bien des
heureux.
Notre premiere visite est pour la belle dcole situee en face
de 1'6glise de nos confreres. Sceur Strauss et ses vingt et une
cimpagnes y dirigent des classes lidmentaires, des cours complementaires, un internat et un jardin d'enfants. L'weuvre est
tres florissante. Fillettes et jeunes files ont tres bonne facon.
Elles chantent tres bien et executent avec beaucoup d'art des
danses locales. Celles qui 6tudient I'anglais commencent A le
bien parler. Surtout, on devine que les Scurs exercent une profonde influence religieuse et morale sur toutes leurs el6ves.
Nous sommes & Vienne. La municipalitd socialiste de la ville
ne peut prendre son parti de la libertd d'enseignement, surtout
dans les dcoles primaires. Aussi multiplie-t-elle les tracasseries.
les exigences, pour arriver h decourager cette concurrence a
l'enseignement officiel. Cela n'emp4che pas que la municipalit6
est tres heureuse de pouvoir confier A I'internat des Sceurs des
enfants qu'il faut retirer k leurs parents. Dans son adresse au
T.H. PBre, la supdrieure dit les inquidtudes que l'avenir lui inspire et ajoute qu'elle compte sur la bdendiction du successeur
de saint Vincent pour dcarter ies dangers qui menacent sa maison. Dieu veuille rdcompenser sa confiance I
AprBs le domaine de l'enfance, e'est celui de la vieillesse
que nous allons visiter en nous rendant a la maison de Scours
situde dans la meme rue, et qui porte bien son nom de ccCaritt )t (ChaiitB). C'est en 1884 qu'un curd de Vienne fonda cette
oeuvre en faveur d'anciennes domestiques et la confla aux Filles
de la Charit6. L'etablissement 6tait la propri4t6 de la Communault. Cela n'empncha pas les nazis de la leur enlever purement
et simplement pour en faire cadeau a la commune de Vienne.
La maison a 6t6 depuis rendue aux Sours, bien qu'une partie
appartienne officiellement & l'archevechd. Trois Sceurs (Sceur
Dernovsek et deux compagnes) y prennent soin d'une cinquantaine de dames Agdes. Leurs chambres et les salles communes
sont tres propres et tres avenantes. Les pensionnaires menent
ici une vie paisible et entourde d'dgards que leur mdritait bien
une existence vouee an service d'autrui.
Un peu avant midi, nous arrivons chez nos confrbres, et,
tout de suite. nous nous retrouvons chez nous. La rue dans laquelle ils habitent, s'appelle rue Saint-Vincent. En face de leurmaison se trouve un vaste immeuble, qui est leur propridtd et
qui porte le nom de , Maison Saint-Vincent ,. Enfin, sur la
facade latdrale de la maison de nos confreres un artiste a peint
un groupe montrant saint Vincent qui bdnit un Lazariste et une
Fille de la Charitd secourant un pauvre malade. Cette maison est
toute neuve, car les bombardements I'avaient totalement d6truite. Un emprunt A long terme et sans int6rdts, amortissable
par des versements mensuels, a permis de relever Ia maison de
ses ruines. Le nouvel edifice a trois 6tages au lieu de deux, en
conformit6 avec les exigences de l'urbanisme viennois. Les locaux
3
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y sont rcpartis fort heureuseenwt et offrent un certain confort.
sans exageration. M. Pl'eininger, superieur des confreres et cure
de la paroisse. nous regoit trs cordialement. II a quatre confrres pour I'aider dans le travail bien absorbant de la paroisse.
et la maison pos.sede aussi quatre frvres coadjuteurs, ce qui est
uu avantage d'autant plus pr6cicux qu'il se fait de plus en plus
rare. Nous allous visiter l'eglise qui fail corps avec la maison.
Elle est assez vaste pour contenir deux mille personnes, et les
deux clochers ctTiles qui encadrent sa fa.;ade lui donnent grand
air.
Dls deux heures de I'apres-midi, nous reprenons nos visites. La premiere est pour la niaison des Incurables. Sa fondation, oeuvre de I'Association de la Sainte-Trinite, date de 1875.
Ici encore. les nazis s'arrogerent le droit de donner a la commune de Vienne la maison et ses deux filiales de Kirchstetten et
de Weidlingen. En 1945. les bombardements demolirent presque totalement I'ddifice et firent une centaine de victimes, parmi
lesquelles cinq Filles de la Charitl. Les Russes acheverent de
tout ruiner. Mais la commune de Vienne vient de rendre l'dtablissement A I'Ordinaire de Vienne qui en a confid la direction
A un comite. Les Smeurs sont au nombre de quarante-neuf, avee
a leur tite Smur Zippe. Les Louise de Marillac, au nombre de
vingt, leur apportent une aide bien apprdcie. En comptant les
pensionnaires des dcux filiales, c'est A trois cent cinquante malades que la maison des Incurables assure des soins d6vouds.
C'est une maison tout r6cemment ouverte que nous visitons ensuite. En 1908. la SociWt6 pour la Protection de l'Enfance, confia aux Filles de la Charit6, une maison pour la formation de
fitllttes et de jeunes filles. A cette ceuvre s'ajouterent bientOt un
groupe d'Enfants de Marie et un jardin d'enfants. Mais en 1938.
les nazis expulserent les Sceurs de leur maison. Elles revinrent
en 1945. Mais en cette ann6e 1953 l'oeuvre u Caritas D a pris possession de l'immeuble pour le transformer en internat de garVons. Les Soeurs y ont done transf6re, ii y a deux mois h peine,
leurs garcons de la Ruckertgasse. C'est merveille qu'en si peu de
temps Sceur Zemljak et ses cinq compagnes aient si bien adaptA
la maison L sa nouvelle destination. Leurs garoans vont, pour
les classes. a 1'6cole publique. Mais les Smurs ont sur eux une
influence visible, et ils nous font une excellente impression.
Leurs chants sont tres bien executes. et ils jouent avec beaucoup do brio une saynite sans paroles ohi I'on voit un coiffeur
raser -es clients en sarie.
De cet internal de garcous, nous nous rendons pr6cisdment
Sia nmalson d'o& its sont venus. Cette maison avait L6t fondte
en 1894 par le curN de la paroisse pour servir d'internat de
gar;ons. Les Filles de l a Charit6 en prirent la direction en 1911.
En 1939. les nazis ourent l'idce saugrenue d'y reunir des enfants
dont un des parents au noins dtait juif. Les Soeurs prodiguerent
leur ddvouement a ces pauvres petits. En 1945, la maison reprit
son caractere d'irternat de garcons. Mais depuis le ddpart de
ccs enfants pour la Lecknergasse, il n'y a plus ici comme oeuvres
que le patronage de la paroisse. Scour Lackner et sea deux
compagns-3 soccupent done des enfants en leur faisant apprendre
leurs lecon.s et ridiger leurs devoirs. Activit6 assez modeste,
maik aue M,.!e Cur4 apprecie beaucoup. comme ii le dit au T.H.
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Pere, et qui suffit 6 occuper les Sceurs, d'autant que la superieure prend de 1'Age et qu'une de ses compagues est actuelleIl'h6pital.
ment
Nous rentrons a la maison des confreres de Wdhring. Et
voici dc6j I'heure de la grand'messe que le T.H. Pere va chanter.
L'eglise est pleine de tideles qui se tiendront debout pendant une
heure et demie. Car ii v a un sermon de M. Romstorfer, qui parle
avec d'autant plus de coeur qu'il 6tait cur6 de cette paroiss2
quand il fut nonind visiteur. La Schola et les inusiciens exCcutent avec beaucoup d'art une messe de Schubert, tres brillante
mais un peu longue. Son auteur n'avait que dix-huit ans quand
il la composa, et ii faisait djia preuve d'un talent musical remarquable. Le souper suit la messe ; aussi est-il neuf heures et demie quand nous rentrons h ia maison de la Kaiserstrasse.
17 octobre. - Le T.H. Pere cdiebre la messe dans 1'6glise
de i'hospice Saint-Antoine a la Pouthongasse. En 1887, la Societd
Saint-Antoine acheta une maison pour y recueillir des dames
agees et la confia aux Filles de la CharitL. A I'aeuvre primitive
s'ajouterent bientot un patronage et un jardin d'enfants. En
1897, la CommunautL des Filles de la CharitL fit I'acquisition de
la maison. Une eglise fut construite en 1'honneur de saint Antoine, Iglise qui devint paroissiale en 1937. On eonfia done la
charge de la paroisse a nos confreres qui sont en meme temps
les aumbniers de la maison. Ils ne sont que deux, M. Marwal,
sup6rieur, et M. Boyer. son vicaire, ear la paroisse est la plus
petite des paroisses de Vienne. L'hospice eut a souffrir, lui
aussi, de la derniere guerre. Quand les Russes s'emparbrent de
Vienne, ils ddvastcrent la maison. EL ce qui est plus douloureux,
ils fracturerent le tabernacle et profanerent les saintes especes.
Soeur Carli et ses trente-trois compagnes donnent leurs soins a
cent vingt-einq dames et aux soixante bambins du jardin d'enfants. II faut d'ailleurs noter que parmi les Seurs plusieurs sont
au repos. Les petits du jardin d'enfants nous donnent une seance
charmante qui comprend notamment une gracieuse ronde de
fleurs, en I'honneur de la Sainte Vierge.
La matinee est consacrde a quelques visites officielles. Nous
allons d'abord offrir nos hommages au cardinal Innitzer, archev4que de Vienne. Son Eminence nous regoit avec une simplieitk
et une cordialityvraiment touchantes. Le cardinal dit au T.H.
Pere combien i! apprdcie les services que nos confreres et les
Filles de la CharitB rendent A ses diocesains. I1 6voque les souvenirs de la guerre, les tracasseries et les procedes violents dont
il fut I'objet de la part des nazis. Il nous montre dans plusieurs
appartements des tableaux, lardes par eux, a coups de baionnettes. C'etait la vengeance des hitleriens, furieux de la r6sistance imperturbable que lear opposait I'archevque de Vienne.
Son attitude 6tait la meilleure preuve de I'independance qu'il
avait su garder a l'rgard des Allemands tout en faisant d'ahord
preuve A leur 6gard d'une moderation inspirde par le ddsir d'6viter tout heurt non necessaire. Cette moderation, dict6e au cardinal par le desir de sauvegarder le bien des Ames ne fut pas
comprise ni goUtde de tous. Et. avec un bon sourire indulgent,
il fail allusion aux attaques dont ii fut 1'objet de certains catholiques, notamment de tel journal de France. Tres aimablement.
il se laisse photographier avec nous dans son salon ; puis ii
nous dit au revoir. car ii doit presider la s6ance du centenaire
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(ui aura lieu dentain soir a I'Aula magna de fl'ni\ersilt. Mais
i. nous pr6vient, en s'en excusant, qu'il ne pourra 6tre 14 dets
le commencement parce qu'il doit aller bknir dc.:x cloches.
Apres le cardinal, nous allons voir son coadjuteur, M1Yr Jachlym. II nous parle de la penurie de clerg6 dont souffre le diocese de Vienne et it serait tris heureux que des confreres venant d'autres provxinces apportassent leur concours i ceux qui
se devouent dans la capitale de I'Autriche.
Nous ncu. tendons ensuite h la Nonciature. Le Nonce,
Mgr Dellepiane, est rentre de vacances hier au soir. Son palais
fait innundiatement suite au siege de I'ambassade sovietique, et
nous apercevons sur le trottoir qui longe les deux inmmeubles
un policier russe qui fait les cent pas. Ce voisinage assez curieux
n'a rien de desagrcable pour le Nonce. Ses voisins affectent de
l'ignorer totalement. Its laissent regulierement sans mýme un
accus6 de riception les commnunications officielles que leur envoie la Nonciature. Le Nonce nous dit a ce sujet que les Russes
n'unt aucun rapport avec la population qui, de son c6tl, les
laisse parfaitement de cltte. On la bien vu quand s'est tenu A
Vienne le Congris international pour la Paix. A part le petit
groupe de cormmuunistes viennois, les habitants de la capitale n'y
out prCte aucune attention. et les journaux ne lui ont pas consacre une ligue. Le Nonce nous dit qu'il dprouve pour la population de F'Autriche une estime eroissante et qu'il espere pour
ce pays I'avenir qu'il merite. Devant nous, il dvoque avec bonheur des souvenirs de sa carriere diplomatique, notaniment ceux
qui se rattachent a son sejour b Smyrne. Il y a bien connu nos
confreres. en particulier M. Goidin, a qui ii nous prie de transmettre son cordial souvenir.
Apres avoir pris notre repas chez les confreres de la Pouthonuasse, nous allons visiter les Soeurs de Hlainbury. Ge voyage
nous conduit une fois de plus aux frotitidres de l'Autriche. Car,
a quelques kilometres de Hainburg, nous apercevons la Tchecoslovaquie. ici encore, c'est, helas ! le rideau de fer. Nous reniarquons en rentrant a Vienne que presque aucune auto ne nous
croise. C'est que les relations entre l'Autriche et la Tchecuslovaquie sont presque inexistantes. Nous pensons a nos pauvres
confreres de ce dernier pays, dont un grand nombre travaillent
dans les mines ou les usmes. Dieu veuille soutenir leur courage
et leur donner les forces physiques dont its ont besoin pour
tenir en attendant des jours meilleurs ! La maison de Hainburg
est un hospice de vieillards, fonde en 1896. Elle ne comptait
que trois Sceurs au debut ; elle en possede aujourd'hui sept,
dont Scur Snuderl est supdrieure. Hainburg s'6tend sur la rive
droite du Danube. Situee aux marches de l'Autriche, elle a dft
subir bien souvent les attaques des Turcs. De ces temps heroiques le souvenir est garde par un vieux mur d'enceinte qui entoure la ville ancienne.
La nuit est ddji tombee quand nous rentrons dans Vienne.
Notre derniere isite de la journde sera pour la maison des Filles
de la Charite de la Hetzendorfstrasse. En 1879, la Socidte SainteThr6Bse fonda une maison pour jeunes filles dans ce site de la
banlieue de Vienne, qui avait alors un caractere rural tr6s marque. La maison possedait une ferme et un grand jardin. Le's
Filles de la Charite, a qui on l'offrit, accepterent la direction de
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cette

oeuvre. En 1918, la maison fut vendue aux Pretres de la
Mission qui y instaltbrent une Ecole apostolique, et quelques
erurs restArent sur place. Mais, en aoft dernier. en raison du
petit nonibre des eil6es, on dtcida de transferer I'Ecole apostoiique A la maison de la Kaiserstrasse. Et de nouveau les Soeurs
tot pris possession de la maison de la Hetzendorfstrasse. Elles
y out deja ouvert une ecole mnnagere et un internat de filles.
1! y a de quoi occuper Soeur Neumayer et ses huit compagnes.
A notre arrivce, le T.H. PIre donne la benediction du T.-S. Sacrement dans la belle chapelle de 1'Ptablissement. Puis, nous
sommes accueillis par les enfants qui nous offrent une .-:ance
littiraire et musicale tres rdussie. Elle s'ouvre par des morceaux de musique jouee sur la guitare, la mandoline et le clavecin. par les Enfants de Marie. Suivent des discours. dont un
en anglais. Mais ce qui retient surtout lattention. c'est une
ronde dcs drapeaux. qui se termine en tableau -i\;ant autour
de la statue de saint Vincent, tandis que retentil. le :hant de
quelques strophes du o Quis nov.us Caelis ). Ces enfants et demoiselles ont tres bonne facon, et il faut souhaiter un In;ig et
f6cond avenir h une oeuvre qui dbdute si bien.
18 octobre. - C'est aujourd'hui que la paroisse de 1'Immaculte. dirigde par les confrires de la Kaiserstrasse. fete solennellement le centenaire de la province d'AuLriche. A la
grand'messe, chantee a 10 heures par le T.H. Pere, la vaste
Celise est comble. et cette affluence dit assez la reconnaissance
des paroissiens pour le devouement dont ils ben6ficient de la
part des enfants de saint Vincent: La schola paroissiale chante
fort hien une messe de Mozart, qui, surtout pour les voix, ne
s'ecarte pas trop des normes actuelles de la musique religieuse.
Apris l'dvangile, M. Johann Krasser. superieur et cure, explique
aux fideles le sens de cette fete. II expose l'euvre de ses devanciers, dit h Dieu sa gratitude pour le bien que sa grAce a permis
de faire au cours de ce siecle. et ii fait des vceux pour le sikcle
qui commence. Apris la messe, le T.H. Pere est heureux de saluer les divers groupes paroissiaux et de les remercier pour
I'aide si appreciable qu'ils apportent A leur curd.
A 16 heures, dans I'Aula mayna de l'UniversitO, reunion
pour une seance litteraire et musicale, qui associera dans une
nmme c6lebration le centenaire de la province d'Autriche et le
centenaire de la nmort d'Ozanam. Le cardinal arrive en cours de
seance, et il dit avec flamme son admiration pour saint Vincent
de Paul et sa reconnaissance pour le bien que ses fils font dans
le diocese de Vienne. La partie chorale est assuree par les Petits Chanteurs de Vienne et par des membres des (( scholae ,
des paroisses dirigees A Vienne par nos confreres. Les Petits
Chanteurs executent ( a capella ,,et avec beaucoup de brio des
morceaux de polyphonie classique & trois voix egales. Les scholae nous font entendre le Ps. 23 de Schubert, et le " Laudate Dominum , de Mozart. Puis, nous tcoutons une adresse du president des conferences de Saint-Vincent de Paul. Un de ses confreres lui succide, qui 6roque les lemons de l'L-uvre et de la mort
d'Ozanam. II dit avee emotion la primautW de la clarit6 et I'instabiliti de ce qu'elle n'inspire pas. Il revenait A M1.Wagner,
directeur de I'Ecole apostolique de Vienne, de rappeler les origines et de raconter bridvement les principales etapes de la province d'Autriche. II le fit avec I'aisance d'un habitu6 de la parole
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publique. et ii parsenma son rdcit de traits et de mots qui ajoutaient A I'interCt de son expos&. Enfin, le thdettre dit aussi son
rmot, le thditre sous une fornme particuliere, il est vrai. La troupe
thUatrale de la jeunesse 6tudiante nous donna, en effet. quelques scenes de la vie de saint Vincent. Les acteurs se tenaient
en ligne sur la scene, debout devant un pupitre portant leur texte
et declanaient tour A tour leur rile. II faut deux heures et
demie pour jouer intEgralentent cette o.uvre. Faule de temps, on
ie nous donna que trois des sept scines qu'elle comporte. Les
jeunes acteurs jouaient a;ec beaucoup de naturel et d'expression, surtout Monsieur Vincent, la femmine turque et le juge de
Sore. Les organisateurs de la stance avaient lieu d'4tre satisfaits et ils meritaient les fWlicitations qui leur furent adressbes.
19 octobre. - Le T.H. Pire cee
ci
e la miesse a l'hopital Wilheluinte. Puis. nous allons visiter I'llupital des contagieux. qui lui
est contigu. Cet h6pital a une meme administration que I'h6pital
Wilhelnine. mnais les quatre-\ingts Saours qui Ie des&ervent ont
une S(eur Servante particuliere, Scaur Sordon. L'hlpital des
contagicux cornpte deux cent soixante lits rdpartis dans une vingtaine de pavillons. Les \aridt*s de maladies contagieuses sont,
en effet. soignces chacune dans un pavillon distinct. II n'v a
presque pas de malades dans tel ou tel pavilion. Mais on y voit
une Scpur. ou miumne deux. parce que la surveillance des malades doit itre assuree en permanence de jour et de nuit. Ces
malades sqnt des enfants. Les soins comp6tents qu'ils reCoivent
ici ont notablernent abaiss le taux de la mortalite. Pour les dix
premiers mois de cette annee, ii n'y a eu qu'une dizaine de
deces, environ un par rnois : le mddecin-chef le souligne devant
nous avec une fiertd ldgitime.
Comme nous a\ons devant nous une grande partie de la matinte, nous en profitons pour visiter quelques monuments de
Vienne ; car nous quitterons la ville demain au ddbut de I'apresmidi. Nous nous rendons d'abord dans quelques eglises, notamment dans celle des Rddenmptoristes, qui possede les reliques de
saint Clement Hofbauer, et dans I'eglise des Mineurs oh il exer"a
son ministere. Nous ne pouvions manquer la visite classique A
I'eglise des Capucins, dont la crypte renferme cent trene-huit
cercueils de la maison impiriale d'Autriche. II y a la des mausoldes somptueux, comme celul qui abrite les restes de I'impd
ratrice Marie-Thdrbse et ceux de son Opoux, autour duquel sent
groupds les cercueils de la plupart de leurs seize enfants. II y a
aussi de simples cercueils de bronze reposant i meme le pave,
comme celui de 1'empereur Joseph II, a qui sa manie de 1hgiferer en matiere liturglque, souvent sur des vetilles. fit donner
le surnom d'
Empereur sacristain ,,. Tels de ces sarcophages
E
dvoquent des souvenirs tragiques, ceux par exemple, de I'enpereur du Mexique Maximilien, fusille a Queretaro, et de l'imperatrice Elisabeth, poignardee A Geneve par un anarchiste.
D'autres dvoquent des souvenirs historiques cdlebres : tels celui
de I'empereur Franfois-Joseph, mort en 1916. aprbs un rigne de
soixante-huit ans, et celui de l'impiratrice Marie-Louise, femme
de Napoldon. II y avait la jadis le cer'ueil de leur fils. le due de
Reichstadt. I' A
Aiglon ,. Mais l'Allemagne nous a rendu ses restes. qui reposent actuellement pros de ceux de son pere A Paris,
aux Invalides. On aimerait avoir le temps de s'attarder devant
ces cercueils. dont la vue dit dloquernment la vanite des gran-
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deurs humaines. Le souvenir de ces illustres dtfunts nous suivra, ii est vrai, dans la visite que nous faisons ensuite aux deux
residences imperiales de Vienne : la Hofburg, A l'interieur de
la ville, et le chateau de Schwnbrun, dans sa banlieue. Sous sa
forme actuelle, ce chfteau est I'oeuvre de 'imrperatrice MarieThrBse. Son architecture et le pare qui s'etend derriere le chateau, s'inspirent visiblement de Versailles. C'etait beaucoup d'audace que de vouloir rivaliser avec le palais de Louis XIV, mais
il faut reoonnaitre que Schwenbrun ne manque pas de grandeur
et de charme. Nous I'avons vu malheureusement, par une journre pluvieuse d'automne.
Dans I'apres-midi, nous alions xisiter une derniere maison
de la province de Graz, celle qui est le plus eloignee de la Maison centrale. Elle se trouve a Sitzendorf, h quelque soixantedix kilometres au nord de Vienne. Elle doit sa fondation a un
confrere. M. WVber. De concert avec sa sceur. Fille de la Charit6, il donna son heritage, une petite propriet6 rurale. A la Communaute, pour I'installation d'une ceuvre en faveur des enfants
et des malades. Deux ans apres la fondation, en 1889, on y adjoignit un patronage. Puis, vinrent un jardin d'enfants et un
internat de fillettes. C'est bien assez pour occuper Soeur Ulz et
ses quatre compagnes. Le d.vouement des Sceurs est tres apprecie de la population. Quand il fur question, en 1930. de les rappeler, les habitants de Sitzendorf resolurent de les garder a tout
prix. et leur d6marche, appuyee par l'archeveque de Vienne, cut
gain de.cause. La reception qui n6us fut faite aide a comprendre
cet attachement. Les petits du jardin d'enfants y furent delicieux de naturel, et les fillettes de i'internat nous firent une
excellente impression. On comprend que le cure de Sitzendorf
soit heureux de posseder cette maison de Soeurs sur sa paroisse
et ne souhaite qu'une chose, voir s'augmenter le nonbre de
celles qui s'y ddvouent au bien materiel et spirituel de ses paroissiens.
20 octobre. - Au matin de ce dernier jour, que nous passons en Autriche, le T.H. PBre celbre la sainte messe dans
1'6glise de la maison de la Kaiserstrasse. De nombreuses Filles
de la Charit6 y assistent avec leurs enfants et beaucoup de paroissiens. Au debut de I'apres-midi, nous nous rendons ; la
Westbahnof, ou gare de I'Ouest, que seule une large avenue
s6pare de l'enclos de nos confreres. Soeur Visitatrice et son assistante, de nombreuses Soeurs et tous nos confreres de Vienne
qui le peuvent, nous accompagnent jusqu'au train. M. le Visiteur et un de ses confreres voyageront avec nous jusqu'. la frontiere austro-allemande. Pendant quelques heures encore il 'ait
jour. Nous admirons la couleur automnale des forwts qui -itourent Vienne. A plusieurs reprises nous longeons d'assez pi-6s le
Danube. Nous apercevons de I'autre cdte du fleuve les tours dlanedes de I'eglise de Maria Tafeil, sanctuaire de la Vierge presque
aussi frequent6 que Maria Zell. De cet observatnire. situc A quatre cent quarante-trois metres d'altitude, le coup d'oeil dolt 4tre
splendide. Nous pasSons tout pros de la magnifque abbaye bhundictine de Melk, construite sur un dperon rocheux, et qui surplombe le Danube d'une soixantaine de metres. Dans les champs,
les paysans arrachent les betteraves sucrieres. A une gare qui
dessert une grande raffinerie de sucre, c'est une vraie montagne de betteraves que nous apercevons. Nous passons A quelque
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distance du chateau oil reposent les corps tl" " -- iduc FrancoisSarajevo. le 28 juin
Ferdinand et de son dpouse, assassinus
1914, nieurtre qui declencha la pre".-;re guerre mondiale. Nous
approchons de la frontiere ; employds autrichiens et allemands
\•riiient nos passeports. Voici Passau. Nous sommes dUjk en
territoire allemand. M. Rumstorfer et son confrere prennent
cong~ de nous. Le visiteur de la province d'Autriche remercie
une derni re fois le T.H. Plre avec beaucoup d'dmotion, de la
fa eur que furent pour ses confreres ces trois semaines passe.c
par lui en Autriche. lais lui aussi merite notre gratitude ; car il
fut le plus amiable et le plus attentionne des guides et I'h6te le
plus cordial depuis notre arrivee dans sa province. Le T.H. Pere
'en rernercie une fois encore et lui redit ses %teux pour que la
province d'Autricihe ait I'axenir que merite,-un glorieux passe.
21 octobre. - II est sept hcures du iatin quand nous arrivons en gare de Coloyne. M1.Meyer, \isiteur de la province d'Alleniagne, nous attend sur le quai, en compagnie de quelquesuns de ses confreres. Nous nous rendons aussit6t a leur rIsidence actuelle. situde au sud de la ville. A la R olandstrasse.
Voilh dejA huit ans qu l]a guerre a pris fin, et les dUgats qu'elle
a causes a Cologne sont loin d'avoir etC reparCs compl6tement.
A droite et a gauche de certaines rues, ii n'y a encore que des
pans de Inur et des terrains vagues. Ou bien on voit des maisons
en rcz-de-chauussee sur lesquelles on B6lvera plus tard des etages.
Mais on travaille activement i la 'econstruction, et quelques
< buildings , que nous apercevons nous donneraient I illhsion
d'.tre aux Etats-Unis.
Nous arrivons A Cologne le 21 octobre, jour de la fdte de
sainte Ursule et de ses compagnes, vierges et martyres. Leur
messe est la prernmire que nous cdlbrerons en Allemagne. Ma
Soeur Gelbsattel, visitatrice, et les membres de son conseil,
assistent au saint sacrifice offert par le T.H. Pare dans I'oratoire de nos confrires.
La mnaison des confreres de Coloyne se trouvait jadis A la
Stolkyasse, pres de la gare ceatrale et de la cathddrale. Elle
fut totalement rasee par les hombardements de la derniere
guerre. Nos confreres sont revenus a Cologne voilk trois ans.
Les Filles de la Charit6 avaient, rue Rolandstrasse, une maison
contigu6e
'liglise paroissiale de Mariahilfe. confide au clerge
seculier. Ici encore on vivait dans un voisinage dangereux, celui
de 1'usine qui fournissait a la ville l'eau et I'cclairage. ce qui
valut de terribles bombardements a ;' glise et A la maison des
Scurs. Pour reconstruire 1'.glise et le presbytkre et prendre en
charge la paroisse, le cardinal-archev ,que s'est adress6 a nos
confreres. Ils ont eu d'autant plus de Iemrite a accepter que la
municipalit6 ne paie pas de domma,'s de guerre et ne consent
pas d'exoneration d'impots pour les ddifices cultuels. Grace A
leurs efforts inlassables, une nouvelle eglise est en voie d'ach&vement, et les confreres habitent une belle maison attenante A
1'dglise, ou plutot faisant corps avec elle d'un e6tC, comme la
maison des Sweurs de I'autre.
M. le Visiteur avait convoqui au diner d'accueil les confreres rattach6s A sa maison. Au cours du repas. il lut une adresse
M. le SupBrieur gvinral lui disant la joie que sa visite cauAI
sait a toute la province qui cei•bre. elle aussi, son centenaire,
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puisque c'est en 1853, que M. Etienne en approuva "'6rection.
Le passe de la province compte des heures glorieuses. Des haures douloureuses aussi, A I'epoque du Kulturkampf, qui supprima la Congrdgation en Allemagne. Heures douloureuses, mais
plus glorieuses encore que toutes les autres. Car. M. le Visiteur le rappelle avec une ýlgitime fiertW, tous les confreres et
freres de la province s'expatrierent pour se mettre a la disposition du Sup6rieur gendral et se rendre dans les pays qu'il leur
designerait. En effet, nous avons connu dans notre jeunesse
d'etudiants plusieurs de ces bons frbres coadjuteurs venus d'Allemagne, pieux, reguliers, excellents ouvriers, dont la vue Rtait
une edification continuelle. Ce fut ensuite l'ouverture de la maison de Theux, h la frontire h"lgo-alleiiiande. qui permit de
recevoir des recrues venues d'Allemagne. AprLs la premiere
guerre mondiale, les confreres purent rentrer dans !eur pays.
Survint la deuxi~ine guerre, qui valut a la province de nombreuses victimes et des ruines materielles considerables. Mais
ici comme en Autriche. on s'est courageusement remis i l'oeuvre.
L'Ecole apostolique de Niedcrpritm que nous visilerons, et la
maison de formation de Trreres, oil nous nous rendrons ensuite,
promettent A la province d'Allemagne un avenir digne de son
passe.
Dans 1'apres-midi, nous visitons la maison des Sceurs de la
Rolandstrasse, oh Soeur Mundorf et ses douze compagnes out de
quoi s'occuper. Apres une reception a la salle de communaut6,
nous parcourons les divers services de la maison. Les Filles de
la Charit4 ont ici un jardin d'enfants et un patronage. Dans ce
dernier, elles accueillent les enfants au sortir de I'6cole. Ils s'y
r6creent, y font leurs devoirs, et beaucoup y prennent leur repas de midi. C'est un service appreciable que les' Sceurs rendent ainsi aux parents retenus hors de leur maison par le travail, et une sauvegarde pr6cieuse qu'elles assurent a ces enfants
vivant dans un quartier assez nalsain au point de vue des iddes
et de la vie morale. Un mot de l'un d'entre eux dira bien la mentalit6 du milieu dans lequel ils vivent. Candidement, ii disait A
une Soeur qu'il serait heureux de pouvoir tuer un homme dans
un bois, comme il le voyait faire au cinema ou dans les romans
policiers.
I1 y a encore i la maison de la Rolandstrasse une dcole mBnagere. Mais l'oeuvre la plus importantc. avec le patronage quotidien est celle des dames Ahges ou malades. La crise du logement jui s6vit :ruellement i Colcgne, rend cette ceuvre particulibrement intdressante. Aussi la municipalit6 a-t-elle consenti un
emprunt sans int6rit pour la construction de l'immeuble oh logent ces femmes. L'une d'entr'elles vi\ait. ii y a quelques semaines, dans une soute a charbon, une autre dans une dtable. On
devine leur bonheur, attendu per une pauvre aveugle pendant
cinq ans, d'avoir enfin une chambre, avec I'eau courante et l'dlectricite, attenante A une terrasse et & un salon !
Nous visitons ensuite la buanderie. Elle est munie des appareils les plus perfectionnis. Dans la premiere machine on met
le linge sale sans 1'avoir meme prepard par un lavage sommaire. II passe ensuite A !'essoreuse, puis t une seclheuse. II en
sort une heure A peine aprils avoir 6td depos6 dans la premiere
machine. On le porte alors dans une salle voisine oil un rouleau
achlve de le secher, et oil des employees le passent au fer 6lee-
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trique. Le travail humain est reduit au minimum. L'liectricite
Ie remplace avantageusement et c'est un secours appreciable
quand sevit la crise du personnel ou que la main-d'oeuvre est si
chere. Dieu veuille que Cologne ne revoie point les mauvais
jours de la derniere guerre et que l'ancien refuge de bdton
arme garde sa destination actuelle de dep6t de provisions pour
la cuisine !
22 octobre. - Dans l'apres-midi nous visitons quelques-unes
des 6glises de Cologne : Saint-Stverin, Saint-Gerton, Sainte1Ursule. Toutes trois sont des temoins venerables, dans leurs parties les plus anciennes, des premiers temps du christianisme &
Cologne. C'est tout particulierement vrai pour Saint-S~verin, oil
dans le sous-sol de l'eglise, on est en train de faire des fouilles
tres interessantes. Le trait caract6ristique de I'eglise d6dide :i
saint G&rdon,, dent la tradition fait un martyr de la Ldgion th&beenne, est ce qu'on appelle le Decagone. I! s'agit, comme son
non I'indique. d'une tour a dix pans, haute de trente-cinq
mntres, qui fut plus iard prolongde par une eglise de forme
normale. Le Decagone a mnalhcureusement et6 atteint par les
bornbardemnents. et i'incendie qui s'ensuivit a calcine un bon
nombre de pierres. Tout son pourtour int~rieur est actuellement
occup6 par un gigantesque iclhafaudage, et on travaille h rdparer les blessures de ce beau monument d'architecture ogivale.
C'est une autre grande blessde de guerre que I'.glise Sainte-Ursule. I'n tiers seulcment de 'edifice est actuel!ement livr6 au
culte. Mais les bombardements ont heureusemnent 6pargn6 la
chambre du tresor. chere aux habitants de Cologne oil de tres
nombreuses reliques sont dispos6es en etages sur les parois de
I'apparteneant.
La soiree se termine par l'audience que veut bien nous aecorder l'archevqque de Cologne, Son Eminence le cardinal
Frings. En nous y rendant nous passons devant 1'emplacement
de l'ancienne maison de nos confreres, rue Stolkgasse. 11 n'y a
plus rien 1h. qu'un terrain vague of poussent des herbes folles.
Seules quelques pierres au ras du sol attestent qu'il y avait ici
jadis une construction, et on voit encore le seuil de l'eglise et
de la maison d'habitation. Heureusement les confreres se trouvaient dans un abri solide au moment du ddsastre, ce qui leur
permit d'dchapper i la mort ! Son Eminence nous faiL un accueil
tres aimable. Apres s'etre enquis de la situation de nos deux
families dans le monde, Farchevque de Cologne interroge M. le
Visiteur sur les activites de ses confreres a qui il est tres reconnaissant des services qu'ils rendent A ses diocesains. II redit son
regret que leur petit nombre ne leur permette pas de s'occuper
t Jerusalem de l'Association pour la Terre Sainte. dont it est
le pr6sident. A 1'*gard des Filles de !a CharitY, le Cardinal professe la plus grande estime, et ii nous dit sa veneration pour la
visitatrice de Cologne. Mais il demande des precisions sur la
situation canonique des Sceurs et veut savoir si leurs nouvelles
Constitutions maintiendront ce privilege d'exemption h I'dgard
des Ordinaires qui leur fut reconnu il y a quelques annees.
Comme un certain nombre d'eveques, ce'n'est pas sans peine
qu'il accepte cette situation exceptionnelle faite aux Filles de
la Charitd. 11 est des choses qu'on ne peut bien comprendre que
du dedans et quand, par delt des situations locales, on envisage
le bien g6enral.
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Daims ia matinee, nous nous rendons h la
23 octobre. Maison centrale des Steurs qui se trouve au quartier de Nippes.
Un quart a peu pres de I'effectif total du personnel de la province
y est reuni parce qu'une retraite vient de s'y ouvrir. Ce sont
qui accueillent le
done environ deux cents Filles de la Chariti
T.H. Pere dans la salle des oeuvres. M. Kavser, Directeur des
Sours, salue d'abord le successeur de saint Vincent. II lui dit
la joie que ses filles d'Allemagne Eprouvent a le voir aujourleur pays et
d'hui chez elles. l.a guerre a durement eprouve
cause de terrihbles ruines dans leurs ceuvres. Elles s'eltorcent A
les r6parer. Ce travail de relveement se fait peut-.ltre de facon
moins rapide et miinis grandiose qu'en d'autres coinmunaut6s.
Mais elles pensent Otre dans la ligne de saint V'incent en faisant
mrodeste. en allant avec prudence, scion lours possibilitls
financires. Elles se cantonnent dans les ceuvres de leur vocation.
et elles essaient de mettre I'accent sur la vie interieure qne leur
saint fondateur leur recnnmmandait avec tant d'insistance. Cetto
vie interieure est un hesoin d'autant plus urgent que le niveau
chr6tien a baisse dans leur pays depuis la guerre. sous 'influence du naturalkime miatCrialiste. Apres avoir dit combien ii
est heureux de se trouver dans la Maison centrale des Filles de
la CharitL d'Allemniane. M. le Superieur genbral reprend les
idWes maitresses du discours de M. Kayser et leur donne sa totale
approbation. II priera. de retour t Paris, dans les deux sanctuaires, si chers h notre double famille. pour que les Soeurs de la
province de Cologne realisent le beau programme qu'elles se
sont traci. Un compliment en francais et des chceurs fort bien
executds terminerent cette charmante r6union de famille.
C'est ensuite le tour du corps medical de la maison d'offrir
ses hommages au T.H. Ptre. Le medecin-chef le fait au nom de
ses collIgues dans une adresse en excellent anglais, toute animee
de sentiments trEs chretiens. Puis nous commencons la visite de
la Maison centrale, visite qu'il nous faudra continuer apres le
repas. Ces quatre A cinq heures ne nous permettront pas de
tout voir par le detail ; mais nous aurons une idWe de 1'ensemble
harmonieux des oeuvres groupies ici. T.a visitatrice peut voir
fonctionner sous ses veux quelques-unes des principales oeuvres
de la Compagnie. ce qui sert t son experience personnelle et
lui permet, en vovant a I'ceuvre les Soeurs, de juger de leurs
aptitudes professionnelles. L'hopital installS6 I la Maison centrale
n'a pas, dvidemment, tout I'Nquipement moderne que seules
peuvent, permettre les ressources d'une grande ville. Mais ii
posskde bien I'essentiel, et son installation de sterilisation, r&cemment acquise, est la plus perfectionnee de Cologne. Ce qui
nous a particulibrement frappes. c'est dans le bAtiment situd de
I'autre cotd de la rue, et qui appartient aussi 4 la Communaute,
la maniere dont sont logis les menages au service des Scours.
Avec la crise de logement qui sevit si cruellement h Cologne,
c'est un bonheur inappreciable pour eux d'avoir un ,,home , si
plaisant et si donfortable. Autre particularitd fort intrressante.
Ii y a au rez-de-chaussde de la Maison centrale plusieurs salles
destindes h accueillir chacune les pauvres et les malades d'une
paroisse de la ville. Une Sceur les regoit A son petit dispensaire
et leur distribue medicaments, vivres et habits. Les Soeurs se
ravitaillement chez les commergants de la ville qui leur font bon
accueil et se montrent g6nereux.
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C'est encore une keuvre biun appreciee que le fourneau fr&qucrnt par certains clients depuis une quinzaine d'annies. Pendant longtemps la Maison a rendu aux habitants du quartier un
service tras ikportant. Grace h une source abondante elle a pu
ravitailler en eau les \visins qui en manquaient. Non contente
de faire ex6cuter les reparations necessaires i sa maison si
eprvuu\ee par la guerre. Sutur (iellisattel a des projets pour son
agrandissement ; nais elle ne croit pas pouvoir les r6aliser ellem-me. Qui sait, cependant ?
I.e soir, aprbs le souper. c'est le nombreux personnel de la
Maisun centrale qui offre ses hummages au T.H. Pere. Compliments des Enfants de Marie et des Louisettes soot suivis de
danses et de chants dent fun. tout a fait couleur locale, oroclame
en dialecte du pays, f'arnour des habitants de Cologne pour leur
ville natale.
24 otrobre. - Notre premiere visite de la matinee est pour
le Vinzenishaus, la plus ancienne maison de la province. Cet h6pital est la propriedt d'un cornitf de bienfaisance, et il possede
environ 200 lits. Au soin de I'h6pital Seur Viola et ses vingt-six
conmpaanes joignent eelui d'une 6cole d'infirmibres et la visite
des pauvres et des malades a domicile dans deux paroisses. Apres
que le president du cornite a salue le T.H. PW-re cn termes tres
6rimus.. nous commenire-ns ia visite de l'hipital. Presque compltement detruit par les bombardements. il a pu se moderniser lors
de sa reconstruction. 11 possede des inmdecins de valeur. notamIment un sp6cialiste qui fut appel en Argentine pour donner ses
soins a Eva Peron. On 6voque devant lui ce fait; et il nous dit
combien ii fut impressionnD par la distinction d'esprit de la
malade et par sa parfaite possession d'elle-mrnme en presence
de la rnort irmminente. Cet hOpital est particulierement cher au
cardinal Frings. Au moment de la destruction du palais archiepiscopal par les borbardernents. il alla chercher un refuge au
Vinzen:haus qui Ctait proche et s'y faire panser, car ii avait 6t6
bless6. II axait quitte sa demeure sans rien prendre avee lui, et
il fallut lui pr'ter un mouchoir.
Nous allons ensuite visiter I'Antoniusheimn. Ge fut d'abord,
de par la volont6 de son fondateur, une maison pour enfants que
I'on gardait jusqu'h I'Age de six ans. Mais gerd actuellement par
la \ille. c'est un hopital d'enfants de cent quatre-vingt lits. II
s'y ajoute une ecole de puericulture, un jardin d'enfants, la visite
des pauvres et des malades a domicile, de quoi occuper Sour
Sommer et ses dix-neuf compagnes. Soeur Visitatrice voudrait
bien que la Maison retrouat sa destination premiere. Mais, en
attendant. I'oeuvre h laquelle travai!lent actuellement les Sceurs
est bien dans la ligne de leur vocation. La misere des enfants
malades est entre toutes digne de piti6. On ,prouve un serrement de cceur en voyant cette vie en fleur, qui ne demandait qu'&
sYpanouir. arr4tee brusquement par la maladie, et souvent
condamnne sans appel. comme c'est le cas de cette fillette de
quatre ou cinq ans qui se meurt ici d'une leuceinie.
25 octobre. - Le T.H. PNre chante la Lrand'messe dans la
chapelle de la Maison centrale des Scwurs. En cette fMte du
Christ-Roi. c'est un plaisir apurdcie d'entendre h nouveau du
chant grdgorien. Les Sceurs se chargent du propre de la fete et
Iexecutent avec une perfection qui fait penser a la rue du Bac.
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De son c6td, I'assistance clante l'Ordinaire des Anges avec ine
justesse, un ensemble et uie puissance impressionnantes. Voilk
bien le chant d'eglise par excellence.
Apris la grand'messe, nous quittons la Maison centrale. Les
Soeurs sont groupees, comme pour I'arrivie du T.H. Pere. A I'entree de I'edifice. Parmi les retraitantes, un certain numbre ne
disent qu'un a au revoir , h M. le Superieur g6niral, puisque
nous irons bientit les voir chez elles.
26 octobre. - Nous partons pour Ni-'derpriim oii se trouve
1'6cole apostolique de la province d'Allemagne. Le chemin le plus
court pour s'y rendre serait de prendre au sortir de Cologne la
direction de Treves. Mais M. le Visiteur, qui nous accompagne,
veut nous procurer une agr6able promenade qui, d'ailleurs,
rn'allongera pas sensiblement notre trajet. Nous remontons done
le Rhin sur sa rive gauche. Vingt-cinq kilometres, et nous voici
a Bonn, ville dedj celtbre a plus d'un titre et qui a pris de nos
jours une importance sp6ciale comme siege du gouvernement de
ia Republique f6ddrale allemande de l'Ouest. Toute cette region
est charmante. On volt de belles villas tout au long de I'autostrade. Malheureusement, le temps est nuageux. Lorsque, quittant les bords du Rhin, nous pdndtrons A droite dans la region
montagneuse, un dpais brouillard se leve. et c'est avec la pluie
que nous arriverons a Niederprfim. C'est grand dommage. surtout
quand, parvenus k I'embouchure de l'Ahr dans le Rhin, nous remontons cette riviere jusqu'h Blankenheim oii elle prend sa
source. Dans la premiere partie de ce trajet, dans la vall6e de
l'Ahr, la route est dominde par des c6teaux dont les pentes inf&rieures sont tapissdes de vignes. Quelles belles photos en couleurs on pourrait prendre si le soleil se montrait ! Ces vignes
donnent un vin fameux qui r6compense le travail penible exig6
par ce terrain en terrasses et en pentes raides. parfois dangereuses. Bientot nous penetrons dans le massif de l'Eifel. I.cs bois
de sapins succdent aux vignes. Apres les bour.ades cossues que
nous venons de traverser et qui vivent des estivants. voici tes
villages de montagne. Mais le paysage aurait son cha:'me s'it
n'6tait noyd dans une brume qui empeche d'y voir au delA d'une
centaine de metres.
Nous rejoignons a Blankenheim la route de Cologne a Trbves.
Bient6t nous arrivons i Pram, et quelques minutes plus tard, I.
Niederprum, le village oit se trouve notre 6cole apostolique. C'est
au lendemain de la premiere guerre mondiale, en 1920, que les
aspirants missionnaires s'y installbrent.
D'abord, les s6minaristes et les 6tudiants. Puis, quand -euxci se furent ktablis A Treves, les 6lves de l'6cole apostolique.
I,'cole fut confisquee par les nazis qui y ouvrirent un internat.
L'immeuble souffrit beaucoup des bombardements durant la
derniere guerre. AprBs la retraite des troupes allemandes, un
ses legitimes procapitaine amdricain fit restituer !a maisorn
pri6taires. L'Icole apostolique put done se rouvrir. Les cours y
sont donnis par les confreres, sauf pour les dernieres classes,
celles qui pr6parent aux examens donnant 1'rquivalent de notre
baccalaureat. Pour ces classes, les apostoliques vont au collbge.
de Pram, devant lequel nous sommes passes tout A I'heure.
II est midi quand nous arrivons a l'Ecole. Le site en est bien
agrdable. Tournant le dos au village, la maison a devant elle une-
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vasle prairie. La partie ia plus anicienne d'e 1dilice est un pcu
rustique. Mais le necessaire s'y trou\e, et les 6!t\es sont dans
des conditions excellentes pour le travail de formation intellectuelle et morale qu'exige leur prtparation a la vie religieuse.
lis sont rdunis, au nombre d'environ soixante-dix sur la pelouse
qui se trouue devant la maison, quand nous arrivons. II pleut,
et I'heure du repas est proche. \ussi la reception sera courte.
C'est dans I'apres-iidi qu'aura lieu la seance littCraire et musicale offerte A M. le Superieur gineiral. Elle s'ouvre par le chant
d'une belle piice grdgorienne: le triumphal olfertoire du
deuxii~me dimanche aprus FEpiphanie , Jubilate Deo ,. Puis
M. le Superieur lit une allocution en excellent franCais oti, apres
avoir salu le T.H. Pere avee une liiiate veneration. il fait l'historique de la maison et assure le successeur de saint Vincent que
tous les enfants qu'il a sous les yeux feront tout pour se montrer
ses digues fils. Une allocution en latin et une en anglais, lues
par des Mleves, alternent ensuite avec un motet palestrinien, des
chieurs allemands et un < lied , de Schubert. Le T.H. Pere
prend la parole avant le chlant de cluture. II remercie les eleves
de 'decole apostolique de I'accueij qu'ils lui ont fait, les fdlicite
de leur belle vocation, dont il leur rappelle les exigences, et
souligne qu'ils ont ici toutes facilites pour acquirir, avec la santb
solide que reclamera leur vie de missionnaire, la science et la
saintet6 qui leur seront plus necessaires encore. Et la seance se
termine par un chant i saint Vincent que tous icoutent debout.
Si I'avenir d'une province de la Compagnie depend en grande
partie du nombre et de la qualitd des enfants qui se trouvent
dans son Ecole apostolique, la province dAllemagne peut esprere
des jours heureux et feconds.
27 octobre. - Dans la matinde, une promenade b pied nous
ramine dans la petite ville de Priim dont nous voulons visiter
la basilique. C'6tait jadis l'Nglise d'une florissante abbaye bnedictine. II n'v reste plus grand chose d'ancien; car la bataille
a fait rage dans la ville de Prim. Pour comble de malheur, la
voute de 1'Nglise, fortement endommagee par les bombardements,
s'ecroula une veille de No6l. Heureusement, c'etait quelques minutes apres le d6part des confreres qui venaient de quitter leur
confessionnal, et I'dglise 6tait vide ! Le chceur est demeur6
intact, et on peut y admirer de belles stalles surmontkes de
panneaux de bois sculptis oft des scrnes pittoresques de la vie
de saint Benoit encadrent les portraits, dgalement sculptes dans
le bois. des souverains pontifes qui ont tcmoign6 une bienveillance particuliere a 'Ordre bdnddictin. Dans le choeur encore,
on volt le tombeau de Lothaire II, arriere petit-fils de Charlemagne.
Dans 1'apres-midi, nous allons saluer les Filles de la Charit4.
Elles occupent une petite maison voisine de I'Ecole apostolique,
qui leur a Wte cedee par nos confreres en reconnaissance pour
leurs services. Elles se ddvouent aux futurs missionnaires, et
quatre d'entr'elles dirigent les principaux services de I'Ecole.
Les six autres prennent soin d'une vingtaine de vieillards install6s chez elles, soignent les malades dans un dispeasaire et
s'occupent d'un jardin d'enfants. Elles forment aussi des jeunes
filles a la tenue d'une maison et leur font faire des exercices
pratiques de cuisine, de buanderie, de repassage, etc... A 1'Ecole
apostolique. C'est double bdnefice, pour 1'Ecole et pour ces demoi-
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selles. SOeur Riken et ses compagnes ont done des (euvres bien
interessantes et bien importantes. La population de Niederprfim
est encore bien chretienne. quoique le voisinage de Prim et
f'installation, non loin de 1'Ecole, d'une briqueterie qui emploie
surtout des ouvriers venus d'ailleurs soient un danger pour la
simpliciti de la foi et la puret6 des mceurs de ces buns villageois.
28 octobre. - Nous quittons Niederprfm pour Tr&ces oh se
trouvent le S6ninaire interne et le scholasticat de la province.
Nous nous arretons A Priim pour une nouvelle visite A la basilique. Le curt, enbfftet. qui parle bien le franeais, veut nous
imontrer le beau reliquaire de son iglise qui contient, dit-on, une
sandale de Notre-Seigneur. Si I'authenticit6 de la relique peut
laisser quelque doute, son anciennet6 n'est pas douteuse. Car elle
fut donnue h l'dglise du monastere par le roi Pdpin le Bref, qui
la tenait du pape Zacharie. Nous apprenons encore que le pape
LUon III consacra cette dglise l'annee qui pr6ceda le couronnement de Charlemagne et que le roi Lothaire II dont le tombeau
fait face au reliquaire finit sa vie parmi les moines de Prnm.
Les voyages sont un excellent moyen d'apprendre et de rdapprendre l'histoire et la gdographie.
Une heure d'auto nous suffirait largement pour nous conduire a Treves. Mais sur notre chemin se trouve une maison de
sours a qui le T.H. Pere veut donner la joie de sa visite. Nous
nous arretons done A Sch6necken. Un eccldsiastique, en 1897, y
donna une maison aux Filles de la Charitd a condition d'y ouvrir
un asile pour les enfants et de s'occuper des malades de la
localite. Tres vite, une nouvelle maison fut construite, A laquelle
en 1932 s'en ajouta une autre qui lui est contigue. Dans ces
locaux, Scur Paffrath et ses seize compagnes prennent soin
d'une douzaine de vieillards, de quarante ali6nes et de quelques
femmes en couches. De plus, elles ont un petit dispensaire, un
jardin d'enfants, une dcole de couture et s'occupent des groupes
de jeunesse de la paroisse. Nous saluons le docteur de la maison,
en praticien de grande valeur double d'un philosophe. II vient de
publier un ouvrage, fruit de longues rdflexions, et en fait hommage au T.H. Pare. C'est une these sur 1'existence de l'Ame
prouv6e par la biologie.
A mi-chemin de Trbves nous rencontrons plusieurs autos
arretdes sur la route, pres desquelles se tiennent des policiers
qui semblent venus pour faire un constat. Un camion est tombd
en contrebas de la route dans un petit ravin. II y aura eu au
moins des blessds. Car quelques minutes plus tard, nous croisons
une voiture d'ambulance qui vient de Trbves. L'accident s'explique peut-etre par 1'6tat de la chaussde, que la pluie a rendu
glissante, et tres dangereuse aux tournants nombreux et parfois
assez raides qui s'y succdent. C'est par une sdrie de lacets impressionnants que nous descendons vers la Moselle, sur la rive
droite de laqjelle est batie la ville de Treves.
AprBs avoir s6journ6 quelque temps A Niederpriim, s6minaristes et 6tudiants de la province d'Allemagne sont venus se
fixer A TrBves oh I'on a acquis, pour les loger, une partie des
bAtiments d'une antique abbaye binedictine. L'ancienne eglise
abbatiale a 0t6 en partie transformde en Bcole oi• les Ursulines
instruisent et 6duquent une nombreuse jeunesse. Les religieuses
occupent une extrdmitd du vaste bAtiment acquis par les confre-
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res. A i'autre ex~ldc; ite sunt log~tes lez Filles de la Charite qui
preniient soin de n, counfrrces. La rmaison a grand air. Et ii est
trýls Ihureux que. se trou\ant en pleine ville elle ait devant elle,
jusqu'i l'Iglise ahbatia!p, une %aste pelouse plantee d'arbres et
qu'elle possede. derri.re ile, un grand jardin potager. M. Kahlen,
Superieur de la Maisun. entoure des confrires, pretres, des jeuncs
,4ens et des fri-res coadjuteurs, reCoit le T.H. PNre a 1'entree de
itudiants exbcutent un chant d'acla maison. Sdllinaristes et
cucil: et aprc, uine isite h la chapellc, nous entrons au refectoire, car il et'- dijhA midi. 1I y a ici ieuf etu(ants et cinq semi.n
naristes. Les Ptudiants suivent les cours au Grand Sdminaire de
Tri-ves, asscz proche de notre iaisisn.
DWs le dfhut de l'apris-inidi, nous allons jeter un coup d'cil
sur la helle catlihdrale. quti est la plus ancienne eglise d'Allemagne et qui fut construite en partic sur les fondations du palais
de sainte Helilte. ire
de I'empereur Constantin. Elle offre cette
particularitd que sa nef principale se termine par un choeur i
chacune de ses deux extremitds. Nous admirons la chaire sur le
pourtour de laquelle sont sculptPes fieneent des srenes repr6sentant des (eu\res de nisdricorde, et quelques beaux monuments
funeraires. Dans la crypte de la cathddrale on s'arrete avec
veneration devant le tonibeau de Mgr Bornewasser. l'6v6que de
Tr~ves qui sut opposer aux nazis une 1rsistance si courageuse.
Pres de 1'escalier qui conduit h la crypte, un confessionnal est
assiege par les fidPles. C'est celui d'un de nos confreres. II passe
li toutes ses journtPes et il a entendu I'ann6e dernibre pres de
quarante mille confessions 'j'ecris cc chiffre en toutes lettres
pour qu'il n'y ait pas possibilitP de miprise). II y a It sans doute
un record. La vie chretienne est fervente A Tri'ves. Les jeunes
s'y conlessent. parait-il. au moins tous les mois. La moyenne des
fideles qui frequentent assidfitentt l'-glise est la plus 'levee de
tcute 'Allemagne : plus de 70 %. I.e Grand Stminiaire comprend
plus de deux cents iPeles. rPpartis entre le Siminaire de philosophie, devant lequel nous sommes passes avant d'entrer & Tr&ves. et le Siminaire de thdologie, qui se trouve prbs de la cathddrale. L'veque de TrPves, Mgr Wehr, nous reooit dans la maison
des chanoines oii ii habite depuis que son palais Ppiscopal a dtd
detruit par les bombardements. Car Trebes a souffert beaucoup
durant la derniere guerre au cours de laquelle 40 % de ses
immeubles furent detruits ou gravement endommagds. Monseigneur s'exprime assez facilement en francais. 11 se montre tres
bienveillant et tres simple. Ilnous laisse voir la preoccupation
que lui cause le problbmede la Sarre. Et cela se comprend aisment. II y a d'abord a cela une raison personnellc : 1'6veque est
d'origine sarroise. Mais, surtout, la Sarre est au noint de vue
religipux la neilleure region de son diocPse. celle qui fournit le
plus de vocations sacerdotales. Ce serait done pour Treves une
douloureuse amputation si la Sarre venait i Ptre constitude en
diocese s6pard.
De retour A la maison de nos confreres. nous allons saluer
nos chores Saours. Elles sont au nombre de neuf. en comptant
quelques Sceurs Agdes. La Supdrieure, Sceur Obst, et ses compagnes valides, ont de quoi s'occuper avec les services de notre
maison et un petit dispensaire. La soiree se termine par une
visite au Superieur dru Grand Siminaire de Trieves. II se declare
tres satisfait de 1nos jeunes gens. Sa tAche est tris absorbante,
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car it assure la direction des deux sections du Grand Setninaire :
la maison des tirdologiens oi il nous reoit et celle des philosophes situee a I'entrde de la ville. On sent qu'il suit de trbs
pres chaque seminariste. II souligne les diTficullts actuelles de
la formation du jeune clergd. II a le souci de joindre la ferinet"
h la comprehension et de maintenir dans I'Aime des futurs pretres le sens bien surnaturel de leur mission. 11 s'inforine avec
interat de la Mission de France et des Prctres-ouvriers.
Apres le souper, 6tudiants et siminaristes nous donnent une
petite seance litttraire et musicale tres rdussie. Elle a commne
trait caracteristique la diversit6 des langues dans lesquelles s'expriment ceux qui nous l'offrent. On entend parler successivenient I'allemand, le francais, I'anglais. le latin. le polonais,
I'arabe. le grec moderne, et mnme quelques mots dits en russe
par un etudiant qui a ttdprisonnier en Russie. MI. le Superieur,
qui avail dirige I'ex6cution des morceaux de musique, exprime
tres heureusement et tres delicatement au T.H. lPre la joie que
tous ressentent de sa presence au Vinzentinum et les vceux que
ses fils forment pour son bonheur. La seance se termine par Ic
chant d'un tres beau cantique a Marie 6toile du matin.
30 octobre. - La journee d'hier ne comportait pas de programme particulier. Nous en avons profite pour faire un pen
de correspondance ou completer la visite de la ville. Hilas I le
soleil nous boude toujours ! Ce sera pire encore aujourd'hui; et
nous le regrettons viverent, car nous allons parcourir une rdgion qu'il eft etW si agreable de voir dans une chaude lumiire !
Vers neuf heures du matin, en effet, nous prenons conge de nos
confreres de Treves, et nous partons pour Alf. Le chemin direct
n'a qu'une cinquantaine de kilometres. Mais M. le Visiteur, qui
veut nous menager une agreable promenade, fait prendre A l'auto
la route qui longe la Moselle, et cela double le trajet. Le cours de
la riviere est. en effet, tout en mdandres. Des vignobies tapissent
les c6teaux qui 1'enserrent, tant6t sur une rive tantOt sur l'autre,
suivant l'exposition.des pentes au soleil. Ces vignes ont une belle
couleur d'or, et on y fait la vendange. Nous apercevons de nombreux et joyeux groupes de vendangeurs ; et dans les villages
que nous traversons on nettoie la futaitle qui va recevoir le
precieux vin de la Moselle. Ces villages se suivent sur les deux
rives, quelquefois A moins de deux kilometres de distance. Tous
ont un air prospere, et ils doivent cette aisance A leur vignobles.
Si le soleil 6tait de la partie, le coup d'ceil serait ravissant, et
quelles belles photos en coujeur on pourrait prendre! Helas !
Le ciel has est d'un gris sale. et ii bruine par instants. Vers midi,
nous arrivons au village d'Alf, sur la rive gauche de la Moselle,
et nous faisons halte devant la maison des Filles de la Charitd.
L'accueil que nous y recevons est charmant. Sur les degrds de
I'escalier de pierre qui conduit a la porte d'entrde, des petits du
jardin d'enfants agitent des drapeaux et chantent fort bien, en
latin, un a Jubilate Deo ,. Puis, sous la direction du maitre
d'dcole, des jeunes filles executent avec un sens averti des nuances, le chant populaire " Gott grfisse dich , (Que Dieu vous
bhnisse). Les Filles de la Charit6 sont ici depuis 1901. Soeur
Wiehmann et ses onze compagnes y ont la charge d'un hOpitalhospice d'une quarantaine de lits. A cela s'ajoutent un dispensaire, un jardin d'enfants, une dcole de couture et des oeuvres
de jeunesse. La maison possede une vigne et, au diner, nous

-

50 ---

snson es heureux de
gohitons le bon in qu'elle produit. Nous
dans la
pensionnaire
est
qui
Visiteur
le
M.
de
saluer la naman
Sacurs
les
chez
trouver
se
pu
n'avait
qui
maison. Le curs d'Alf
saluer vers Ia fin
au moment de I'arrise du T.I. Pre, vient le
frandais; car il a fait un
du repas. It parle tras couranldecnt le
les publications
intt
avec
suit
il
et
France,
en
d'studes
sejour
maison si
cette
quittons
nous
Quand
religieuses frantaises.
leur charavec
nouveau
de
saluent
nous
bcueillante, les enfants
a
mante siniplicitg.
la Moselle jusqu't Coblence
s
Au lieu de continuer desaendre
repassons sur sa rive droite,
oh elle se jctte dans le Rhin, nous
deux fleuves. M. le
et nous gra\issons la hauteur qui sýýpare ces
la vaille du Rhin
descendre
faire
nous
effet,
en
Visiteur veut.
P Coblence. C'est
Bingen
de
pittoresque,
dans sa partie la plus
le grand Ileuxe
oh
romantiques,
aux
la region cdetbre. si chore
travers un massif schiscreus6
n
coule dans le &dfilWqu'il s'est
les ruines de nombreux
teux, dormiai sur zses deux ri\e par chalands
ou embarcations
chhteaux-forts. Beaucoup de baleaux.
pays respectif,
leur
de
pavilion
le
arborant
d'assez fort tonnage.
qui longent les
d6rable sur les belles routes et les voies ferrdes
on aperdroite
iive
ia
deux rives du fleuve. Sur les ccteaux de
du Rhin, tandis
vtis
farneux
les
donnent
qui
vigeobues
les
roit
chnes couvrent les hau-:
que de hautes futaies de sapins etieidesurtout,
le soleil manquait.
aussi,
Iei
gauche.
rive
teurs de la
pour gagner,
Arrio~s e Coblence, nous traversons le Rhin
Pbre veut.
T.H.
Le
d'Enyers.
vi!le
sur la rive droite. la petite
h un de nos confrlen effet, apporter la consolation de sa visite un h6pital d'Engers
res. M. Korfer, qui e3t en traitement dans
6
ee
tenu par des religieuses. Paralyse des membres inf rieurs,
trou\e Ic
cinquantaine,
la
encore
pas
n'a
qui
bon missionnaire,
en donnant des confmoven d'exercer un fructueux mioistere catechisme
aux eafants
rences aux religieuses et en faisant le
les Iuisirs
malades du service d'orthopedie. II occupe par 1'6tude
difient
e
nous
qui lui restent. Sa sdrenit6 et sa bonne humeur
profondement.
A !e
Nous repassons le Rhin k Neuwied ; nous continuous
vers six
G6desberg
h
arrivons
nous
et
gauche,
rive
sa
longer sur
sontu a raheures. Dans cette ille oil, pourtant, les catholiques
sanitaijorit6, les protestants ont de nombreux 6tablissements
On l'offrit
res. Le seul h6pital catholiqu' de la ville periclitait.
en 1904. Jusaux Filles de la Charitd, qui en firent I'acquisition
Denerveuses.
maladies
pour
sanatorium
un
fut
ce
qu'en 1945.
AsVe
gdnrrale.
mrdecine
la
de
fail
y
on
puis quelques annees
certain nombre
soixante-dix lits de l'hrpital s'en ajoutent un
d'enfants et un dispour des ieillards : il y a de plus un jardin
et Sceur Viola
pensaire. La maison compte vingt-truis Sceurs,
nous arrien est la superieure. L'heure dejH tardive a laquelle
de la maison.
visite
et
reception
peu
un
abreger
N
oblige
vons
du repas le
Mais nous soupons chez les Sours, et vers la finPNre.
Us sont
T.H.
le
saluer
v-ienneit
medecin-chef et sa femme
plusieurs
jeunes et tr&s sympath!iqucs. Le docteur a exercS dans
a etudie
hbpitaux de Paris pendant la guerre. Sa femme, qui
pour le parlangue
cette
bien
assez
possede
college,
au
I'anglais
pitaI
ler couranunent. On sent les deux epoux tout d&vouds a 1'h
oui
autostrade
belle
la
Sur
Sceurs.
les
pour
et pleins d'estime

-

S1 -

nous roulons vers Cologne, notre chauffeur conduit sa voiture
"a vive allure mais nun sans prudence, et nous sommes de retour
i la Rolandstrasse vers 9 h. 30.
6 novembre. - Une grippe inalencontreuse a inunobilise
le T.H. PNre pendant quelques jours A Cologne. Il est maintenant
assez r6tabli pour que le mndecin lui permette de poursuivre
son voyage. Nous partons done au d6but de l'apres-midi pour
Lippstadt, en Westphalie, oih nos confreres ont une maison.
C'est un trajet d'un peu plus de deux cents kilometres, que nous
ferons en auto. A la sortie de Cologne, sur la rive gauche du
Rhin, nous prenons I'autostrade que nous ne quitterons qu'
une vinglaine de kilometres de Lippstatdt. Nous voici bient6t .i
Dusseldorf. Nous pdndtrons dans la region de la Ruhr, que nous
traversons du sud au nord, a son extremite occidentale, pour la
longer ensuite sur toute sa frontiere septentrionale. Construite
pour 6viter les agglomerations urbaines importantes, Fautostrade ne nous permettra pas de voir de pres cc grand centre
ininier et industriel de 1'Allemagne. Les villes de cinq ou six
cent mille habitants s'y suivent. quelquefois en se touchant. sur
une longueur de quatre-vingts kilometres. Avec une formidable
exploitation houilliere se trouvent rassembldes IA toutes les industries qui utilisent le charbon. L'Allemagne en tirait son principal potentiel de guerre. On comprend done que le bassin de
la Ruhr ait etU pour l'aviation allide un objectif capital. Toutes
ces villes furent en partie ddtruites. Mais la Ruhr a d6ja retrouv!
a peu pres sa capacit6 de production d'avant-guerre, et les usines v sont en plein rendement. Le soleil s'etait enfin montr6
au moment oh nous quittions Cologne. Mais ses rayons n'arrivent pas & percer le nuage que crdent au-dessus de la Ruhr les
fourfumdes blanches, noires ou jaunes vomies par les hauts vivre
neaux. II ne doit pas dtre tres agreable ni tras sain de
dans cette atmosphere. Mais voici que le ciel s'eclaircit de nouveau et que le soleil 6gaie le paysage. Nous sommes dans la
Westphalie agricole, contrde plate, couverte A perte de vue de
aspect
prairies, de champs et de bosquets. Les fermes ont und'arbres
cossu et s'abritent g6neralement derriere un rideau
plus ou moins dense qui fournit une ombre agreable et met a
l'abri des regards indiscrets.
II est quatre heures et demie quand nous arrivons A Lippstadt. Dans cette ville, nos confreres ont une grande maison, entcuree d'un pare. Ce dernier etait jadis plus 6tendu encore, mais
nos confreres en ont cede une partie A la municipalit pour la
construction de maisons d'habitation. Dans I'allee qui, de la
grille, conduit A la porte d'entrde on a dispose des oriflammes.
El, devant la porte. un ban frire a dessind avec des fleurs blanches un beau taSal'e ,. encadr6 par les images de saint Vincent
et du bienheureux Perboyre, de qui c'est demain la fete.
M. Achilles, sup6rieur de la maison de Lippstadt, offre ses hommages au T.H. Pere, et lui presente ses confreres. Ceux-ci sont
au nombre de neuf, en y comptant deux frires coadjuteurs.
T.'Age de plusieurs de ces messieurs ne leur permet p!us de faire
un ministere tres actif. Cependant, la maison assure encore
quelques missions et retraites. Un jeune confrere fait fonction
pude vicaire A l'gglise Sainte-Elisabeth, et un autre assure la
blication du vivant bulletin des Missions de la province d'Allemagne, le St Vincenz.

7 tno'emnbrte. - Nouus soinllnes lh'ureux de cedlbrer avec nos
confreres la fPte du bienheureux Perboyre. Aprrs avoir dit la
Iesse en son honneur, nous faisons uri tour dans le pare. A
t'agreable on a su joindre futile en y anmenageant un grand jardin potager et en y installant une basse-cour bien peuplde. Puis
nlous parcourans en auto la ville de Lippstadt. Elle 6tait passce
itpeu pris totalemient au protestantisme A I'epoque de ;a R1forine. lais l'industrialisalion de la ville v a fait venir un assez
gland noirbre d'ouvriers catholiques. D'autres de nos coreligionnaires s'v sont installhs lors des deplacemients de populatior qui
uint suivi la fin de la u'uerre. en sorte que les catholiques somt
actuelemitild in miajorite h Lippstldt qui compte environ trente
mille habitants. Mais les eglises catholilques ttaient tonmb6es aux
tmiains des protestants lors de !a ltdforme, et une seule a t3t
estitui:e aux catlmliques. Cela fait peine de voir de beaux specimens de l'art ogi\al de\enus des temples protestants. Les catholiques se snut xus daris I'oh!i;,ation de construire de nou\elles d.glises. Les plus rcctntes sont d'un style moderne, miaim
sarns exageration.
Vers 2 heures de I'apri's-inidi. nous quittons nos confreres.
et, par le chemin que nous ao ns pareouru hier en sens inverse.
nous rentrons a Coloyne.
s tnocembrc. - I.a \isite du T.H. Pere est attendue avec une
impatience fhIbrile darts la niaison oil il se rend tout d'abord aujourd'hui. Elle es trou\e au Hardt, tout pros de Mund Gladbach,
itune soixantaine de kilometres au Nord-Est de Cologne. En
1870, les Filles de la Ciarite v ouvrirent un orphelinat et un
asile pour les aiirniaux. A I'epoque du Kulturkampf, il sy adjoignit un hospice de vieillards. En 1900, on ouvrit une 6cole
d'agriculture. Actuellearenit la niaison est en voie de transformiation. Aux anormaux complets. s'ajoutent des enfants deficients capables de receeoir une certaine formation scolaire et
professionnelle. C'est surtout dans ce domaine que la maiso,.
est. appelee a se d(evelopper. Elle rendra de precieux services a
-ette rdgion, surtout agricole, en lui fournissant des ouvriers
qualifids.
Quand Itnus arrivons a la maison Saint-Joseph de Hardt,
lIous sonmnies acmreillis par les enfants. ranges tout au long
de
i'alle qui y cnduit. et qui agitent des drapeaux sur notre passage. De plus, trois musiciens d'Age adulte nous pricedent. Le
piston joue a\pr precision ct en mesure. Le tuba et I'alto qui
'acconipagnent. \voluent quelque peu autour de la note ; mais
l'effet n est pas df:sagrt;ahle. et ils jouent avec tant de s6rieux .
A Fentr"e de la naisoin. notre confrere Mi. Born, aunimnier de
I'asile. prdsente au T.H. l e r e S(uur Minden et ses cinquante-ciiiq
compagnes. Elles ne sont pas trop nonibreuses pour leurs tache'
n
si vari'es. Car, au soin des anorm
aux s'aloutent ceux d'une treitaine de \ieillards, un dispensaire un jardin d'enfants et degroupes de jeunesse. Nous visitons la maison et nous sommes
accueillis avec de grandes dnmonstrations de joie dans les diverses salles oil les enfants sont groupes par catdgories. On procnde. en effet. ai une M siection pr' gressive pour donner A ceux
qui peu\ent la recevoir la formation qui leur permettra de g:gner leur xie on lout an moins de rendre quelques services.
Apru;s le repas. nnus assistons h une seance preparde avei-eaucoup de soin sous la direction de M. Born, notre confrere.

-

53 -

aumnnier de la maison. Et nous en sounles eimerveillds. Saynettes, mouvements rythmiques, chants, nuiteros de gymnastique sont ex6cut6s sans presque aucune hesitation. II est vrai que
M. Born, un tambour basque dans une main, rythune avec pr6cision les mouvements et souligne de coups vigoureux les changements de direction ou de position. Pour terminer. des enfants
viennent offrir au T.H. Plre des cadeaux en nature qu'accompagnent, pour chacun, des strophes approprries. On resterait volontiers plus longtemps ici. Mais I'heure s'a\ance. et nous devons, avant de rentrer B Cologne, saluer les Soeurs de trois autres maisons qui se trouvent sur notre chemin. La premiere est
le Marienhaus de Wassemberg. Mme de Forckenbeck donna aux
Filles de la Charitd un terrain sur lequel son pere avail eu
I'idee de lui faire construire une chapelle A l'occasion de sa
premibre communion. Avec son agriment, on accueillit favorablement la demande d'une association fondde pour le rel\vement
de femmes alcooliques. Elles furent evacudes A la fin de la
guerre, quand Wassemberg se trouva sur la ligne de bataille.
Elles y retournErent en 1949. En 1952, on y accueillit des enfants anormaux. Enfin, la maison a reCu dernierement une affectation qui semble d6finitive, car la situation I'y adapte parfaitement. Elle est, en effet, blottie dans une fordt plantle notamment de pins et constitue un endroit tout desigdn pour un preventorium ou une maison de convalescence. On y reeoit don.'
des Soeurs dont la poitrine a besoin de soins. Beaucoup d'autres
vont y passer quefques jours de d6tente. On y accueille aussi
des dames ou des jeunes filles ayant besoin de repos apres une
maladie. Des groupes viennent y faire une retraite, et quelques
Sceurs ont la charge d'un jardin d'enfants et de mouvements de
jeunesse, A la paroisse toute proche. II y a bien 1l de quoi oceuper S•ur Stockhausen et ses douze compagnes. On est bien A
I'Etroit dans la Marienhaus. Aussi. en attendant d'avoir les ressources n6cessaires A leur realisation. Sceur Visitatrice dlabore-telle des plans pour la construction d'une maison oui elle logerait les Soeurs, laissant entierement aux (euvres le batiment
actuel. Souhaitons que son projet se realise. MWme en cette soiree pluvieuse d'automne, le site est attrayant. Que doit-ce Utre.
au printemps et en 6tb, quand les fleurs embaument et que toutes sortes d'oiseaux chantent dans la foret !
Nous ne faisons qu'une halte de quelques minutes dans deux
autres maisons. A Heinsberg, Sceur Schneider et ses dix-sept
compagnes dirigent un hopital de cent vingts lits et un dispensaire tr6s actif. Leur pr6sence a I'hopital fut reclamee en 1891
par une ddldgation de pauvres mineurs. Nous sommes ici dans
une rdgion charbonniere. Quand, h la fin de la guerre, 1'h6pital
fut en grande partie d6moli par les bombardements, une etable
s'enfonga dans le sol oil resterent ensevelies une quinzaine de
pauvres vaches. Les Filles de la CharitM revinrent A Heinsberg
en 1945, et I'hrpital se reconstruisit peu A peu.
Dernier arr6t A Boscheln. La fondation de l'oeuvre date de
1940. Elle ne compte que trois Seurs avec Soeur Ranger comme
superieure. Elles ont la charge d'un jardin d'enfants et d'un
dispensaire. Elles logeaient d'abord assez loin de 1'6glise. Pendant r'hiver, ii arrivait qu'une temp6te de neige leur fit perdre le chemin quand, de bon matin, elles allaient assister a la
sainte messe. Ces jours hbroiques ne sont plus. Le bon curd. dmu
de cette situation, leur a cddM son presbytere, situd pros de
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1'eglise, pour s'installer ailleurs. C'est dire aussi le prix qu'it attache a la presence des Filles de la Charit6 dans sa paroisse.
II n'y a que soixante-cinq kilomrtres de
9 novembre. Cologne & Aix-la-Chapelle. Mais nous prenons pour nous rendre
dans cette derniere ville le chemin des ,coliers. Peu apres la
sortie de Cologne, nous passons pros d'un charbonnage sur le
point d'etre 6puis6. Les mineurs vont se trouver sans travail et
se verront sans doute contraints de quitter leur village. Nous
voici a Diiren. ville industrielle qui a subi de terribles bombardements en 1944 et dont la population est tomb6e de einquante mille habitants B trente-sept mille. C'est une des localites d'Allemagne qui ont eu le plus de victimes pendant la guerre.
L'acharnement de I'aviation alliee contre Diren venait de ev
qu'on y fabriquait une arme particulierement efficace.
Nous gravissons de nouveau les pentes de l'Eifel. Et nous
retrouvons encore des traces de la derniere guerre. Nous sommes
tout pres de la frontiere beige, et de furieux combats out en
lieu ici au moment de la penetration des armies alliees en Allemagne. Sur de larges espaces. la for4t a e6t completement d&truite, ou il n'en reste que de rares troncs calcines. Pourtant.
dans eette region desol6e nous apercevons un assez grand nowbre de maisons toutes neuxes. On y a instalhu des rdfugids de
Silesie qui travaillent a mettre en valeur ce terrain assez maigre. II doit 4tre assez difficile a ces immigrds, g6neralement des
catholiques. de s'acquitter de leurs devoirs religieux, car ils son'
loin de toute agglomeration urbaine. Plus loin. nous apercevons de petites pyramides de hMton armn qui, sur cinq rangees,
traversent les champs pendant des centaines de metres. El!es
6taient destinees A empecher ou au moins a retarder I'avance
de 1'envahisseur. Tout aupris de cette ligne de defense, it y
avait des forts que les allies firent sauter A la dynamite aprs
la retraite des troupes allemandes.
Et voici Aix-la-Chapelle qui, elle aussi, a bien souffert des
hombardements. mais est en bonne voie de reconstruction. Les
Filles de !a CharitO v avaient un bon nombre de maisons avant
l'installation du regime nazi. Elles n'en comptent plus que deux.
Nous visitons d'abord I'h6pital Forst. Les Seurs s'y trouvent depuis une inquantaine d'annees. En 1944. un bombardement dntruisit en partie 1'h6pital. et deux Soeurs restlrent ensevelies
sous ses ruines. Dtux Filles de la CharitU continurent pourtant A diriger lt un dispensaire. En 1946, les Sceurs revinrent
avec leurs malades. Recemment. la xille d'Aix-la-Chapelle a
vendu ses parts d'actions de l'h6pital a la CommunautB qui e:
est desormais l'unique proprietaire. On est en train d'activer
la construction d'une aile oii seront installees des salles d'operations plus modernes et une ecole d'infirmirres. Vingt-quatre
Seurs, dont Sour Jansen. ancienne assistante de la province.
est supdrieure, se devouent aux soins d'environ deux cents malades.
Au d 6 but de l'aprds-midi. nous ailons visiter la celebre cathedrale d'Aix-la-Chapelle. Un guide, qui parle tres bien fran<ais, et qui possede admirablement son sujet, nous montre
d'abord le tr6sor merveilleux de la cathedrale. si riche en pi&ces d'orfevrerie du moyen Age : caiices, monstrances, reliquaires, olifant en ivoire de Charlemagne et buste contenant le chef
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du grand empereur, enfin deux chasses dont l'une renferme ses
ossements, tandis que dans I'autre se trouvent de cdl~bres reliques. La visite de I'glise n'offre pas moins d'intdrdt. a Des dglises o, faudrait-il dire, car le monument est compose de deux
dglises juxtaposees. D'abord, l'ddifice octogonal construit entre
796 et 805 sur l'ordre de Charlemagne et sous la direction
d'Eginhard. C'6tait la chapelle de l'Empereur, et tous les empereurs y furent couronn6s, du Ix* au xvr sicles. Au xiv* siecle,
une dglise gothique fut construite en avant de la chapelle de
Charlemagne. Elle est remarquable surtout par la hauteur de
ses verriBres qui, d'ailleurs, ne possedent plus leurs vitraux de
1'6poque.
Nous allons ensuite visiter la deuxieme maison de Sceurs
d'Aix-la-Chapelle. Elle est situee dans la Wilhelmstrasse, et comprend neuf Soeurs dont la supdrieure est Seur Ludgera. La maison fut d'abord un foyer pour les sans-abri. Elle regoit actuellement plusieurs categories de jeunes filles. It y a d'abord les
volontaires : jeunes filles de la bonne garde et jeunes filles que
l'on hdberge pendant qu'elles cherchent un emploi. Mais it y a
aussi celles que la police confie aux Sours, soit que leur situition n'ait pas encore ete suffisamment tiree au clair, soit qu'il
s'agisse de leur redressement moral & operer. La tAche n'est 6videmmnent pas facile. Ces demoiselles supportent mal la discipline A laquelle il leur faut se soumettre, pour maternelle
qu'elle soit... et il y a ouelquefois des tentatives d'6vasion. Cependant, il se fait ici un tres grand bien de redressement et de
relhvement. Ces jeunes filles sont formtes au travail. On leur
donne des cours d'enseignement menager, et une buanderie equipee a la moderne leur permet de gagner en partie leur vie. Les
Sceurs savent gagner leur confiance et les ramener pen i peu au
sens et 1I'amour du devoir. Le visage dpanoui de presque toutes
et les chants qu'elles executent avec un plaisir visible 4 notre
arrivde, B la chapelle et A notre depart, nous prouvent qu'elles
le se sentent pas trop malheureuses dans leur rdelusion relative
et temporaire.
10 novembre. - Nous passons la journee a Cologne. Dans
la matinee, nous visitons la cathedrale, cette fois sous la conduite d'un guide tres drudit ; le pretre sacriste, chargd de diriger les travaux de reconstruction du celebre edifice. A sa suite,
nous pouvons p6netrer dans la partie de la cathedrale encore
inaccessible au public, A partir de la troisieme trav6e en venant
du choeur. Nous nous rendons compte de d6g&ts que rien ne
laisse soupoonner du dehors. La vofte s'est effondrde tout entiere, et bien des parties de l'architecture ou de l'ornementation ont dt6 d6truites. Pres d'une centaine d'ouvriers travaillent a r6parer tous- ces ddghts, et on estime que la cath6drale
ne sera complItement restaurde que daus sept ou huit ans.
Notre aimable guide nous explique le symbolisme dont se sont
inspires les architectes, les sculpteurs, les verriers et les orf&vres de la cathddrale. Celle-ci est consacrde aux Rois Mages, dont
la belle ch&sse domine le mailre-autel. Aussi, tout, dans la
cathedrale e6l6bre la royautd du Christ A qui ces saints rois
out rendu hommage ; et dans cette cedlbration, l'Eglise de la
terre, 6pouse du Christ-Roi, fait echo A la Jerusalem celeste. Au
passage, notre guide ddplore que le succes de I'aristotdlisme,
assure par saint Thomas et les Dominicains, ait port6 un coup
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mortel au platonisme dont s'inspirait ce symbolisme et arrMte
du mnme coup l'essor de l'art du moyen Age. Ceci ne serait sans
doute pas du goft des thomistes, et ils pourraient faire valoir
contre cette these de justes riserves. Nous visitons, pour terminer. le tr6sor de la cathedrale. II rappelle celui de la cathedrale
d'Aix-la-Chapelle, et contient, lui aussi, de magnifiques pieces
d'orfcvrerie. de tres beaux ornements, de vieux manuscrits et
quelques incunables.
Dans I'aprbs-midi, le T.H. Pere preside, chez ma Soeur Visitatrile. une reunion des Elisabethfrauen. Cette societd de bienfaisance, analogue h celle des Dames de Charit6, et qui a sainte
Elisabeth pour patronne, est tris florissante en Allemagne et en
Suisse. Tout en gardant son autonomie. elle a Wt agr6ege h l'Association des Dames de la Charite. et plusieurs de ses membres
ont assist6 a son CongrAs international tenu r4cemment a Paris.
Devant une trentaine d'Elisabethfrauen. huit brefs rapports
exposent au T.H. Pere l'organisation de 1'(euvre et ses differentes activites en Allemagne. Elle vient en aide aux d6tresses que
l'on rencontre partout et en tout temps. Mais elle subvient aussi
h des miseres qui sont le rtsultat de la derniere guerre. Dans
la mesure de ses moyens, elle aide les sans-abri a trouver un
logement. Elle s'occupe des nombreux immigrants expulses des
r6gions d'Allemagne annexdes par les Polonais ou les Russes.
ou qui ont d'eux-mnemes a choisi La libertW ). Ces dames envoient
aussi des secours ia leurs comipatriotes rest.s au delt du rideau
de fer. Cette dernibre activit6 charitable, qui mobilise jusqu'aux
enfants. est d'autant plus rnouvante que ceux qui Pexercent
ont etR eux-nmmes durement touchds par la guerre. Comme le
dit 'un des rapports, si la necessit( rend ingsnieux, la charit6
en est encore plus capable. Le T.H. Pere fUlicite ces dames de
leur g6n6rosit6, fait allusion a leur r6cente agr6gation a 1'Association des Dames de la Charite, et il leur rappelle les faveurs
spirituelles que leur vaut cette agrdgation. La benediction du
T.-S. Sacrement cloture cette rdunion si int6ressante et si r6confortante.
Tandis que nous rentrons A la maison, nous rencontrons
en grand nombre dans la rue des enfants porteurs de lanternes
v6nitiennes. C'est domain la Saint-Mnarin. Les enfants s'organisent en corti ge A la nuit tormbante, et its vont offrir leurs
vaeux aux marchands qui sont tenus, sous peine d'etre -vilipend6s par eux, de leur faire quelque cadeau.
11 novembhre. -- C'est encore par la visite d'une maison de
Filles de la Charite de Cologne que commence notre journ6e.
Elles n'y sont que vingt-quatre, ce qui est peu pour une oeuvre
de cette importance. Cette meuvre remonte 5 l'annee 1920. A cette
date. les Filles de la Charit6 firent un contrat avec la ville de
Cologne qui leur confiait le soin des invalides dans un immeuble de la Quinlalstrasse.En 1928. I'muvre qui avait ddji pris un
d6veloppement considdrable, se transporta au quartier de Riehl.
D'anciennes casernes v furent transformdes en h6pital et en
maison d'habitation pour les vieillards. Mais la police continuait A occuper certains des bAltiments. C'est peut-6tre ce qui
valut a 1'ensemble de ces maisons d''tre s6rieusement bombarddes en 1944. La chapelle fut detruite. Plusieurs pensionnaires
de Richl pdrirent, et deux SCurs axvc eux. 11 fallut dvacuer les
vieillards. Mais les Sorurs revinrent avec eux d&s 1946. L'6tablis-

-

57 -

sement compte actuellement deux mille habitants environ. Une
vraie paroisse, dont le curd, un Franciscain, est un ancien eleve
de I'rcole apostolique de Niederpriin, tout d&vou4 aux Seurs.
Durant la derniere guerre, it etait interprete en France, et ii
parle couramment le franiais. Avec lui et le directeur de 1'6tablissement nous parcourons quelques services, notamment l'immense cuisine centrale et les divers ateliers de cordonnerie, menuiserie et autres. Dans ces ateliers, avec des ouvriers i gages,
il y a des pensionnaires qui sont capables de travailler encore
et sout tout heureux, en exercant leur ancien mrtier pendant
quelques heures chaque jour, de recevoir tous les mois une
somme assez rondelette d'argent de poche. Le directeur nous
montre le plan de la maison qu'il fera constfuire pour les Sceurs
l'an prochain. Les Filles de la Charite out surtout ici un role de
surveillance des divers services, ce qui permet d'y placer quelques Soeurs ag6es qui ne pourraient occuper un emploi reclamant une activitc normale. Soeur Wichers et ses compagnes ont
une helle ceuvre i faire, et on voit que I'administration est tres
satisfaite de leur travail.
En quittant Riehl, nous allons visiter une oeuvre qui n'est
pas confide aux Filles de la Charite mais qui offre un interet
considerable. II s'agit de la maison Sainte-Elisaheth a KolnHohenlind. Get immense 6tablissement, propriete du Caritasverband. a Atd construit pour servir de centre de formation des
religieuses hospitalibres. Des religieuses appartenant t toutes
les communautes y viennent soit pour y recevoir une formation
professionnelle qui dure deux ans, soil pour y suivre des sessions de quelques semaines. C'est ainsi qu'il y a eu, au cours
de I'annde 1953, des sessions pour les superieures d'h6pitaux,
pour les Scours chargees de salles de malades. pour les Soeurs
economes, etc... Un h6pital de six cents lits sert d'6cole d'application pour les religieuses qui pr6parent leurs dipl6mes medicaux. La chapelle a ete construite expres pour les malades, qui
peuvent y acceder de plain-pied aux galeries des divers dtages
et v rester dans leurs voiturettes ou sur !eurs civiires. II y a li
une oeuvre unique au monde, peut-etre, du moins avec cette
ampleur. Elle rend de prdcieux services, aux communautos religieuses, d'autant que la formation professionnelle y est heureusement compl6tde par des cours d'instruction relisieuse, de liturgie et de chant. Un pretre en a la haute direction. Avec lui
nous parcourons rapidement quelques services. Nous entrons
notamment dans une salle de classe ouf sont rdunies pour un
cours de morale professionnelle une quarantaine de religieuses
aux costumes les plus varies. Parmi elles, plusieurs appartiennent A des communaut6s qui se r6clament de saint Vincent de
Paul, et elles sont particulierement heureuses d'accueillir le
T.H. Pore et de recevoir sa benediction.
Nous arrivons vers midi et demi a Kommern. Vingt Filles
de la Charitd dont Soeur Zepp est la superieure y soignent quatre-vingts malades et y 6lvent une soixantaine d'orphelins. De
plus, elles forment A la couture ]es jeunes filles de la petite ville
et font Ja visite des malades A domicile. Enfin, it v a IA deux
fermes : I'une pour le ravitaillement de la maison elle-meme ;
I'autre pour celui de la maison centrale de Cologne. M. le Cure
partage notre repas. II a raison de s'estimer heureux : soixantedix pour cent de ses paroissiens sont des catholiques prati-
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quants. Nous emportons un souvenir charmd de 1'acciei! que
nous venons de recevoir.
A Euskirchen, oui nous nous rendons ensuite, les Filles de
la CharitB sont au nombre de onze, avec Sceur Serena pour superieure. II y a 1A un florissant orplietinat de cent vingt entants,
une ecole de couture et un jardin d'enfants. Un jeune homne
de la localit6 forme les orphelins au chant. Nous sommes 4merveillds de la perfection avec laquelle ils ex6cutent les morceaux
par lesquels ils nous recoivent. De plus, ils nous donnent une
petite seance de musique et de gymnastique tres rdussie. Nous
allons ensuite voir dans la cour les petits du Jardin d'enfants.
Ils nous font un accueil delicieux. Leur affection pour les Soeurs
est vraiment touchante. On comprend la reconnaissance des mamans dont les petits sont ainsi soign6s et formes.
Notre journde se termine par la visite de l'h&pital de Zilpich.
Nous sommes ici en un lieu historique de grande importance.
Zuilpich, en effet, n'est autre que Tolbiac, le champ de bataille
oh Clovis, sur Ie point d'Mtre ecras6 par les Alemans, fit appel
au dieu de Clotilde. son epouse chr6tienne. et promit de recevoir le bapttme s'il sortait \ainqueur du combat. Soeur Wasser
et ses treize compagnes, prennent soin, a Zuilpich, d'un h6pital
de cent dix lits. Elles sont encore chargees d'un jardin d'enfants. de groupes de jeunesse et de la visite des pauvres a domicile. Nous sommes saluds
I'arrivee dans la maison par M. le
Maire et par le medecin-chef de l'h6pital. Ziipich n'a que cinq
mille habitants, et l'on pent s'itonner que cette petite ville posscde un h6pital ddja si bien 5quip6. M. le Maire projette d'ailleurs de le perfectionner encore. et il souhaite que Sceur Visitatrice lui accorde deux S(eurs de plus. Dieu veuille qu'elle
puisse lui donner satisfaction ! Car les Soeurs font ici beaucoup
de bien, grAce A la sympathie de la population et d'un corps
mddical de valeur qui apprEcie beaucoup leur collaboration.
12 novembre. - La premiere des maisons que le T.H. Pire
dolt visiter aujourd'hui, se trouve encore A Cologne, mais dans
un quartier de la ville assez 6loignd, A Flittard.Sa fondation remonte a 1902. Elle fut d'abord consacrde aux enfants. Mais. depuis une trentaine d'anndes ce sont des vieillards qui l'habitent,
au nombre d'une centaine environ. Soeur Deschang et ses vingtdeux compagnes ont en outre la charge des visites des pauvres
a domicile, dans deux paroisses, d'un jardin d'enfants et d'une
dcole de couture. La maison a relativement pen souffert de la
guerre.
Nous prenons ensuite la direction de Di.sseldorf, of se trouvent les quatre maisons qui vont recevoir aujourd'hui la visite
du T.H. Pere. Diisseidorf est une crande cite industrielle do
quelque cinq cent mille habitants. situee A quarante-cinq kilometres au nord de Cologne. Nous nous rendons d'abord h la
Louisenhaus ou Foyer Sainte-Louise. En 1902, quelques dames
catholiques de Diisseldorf. fondrcnt une association pour venir
en aide aux jeunes lilies qui se rendaient dans cette ville pour y
chercher du travail. Elles louerent et amenagnrent pour les reeev o ir un certain nombre de maisons. En 1912. I'ceuvre fut confie aux Filles de ]a Charitd. En 19-i2. ce fut la destruction
totale par les hombardements. La grande ville industrielle de
Diisseldorf ne pouvait, en effet. 6chapper aux aviateurs allies ;
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comme & Cologne, de vastes espaces-entrr ine attirent encore
les regards. On s'installa done au chateau d'Eller. Dans le courant de l'annde suivante, expulsion par les nazis et depart pour
Lohausen. En 1945, ii fallut cider la place aux soldats britanniques. Mais apres une nouvelle installation a la Falstrasse,I'muvre revint a Eller et s'dtablit dans une villa. La maison est avenante et bien anmnagde. Sceur Illuminata et ses vingt-iinq compagnes s'y devouent A un grand nombre de jeunes filles. Les
unes travaillent dans les usines ou les magasins de la ville.
D'autres restent a la maison en attendant de trouver un emploi
et y recoivent des legons de couture .Toutes semblent tres heureuses dans ce home si accueillant. La situation de plusieurs de
ces jeunes illes m6rite une sympathie toute spbciale. Filles de
riches propridtaires de Sildsie, elles ont fui avec leurs parents
devant l'invasion bolchevique. Sdparees de leur famille, souvent
dispersdes, elles sont obligdes de travailler pour vivre apres
avoir connu une existence heureuse et facile. On comprend que
plusieurs soient arriv6es ici l'fme pleine d'amertume et repliees
sur elles-memes. Le milieu si fraternel ot elles ont 6te revues
les a d6tendues et dpanouies. Les employeurs de toutes ces jeunes filles, se montrent tres satisfaits de leur travail. Informds
de la venue du T.H. Pere. ils leur out accordd deux jours de
conge pay6.
Une des dames qui aident ici les Soeurs fait au T.H. Pere,
en anglais, un exposd tres intdressant de la nature de I'ceuvre
et des rdsultats obtenus, puis les pensionnaires exdcutent avec
beaucoup d'art plusieurs morceaux de chant.
C'esl en 1898 que fut fondd l'h6pital Durendorf oh nous
nous rendons ensuite. Lui aussi, en 1944, fut sbrieusement endommagd par les bombardements ; mais, d&s 1945, on se mettait a sa reconstruction. Sceur Paffrath et ses trente-cinq compagnes soignent ici cent soixante malades. II y a, de plus, dans
la maison, un asile d'infirmes, un jardin d'enfants et la visite
des pauvres dans deux paroisses ; enfin, la direction des Enfants
de Marie et de groupes de jeunesse. C'est dans cet h6pital que
nous prenons notre repas de midi. en compagnie de l'aum6ner
et du curd, tous deux tres ddvouds aux Scurs.
Ce qui frappe tout d'abord le regard quand on arrive devant
la porte de la Joscphhaus au quartier d'Oberblick, ce sont les
trois contreforts massifs en briques dpaulant le mur de facade.
Manifestement sa solidit6 paraissait douteuse, et tout naturellement on pense que la guerre y a 6te pour quelque chose. En
effet, nous sommes devant une des maisons de Filles de la Charitd qui ont le plus souffert des bombardements, celle oh ils
firent le plus de victimes. Dans le couloir oi nous pindtrons,
une grande croix pend au mur. Sur le montant vertical de cette
croix on lit la question de Jdsus i Pierre : < M'aimes-tu ? , Et
a c6t6, les deux membres de la reponse de l'ap6tre encadrent
les noms de vingt-deux Filles de la Charite qui ont donnd ici a
Jesus le temoignage supreme de leur amour en mourant pour
lui. 11 v avait ici avant la derniere guerre un bel h6pital de
deux cents lits. On faisait aussi la cuisine pour les pauvres, on
assurait la visite a domicile dans trois paroisses ainsi qu'un
jardin d'enfants. Le 3 novembre 1943 un terrible bombardement
d6truisit cette ruche bourdonnante d'activitd. Une torpille pdndtra par la cage de I'ascenseur jusqu'A la cave ou les Soeurs
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taieiil rn-fuai;-es a\ec lcurs rnalades. La terrible explosion qui
s'ensuivit coita la vie a cent quatre personnes, dont vingt-deux
Seurs. On retira l'une d'entre elles. encore vivante, ensevelie
5ous les ruines. Elle put -tre adrministree et mourut quelques
instants apr.s. En 1946, sur les ruines de I'hopital, on se remit
iu travail. Mais les vieillards ont pris la place des nialade,. 11
y eni a cent trente. SuTur Kluth et ses dix compagnes ont aussi
un jardin d'enfants et un patronage. II est question de reconstiuir'e une partie de I'ancien hlpital, ce qui permettra de douhier le chitfre des pensionnaires.
-Nowu teritiinonss inos xisites par la maison de Filles de la
1
Cliariti' sil.u
anu tuartier de Flin/ern. Elle s'appelle Foyer
Saint-Vincent et so trou\e pres de l'eglise paroissiale d&diee i
noire lBieinhoureux Pire. L'origine de la maison est assez curieuse. Ell fuil cnistruite pour la jeunesse hitldrienne. Devenue
\acalnte par la chutle ,du rti;ime nazi. elle 6tait convoitte par
la miiairie socialiste d( DiMs.seldorf. Le cur6 de la paroisse l'acheta
pour y acc-ueillir des \ii'illards sans abri. et il la contia aux
Filhl.s de la (:haritV. S4eur Dehottav et ses sept eompagnes soignent done ici soixante-dix vieillaids. Mais a cette activitt de
base elles en ajoutent bien d'autres : visite des pauvres A domicile. jardin d'enfants. patronage. repos pour les pauvres, Enfants
de Marie et group-e de• .jeunsse. On comprend que leur curý. le
prktre aitiabl!
et distifi~ie a\ee qui nous avons din, apprecie
Iutirs -rrt' ices el t !inr- 'tc ;aoup A les conserver A ses pauvres.
Malheureusement la mai-n. a raison de sa destination primitive, n'est pas tout a fait approprn6e A son but principal lI'hospitali.ation des vieiliards. Ei comine ii est question, je viens
de le dire. d'agrandir l'hosniee. on songe A v transferer les pensioinnaires de Flingerit.
(n comprend la peine qu'en 6prouvent les Sturs qui les soignent. Ia superieure y fait allusion
dans son allocution en francais au T.H. P-'re. et elle le supplie
d'intervenir en faveur de sa' maison. )an sa r6ponse i! l'engage
sagement t et aternellenent a s'en .ettre
A la Providence.
Espherons
i
ule la Providence saura to
i 3ncilier et maintiendra
les Fillhs de la Charite A Flinw,/rn.
Avant de lreagner !a Roluadstrassc. nous passons quelques
minutes dans uie -,Lise de Colorne sit ee sur la rive gauche
du Rhin. au quartier de Kalk. lPr's de cette 6glise, il y a une
chapel'e. chelre i( la pi6t.i des catholiques de Cologne. On yv enere la Vierge des Sept-Douleurs. Chaque ann6e les hommes de
cette ville viennent en procession A cette chapelle. lus 6taient
treize mille cette aun!e.
13 novembre. -- Pour eette dernji ke journ6e de notre sejour en Allemagne, u;ne seule ,-,ite de Sceurs figure & notre
programme. Nous reitintons la rive gauche du Rhin
Bonn. Puis nous faisons une liaite dans un village de jusqu'a
la rive
l a
droite. Ii y a 1h une belle 4liso crn
ne du xI" s l ele. Ou plutSt deux e6lises superposees oun •ne ouverture octogonale audessus du sanctuaire de lglis( ifr o'ure met en communication.tl'glise sup Crieure serait
des religieuses
dont le couent etait attenant a iV'cdifice. Les mursbdn6dictines
de l'6grli
e
i-bfrieure sont couverts te curieus c, ieintures, inspirees surtout
du livre daEzIhiel. Au sominoet de TulIise il v a, parfaitement
,oniservxe. une de ces petites galeie s eirculaires qui sont une
deý ,.actldristilues dlu style ionan ,ic Rhitnanie. Tout nous est
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explique avec autant de bonne grAce que de coimpGience par un
pritre erudit, professeur en retraite, qui vit avec le cure, absent
en ce moment, et I'aide dans son ministere.
II est midi quand nous arrivons chez les Sceurs de Schdnenberg. Sceur Borsch et ses dix-sept compagnes, dont plusieurs
sent ici A la retraite, s'occupent d'une ceuvre bien utile. On
accueille dans la maison des jeunes filles ou des marmans ayant
besoin de repos. Ce s6jour de plusieurs semaines dans un site
charmant, au milieu de bois et de prairies, est tres bienfaisant
aux pensionnaires, sans parler du profit que leur ame en retire
aussi. Les Sceurs de cette maison bien isolte n'osaient esp6rer
la visite du T.H. Pere. Elles n'en sont que plus heureuses de le
recevoir. et l'une d'entr'elles le dit tres delicatenent dans un
compliment en francais.
AprEs le repas, pris en compagnie de I'auminiier de la maison et du cur6 du village, nous partons pour la cdlbre aibbaye
benddictine de Maria Laach, situee sur la rive droite du Rhin,
non loin de Coblence. Son nom lui vient d'un lac sur les bords
duquel se trouve le monastere. Ce lac, qui a huit kilombtres de
pourtour et cinq mbtres de profondeur, est d'origine volcanique.
Tout autour, dans un rayon de sept on huit kilombtres on voit
les c6nes de trente anciens volcans. Aussi, dans les environs,
sous une lI6gre couche d'humus, je sol est forme par de la lave.
On I'exploite actuellement. Sur des kilometres, nous avons vu
des carriires d'oiI la lave est extraite. Broyve et mel&e A du
ciment. elle fournit un excellent mat6riau de construction. Quand
une carribre est 6puis6e. on la comble avec'de la terre arable.
et les paysans recouvrent des champs plus fertiles qu'auparavant.
L'abbaye de Maria Laach fur fondee par le comte palatin
Henri. L'dglise, commencee au d6but du xr' sikcle, fut consacrde
Pn 1156. Elle aura done bient6t huit sikcles, et elle est admirablement conservie. C'est une des plus belles dglises romanes de
Rhinanie. Les moines hbnddictins occuperent I'abbaye jusqu'I
la secularisation de 1802. Plus tard les Jdsuites y installerent
un scolasticat of enseignbrent de c6lebres professeurs. tels les
PAres Pesch et Lemkuhl. Les BWnedictins sont revenus i Maria
Laach, il y a quelques annees. M.algrd la rardfaction des vocations religieuses, ils sont une cinquantaine de pretres qui vaquent A l'office divin, font un pen de ministere dans les environs et exercent un rayonnement considerable par leurs publirations, surtout liturgiques. On vient beaucoup A Maria Laach.
II y a. sans doute parmi les visiteurs beaucoup de simples touristes. Mais il y vient aussi en grand nombre des chrldiens fervents d6sireux d'intensifier leur vie spirituelle. Le chancelier
Adenauer itait un des fidAles de Maria Laach quand il administrait la ville de Cologne, avant d'Atre chass6 de ce .poste par
les hitl6riens. L'aide du pEre h6telier nous sert de guide dans la
visite rapide qule nous faisons de I'eglise abbatiale et du monast8re, of nous admirons notamment le grand refectoire et !a
riche bibliotheque.
14 novembre. - Nous quittons Cologne pour rentrer en
France, aprts une absence de six semaines. Comment dire notre
reconnaissance a M. le Visiteur d'Allemagne et A ses confreres
de la Rolandstrasse,ainsi qu'a ma Soeur visitatrice ? Grace A eux
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tous, nous enportons un souvenir charmni

de ces trois sernai-

nes que nous axons passees en Rh6nanie. Un souvenir bien rtconfortant aussi. Dans les maisons de la province des Lazaristes et dans cel!p des Filles de la Charitd, on oeuvre g4nereusemnent et joyeusement pour I'etablissement du royaume de Dieu
et l'avenir est plein de promesses.
Ie train que nous prenons A Coloene ae d6passe pas Liege.
Nous avons done pri6 nos confreres beiges de retenir nos places
dans le train de Lidge-Paris et de nous aider au transbordement
de nos bagages. Bien nous en a pris. D'apres I'indicateur des
cherins de fer, nous pouvions conipter, sur un quart d'heure de
batteinent entre notre arrivee en gare de Lidge et le depart du
train de Paris. Mais notre train arrive t Liege avec une bonne
dizaine de minutes de retard. Heureusement avec quelques Filles
de la Charit6, nos confrbres sont sur le quai. Par la fenftre du
compartiment nous leur passons nos bagages, qu'ils mettent dans
le compartiment oui sent retenues nos places, juste en face de
celui que nous quittons. Le temps de serrer quelques mains, de
monter dans le train de Paris, et le convoi s'ebranle. Deux heures plus tard, au debut de I'apres-midi, nous arrivons t la
Gare du Nord, joyeusement et cordialement accueillis par
MM. les Assistants et quelques autres confreres, et contents de
retrouver la vie moins mouvementLe de la Maison-Mere
Pierre DULaU.

ANTOINE FIAT
SA VIE
SON AME. - SA DOCTRINE
PRaFAMBULE
Nous avions commencd l'histoire du Pere Fiat, integree
dans I'histoire de la Congrigatiun. Des changements dans notre
vie ne nous out pas permis de continuer. Maintenant que la Providence nous a accord& des loisirs Deus
D,
nobis haec otia fecit a
on nous a demandd d:achever cc que nous avions interrompu.
Tres volontiers, nous reren,:as la plume, mais les ans sont venus,
la vieillesse a paralysd nos -membres et nos facultds. Nous sommes a I'Age oi P'on pense plus A la mort qu'a la vie.
Nous ignorons si nous pourroas mener h bonne fin I'oeuvre
entraprise. Cependant, h Ia grace de Dieu. II arrivera ce qu'il
plaira k la bonne Providence.
Nous reprenons la hiographie du Phre Fiat l1 oi nous Iavons
laissee, c'est-A-dire a ia fin du scndralat du Pere Bord. M. Fiat
est alors assistant de la Maison-'Iire.
Nous Bcrirons la vie du Pere Fiat, les dvdnements principaux
de son gdndralat, 1'histoire de la Conriregation en gdn!ral et de
chaque province en particulier, de 1S78 h 1914, non pas 1'histoire dans tous ses details, mais I'histoire en corrdlation avec
M. Fiat, en tant que M. Fiat y a participd reellement, ses impressions, ses reactions, ses directives, ses succes, ses insucces. Nous
essaierons de replacer tout cela dans l'histoire eccl6siastique
et civile de cette epoque.
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En tout cela, nous montrerons surtout son ime, ses facultAs
naturelles, son intelligence, son cceur, son imagination, ses audaces, sa volontd, son caractere, etc. Nous etudierons aussi ses
vertus surnaturelles, sa foi, son esperance, sa charit6, sa simplicite, sa prudence, sa justice, son humilit6, sa douceur, sa force,
sa mortification, son zdle de la gloire de Dieu et du salut des
ames, sa charitd pour le prochain. pour les pauvres, pour les
Missionnaires, pour les Soeurs. Nous montrerons tout cela en
nous servant de nos souvenirs personnels (ayant vdcu quelques
annces dans son intimitd et ayant recu ses confidences), mais
surtout nous puiserons dans sa correspondance, document de
premier ordre, pour connaitre un homme. Par la grace de Dieu,
il nous reste un nombre considerable de lettres de iui, quelquesunes, sans doute, malheureusement sont illisibles par I'usure
du temps.
a Tous les historiens, a-t-on dit A propos des lettres de
Newman, savent A quel point les lettres d'un personnage sont
pr6cieuses pour entrer au cceur m ime de son caractlre. ,
Nous verrons dans les lettres de M. Fiat comment il encourage, et comment ii gronde. U apparaltra que tout n'6tait pas
parfait alors dans les deux families de saint Vincent. 11 ne
faut pas s'en etonner, ni s'en scandaliser. Rien n'est parfait icibas, meme dans les communautes les plus s6veres. Il y a eu un
Judas dans la compagnie de JBsus, des imperfections chez les
Ap6tres. II y a eu de petites et de grandes misires chez les
Religieux et les Religieuses de tons les temps ; ermites, anachoretes, cdnobites, cloltres, communautds actives, contemplatives.
II y en aura toujours, car il y aura toujours en tous les hommes,
et en toutes les femmes, les quatre fruits du pdchd originel :
l'ignorance, la faiblesse, la concupiscence, la malice, cela ne
doit pas nous ddcourager, mais nous stimuler a lutter avec la
grace de Dieu pour tendre sans cesse vers la perfection, sans y
arriver jamaia ici-bas.
Une des plus grandes grAces que Dieu accorde aux Communautss, c'est de leur donner des Supdrieurs saints, zdlis, qui donnent l'exemple et qui nous excitent sans cesse verbo et opere.
Dieu a fait cette grande grAce ala famille de saint Vincent, en
lui donnant, de 1878 a 1914, un excellent supdrieur, en la personne de M. Antoine Fiat. Remercions-en Dieu, la Sainte Vierge,
saint Vincent, et que cette vie nous encourage A ddvelopper en
nous I'esprit de notre bienheureux fondateur.
Ce que nous voulons surtout faire connaltre, c'est la maniere
dont il gouverne la Compagnie, c'est son doigtd,'sa prudence,
son habilet6. Nous voulons montrer qu'il salt avancer et reculer,
qu'il est habile A gouverner les hommes. 11 sait bien qu'on ne
conduit pas les hommes comme des brouettes, ii ne s'offense
pas des reactions, quelquefois Cin peu vives, produites par ses
decisions, il sait attendre le temps favorable.
Nous etudierons aussi sa doctrine, a I'aide de ses circulaires, de ses conferences, de ses allocutions, et aussi de ses lettres
qui appliquent a chaque particulier la doctrine g6ndrale des
documents officiels. Nous assisterons aux transformations de
cette doctrine, aux adaptations qu'elle a d& faire pour se mettre
A la page des 6dvnements, en harmonie avec les directives des
Papes. Nous verrons que si les premieres annaes, il a cherch6
surtout A faire ce que saint Vincent a fait, it a compris par les
6vdnements, par les remarques des Papes, qu'il faut surtout

-

64 -

faire, ce que ferait saint Vincent, s'il revenait, et s'il vivait k
niotre (poque. 11a vari6 pour les confessions, les communions,
les diplimes, les ecoles apostoliques. les seminaires internes, etc,
ii I'a fait quelquefois avec difficultC parce qu'il voulait imiter
saint Vincent, mais entin, i! l'a fait. Nous verrons dans sa correspondance qu'il s'est tromp6 quelquefois, mais il a reconnu
loyalenent ses erreurs et it les a reparees humblement, et cela
est trbs beau.
Que D)ieu betii•se notre tra\ail, et que les hommes excusent
et pardonient nus defauts !
Avant de colnmencer notre rkcit. rappelons d'abord les elapes
de la \ie du PIire Fiat. dont nuus avons parle dans les Amiales.
Voici les rIefrences. Nous ferons renarquer que la numerotalion iles clhaitres que nous donnouis ici,

ie correspond pas d

celle des Anualcs. Seuls concordent, le titre des chapitres et la
pagination.
Chapitre I. - Naissance et ntfance 4 Gltenat (ct. Annales 1929,
oh. X. 523-537).
Chap. II. - Petit Sa'minaire de Pleaux (cf. Annales 1929, ch. XI,
;31-752).
Chap. III. - Grand Slminaire de Saint-F:our (cf. Annales 1930,
.-h. XII, 69-83).
Chap. IV. - Graind -iýminaire de Saint-Flour,. suite (cf. Annales
1930. (h. XIII, 266-2-1).
Chap. V. - Vocation icf. Annales 1930, ch. XIV, 686-696).
interne (cf. Annates 1931. ch. XV, 24-32).
Ghap. VI. - Sniiinairt
Chap. VII. - Si'amiiaire anterne, suite (cf. Annales 1931, ch. XVI,
294-319).
Chap. VIII. - ordlination Sac-rdotale (ci. Annales 1931, ch. XVII,
i57-i75).
Montpellier. \Veux (cf. Annales 1931, ch. XVIII.
Chap. IX. 7l0-713).
Chap. X. - Montpellicr, suite ;cf. Annales 1932, ch. XIX, 7-15).
Ch p. XI. - Montpellier, suite 'cf. .nnates 193., ch. XX, 22i-234).
Chap. XII. - Sous-Directeur du Seminaire interne. Paris (of. Atiles1932'. ,-h. XXI, il7-434).
Ch. XIII. - Direcleur des Frercs Coadjuteurs. Paris (cf. Annales
1932, chl. XXIi. 661-676 -t 1933, p. 51-64).
Chap XIV. - Sous-Assistant de la Maison-Mere. Paris (cf. Annales
1933, ch. XXIII. ,24-21i).
Chap. XV. - Assistant de la .Maison-Mere cf. AnnaLes 1933, ch.
XXIV, 441-44i).
.Assi.tant de la Maison-.Mere, suite (cf. Annaies
Chap. XVI. 1933. XXV, 679-703..
Chap. XVII. - A-sistant de la Maison-.M1ire. suite (of. Annales
1934.. ch. XXVIII. 437--i54.
Chap. XVIII. Assistant de la .Maison-MItre, suite (cf. Annales
1934, ch. XXIX, ,80-7'00).
Chap. XIX. - A-sistant de la Malison-Merc, suite (cf. Annales 1935,
ch. XXX, 37-55).
Chap. XX. - Assistant de la M jisjn-.lM.re, suite (cf. Annaes 1935,
ch. XXXI, 229-248).
Chap. XXI. - Aesistant de la I1Maisou-M:re, suite ;cf. Annales 1935,
4h. XXXII, 523-518).
Chap. XXII. - Assistant de :a Maison-.M1re, suite (cf. Anrales 1935,
ch. XXXIII, 758R-780).
Chap. XXIII. - \Viileur de ia province de France (cf. Annales
1937, ch. XLI, 785-825).
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Jusqu'ici, le Pere Fiat a men6 une vie plus ou moins cachee.
Dieu le pr6parait aux grandes fonctions auxquelles II devait
I'appeler; il est maintenant a pied-d'ceuvre. Voyons-le d'abord
Vicaire g6neral, puis Sup6rieur general.
CL4HPITRE XXIV

M. FIAT, VICAIRE GENERAL
(4 mai-4 septembre 1878)
Nous sommes en 1878, M. Fiat est assistant de la MaisonM.re. M. Bore est Sup6rieur general depuis 1874. Sa sant6 parait
excellente : il a chantd la graud'messe le dinmanche des Rameaux,
les trois derniers jours de la Semaine sainte, le dimanche de
Paques. Le mercredi de Quasimodo, qui etait le i" mai, il a
expedi6 les affaires courantes, preside le conseil des Sceurs.
L'apres-midi, ii a recu au parloir jusqu'a 6 heures. Comme
d'habitude, ii a pris la recreation avec les Confreres, et I'on a
remarqud qu'il avait plus d'eutrain que jamais. A la fin de la
recrdation, il a assistd a l'exercice du mois de Marie avec les
jeunes gens, et a la priere du soir, sans la moindre difficultd
apparente.
La nuit du mercredi (1" mai) au jeudi (2 mai), ne fut pas
bonne. Vers une heure du matin, M. Bore se sentit oppressd. 11
n'y avait alors ni sonnette Blectrique, ni communication avec
aucune chambre de confreres. M. Bore se leva pOniblement, sortit
de sa chambre en chancelant, et vint frapper a la porte de la
chambre de M. Fiat, corridor saint Vincent En entrant dans la
chambre, i s'affaissa et dit : j'touffe.
M. Fiat envoya aussitut chercher le frbre infirmier et le
m6decin de la maison. Ce dernier ddclara que l'dtat etait grave.
11 prescrivit les remndes convenables. Un mieux sembla se produire et la journde du jeudi (2 mai) fut assez bonne. .
Le vendredi, 3 mai, ii y eut consultation de deux nedecins.
Ils trouv6rent 1'etat serieux. mais non dUsespdrd. Le malade
expddia quelques affaires, fit une lecture et surtout r6cita le
chapelet. L'aprBs-midi. M. Chevalier, de retour d'Espagne, vint
saluer le Supbrieur general, qui lui dit : , Demain, je verrai la
Visitatrice. o
Tout a coup, I'4tat empira. Les medecins appeles d'urgence
conseillerent d'administrer les derniers sacrements. A 7 heures
du soir, la Communaut6 fut convoqu6e et M. Delteil. premier
assistant de la Congrdgation. donna au vendrable malade le
viatique, 1'Extr4me-Onction et l'indulgence plIniere.
M. Bor6, avait encore, de temps en temps, quelques lueurs
de connaissance. M. Fiat en profita pour lui demander pardon.
Le Supdrieur gdndral r6poridit : , C'est A moi a demander pardon. n La Communaut6 se retira, il ne resta que quelques confr&res qui avaient demand6 A veiller. A l'un d'eux, M. Bore dit :
, C'est apres-demain la fete de la Translation des Reliques de
saint Vincent. Je vais aller glorifier au ciel notre saint fondateur.
Cependant, M. Delteil avait adress6 une ddpkche a Rome, le
Saint-Pere envoya sa bdnddiction qui arriva apres la mort. Le
premier assistant fit aussi prdvenir le cardinal Guibert. Celui-ci
vint k Saint-Lazare a 9 heures et demi du soir, avec son coadjuteur, Mgr Richard. II donna sa bidndiction au malade et dit
en s'en allant : , Voils comment meurent les Saints. , M. Bord
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10Oheures et demni. C'etait le premier venimourut peu apres,
dredi du mois de mai auquel il avait toujours eu grande
dcxotion, c'(tait la fete de i'lnvention de la Sainte Croix qu'il
aimait particuliereinent, depuis ses voyages en Orient oil cette
fete est ctelbrge solennelleiinwit. I portait toujours sur lui une
croix sur laquelle etait graxde cette devise m,In hoc siygo tvim

ces

n.

Le lendenain, sainedi i mai, M. Delteil r6unit les pritres
A 8 hleures du matin, pour la proclamation du Vicaire general,
qui devait diriger la I(onigregation ju.squ' l'dlection d'un nou\eau Superieur general. La grande boite constitutionnelle fut
apport-e par M. P6martin, secretaire g-daural. La clef de cette
rCgulierement chiez le Tres Honore Pere : il est
boite doitltre
meme conscillI6 l ce dernier de porter toujours la clef a son
cou. Malheureusement, malgre les recherches les plus actixes, on
n'avait pas retrouve cette clef. Le frere menuisier fut appe!e et
ii ouvrit la boite en brisant la serrure. Cette grande boite en
contient deux autres dans I'une desquelles il y a le nom du
Vicaire g6neral, choisi par le Superieur defunt. Les clefs de
cette seconde hoite doivent 4tre entre les mains du premier et
du second assistant de la Congregation. Elles y 6taient et I'on
ouvrit la seconde boite sans difficultU. Le Secretaire general en
retire et lut le billet par lequel M. Bore d6signait comme Vicaire
gen6ral M. Antoine Fiat, assistant de la Maison-MBre. Le billet
6tait date d'octobre 1876. On le fit circuler pour que chacun
constatAt qu'il etait bien en regle, duinent date, ecrit et sign4
de la main du Sup6rieur giinral d6funt. Personne n'ayant fail
ii objection, ni observation. M. Delteil proclama M. Antoin,
Fiat, Vicaire general. jusqu'i la prochaine election d'un Superieur
g6enral. M. Pemartin redigea le proc-s-verbe~ de la seance qui
fut sign6 par tous les prftres. a 13 heures. Le premier conseil,
pr4side par le Vicaire g6enral. eut lieu l'apr.s-midi aprbs Veprea
Les funerailles de M. Bore v furent fixees au mardi 7 mai. On
d(cida que la fete de la Translation serait celibree sans solennite a cause du deuil.
Quant a I'Assemblee, on he put indiquer une date, car Rome
avait dtfendu de tenir aucun chapitre general sans sa permission. ! fallait d'abord solliciter et obtenir cette permission,
M. Stella, quatrieme assistant, etait alors . Rome on le charges
de faire cette demarche. La permission fut accordde sans difficult&. quelques jours plus tard. II fallut aussi une permission
spqciale de la Propagande. pour que les Vicaires apostoliques de
Chine. de Perst, d'Abyssinie et les prffets apostoliques de Svrie
et de Constantinople, qui etaient tons Visiteurs, pussent venir.
La permission fut demandee et accordee le 16 mai, A condition;
que cette absence ne nuisit pas au bien du Vicariat. On demanda
egalement la permission pour les provinces eloignees d'envover
des deput6s A IAssemblde. Nous comprenons moins cette demande. car d'apres le DCcret 162. confirm6 par Gr6goire XVI,
en 1844, le Sup6rieur gendral ou le Vicaire g6n6ral ont le pouvoir. pro sua prudentia, de conxoquer toutes les provinces. Ouoiqu'il en soit, Rome accorda. le 15 mai, ce qui avait te6 demand6.
Pour mieux apprecier la conduite de M. Fiat, pendant son
vicariat, disons en peu de mots quelle etait la situation de
l'Eglise et de la France, en mai 1878.
Pie IX 6tait mort trois mois auparavant, le jeudi 7 fxvrier,
aprrs un pontificat de tronte et un ans, sept mois, vingt-deux
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juurs. Victor-Emmanuel II l'avait prec5dt d'un mois dans la
tombe. Les rapports 6taient tres tendus entre la Papaut6, d'une
part. et beaucoup de nations de l'autre, particulibrement 1'Italie,
I'Allemagne, I'Autriche, la Suisse, la Russie. Le Pape avait perdu
scs Etats ; il ne lui restait que le palais du Vatican. Pie IX eut
comnme successeur, Loor XIIl; celui-ci 6lu le 20 fevrier, a 1'Age
de 67 ans, fit un grand eloge de .on pridfcesseur dans sa premiere allocution aux Cardinaux.
t< Pie IX, d'immortelle miemoire, insiyne pasteur da trouinvincible pour la vdpean culholique, a comtbattu avec une inme
ritd et la justice ; ii a gouvernd d'une faeon exemplaire et acec
de grands labeurs, la Rdpublique chritienne, ct non seulement
it a illustrd ce Siege apostolique par la splendeur de ses vertus
mais it a encore tcllmnent rempli I'Eylise universelle d'amour et
d'admiration que de mIme qu'il a surpassd tous les Pontifes
romains par la durde de son pontificat, de meme aussi, il a reCu
plus qu'aucun autre peut-etre. de tres grands teioiynages d'une
vcneration et d'un devouement publics et constants. "
Le bon Pere Fiat avait applaudi a cet dloge bien miritd et
pendant sa longue vie, il aura souvent occasion de rappeler l'immortel Pie IX, et de manifester la haute estime et la grande
affection qu'it avait pour lui.
M. Fiat n'eut pas moins de devotion pour le nouveau Pape.
qui, elu la m6me annie que lui, gouverna FEglise pendant la
plus grande partie de son g6ndralat. Quinze jours avant la proclamation de M. Fiat, comme Vicaire gendral, parut la premiere
encyclique de Leon XIII, c Inscrutabili Dei consilio a (21 avril
1878).
Elle denonce les maux actuels de la societe. leurs causes,
elle montre que la vraie civilisation, le vrai progres, la vraie libertl, viennent de Jdsus-Christ, de l'Eglise, de la Papaut6, elle
proteste contre l'occupation du pouvoir temporel pontifical, elle'
confirme et renouvelle les condamnations portres par Pie IX
contre les erreurs modernes. Elle recommande 1'6ducation chr6
tienne, I'ftude de la philosophie du Docteur Angelique ; elle rappelle la saintetd du mariage. Le Pape termine sa lettre, eh se
r6jouissant de l'amour et de l'obeissance qui unissent les fidbles
au Saint-Sibge, et en remerciant le Seigneur des declarations de
fid6lite qui lui ont t16 faites par tant d'dveques, de religieux.
Le Pere Fiat ne sera pas le dernier A protester de vive voix et
par ccrit de son respect et de son obdissance B l'egard de l'autorite supreme. Cette biographie en donnera de beaux et nombreux exemples.
Nous verrons au fur et a mesure de ce ricit quelle dtait
la situation des gouvernements civils chez qui nos confreres
travaillaient. Voyons aujourd'hui en quel 6tat Btait la France
quand M. Fiat devint Vicaire g6neral. La France etait en R6puiblique depuis 1871 ; elle avait pour president, en 1878, le marchal Mac-Mahon, anim6 de sentiments chrtliens. Les premieres
ann6es de la R1publique furent excellentes, mais en 1876. une
nouvelle Chambre avait Et6 Clue qui devait, d'aprBs Gambetta,
repr6senter la France ,!du libre examen et de la libre pensee ,.
Mac Mahon congedia cette Chambre, le 16 mai 1877. Pendant
la pdriode lectorale qui suivit cette dissolution, on ameuta le
peuple contre ,,le gouverneinent des cures, le Syllabus, la dime,
la corv6e, les droits fdodaux, I'Inquisition, les billets de con-
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fession obligatoires, la restitution des biens nationaux ), etc, etc,
et la nouvelle Chambre fut encore plus hostile a 1'Eglise que
celle de 1876. Mac-Malion fut sounue de se soumeltre ou de se
d6iiettre. II se soumit d'abord, et une accaliie se produisit par
suite de I'Exposition universelle de 1878 qui eut un grand succes
et qui attira beaucoup d'elrangers. On avait bien lanced 'id'e
de frter soleunellemient Ie centenaire de la mort de Voltaire
.1778-18781, mais ce p'ojet fut abandonni et c'est h cette epoque, pendant cette accalhie, que M'. Fiat fut proclauie Vicaire
gitneral. Dans ses rapports alec le Gouxernement fran<ais, ii
sera toujours le lidele disciple et imitateur de Jesus-Christ, qui
nous a recoiraui
dd : o Rendez :i Cesar, ce qui est a CGsar, a
Dieu, ce qui est a Dieu., 11 aimera sa grande patrie, la France,
sa petite patrie, 1'.Auergne. MLais it evitera le chauvinisme et ii
inettra en garde ses confrires franiais et tr-angers contre ie
nationalisme et le provincialisime. inais ii fe fera discrctemnict,
ddlicatenent, car il savait, conmbien certains hommes sont chatoui:leux sur cee point.
L'accalmie produite en France, en 1878, sera de courte durde, et pendant les longues aunnes du gentralat de M. Fiat ;187S1914M. les lois laiques se succdderont, annee par anuee. I1 va
lui falloir diriger le petit navire de la famille de saint Vincent
sur une mner tuujours orageuse, na\iguer au milieu de mille
roclers qui, A chaque instant, menaceront de detruire le navire ; ii devra lutter contre le sentiment et les avis des personnages ecclCsiastiques. de ses confrires, mmne les plus haut places et ii se trou\era que, cuntre tous, il aura raison. Mais il
ubtievldia ce risuitat par le sacrifice. Sa vie va devenir un cheriin de croix. La premiere station est sa nomination, it e4t
condamnie a porter une lourde croix. Toutes ses lettres des premiers nmois parlent invariablement de la charge accablante qui
.ptse sur ses 6paules ; sans doute, Dieu lui procurera quelques
consolations et ii sera aid et encourage par des Ames compatissantes et genbreuses, surtout par les jeunes qu'il aimera beaucoup, et par les Filles de la Charit6, qui le venereront commii
un saint. Qoi qu'il en soit, durant ce long chemin de croix.:
pourra s'appliquer ce que saint Paul dit de lui-mdme au chapitre XI de la secoade aux Corinthiens (23-33) : les perils lui
viendront d'en laul et d'en bas. du dedans et du dehors. etc...
El eulin, derniire station, il sera d6pos6 de la croix ; Marie
le recevra entre ses bras. Comme E•'e l'avait aide toute sa vie a
porter la croix. elle i'aidera h descendre de la croix, et M. Fiat
finira sa xie, sa.quatorziieme station, dans le sepulcre d'une \ie
caclee. stolitaire. l.e mercredi t" septembre 1915. vers 7 h. 3'.
son ancie~n secrPtaire. qui allait le voir tous les jours, ne trouva
plus que son corps inerle : le grand ceur avait cessd de battre
et I ame avait paru devant le Juge Supremne.
V\-n
'ns xiainitenant les actes de son gouvernement qui out
Vte la •iatiire de son jugement particulier.
Le jour m 6me de sa proclamation, il envoie sa premiere
irulaire aux confreres.
Paris, 4 mai 1878.
Messieurs et mes trts chers Freres,
La grdce de Notre-Seigneiur soit acec vous pour jamais !
Le tilegraphe vous a appris la triste nouvelle qui nous jette
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tous dans la consternation..Un catharre suffocant a entev6, en
moins de quarante-huit heures, d notre affection, notre tres hoapres trois
nord et tres digne Supdrieur genral, M. Eugene Borr,
ans et huit mois de ggntralat. 1 a rendu sa belle aime d Dieu, le
3 ma<i, d 10 A. 30 du soir. II est mort comme ii a vecu, de la manidre la plus idifiante, muni de tous les Sacrements de l'Eglise
et dans les sentientnts de la foi la plus vive, de la pidtU la plus
tendre; de la risignation la plus complete. Jusque dans son ddlire, ii faisait le signe de la croix sur lui-mime et sur ceux qui
l'entouraient.
Bien que la droiture de son dme, la puret6 de ses intentions,
lu saintetd de sa vie nous donnent la confiance que Dieu r ddja
couronne son fidele serviteur, c'est pourtant un besoint pour
nous, en meme temps qu'un devoir imposd par nos Constitutions,
d'offrir pour lui des prieres, des communions et I'auguste sacrifice de la messe. En consequence, et aux termes mimes des
Constitutions, Messieurs les Pretres de la Maison-Mere oit est
dectdd Monsicur Notre Tres HonorO Prre, celdbreront au snoin
quatre messes pour le repos de son idme. Dans toutes les autres
maisons de la Compagnie les pretres diront au moins deux
messes. Messieurs les Etudiants et Siminaristes et nos chers fr&res coadjuteurs de la Maison-Mere doivent rdciter au moins
deux rosaires et faire deux communions. Dans les autres maisons, les Etudiants et Siminaristes, ainsi que nos chers frieres
coadjuteurs sont tenus au moins a reciter un rosaire, et a futire
une fois, la sainte communion. Je compte aussi, Messieurs et
mes trds chers frres, sur le secours de vos pridres, pour remplir, selon Dieu, et I'esprit de saint Vincent, la charge ddlicate
qui vient de m'dtre impos;e, a ma grande surprise et confusion.
Antoine FIAT, Vica:re general.
Quelques jours plus tard (la date n'est pas indiqude),
M. Fiat envoyait une seconde circulaire pour convoquer l'Assemblee g'ndrale. Nous ne pouvons donner le texte integral, ce serait
trop long. En voici les principales iddes.
M. Fiat aurait aime parler des vertus de M. Bor6, mais ii
a preferd laisser ce soin A une plume plus habile (il s'agit de
M. Pemartin, secretaire general, qui fit paraitre .dans les Annales une notice de 364 pages sur la vie et la mort de M. Bord.
Cf. Annales 1878, pp. 353-464 ; 521-678, et Annales 1879, pp.

8-104).

M. Fiat fixe l'Assemblee g6enrale an 1" septembre 1878,
fete du Coeur Tres Pur de Marie.
Pour bien comprendre la haute importance d'une Assemblee
gdnerale, dit M. Fiat, ii faut relire la remarquable circulaire de
M. Etienne, de tres douce memoire (7 avril 1855), qui renferme
les considerations les plus 4levees, les avis les plus sages, les
details les plus pr6cis. M. Fiat 6numbre ensuite les principaux
motifs qui font ressortir I'impirtance de l'AssemblIe de 1878.
L'avenir est incertain, les circonstances sent difficiles, les temps
sont orageux. iz iaut trouver un homme qui sache gouverner,
sans ric, houIlcverser, ni rien brusquer. M. Fiat dnumbre ensuite
toutes les qualites que doit avoir le Supdrieur general d'apres
nos Constitutions. Sans le vouloir, le bon Pere fait ici son propre portrait, car I'avenir montrera qu'il avait toutes ces qualitis : union A Dieu, humilit6, charite, douceur, bienveillance,
formetl, intelligence lucide, jugement solide, prudence, discre0
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tion, eldvation de sentiments, force d'ine, qui lui permettent
de porter genereusement les grandes epreuves auxquelles it peat
itre en butte. M. Fiat ne craint pas d'attirer Pattention sur un
point qui aurait pu detourner de lui les suffrages des dlecteurs :
constitution physique normale, qu'il n'y ait rien dans le Superieur gdaeral qui puisse meltre obstacle i la facilit6 des relations. Or, la surdit6 du Pere Fiat avait ddji commenc6 et ce
devait Ctre un gros obstacle g ses relations. On voit par ce paragraphe que M. Fiat est loyal, franc ; il n'ambitionne pas la
clarge.
La seconde partie de la Circulaire traite des moyens A prendre pour le bon suces de l'Assemblde.
La priire d'abord : que les Visiteurs prescrivent dans
leur province respective les prieres qu'ils jugeront convenables.
L'esprit de saint Vincent : t Je vous conjure, kcrit M. Fiat,
par I'amour que vo ;u acez pour Notre-Seigneur et la Sainte
Vierye. d'obserccr fidieiimnt les ryles concernant les ts-snemhlhes domestiques, prorinciates,yn&irale.
MA.le Vicaire general insiste en particulier sur la rigle qui recommande d'4xiter
toute ambition.
ioute
intrigue pour soi ou pour quelque autre,
agir autrement serait une source de troubles et de divisions.
II rappelle on particulier qu'il y a peine d'excommiuniation pour ceux qui infreindraient cette ribgle par rapport a
1'election du Siuptricur p.i',i'nral : c'est de Dieu seul et par les
moyens reguliers que dtot nous venir notre Suptrieur general.
Done, ne pas manife-ter nios r.pu.nances ou nos desirs, au sujet
de tel ou tel. ne pas cherrlher B connaitre les desirs et rdpugnances des autres.
M. Fiat est loyal ; il o craint pas de rappeler ces verits,
au risque d'indisposer quelque electeur noins surnaturel qui
aurait pu dire : Pour qui nous prend-on ? Nous ne sommes pas
des enfants. MT.Fiat n'a pas peur de compromettre sa pripre
tlection. 11 ne regarde que la Volontt de Dieu. Fais ce que dais,
adrviene que pourra !
La circulaire se termine par une phrase caraeteristique de
la vraie physionomiie de M. Fiat : , Je place fous les actes de
mon Vicariat ct loutes les opdrations des assembides domtsliques. proviwniates et
tpftralc. sous la protection de Marie immaculde. ,
La Sainte Vierge a entendu cet appel filial, et non seu!ement le Vicariat, mais aussi le Superiorat de M. Fiat seront
marques au coin de la protection mariale.
Le Pere Fiat glorillera Marie, et Marie protWgera le P-re
Fiat. soit par de grandes joics 'bhatification des bienheurciix
Perboyre et Clet. fite de la MNTdailleJiraculeuse, couronnemeit
de la Vierge, etc.,. soit par une zrande patience dans de graides dpreuves. Marie conduira son Iidele serviteur dans les se;tiers de la plus haute saintetd.
En post-scriptum M1.Fiat remercie tous ceux qui lui o!it
ecrit a pour le consoler dans son afftiction .
Voyons maintenant. M. Fiat darns scs relations avec knenmbres de son conseii, avec la .laison-M~re, avee la France.
avec les autres pro\in.es. axve les S,-urs et avec quelques autrt'
personnes Otranb'ros ai la famille do saint Vincent.
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Les membres de son Conseil sout les assistants, le secr&laire g4enral, le procureur general (bien que ce dernier n'assiste
jamais au conseil pendant le Vicariat, et pendant les premieres
annees du GCneralat de M. Fiat).
Les assistants sout MM. Delteil. Bourdarie, Chevalier, Stella.
Nous avons eu occasion de parler de chacun de ces Messieurs
dans notre histoire de la Congregation (Cf. Annales 1929, pp.
15 seq.).
Ces Messieurs l'aident de leur experience, ils sent au Conseit
depuis plusieurs annees, its connaissent les affaires, M. Fiat est
un novice ; il se laisse conduire, au d6but surtout, cependant,
nous trouvons dans une de ses lettres de 1878, une reflexion
intdressante. II declare que la majorit6 du Conseil a Wet pour
I'affirmative dans une question discutle, mais ii fait remarquer
que Fun des assistants, un des plus judicieux, a 6te pour ia
negative et, sans heurter de front I'avis des trois autres, pratiquement ii suit I'avis de ce dernier.
Les Assistants, pendant son Vicariat du moins, font aussi
fonction de secrdtaires ; un certain nombre de lettres sont envovyes par eux. au nom de M. le Vicaire general, de la part
du Vicaire general. II va de soi cependant que la plupart des
lettres sont 6crites par le Secretariat, par M. Pemartin, secrdtaire general, par M. Bettembourg, secretaire particulier.
M. Pemartin a ete un des bons ouvriers de la Congregation
par ses travaux sur saint Vincent de Paul, sur les Superieurs
gendraux, sur les confreres, et par la redaction des Annales. Ses
manuscrits sur la Congregation sont innombrables : malheureusement, ils ont un petit d6faut, 1'4criture est difficile & lire
(Cf. Annales, 1929, p. 261).
Le secretaire particulier est un jeune confrere qui fera
parler de lui plus tard, c'est M. Nicolas Bettembourg. II Btait
ne h Manoin (diocese de Metz), en 1850. II fit ses etudes au
college de Moutdidier et entra dans la Congregation en 1870.
Encore 6tudiant, ii fut plac6 au secretariat. II fut ordonn6
pretre en 1875, par Mgr Foulon, 6veque de Nancy. Apres son
ordination, ii resta an Secretariat comme pro-secretaire. II y
etait encore en 1878 quand M. Fiat devint Vicaire general.
M. Fiat I'aimait beaucoup et aurait voulu le garder.
Mais bient6t, M. Bettembourg partira pour la Chine afin
d'aider a Shang-Hai M. Aymeri, procureur de nos Missions du
Cdleste Empire. M. Bettembourg sera regrette par M. Pemartin,
secritaire g6neral.- " II a passd trois ans avec moi au Secretariat
et a donn6 complete satisfaction pour l'intelligence et le devouenient. II connait l'anglais, I'allemand, I'espagnol. Je regrette son
d6part. II 6tait tres au courant et me rendait vraiment service.
II part pour la Chine le 16 juin. II part avec plaisir., De son
cte, M. Fiat 6crivait a M. Aymeri, procureur i Shang-Hai :
, Vous avez d0 embrasser ddjA votre nouveau compagnon et tres
cher confrere, M. Bettembourg. Je vous.avoue que- MM. les Assistants m'ont un peu pousse dans cette affaire. J'aurais voulu
laisser au nouveau Superieur ge6nral le soin de vous faire ce
choix. M. Bettembourg faisait tres bien dans son office de secrdtaire; c'a 6et un sacrifice pour moi de le laisser partir, d'autant
que 'ayant particuliirement connu an Siminaire interne (comme
sous-directeur), je lui porto beaucoup d'intert, et aurais bien
voulu le voir rester dans son poste. Toutefois, je n'ai pas voulu
resister a la voix de Dieu qui nia paru se manifester dans I'una-
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niiiite des menibres du Conseil. II ne me reste done qu'A vous
dire : Illum ut viscera mea suscipe, il est bon, mais encore jeune
et demande par consequent A 6tre form, ; ii a un carae!,re sensible, impressionnable, et qui s'assombrit de temps en temps,
cela tient & une infirmit6 qui ne tire pas i consequence. v
, M. Bettembourg est pieux. gendreux, aimant bien sa vocation; comme ii a et6 elev6 par- les Filles de la Charit. de Metz,
il aime beaucoup nos Seurs et celles-ei lui donnent volontiers
leur confiance. , D'autre part M. Fiat 6crivait a M. Bettenbourg:
SA cause de ma nature aucergnate, je vous en veux encore
d'avoir cherche a quitter le secrdtariat quand vous m'dtiez tres
utile et tres agrFable. Mais il faut pourtant que la charitd commande a ce sentiment et que je reconnaisse la volont6 de Dieu
dans 'assentiment unanime des membres de mon Corseil.
SSoyez
pour M. Aymeri comme un fils, plein de tendresse
et de sollicitude pour alldier son fardeau et avoir soin de sa
sante. n
Le successeur de M. Bettembourg an Secr6tariat fut M. PWrichon, pour lequel, comnme du reste pour tous ses secretaires
particuliers, M. Fiat eut toujours une tres grande tendresse. La
suite du r6cit le montrera. Contentons-nous de dire que M. PBrichon avait une qualit6 extirieure tres utile : son 6criture ressemblait parfaitement 4 celle de M. Fiat, en sorte que les destinataires des lettres de M. Fiat pouvaient croire que e'etait M. Fiat
lui-mýme qui avait 6crit fon n'ecrivait pas encore avec la ma.chine).
M. Jacques Perboyre. frere du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre. 6tait aussi employd au Secretariat. II 6tait surtout
charge des authentiques des reliques, des lettres d'ordination,
des lettres dimissoires h demander aux 6evques, de I'annonce
de la mort des confr6res a leur famille ou au cure. 11 ayait d4butd dans la Compagnie. comme frere coadjuteur, mais lorsque
la cause du bienheureux Perbovre, son frere, s'av'ra comme probable. le PDre Etienne l'avait fait ordonner pretre ad missam,
pour qu'il eut un. jour la consolation de dire la messe de son
frere.
M. Dauverchain ecrit aussi quelques lettres au nom du Pere
Fiat, mais elles sont tres peu nombreuses. Constatons enfin que
si M. Fiat aime bien ses secretaires ii trouve quelquefois qu'ils
ne rendent pas bien sa pensde, et il le dit, et ii corrige leurs
lettres , Amicus Plato magis arnica veritas n.
L'administration de la Compagnie est compldtde par la Procure gdenrale.
Le Procureur gnderal d'alors .tait M. Mailly, dont nous avons
parl6 dans les Annales (1929, p. 269). Les rapports de M. Mailly
avec M. Fiat n'ont pas dtd aussi cordiaux qu'avec MM. Etienne
et Bore. II y avait incompatibilit6 de caractere. DUs le debut du
Vicariat de M. Fiat . . Maillv se plaint de n'avoir pas obtenu
du Vicaire g6ndral une procuration universelle pour les comptes
de la Congr6gation. II craint que M. Fiat ne se ddfie de lui, n'ait
pas confiance en lui. Je crois que Je v6ritable motif de la couduite de M. Fiat venatt de ce qu'i! n'Ntait que Vicaire g6ndra!
et qu'il ne voulait pas gener celui qui serait dlu Supdrieur gen6ral ; on peut ajouter aussi que M. Fiat etait un fils de paysan,
de paysan auvergnat, et qu'il avait les qualitds des paysans
il etait prudent, surtout en matiBre de comptab'ilitd.
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Parmi les notes fournies a M. Fiat par M. Mailly a cette
dpoque, nous en trouvons une du 8 mai 1878 ;par consequent
cinq jours apres la nomination de Mt. Fiat).
Elle est assez curieuse et pourra intfresser les confreres
qui aiment les vieux souvenirs de la Maison-Mire. A ce titre,
nous la donnons in extenso. Elle est intitulee : Vases sacrts de
la chapelle royale que possede la Maison-Mere.
On a propage quelques erreurs au sujet de ces vases sacres;
il est bon de rdtablir la verit6. On a dit que trois calices avaient
6t0 donnis d saint Vincent, au temps du roi Louis XIII. De ces
trois calices, l'un est le modble de ceux qui nous serrent tous
les jours A la chapelle. II y en a douze, parfaitement identiques,
sauf le dernier, dont' la coupe n'est pas de style, et qui a eti
garni par-dessous d'un appendice qui le ddfigure. On a voulu
faire mieux que les autres et c'est, comme it arrive soucent, le
contraire qui a lieu.
Le second sert depuis de lonyues annees, an Superieur gen6ral. It est finement ciselh et quoique d'un style moins beau
que le premier, it a plus de valeur d cause du travail de ciselure et des figurines, qui sont fort ddlicates. It est du xvriii sidcle.
Le troisibme qui est le plus important, quoique le moins
distingu6 au point de vue purement artistique, est plus specialement appeld : Calice de saint Vincent.
II appartient d Mme la Comtesse de la Chdtre qui.vient de
mourir et nous en avons une reproduction parfaitement exacte,
en argent dore, plus une autre reproduction en cuivre dor6
(Salle des Reliques).
Or, ii y a erreur manifeste au sujet de l'origine de ces calices. Ce calice, non plus que les deuz autres et que les objets
dont nous allons parler, ne proviennent point de Louis XIII,
mais bien du roi Louis XVI qui, au moment oil les premiers
Missionnaires Lazaristes partirent pour la Chine, ois its allaient
remplacer les Jesuites, leur fit un cadeau considerable se composant de :
1. Le grand calice, dit improprement de saint Vincent ;
2. Le moyen, servant au Superieur gnderal ;
3. Le petit modele des onze autres ;
4. Six chandeliers, argent massif, et la croix ;
5. Un bdnitier et le goupillon ;
6. Six petits iiases avec des fleurs en argent ;
7. Un encensoir, - en argent aussi.
Le tout a l'4cusson de France et d'une grande valeur artistique. Tous ces objets, sauf le n* 2 ont 6td fabriques au temps
du roi Louis XIII, et c'est sans doute cette circonstance qui a
don-e lieu de croire que c'tait ce Souverain qui en avait fait
don d saint Vincent.
Cependant, on peut voir en examinant l'encensoir que cette
piece a dt6 rdparee. Le pied est bien du temps de Louis XIII,
tandis que le dessus de l'encensoir-est d'un style tout different et
evidemment de l'dpoque Louis XVI. Tous les autres objets sont
bien de l'dpoque, et n'ont pas subi de ddteriorationsgraves.
Les fleurs d'argent qui garnissaientles six petits pots auw
armes de France ont edt fort maladroitement melangees d des
fleurs grossieres de cuivre dord entremedles avec des pierres
fausses. Ce sont les grandes fleurs des fetes de piemiere classe.
On peut facilement reconnaitre les fleurs des petits vases d'avec
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'.lUes ou diles sent sndles, parce qu'elles sont beaucoup plus
fines et plus ddlicatement travailUes.
Or, voici l'histoire de ces objets : donns par Louis XVI atr
Missionnaires de Chine. is furent transportds d Macao, ohf ilt
rcstirent. En 18?7. le Procureur de Macao se trouvant dans un
grand besoin d'argent demanda d Paris la permission de rendre
ces objets qui representaient,au poids, une certaine valeur.
M. Etieune, alors Procureur yiednral, ecrivit d Macao, pour
di-e qu'it se charyJerait de payer d la Maison de Macao la caleur
du metal et qu'on lui encoyit (•s objets A Paris, ce qui fut
.eecute.
Au momwit de la llieolution de 1830, comme on craignait
ie pillage de Saiut-La•iire, la caisse contenant cette orfevrerie
fut transporthe d Versuilles, dlans une des maisons de nos Suur.i
't on ne pcnsait plus il cr qu'elle ttuit decenue, quand In Se'ur
Supirieure en fit ra:.ýourenir un jour 31. Etienne.
Tous les objets ci-ds'.sus indiqu's sont d Saint-Lazare.
Sauf : 1. V'eaicentsoir. qui st ) la Corumunaute ; 2. le grand calice. qui est dans In famille de la Chditre, sans qu'on sache commentc

il y est all6.

M. de In Chitrie ma dit 'avoir achelt d la cente du mnobilier du cure
de IAlbbaye-au.r-Bois, prdcdeesseur immediat de
1. Hlumelin, cuar de Saiite-Clotilde. En fait d'objets historiques,
il y a encore, i laI sacri.ltie de Satit-Lazare. un grand calice acec
une coupe, forme tuliprtris deasde, donne par Mgr de Quelen,
ainsi que I'ornement ar('c lqtuel il cdlebra n .sainte messe de-

cant ies rediques de .saint Vincent, lors de la Translation. On a
,roulu plusieurs fois chkugfer la coupe tie ce calice parce qu',lle
est incommode. II scorble qu'il caut mnieux le yarder tel qu'il est.
L'ornement, qui est double, st tri.s beau et d'argent fin. Le
grand ostensoir atte
achet ,h':hI; loussielgue. par M. Salvagre.
Le second a etd donni par Ina Sweur Nouisdkau. Du reste
presque lout ce
NSlurts.

qu'il y a 'i la sacristio a ett

Paris. le 8 rnai 1878.

donnd par nos

J. MAILLY.
A la .Xaison-Mcrp. il n'v a pas que le grand Conseil, il v a
aussi le petit C:onseil doiestique. Ce dernier se composait alors
de M. Fiat. assistant de la MIaison-Mbre. M. Terrasson, sous-assistant, N1. Vayvriires, sous-directeur du Seminaire et des Etudes,
.1. Tisn6. grand maitre de ctremonies. 1M.
Prunac, de la procure
generaie et en inoine temps procureur particulier de Saint-l.azare, et enfin I1. Bigard, qui venail dte remplacer M. Haniard
depuis quelques scrnaines. Nous axoni parld longuement de chacun de es
rbles confrires au chapitre XXXIV de l'histoire
de la Congregation (Cf. Annales, 1936, pp. 5-29).
Voyons ce qu'ils ont fail peirdant le vicariat de M. Fiat.
Constatons d'abord que si ce dernier a conserve son titre d'assistant de la Maison-MWre (NM.Louwvvk fera de meme en 19161918), cependant ii ne priside pas ie petit Conseil et laisse h
AM.Terrasson, sous-assistant, le soin tie remplir les principales
functions de 1'Assista.t, h part le chapitre, la rep6tition et la
conference que M. Fiat pr6sidera pendant tout son vicariat. Lps
confreres de la Mlaison-Mre et ceux qui 6taient de passa-e
-taient emervxills de ses conferences. de leur doctrine solide,
d( !leur pietd, Icur onction. M1.Fiat colinaissait A fond le< auteurs
spirituels, saint Bernard surtout, et tout ce qui concerne la
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Congregation de la Mission (Vie de saint Vincent, circulaires des
Sunprieurs g4ndraux, notices, Annales, etc.;. It emailtait ses conf&
rences de details intdressants. De plus, ii donnait ses conferences avec vigueur, avec naturel. Le ton 4tait vari6. Tout naturellement, sans recherche, ii rdalisait les lois de la v6ritable !loquence. Un des deputis de l'Assemblee avoua que l'audition de
ses conf6rences l'avait decide a donner son suffrage a M. Fiat.
Si M. Fiat ne presida pas le petit Conseil pendant son Vicariat et
laissa les consulteurs se ruunir tous les vendredis a 11 heures
et deliberer sur les choses temporelles et spirituelles de SaintLazare, il ne se ddsinteressa pas pour aulant de l'objet de leurs
dtliberations et, suivant I'usage antique, les dkcisions ou plut6t
les avis du Conseil n'etaient executifs qu'apres son approbation. A l'un des proces-verbaux. M. Fiat a ajoutd une note en
nmarge qui prouve qu'il continuait a s'occuper activement de la
chore Maison-Mere. Quand ii sera Superieur gendral, itsignera
tous les proces-verbaux, au moins jusqu'en 1891. (Nous n'avons
pas ph controler pour la pdriode 1891-1914.)
Voyons maintenant quelques-unes des decisions du petit
Conseil, approuvies par M. Fiat.
On designera les confreres qui seront charges d'entendre
les pretres qui viennent se confesser a Saint-Lazare. II n'y avait
pas de conopde au tabernale de la chapelle de la maison de
campagne de Gentilly. On en mettra un immediatement. Les jeunes pritres, recemment ordonnes, avaient demands des habits
neufs pour leur premiere messe. On se contentera de leur donner
des habits propres et convenables. Si les jeunes prctres veulent
aller dans leur famille a cette occasion, ils iront h leurs frais.
Un frere coadjuteur sera i L- disposition des prZtres anciens
pour leur rendre les soins dont ils oat besoin par suite de leur
vieillesse. Le petit Conseil avait dUsign6 pour cet office, le
Frere Verney, M. Fiat prdfere le Frere Jaheul. De mmme, un
frere sera charge d'aller chercher une voiture pour les confreres qui doivent prendre le train.
II faut emprcher les jeunes gens de lire pendant qu'ils se
rendent d'un exercice A un autre, et surtout pendant qu'on donne
des avis A la salle d'oraison.
II faut veiller a ce qu'on garde le silence dans la cour et le
jardin, en dehors du temps des r6creations. Plusieurs fois, on
fait remarquer que le ton du Breviaire en commun est trop
ilev6. On mettra pros de la loge du frbre portier, un certain
nombre de parapluies i l'usage commun. II faut donner de temps
en temps du fromage blanc au refectoire.
On ira au mois de juin, en pdlerinage au Sacr6-Cceur de
Montmartre, dont la basilique commenaait a se bhtir. L.a messe
aura lieu i 6 heures et on reviendra dejeuner A Saint-Lazare.
L'aller et le retour se faisaient h pied (il n'y avait ni metro, ni
funiculaire). On ne fera pas d'invitation pour le 19 juillet, etc...
On voit par ces quelques exemples que l'esprit surnaturel
de M. Fiat. et du petit Conseil ne les empichait pas de s'occuper
du temporel. Si M. Fiat elait souvent au ciel, par la pens6e, ses
pieds touchaient la terre. La Maison-MAre tint son assemblie
domestique les 11 et 12 juillet. La Maison-Mere complait alors
cinquante-quatre pretres ; six renoncerent h la voix active pour
des raisons approuvees par I'assembl6e. Les-6lus furent M. Chinchon. directeur du Sdminaire, et M. Vayrieres, sous-dirccteur, et
nembre du petit Conseil.
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IF v cut deux ordinations h la .Maison-Mere, pendant le Vicariat de M. Fiat. La premiere cut lieu le 15 juin ; elle fut faite
par Mgr Bourdon. des Missions Etraugeres. It v eut dix-sept
pI'Ltres : MM. Berthier. Massol. Benoit, Goudy, Waelen, Prai(eur Pierre., Joanin, Dive, Bedel. Marre, Marino, Ciceri (plus
lard tl\vque), Chamballon. Ilermnet. Duez, Caullet, Delebarre.
M1M. de Bussy et Bessieres furent ordonnes pretres A a Inime
lioque : le premier a Dax, le second A Montpellier.
II v eut trois diacres ordonis a Paris : MM. Beaubois,
Mancini. Boh6. M. Montlty
tfulur
6tdque), fut ordounn diacre
h Montpellier. 1I faisait alors partie de la maison de Saint-Pons
dont M. Meugniot 6tait superieur. II v cut dix-neuf sous-diacres
ordoinuis
aParis : .MM. SchuchardL. Reyinaud (futur ev6que).
Bret. Ducournau, Tubeuf. DLcamp, Lecauchois. Lacoste. Hercouel. Goilin. Colomnbet, Salette, Perras. Stork. Dumail. Meut,
Carsigilol. Boccacio. Mellier : trois jeunes 6tudiants iurent ordounais mrinnrts : M1M. Louwxvck, Laaarde. Adoue, et vingt et un
reutrentI la tonsure et les ordres miineurs : MM. Jun-, Kaufold,
Jourde, Portal. Vaidennherghe. Torgue. Favrichon. Girault, V6ron. Srino. Rellier. .lanisse, Magat- Mladenoff (futur dvcque).
Aluta. Blancard, Verdier, Alaresca, Allofs. Hervieu et Raimbault.
L.a seconde ordination fut faite par Mgr Robert, 6vqoue de
Marseille ; elle eut lieu le 25 juillet : elle ne comprenait que
deux pr.tres : M1M. Beaubois et Ricciardelli.
Quatre des jeunes pretres ordonnes le 15 juin partirent
pour la Chine le ^5 aout. : MM. \\Waten, Ciceri. Deleharre et
Joanin. Ce dernier de\ait mourir presque aussit6t apris son.
arrivee en Chine.
A la Maison-Mere, il y avait alors quatre-vingt-dix 4tudiants.
vingt-deux seminaristes et cinquante-trois freres coadjuteurs.
Is etaient les privilegids de M. Fiat. et nous le verrons plus
lard leur rappeler, dans des lettres affectueuses. des souvenirs
de leur temps d'6tudiant. ou de sfeiinariste. ou de frere coadjuteur a la Maison-Mlre.
M. Fiat s'occupe non seulement de la Maison-Mere, mais
encore de toute la Corpagnie, particulirement des provinces
de France. Celles-ci etaient alors au nomibre de neuf : Ile-deFrance. Picardie. Champagne. Touraine. Lyon, Aquitaine, Languedoc. Provence. Alg'irie.
Quand M. Fiat fut nommi6 Vicaire general il dtait visiteur
de ja Province d'lle-de-France. Cette charge dtail incompatible
avec celle de Vicaire gdenral, car le visiteur doit prdsider I'Assemblee provinciale h laquelle le Vicaire gendral n'a pas le droit
d'assister. aussi M. Fiat se demit de son office de visiteur et
nomma a sa place M. Jean-Baptiste Laurent. pretre de la Maia.nlMere. nB en 1811. dans le diocese de Saint-Flour. Ce digne Au'ergnat Ctait entre dans la Congreation en 1829 ; il avait fait
les vceux A Saint-Flour, en pr6sence de M. Grapin. II fut successixvement professeur aux grands SeCiinaires d'Amiens (1839),
de Chalons '1842), superieur du grand Seminaire de Sens
't817 . 11 fut envay- au Br&il en 18-56. devint supArieur
Bahia en 1859 et \isiteur de la proxince en 1862. Son dtat de
de
santO ne uii permettant plus de rester au Br6sil. il revint --n
Irance en 1866, ii fut no"mm supmrieur du petit Sdminaire de
Saint-Flour en 1867. Sa santE dclinaant de jour en jour, on I'-nNova se reposer a Angers en 1871. 11 revint A Paris
fnt nommtnl; conl•l!tur de la proyince do l.fle-de-Franceen 1877 et
et admo-

-

77 -

niteur. C'*tait an lioiiue militairement rIgulier, dit sa notice.

II prenait tidelement la rdciration. II assistait aux offices ii la
tribune quand ii ne pouvait aller au chceur. II se rendait lui-

I6lme tous les services, sans recourir aux bons freres, sauf n6-

cessit&. II balayait sa chambre, faisait son feu. C'Utait un honme
d'ordre. II fut nommi visiteur de 1'ile-de-France, le 6 mai 1878,
trois jours apres la nomination de son conpatriote commne vicaire g6n6ral.
M. Laurent fut charg6 de prdsider l'Assembide provinciale
qui eut lieu, les 19, 20, 21 aoCit.
Les niembres de I'Assembl6e etaient M. Laurent. visiteur,
M. Pimartin, secr6taire gentral, M. Mailly, procureur gIneral,
M. Claverie de Paul, sup6rieur de Rennes, M. Bessi4res, superieur de Sainte-Rosalie, M. Prunae. procureur provincial, niembres de droit : MM. Vayrieres. Chinchon. de la Aaison-Mbre,
M. Keltz, de Sainte-Rosalie, M. Alvernhe. de Madrid. Deux autres
auraient dfl assister : MM. Beckmann, de la maison Les Bambou.r
lie Maurice;, et Paillard, de la maison Les Pailles (tie yaurice). mais its s'etaient excuses I cause de l'eloignement de leur
maison, et avaient envoyd leur renonciation, qui fut agrdee par
l'Assemblie. On regretta l'absence de M. Caries, superieur de
Madrid. qui n'avait pas les nimmes raisons que 1MM. Beckmann
ot Paillard ; cependant I'Assemblde ne lui infligea aucune punilinn, car ii pouvait y avoir des circonstances excusantes ii son
absence.
A la premiere seance, on l6ut M. Pminartin. commne secretaire, et M. Chinchon, comme assistant de I'Assembl6e. Le 20 aoit
fut un jour de rdflexion et de priere.
Le 21 aoit, eut lieu 1'*lection des deputes a I'Assemble
Cen'rale. Le premier ddput6 fut M. Chinchon, le deuxieme, M. Pemartin. Cette derni6re election pouvait paraitre inutile, invalide, car le secretaire general assiste de droit a I'Assemblde g4nerale. Cependant, elle dtait tres valide et tres licite, car le
secretaire gdenral ne participe pas A 1'dlection du Superieur
inerai, a moins qu'il ne soit ddputd. M. P6martin, Rtant ddpute,
scra admis de droit des le ddbut de I'Assemblde g6ndrale ; autrement, ii n'aurait et6 admis qu'aprbs l'election du Supdrieur
wnhral. Un fait semblable s'dtait produit A d'autres Assembldes.
Les deux substituts furent MM. Vayribres et Terrasson.
On passa ensuite a la discussion des postulata.
On se plaignit que les voyages des n6tres qui vont prdcher
prolongeaient outre mesure et que certains confreres stationnaient dans les maisons. On demanda que cela se fit bre-s

riori modo.

Le second postulatum concernait les maisons 6loignees
romme Madrid et I'ile Maurice. On se plaignit qu'elles n'dtaient
pas visit6es rdgulierement et on demanda que cela se fit par
lin commissaire extraordinaire, si le visiteur de I'lle-de-France
if- pouvait pas le faire.
On demanda que fut remis en vigueur I'usage de s'embrasser B genoux. Ce dernier postulatum dut 6tre tres agreable au
!'"re Fiat. Nous I'avons connu jusqu'4 un fige avancd, tant que
ses jambes et son coeur le lui permirent, se mettre h genoux
liaque fois qu'il s'agissait d'embrasser un confrdre, particuli'enment i la touchante cOremonie de la renovation des Voeux, le
dernier jour de la grande retraite annuelle de Saint-Lazare. Les
auciens se rappellent aussi avec quel coeur il se mettait A ge-
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noux. le Jeudi-Saint, quand pour la cerenmonie du Mandatum, ii
baisait les pieds des pauvres.
II y eut d'autres postulata propos6s par tel ou tel, mais ils
ne furent pas accept&s par la majorite de l'Assemblee, par exempie, faire gras le samedi, introduire l'usage de faire en coiuinun
ie irois de Marie. diminuer la quantit6 de vin le vendredi soir,
etc.. etc...
Sortons iiaintenant de la Maison-.Mre et voyons les rapports
de M. Fiat. Vicaire gineral, aver les visiteurs, les superieurs.
ies simiples confreres.
Remarqtiuous d'aboird que. dans les termes de sa correspondance, ii est on ine peut plus respectueux avec les visiteurs et
superieurs. II leur dit toujours ( lionor6 confrere , ; A quelquesuns, it dit ( tres honor6 confrEre ,,: i est en particulier excessivemcnit respectuux pour M. Mellier, ancien Vicaire general, et
actuellement supcrieur d'Angers.
II consulle toujours les visiteurs et les superieurs quand ii
s'agit d'accorder une permission.
Cela posd. ii ne craint pas de rappeler leurs devoirs aux Visiteurs : 1( ous arez peut-dtre oublid de communiquer ma
lettre, concernant les ryugyes, aux supdrieurs de votre prot ince. n
A un autre \isiteur : J'uapprends avec peine que, contrairement aux DOicrets dt,ntos Assembles, ii y a des personnes de
t'autre sexe qui tracaillnt dans la maison de nos confreres, d
Prime-Combe. ,
, Dans une autre iaaiso.n on dit que le Supdrieur reqoit les
dames dans sa chambre ; c'Yst un abus bien regrettable ; je ne
puis cacher mon affliction. ,
A un autre visiteur : c<Serait-il vrai que vous auriez envoyd M. N... a Notre-Dame de la Roche ? Je le regretterais :
1V parce que c'est son pays ntLal ou a peu pros et que j'avais
refuse mrai-mdme d ses parents de Venvoyer ; 2* parce que rette
maison n'est pas de rotre province. J'ai entendu bldmer I'aS
dernier, par les menmbres du Conseil. un visiteur qui envoyait,
pendant les racances ses sujets hors de la province. n
NMeme conduite envers les superieurs. II s'dtonne qu'un
confrere d'uie maison ait passd deux mois hors de la maison. II
trouve etrange que, dans une maison de neuf confreres, sept
aient absolutent besoin de prendre les eaux. II prend la defense
d'un confrere mal jug6 dans sa maison. II 6crit au supfri'rr :
a Je vous parleraifranchement ; je connais ce confrbre autant
que personne pour acoir passd huit ans avec lui. S'il a quelques
defauts, comme tous les enfants d'Adamn, ils sont largement cornpenses par de grandes qualites. Les dispositions de quelqites
confreres d son dgard et qui lui sont peu favorables reposcntelles sur des fondements solides et sont-elles chrdtiennes ? En
entrant en commtunaute. nousil, decons pas prdtendre :'Ire
affranchis de la loi chretienn, du support., II est a craindre
qu'en ce cas le bon I'rre Fiat se soit trompe ; car quelqkes
semaines apres, ce confrCre fut change.
A un supdrieur a qui it a du faire de serieuses obser'ations et qui lui envoie sa d'misaion : t Les dvdnements qui se
sont passis chez vous ont contrist,; profondinent mon eeur. Ie
vous donne acte de votre dlemission .sans l'accepter. Le nouv(uaru
Sunpricur ydndral verra ce qu'il ,vIara d faire. Sachons pri'r,
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souffrir et nous rendre irrdprochablespar une prudence d toute
6preuve. )
De par ailleurs, iL est plein de cordialit6 pour les superieurs bien A leur devoir ; ii veille sur leur sant6 ; it leur
ordonne de prendre des vacances, d'aller aux eaux ; ii les console
dans leurs peines.
a Mon caeur souffre. Je prends part d vos souffrances et suis
edifi6 de vos dispositions. Vous ne devez pas vous 6tonner des
contradictions. C'est le propre des wucres de Dieu et des
hommes de Dieu d'dtre en butte a la contradiction. Le grand
Bossuet dit que Jdsus ne fut pas plus t1t entre dans la maison de
Nazarcth que soudain cette maison si tranquille fut 6prouvee
de la maniere la plus etrange. Quand Jdsus entre que!que part.
ii y entre avec ses tpines. u
A un autre superieur : , Vous avez encore passd par
l'6preuve et elle vous est venue des vdtres. Cela nest pas nouceau pour vous ni pour personne. Notre-Seigneur lui-mdme
n'a-t-il pas etd trahi par son ami ! Ces choses ne doivent done
pas nous surprendre, mais nous trouver prets a faire un bon
usage de I'epreuve. n
D'autre part, I'humble PNre Fiat salt avouer qu'il a pu se
tromper. On le lui montre et ii le reconnalt. , Vous voyez,
kcrit-il a un supirieur, qu'il n'est pas toujours facile de voir
clair dans les affaires et que les superieurs peuvent se tromper
avec la meilleure intention. )
A un autre supdrieur : i Je crains, dit-il, d'avoir 0td trompd
au sujet de votre confrere. Peut-etre a-t-il dt victime d'une calomnie ? Peut-etre les personnes qui l'ont dinonce ne maritent
aucune confiance ? , Alors, ii proteste qu'il ne veut pas commettre une injustice ; il s'humilie, ii s'afflige ; il constate qu'il
est bien difficile de gouverner et il soupire aprbs le jour ou ii
sera dechargd de son office.
Un suptrieur laissait les femmes entrer dans sa maison.
M. Fiat lui enleve, pour le punir, un jeune frere coadjuteur en
lui disant que ce frere est entr4 chez nous pour se soustraire
aux rapports frequents avec les personnes de l'autre sexe.
Un superieur a renvoy6 un frbre a Paris et en reclame un
autre ; ( impossible n, lui r6pond M. Fiat.
Un de ses tourments est de ne pouvoir envoyer a plusieurs
sup6rieurs les confreres dont ils auraient besoin. Le .vieux refrain, si souvent redit depuis par tous les supdrieurs, revient
souvent sous sa-plume : i Les vocations sont pen nombreuses.
Je suis inquiet pour l'avenir de la petite Compagnie ; it m'est
penible de voir tant de supdrieurs rdclamer des sujets et de ne
pouvoir les satisfaire.n
A un supdrieur estim6 et aim6 de tous : a On tdchera de
vous bien servir, parce que tout le monde vous aime bien, ainsi
que vos confreres et les autres. ,
Au bon PNre Corby : u It y a eu Conseil hier, on s'est occupd
de vous ; vous serez content. ,
A M. Delporte, supdrieur h Orleans : , Je fais des veux
pour que le nouveau Supdrieur gnderal puisse vous satisfaire ;
mais d moins qu'il n'ait le pouvoir de se procurer des missionnaires en frappant la terre du pied, je prevois que bcaucoup de
supdrieurs n'auront pas le personnel qu'il desirent. Je ne vois
qu'un retmde, c'est que chacun s'applique d se rendre de plus
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tlus ayreable ai Notre-Seigneur, afin qu'il nous donne dee

tvocations. '

11 reconmmande toujours aux suptrieurs de pratiquer et faire
pratiquer la pauvretl,
de ne pas permettre que leurs confreres
emportent des wagons de li\res et d'autres objets quand ils
-ont changts. II 6crit & un supdrieur pour lui dire qu'i retient
i Paris un de ses confrdres et il le prie u d'envoyer a Paris
par petite vitesse les effets de ce confrire, les effets necessaires
ou utiles, non les autres; ii me semble qu'une petite valise de\rait suffire. ,
Vuoons Iaintenant M. Fiat dans ses rapports avec les simples confrb•res. On recourt 4 lui pour les voyages dans la famiille. La situation de M1.Fiat est ddlicate. Le Pere Etienne avait
te assez facile pour accorder cette permission. Le Pere Bor6,
au contraire, s'ctait inontrItrbs seviLre sur ce point. A la mort
du Pere Bore. il se produit une reaction pour revenir a ce que
faisait le Pure Etienne. Que devait et pouvait faire le pauvre
11.Fiat, pris entre deux ntthodes ? II n'etait que simple Vicaire
gendral. Les Assistants les Visiteurs, les superieurs penchaient
plut6t du cGt6 du lPre Elienne. II prend la resolution tout en
regardant saint Vincent. de manceuvrer du mieux qu'il pourra
et pour chaque cas particulier, ii accorde ou refuse d'apres l'avis
de ceux qu'il consuite, mais en rognant toujours quelgue chose
quand il le pourra. II permet a un confrere d'aller passer quinze
jours dans sa famille. Ce confr're avait demand6 un mois. Le
bon PIre Fiat a coupd la poire en deux. , Entre le refus complet,
dit-il, et le mois tout entier, prenons le moyen terme. La vertu
se tient dans le milieu ,, et i! accorde quinze jours. II refuse
a Ml. Villette qui dtait A Oran. d'aller voir sa mere dans le Nord
de la France : t c'est trop loin : la d6pense est trop grande :
vous avez vu votre mere I'an dernier.
Mlais la mere die M. Villette insistera tellement qu'il accordera la permission demandee.
I) refuse h un confrere d'aller 4 ia cinquantaine de vocation de
sa tante, Fille de la Charit6. Un confrere de Syrie, plaed en
France, demande h aller voir ses parents dans son pays natal.
, Puisque rous n'arez pas vu ,os parents depuis douze ans et
puisque Totre namille se charge des frais du voyage, nous rous
autorisons bicn rolontiers a rous rcndre en Syrie. , Mais le Pere
Fiat ajoute un petit post-scriptumn qui va gater la permission.
Ce confrere dt'sirait beaucoup rester en France pour les oeuvres.
a II pourrait se faire. dit le Pere Fiat. qu'on profitat de ce
voyage pour rous retnir en Syrie. , Un confrbre de 1'Europe
centrale qui tralaillait dans un seminaire de France, lui demande d'aller passer quelques jours en son pays natal, et il declare que V)Itlue du diocese oi i! travaille lui paie le voyage.
M. Fiat ne lui refuse pas la permission mais il conseille A ce
confr're de renoneer a son projet. In confrere a UtO ordownn
pretre en Algrie : ii pourra atler passer quelque temps dans
sa famille pour procurer a ses parents 'a consolation d'assister

A sa messe. Un confri-re allý,ue I'age trBs avanc6 de sa mere.

i La permission vous est accord•e. a condition que vous ne

demeuriez que quinze jours. n, M. Rouvelet. de Constantine. a
demandd de venir h Montpellier arranger des affaires de famille.
1I. Fiat lui refuse d'abord ; puis quelques jours plus tard, un
confrire de la maison de M.IRouvelet devant venir h Marseille,
\1. Fiat ajoute en post-scriptum dans la lettre au supdrieur :
S.M1.Rouvelet pourra scrvir de sociu.s ' ce confrere, et de Mar-
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seille aller jusqu'A Muntpellier. * Un jeune confrere sollicite la
permission d'aller regler des affaires de famille, M. .Fiat ecrit
au Visiteur : , Comme ces affaires paraissent en mauvais 6tat ;
comme ce jeune confrre a passe par de rudes 6preuves ; coimne
il est tres attachd h sa vocation, on est d'avis de le laisser aller
cdans sa fanille. , Mile Dillies demande pour ses freres !azaristes la permission de venir voir la famille. M. Fiat refuse,
parce que a les freres lazaristes, y sont allcs, I'un il v a deux
ans, I'autre il y a Erois ans, dates trop rapprochees pour autoriser le voyage demande. » Nous assistons ainsi. duranm le Vicariat de M. Fiat A une serie de demandes erefusees ou accordees
suivant flavis des assistants, des visiteurs et des superieurs.
A certain confrere, digne d'un grand respect, M. Fiat declare
, quil I'autorise tres volontiers a passer par sa famille ; il me
A un
sera tres agr6able de vous voir faire ce petit voyage.
autre, qui a la permission d'aller A Cauterets, M. Fiat dcrit :
, Je crois que votre famille se trouve non loin de votre route ;
rous pouvez la saluer en allant on en recenant. , En resumn,
sauf quelques exceptions pour confreres qu'il venere, on voit
par les reflexions qu'il fait A 'occasion de ces demandes qu'il
les accorde B contre-coeur. c Oh ! que cette question des vofayes
est ennuyeuse ! Je me cuis dans mon propre jus. Pauvre sup&rieur gendral ' Qu'il aura bien a faire et a souffrir - n , II -me
semble, dcrit-il a M. Sudre, qu'il sera neessaire que l'Assemblie
inderale donne des armes au nouveau supdrieur pour arr'ter
,u moddrer ce besoin de voyages. ) A M. Forestier. il e6rit :
a Que Dieu nous obtienne un Superieur qui sache tenir un juste
milieu dans cette question ddlicate des voyages dans la faiiille. , A un visiteur qui a 6dt son superieur autrefois, it ac.orde les permissions demand6es par ce visiteur pour trois confreres, il ajoute : : la trop grande facilitd avec laquelle nous
aeons accordd les permissions des le commencement nous lie
plus ou moins et nous oblige a accorder a contre-cwur ce que

nous ne pouvons refuser sans mtriter le reproche de partialitd.
En consequence, MM. les Assistants jugent qu'il faut accorder
une quinzaine de jours & ces trois confreres. II me parait
ntcessaire que l'Assemblde renouveUe les dderets anterieurs sur
Ia question des voyages dans la famille afin d'appuyer l'autoritd
du Superieur gnderal. - On voit la sagesse et la prudence de
-M. Fiat. II sait que le nouveau Sup6rieur g6ndraj sera blAmd
s'il se montre s6evre ; il va faire en sorte de Fabriter derriere
IAssembl6e.
Un confrire se plaint de la pretendue s6veritd de M. Fiat
sur ce point ; il trouve 6trange que de nouveaux reglements
;tient 6tW introduits dans la Compagnie par M. Bord. M. Fiat
iui rdpond vertement que a sa lettre renferme des considdrations
deplacees , et il lui montre que ces rgglements prdtendus nou\eaux, sont aussi anciens que la Congrdgation et, pour le prouver, il cite les paroles et les exemples de saint Vincent, les
decrets des Assembldes gdndrales, les circulaires des Supdrieurs
-.endraux.
On alldguait 'exemple des autres Congregations, regarddes
comme plus parfaites, la facilitd des voyages, le changement des
inceurs 'adaptation necessaire dont l'Eglise nous donne 1'exemple, en ne demeurant pas fig6e dans ses reglements mais en les
,iodifiant suivant les circonstances, etc... M. Fiat rdpond a toutes
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ces objections ; it le fera en grand dans une de ses premieres
circulaires comme Superieur general.
M6me quand it accorde la permission parce que les Assistants out -td de ce avis, it ne cache pas sa pensee : , La permission d'aller dans votre famille cous est accordee ; rous pouvez done en user, si cous y tencz. Je pense cependant qu'il serait
nieux pour vous de cous en abstenir, car je ne sais si rotre prisence produirales effets que rous en attendez. Vous 6tcs libre. *
M. Fiat est conscient du devoir qu'il a de garder 1'esprit de
la Compagnie a une epoque, oi, semble-t-il, ii y avait du relachenient. Lne de ses dernieres lettres conme Vicaire gdneral,
est symptSmatique de sa fermet6 et. de sa douceur : c Quoique
je touche au terme de mes fonctions, je ne seux pas ndgliger de
vous ouvrir mon cwur. L'estine et I'affection que j'ai pour vous
me font penser que vous le prendrez bien. IIsignale ensuite I
ce confrbre ses principaux manquements : a II est allt dans
son pays., Le confrere allegue la permission de son supdrieur.
a Un supdrieur local ne peut pas permettre a un confrere de
dcdoucher, sauf le cas de mission on retraite. n II a de plus
interrompu sa retraite avec la mime permission. c Un superieur
local ne peut pas dispenser d'un jour de retraite. a Apres lui
avoir signald ses mranquements, M. Fiat ajoute : a On explique
tout cela en disant que cous n'avez pas fait de S6minaire interne;
cela peut y 6tre pour quelque chose. , II l'engage ensuite a lire
sou\ent les regles communes et ii termine humblement : a Je
prie Notre-Seigneur de me pardonner d moi-meme les fautes
que j'ai commises en cette matiire et de nous donner d tous deux
le zele pour l'obsercance des regles. )
Le i" septembre, il ecrit a un confrere : a Itserait fdcheuz
que pour la troisieme fois vous dussiez retourner en France,
apres avoir occasionn6 d'diormes ddpenses et rendu peu de services. ,
Le pauvre PNre Fiat eut cependant des d6boires par suite
de sa fermet6 et ii diit quelquefois se relAcher de cette fermet6
h cause des circonstances.
La mere d'un confrere se plaignit au tribunal de Marseille
que son fils l'abandonnait : elle obtint un jugement contre ce
fils. En apprenant cela, M. Fiat, Vicaire gindral, ecrit : - C'est
un ddshonneur pour la Compagnie ; j'autorise ce confrere a se
rendre & Lyon & 1'effet de s'occuper de sa bonne mere. a
On a racont6 que ia mnere d'un jeune s4minariste malade
dtait venue le voir a Saint-Lazare; n'ayant pas obtenu la permission de franchir la cl6ture sacro-sainte de la Maison-Mere,
elle alla se plaindre au commissaire de police du quartier qui
invita le superieur i se rappeler le quatridme commandement
de Dieu. On ouvrit immidiaternent la porte a la mdre ddso'ee.
La question des voyaees pour raison de santd, A Vichy,ý
Cauterets. au Mont-Dore. etc., etait moins dpineuse.
M. Tournier, sur la demande de M. Sudre, est autorist
aller faire une saison au Mont-Dore. II pourra s'arrnter une
huitaine aupris de son xieux pero.
A un confrere qui dkclare que le nmdecin lui prescrit une
saison et lui promt g-ucrison complete : , Je ne puis m'oppo.s'r., repond le Pere Fiat, aux ddcrets de la Facult..Je souhaite
que les promesses que I'on tous fait d'une grande efficacit nee
reniwontrent pas plus d'opposition qfe l'octroi de cette perwis-
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sion. Je vous permets d'aller auz eaux, mais via breviori et revenir de meme. n
M. PNmartiu est fatigu6 ; ii lui accorde bien volontiers de
prendre un peu de vacances. u Nombreuses sont les demaundes,
&Lrit-il a un visiteur, mais on ne vcut pas refuser d nos chers
confreres les soins que reclame leur santd. ,,
A M. Nicolaux, son vieil ami. il ecrit : , Les esprits sont
bien tranquilles ; mais d la condition d'accorder ce qu'on de•ande. a
Un visiteur se plaignait au premier Assistant que certaines
demandes ktaient refusees. M. Delteil lui repond que le Vicaire
gendral est d'avis que les motifs de sant6 sont toujours a consid6rer, mais ii ajoute que toutes les demandes ne sent pas 6galement motiv6es.
M. Fiat constate que ce sent surtout les jeunes qui demandent des saisons et if ajoute : c II nous est pinible de voir
combien nos plus jeunes confreres sont faibles de sante.
M. Fiat a'est pas aussi large que ses Assistants. II derit A
M. Sudre : a MM. les Assistants sont d'avis qu'il faut accorder i
tel supdrieur la permission d'aller se reposer dans les Pyrdndes.
Ces exceptions, ajoute M. Fiat, peuvent crder des embarras, et
donner lieu 4 des critiques, a des murmures ; j'aimerais mieux
que ce Superieur pit trouver un ddlassement dans une maison
de la Compagnie. Ndanmoins, attendu l'avis de MM. les Assistants, j'autorise ce supdrieur d aller passer avec un de ses confreres une quinzaine de jours dans sa propridtd sise dans les
Pyrenes. ,
Un confrere demandait a aller prendre les eaux de Cransac,
or, sa famille demeurait pres de la. M. Fiat ecrit au visiteur :
anous desirons qu'on lui ddsigne d'autres eaux que celles de
Cransac. N'y aurait-il pas quelque source ailleurs qui aurait les
mdmes propridtds ? ,
Un autre voulait aller respirer l'air des montagnes dans son
pays natal. M. Fiat rdpond que cc 'endroit oii il est ressemble
tout h fait A celui oi il veut aller, c'est 'air des montagnes. ,
Un autre vent aller faire une cure de raisins h Fontainebleau. M. Fiat craint que ce ne soit pour etre pros d'une supdrieure, dans une maison de Filles de la Charitd. 11 r6pond a ce
confrere : c J'ai dcrit a la superieure que vous n'ircz pas ches
elle. Vous ferez bien de rester dans votre maison. Le raisiny est
bon et en abondance. Yous pourrez sans inconvdnient y r6tablir
votre santd. v Comme le confrere insiste, M. Fiat rdpond : a II
;;e faut pas ndgliger cette saison de raisins que le mddecin juge
atile pour votre sante. mais au lieu de Fontainebleau,il lui indique la maison de Tours, oif rdside M. Forestier, homme de
regle. .II y a Id, dit-il, beaucoup de raisins et du bon raisin. le
disire bien vivement que cette cure vous rende vos forces. ,
Le pauvre Vicaire gendral, g6mit de toutes ces demandes,
et permissions. II s'excuse d'en avoir accordd beaucoup. Mais,
lit-il, je ne les accorde que de I'assentiment des sup6rieurs et
isiteurs, de l'avis des assistants, et je vous avoue que c'est lf
ame do mes grandes souffrances et un des plus mauvais c6tes de
ri:a charge.
Quand, manifestement, la demande est raisonnable, quand
*•le vient d'un confrere respectable a tous egards, M. Fiat est
in ne peut plus heureux d'accorder. c Bon Pare Laplagne,
.crit-il. je ne veux pas laisser d mon secretaire le plaisir de vous
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dire uui. Je suis hcureau d'aroir une occasion de cous p.rourer
'ombien je rous delirurc reconnaissant pour cos bontes d'awtrefois. Je cous dtris diretntent pour ma consolation. M. le
Visitcur me le pardolneira pour cette fois. C'cst ,mon unique et
derniere escapade. ,
Nous n'axons pas trouve beaucoup de demandes pour pelerinage. 11 refuse a un coifrire d'aller a Notre-Dame de la Saletl. 11 periu-t cecpendaiit a un autre d'aller voir une per-olme,
its stig.mates. Quand il permet d'aller
dint on disait que'lle;\ait
a Lourdes, au Berccau. it ajoute : ,J'y mets cependant uw
f. 'e't
cutrdition,

quef dUns voI'- plerinage, cous prierez pour moi,

pour I'Asscmble. ,
Un confrere a ut6 plac, avant d'avoir fini ses etudes ; c
confrere dernande. a juste titre, le temps de les complht'r. Le
Pi-re Fiat lui rpuind : " \ous are: fait un acte de derouement,
It HIon Dieu saura cous ricurmpcnscr. , On peut itre ici. plutbt
de l'avis du conri-re que de celui du I'cre Fiat. Remnarquons quil
lie se formialise pas des procdes monuis polis de tel ou tel. ra
confrere lui avait lit qu'il Ctait presse de recevoir la redonse.
je cous reponds immPdiatement. *
, Puisque cous `tes presst,
M. Fliat a Iu i-tL-ur ii a toujours aiinu et il aimera toujours
les miatades. II apprend qu'un confirre est tombW malade en pr4chant h Drancy. t11'crit t Souur Charvier, Sceur Servante, qui
demandait i suigner ee confrire chez elle. < Vous pouces Il garder. Si ,'s occupations insolites et nombreuses ne me retenaient ici sur la croi.r, je serais d,:jnall faire visite it votre cher
malade et di ses boaneso infiriiires. ,
Ce qui est plus frequent dans la correspondance de M. Fiat,
Vicaire gdneral. ce sont les lettres oi il encourage les confreres : c Je ne rappelle arcc b•ithcur i'ddification que vour.
m'avez donnee 4 Saint-Lazare. Faites le mort. Pratiquez It patience. Si cous pensez qu'un royage en France vous serait salutaire, demandez d Monseiyn,:'ur, j'approuve par avance ce qu'W
Quoique je ne sots rotre pere que mometlaned6cidera. ,
micnt, je tie suis pas indifferent a ros peincs. Yous avez fail taut
de sacrifices. n II tient surtout a ce que la charite regne dani
les maisons. Un frirre a nianque de respect a son supiri'ur :
a Denatwdez-lui pardon. J'ai fait pour cotre vocation des detnarches que rolre ctur n'oubliera pas. , Dans une maison, deux
confrires ni xi\pent pas en cordialite' un avec l'autre. M. Fiat
leur ecrit a chacun une lettre de toute beautW pour les reonei-.
lier. Elles s:nt trop tongues pour 6tre reproduites. II eigag
aussi le supcrieur a faire une confdrence sur la charit6, le pai"
don. II xoudrait que cclui qui a tlt offense prenne les devauts el
facilite a l'autre 'acte d'humilite qu'il doit faire. Comme cetUtd&sunion durait depuis quelque temps, il se demande ce que,
font les confesseurs de ces deux confr6res, (( remplissent-is
leur office ? , Dans une autre maison un fr6re ne satisfaiL
pas. M. Fiat lui signale ses nianquements : a Je supposr qlE,
vous croyez bien faire. C'est la premiere fois que fentends dire
cela de vous. J'espire que c'cst la dernibre fois n, et il ternmiae
a celui qui vous aime toujours bien sincerement. »

Un confrere a des difficultd& avec son sup6rieur ; il \ou-drait quitter la maison. M. Fiat 1'engage a se soumettre erti4-,

rement : JJe suis persuadd, lui 6crit-il, que vousavez Wtd. que"
cous etes et que rous sere: toujour's un homme d'obeissance.Je n'aime pas pourtant h en faire faire des actes. ,
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aux eaux de Bouron,
un Superjeur dernande
vienne se reposer
uN bonkeur puour tnloi dequ'il
iui. rtC'est
vOzSs procurer, er vid etchez
d vous, c'ette si
kgyitinae satisfacaion.
Un confr~re est afflig6 moralement
; ii voudrait '·enir
P'aris. ii s'ouvre au pre,
&
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", Cher
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de
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sinuu
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pieinzt ; L'ou. COiflprenaez mad position,
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mOi de v~ous appeler &i
Un cOnfrer~e v·oudrait lparticiper
ii Ia retraite des pri~tresparis.
du
dioce~se.
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au visiteur que cette retraite
lie peut compter
de reLgle ; ensuite, ii declare
Ia retraite
que ce confrer~e W'est pour
pas n~eessajre
a cette retraite ni Comnie pr~dicateUr,
ni comnm~e
MI. Fiat aime beaucoup I'Auvergn~e,
son pays natal. Olrf~y.yur
MI. Nicoiaux, de Sainlt-Flour
II ecrit a
:" Jai lu cLotre letIre acec
pluisir, sauf loulefois les de~tails
y'rand
quri
Ire'ssyI~mpathiq & Ila petite Compagniemnrrtre~nt qu'on n'est pas
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science. En. Syrie, M. Devin,
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plir cette chare ? M. Najean ou
f. Devin ? Situation delicate.
M. Fiat tranche la question en fa'eur
n'a
Sjamais invalid la patente de visiteur de M. Devin. M. Bor#
dont M. Devin avait 4do
nanti par M. Etienne. II a charg seulement
l
M
inomentandment les fonctions e visiteur.en
s Najean
ean
, d'a
d erer
rer
; aj
.,e
t a
iteurp.
somme,
na n.a
T
1,
M.
N ean
dt quun
quun commis
commissaire
extraordinaire. Or. les ouvoirs
d'u
commissaire extraordinaire, d'apres
tutions, cessent quand le Superieur les Dderets et nos Constigdndral vient A mourir.
C'est ainsi que.
Stella. assistant, qui faisait ]a visite deo prvinces dtaie
a essl imuCdiatement quand ii apprit ]as mort
de
t. Bor-e parse pouvoirs expiraient sur-le-champ.
CAest
done h . Devinquae
qu'il revient de convoquer
et de presider
uAssemblie pro inciales
Cet^
te dcision fut approuve par les

ants e plus tard par

ssemble gnrale de septembre
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frlquents et trop srcret
ports aliu
trif cesair.ji mauci t tro'
ports
au strict
'difiration.RAduisez ros raposc•.rsai,•-. si
vous
ne jugez pas plus
sage de renonrcr , to rdicrectiontoutefois
v
de la ma
sonn e Vou s e s libre
Engage: In sup.rirure f, so- asser de
ason
le plus possible.,
Par contre. h MI. A
eri. de
nhai. lesplus
le reossible.
peut plus encouraM.antes.
Vos
in
;.tles ledutres sent son
bones. vous en arc: donn des ,preurts
n0 u s artons tous confiance on vous ; nosdepuis longtemp,ent saa
epvou ois onteps, arsi
cinent
.ibre
d"
eon
f..r
irc ariat me
v/,,te
propos. , I1 lui ouvre
.son
acur
s Le
,e"lffi t pour me d6couv•rir de
des diffic l l ro p r Le's. difit
diffiorl" I
ssenti-,l est de dAterminergtranha"
"cu - s nros n4
r
d'r'for
n
,,
HI
'
; e faire d'abondante. auIJOC.
nous n do
,
pas
oubIr
o
nous
de l'apdtre de la charitf,, .ue
sommes
a
s enaants
nous sommes
les
ennts
A un suprieur dt.alie :
i fa ut noas animer de I'esprit
de saint Vincent. Le 1oureou
Sup;',ricur gineral ne pourrn
faire rand'chose s'il no nous troure
)We
pas dispossrl
trarlle
tout de bon a aotre propre
h's rgtqles. Sollicitons ar,'e snrlifira.ionai.
l'observance des sainfelrc"'llr Wc Ourmell
pr t de Dieu
de !aEstsrtons Ie mcnbrs I" " portile effusion
eCopagnio
e 'Eur
que chacun sonee ct trarail',,
s ro
tte. C
a
e olur
p
II ccrit
d
ut
....
..
Fe
'
,normer
lui-mem.
~crit 6u,
'1 autrs
OLnisz ma position:
0ire I'dcho de ,loucs fs: ,usr
ie dois
..
I,-;,,

Compaj
nous at
dier no

A
accordd,
dee par
Mei
(c'dtait ;

sur le F

note du
Rosset q
avaient
A des ho
de I'espr
avec M.
plusieurs
rique. N(
of l'usag
Voyo

de la Cha
leur supe
pouvoirs
vallier, s(
Plus tard
Pend-

Mile Le (

" Mais, di
rable 6 ce

duite ; il ;
cause soit

A la
sexennal d
pour 6tre 4

avancd. Le
tres de lou,
sister a ce
un trbs gra

fit choix de
les Allerma
assistante.
M. Fiat
mlort de M.

sa circulair,
que I'eloge
il renvoie

la circulair(
donnons qu(
avant d'entr
entree, soit

aeneral.

Avant d
de sa perfect
savant. II ai
'epara lorsqi

ation delicate.
1. M. Bore n'a
ivin avait Bte
jean d'exercer
ne, M. Sajean
pouvoirs dun
tnos Constiit a inourir.
isite des propprit la mort
sur-ie-champ.
t de presider
nuvee par les
ie septembre
: nous poures pro\ inces.
A j'abuse de
fnn.jus cepene sont partirovince $E6ciale alffe-

ites
Ie rowt
prec
qui
ral
a dJlicatesse
ce Ctransire
ser une pe-

uniqt'raeat
U est arrive
mmutnautes
'os rapports
la prulente
trop srcret
sez ,o.s rap-

ez pas pbu
'tes libre.
rsible. ,
sont on ne
ement san

emps, nasti
'ons parfaiII lui ou\Te
tir de rranminer ehaidante' aules enfints
de I'e.sn'frit

ooulrro

I.$"

travailler
e des saion de '+Es-

ignie
nt
; je ['ur
dois .
nces ', ' I*
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Compagnie
pouvtoir y apporter reinede ; encore
notte aurons san
un Sup~rjeur
quz aura autorite et grdce un mois et
pour remddiet non pa., d tout, mai* d quelque
chose. ,
A notre connaissance,
une seule demission
accordee pendant le
des vceux fut
Vicariat de M. Fiat.
Elle avait Ctei demandee par un confrere des Etats-Unis.
Mentionnons qu'il envoie
50.000 francs a Mgr
(c'etait alors une Somnie Considerable).
Tagliabue
sur le Frere Cat, mort
II fail. pubjier une notice
A
Antoura,
le ii
note du secretariat,
,
878. D'apresnine
tajt-e alors" MM. juil.et
Rosset qui redigeaient les
Perartin, Chevallier
notices.
et
On estimait que ces notices
a'aient une grande influence
A des hommes d'une grande sur le bon esprit•onflait
et on les
n jugeprent
de ePesprit de saint Vincent. autorit dnun
M. Mailer correspond assetsfr, animes
a\ ec A. Fiat, car cc tr~s
souvent
digne con.rere espagnol
plusieurs visites extraordinaire.
fut charou de
soit en.E.ope, soit
rique. Nous avons de
en Amlul un rapport cureux
ou Iusage du tabac A fumer
sur une province
s'etait
,tabli
et
propage.
Voyons maintenant
de la Charite En tant M. Fiat dans ses relations avec les Filles
que Vicaire generar, Ii
leur superieur. 1lprdside
est provisoirement
le Conseil du mercredi,
pouvoirs du Superieu.rgdeneral.
ii a tous les
11 chargea cependant
'allier, sous--directeur,
Chede ,,gle-en••
les retraites desM.Sceurs.
Plus tard ii le fera lui-meme.
Pendant- son 'icariat.
ii rut question d'ecrire
•ile Le Gras (Louise
une vie de
;.Iais, dit M. Thmartin.de Marillac), en vue de sa beatification.
.able .cc projet. , II La Comu,,aate ne se moUra pas favone donne pas les raisons
duite; ii ajoute seulement
de cette concause soit emnpechke par liA. NoUs regrettoas beaucoup que la
e
A la Pentecite
sexennat de la More qui suivit Ia nomination de M. Fiat
Louise
pour
.
vint A expirer. Elle soiFritle
tre envoyee a la dure Lequet-e
Mission d-'Abssinie
avance. Le Pore Fiat
ealgr.e sonoge
ne manque pas une
tres de loner Ia Mo-re Lequette.
occasion dans ses leta NOus navons pas
sister A ce desir. L'eremple
qu'elle donne ne peatcrU devoir r6.tn tro grand effea sur
qzse froduire
la
Co.In-unaut.
fit coix de
Sceur Juhel, qui venalt. . Pour la remp acer. on
les Allemands,la
L Saur Pascal, de de Metz, alors occupn par
Montpellier, fut nomP
assistante
"
ee
M. Fiat annon~a aux
Sceurs
par
inort de M. Bore. Les
sa circulaire d" 20 Tai,
sentimen's SOnt
Ia
sa circulaire aux Missionnaires.
les memes que ceu0 de
II Y a toutefois eette
que I'eloge fait du FPre
difference
Bore aux Missionnaires
ii renvole a la
est tr~s court
parue dans les Annales,
Ia circulaire auxnotice
tandis que dans
cet tloge est trs deve.opp.
donnons quelques Sceurs,
passages.
" ons en
M.
Fiat
avant d'entrer dans la
moatre cc que.fut
M.
-ongr
egatjo
e•
entr_,e soit comme simple
ce
qu'il a ete depuisBouse
son
missionnaire soil
,
eomme
general.
Supsriour
Avant d'entrer,
Bore fut un pieux laique,
de sa perfection et duM.salut
ddvor,
ztle
savant. II avait frequents des Ames. tr~s humble quoique dugrand
quelque temps Lamennais.
"para lorsque cc orand
ii suen
gmnie rompit avec I'Eglise
avec Ic Pape. A. Bore
catholique,
toujours Ioboissance. la
de tout. II disait , quemit
foi.
au-dessus
la science f'est qu'un comrnmencemenl
de

I

FI

I
r

-
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coniuissaunces limities de loutes

trables en sorte qu'elle est, en
plus d'lairde de notre propre i
tail le 'Pre Bor, I'hommne est
0 aveugleinent profond
,, ,
M. Bore. je suis tentd par la pa
tIre ici-bas utile a quelque chosi
acoir cette pretention ! Non jam,
l' loiynement ! ,
11. Fiat conslatait que fI.
rnanihres distinguees. ot cepend
Encore dans Ie minude, il ctait pli
la religion, en Perse. en Turqui
que simple laique, ii avait fait
et. tous les jours, ii faisait un
rosaire.

Ses qualitrs pt ses \ertus se
Pretre de la Mission et ensuite S
pi~de ang6lique ii aimait hlante
sou\elt. en particulier toute la se
Saint. Vendredi-Saint. Sar.edi-Sa
gneusement les e•trem6onies et
ment les preminires. lmoins lien le
le
action de graces prolfnte apr
midi. il aimait 1i venir sa;uer No
crementL durant un bon quart
grande
il avait liorreur des ml
sotipConnait pas le nial. Son Ih
accusd injustement. , Taut
u
est une source de mdrites. ,mic
Quai
tes charges : a Paucre misdrable
considere ma mis"re, mel e <iun
subsiste toujours en moi, combiei
cet arancement exterieur et hono
soit une punition de ma malice p
m m
c orne

Pour Sail, un commence

avoir parld de M. Bor, M. Fiat
I'lection du Superieur gýndral. *Cr
V,
les exhorta A reciter :

Jesus, pere des pauvres, ayez
Jesus, consolateur des affligd
Jesus, protecteur des orpheli,
0 Jesus, tres bon et tres cld'm
sur nous un regard de
bles priores et daignez lmisdricord
les exauce
que vous nous atiez donnd. HRlas
a Ztt ravi !I'ous
etes juste, Seio
pleins d'tquite6. I a td fait Co1rTe
saint nom soit bjdi jamais
f
Maintenant. 6 Dieu de bonte
nous 'homme de ,otre droite, h17,
chant sur les traces di cotre seri
donnerez pour guide a vos serviteu,
r
des 'ertus, re'
tlissc-le des dons
I'esprit de sayesse et d'intcllience.
'esprit de science et do pidtd, I'esp

que Vco

temps t
suppliej
'onne e
prompie
Pen
faire in
Buchepc
Assistan
pr'ecder
M. Fiat
Voyi
II es
derit-i 14
it m'a fa
de ma St
sent tres
M. F
II re
sans I'au
A un
necessair4
grand m6
moyens q

tenter. Nc
ne prit qt
ne pas ev
Cette pem
fque nous i
ne demanc
Cepen
aux demal
Bordeaux
accordde s,
de pouvoir
tracas que
A une
tes comme
courber la
qu'on m'im

jour et, po
infinie bons
parez d un
petit caillol
mains des i
'7 rolonte pt

sissez pas (

meilleure q
A une {
un honneur
celui qui se
le serviteur
MA.Fiat
sur la bont6
Supdrieure c
mnre pour v

maison l'espl

:tey

irrpE1~couscienee

la

rmoias,
efoit
;ait

ajousa~oir.

un

je
,i,

jour

)~uarrais
misernble,

dans

I'oubli.

.Ihomme aua
pie, canilid~
uemerrt your
Btant encorp
i perpi·tuelli
recitait son
md ii de~int
1 Blait d'unP
ii le fai~air
eaux, JpudiCparait soiait paffaiteoujours une
et, I'ap~s
le Saint-Sa-.
B Ctit trQ
iques. ii ner
,nde. I! Tut
humiliatiol
x~ plus hauDieu, si jL:
'orgueil ptr~
raindre gue
r mondc~ w
t peut-t;tre,
,n. , ;ipr~s
prier pnuF;~
pri8re :lu'if

trl, abaissei
nos ]clrm:us le Ptre
'eJ, ii linur.
ments sent
,que
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pr~pal·e~-1
~c~ur,

7,ia~
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qlue cous aure: ohoisi et
ainsi Pr~ar~, faites-lo connaitre
temprs opportufm d v·os kumbles
en
Jerviteurs.
supplient, qu'ils vous
itsp vous en
vojidn et ouos v'Cnerent,Fadtes,
eaehr
'O~ife et luo, par amour
dans
perV·ous, its lui Obdissedat avzecsajoje,
prompioment et loujours.pour
Ainsj soiL-iL. ,
Pendaig Je Vicar~iat de M. Fiat,
quelques Soeurs voulureut
faire imprimer Jes conft~rences
de P'ancienije
Buchepot. M. Fiat en par~la
dir~ectrice, &eUr
au Conseil tie Ia CongreSgation.
A~ssistants estinle~rent qiie c'tdtait
Les
une demarche Inusit~e, sans
pl6cedents et qu'elfe pour-ait
offrir
bien
des inconvejijents.
Mi. Fiat refusa di~s lors Ia permiss
Voyoiu maintenait quelques-u 10 11 dexnandtee
1 1 05 tie ses iettr·es aux Soeucs.
II est heureux
signaler le
qlu'elles font
ecrit-ji le 27 juillet, tie
'azi ou,
Ic secre'taire debien
notre amnbassaldeu,. sn.lc
m'a fait un grarnd Nloge do nos SwUrS
perse;
de lt~e;h'an, etC sUrtout
de maQ S~eur DPUiy; it m'ahssurc
Qu'oites font un grand
bien et
sont tres estimzes.
-M.Fiat, tie par ailleurs, "e craint
pas de signaler les defauts.
II reproche a une, visitatrice
d~avoir acceptC une matson
sans I'autorjsatioin tu Vicaire
geiieraI.
A une So~ur Ser~ante
necessaires pow' les ceu~resqul se plaint tie n'av-ojr pas les sujets
tie sa maison
" lo
I m~rite
grand in~te d'une Scour Sercante,
Lo
tkrit-iJ, ost de se servirotdes
mo0yens que Ia Providence met
& sa disposition et de s'on contenter. Notre-Seigneur, qui. voyait
ne prit que douze apdlres, malgr6' los bosomns du mantle entier,
quo son ewur d~t sou/frir de
no pus evangc'Iiser to monde
Cette pe-ns~e me console. Dieu ontier sur tine plus c~aste i~cleUe.
nous demand0 seulolnent le bion
Quoe nrou pouvons faire ae~ec
?ie domlanij pus et ii ne '~cut tea sAhments dont nous disposons. II
pus autre diose.,
Cepentiant, M.
fait tout ce qu'iI peut pour
aux demandes ties Fiat
satisfaire
Sceurs Servantes. fi 6crit a
Bordeaux
Sceur Ville, de
'c La petite Scour qlue
vours delnandiez- vous a et4
aecord~e sans la moindre
Tout le monde est houreux
doe pou voir vous faire tin diffieUltB.
tr·acas que vous aez~e ous. pets do plaisir apr68 lea pezites et Los
A une Sceur Servante
de sa responsabjijfM
Los comme j'ai dii faire ci effray~e
aimort du Trc~S Ronor ~ Pure 'cBore
courber La lute et recevoir la
4
sUTr
mes
faibles
4paules Le fardeau
qu'on ln'imposazt. Voas
cornme je I'upro tie chaque
3our ot, pour ainsi dire4prouverez,
infinie bonte~ proportionneci Iaeraquo instant, quoe Diets dan: son
grace auz beaoans. Vous ou:ZI
parez d un petit caillou d4Ilac~.
IE7c bien I n'est-ce pus aveccornpetit cajllon quo Dav~id a r~envers~
tin
Golialk ? Soyez entre les
mlains des Superzeur~s mzajoura
tn
caillou dant its puisseRJ user
Srzolonte pour renvorser notre
terrible advorsairt, Vous no rurs:stssoz pas en tout ; Notre-Seignour
lion plus. Vous n'&tes pas
maedleure que N'otre-Soagnour.
A une autre Bgalernent effrav~e
:( la supgriorith n'est pus
Ucn ho~nniur ; e'eat ·une serv~itude.
It faudl la subir par a~mour
celuti qui so fait notre captif
dans Ito tabernacle ot qui s'eatpour
le~ serviteur do tous dans le mystir·e
faiL
M.T Fiat insiste surtout dans ses de l'Incarnataon.,
lettresaux
SceUrs
sur la bont6 qu'elles doai'ent
Servantes
Superleure tie Chlteau-...IF~queaioir pour leurs compagnes. A Ia
:(
Continuez ci ctre tine Vraiz'
more pour vos bonrnes complagnos
ot ci ontretenir
en votre c/cure
maQison l'esprjt de famille.
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A une Soeur Servante de I'
postulantes : . Lorsqu'une jeu
roulues se presente pour entrer
la recevoir, bien que son pere
manage ldgitime ; car la rigle
elle-meme et non d ses parents.
On lui demande de dispen:
jour ou une Soeur fait les Voeux
les Vceux & un autre jour.
La question des provinces
France a souyent preoccupe les dE
en particulier, ainsi que M. Eti
reglements pleins de sagesse. Ils
maisons, faite regulibrement.
Ic plus efficace, pour maintenir dei
saint Vincent. M. Fiat etudiera ce
lui aussi, des riglements a ce suji
Vicaire general, aussi se content,
II annonce a une Soeur Serv;
SVous lui oucrirez avec bonheu
celle de vos cteurs. Vous la mettj
cation bien franche dc vous celair
de votre famille.
Deja. en 1878,
drons, les annies suivantes.
le r
1954.
Nous manquons de Sceur
assez nornbreuses pour ies (Euvres
sanctifier pour attirer les vocatio
Les Seurs, comme les Missi(
momes ou par leurs parents.
ou
tiques et laiques, ]a permission d"
'a"torisation a 6tt promise par
ie
difficulte. , Tout ce qui a Wt
ddcil
pour moi.
Dans les cas
ie cas. On peut dire qu'il contrair
refuse i
sont des personnes dtranggres
politesse et un respect profondt Ih
e
r~gle des Soamrs. Je dois
mainteo
dois obdir. ,
Les Sceurs demandent, elles
at
accorde quand la Facultd de
mnd
saire ou tres utile. Alais ii
vivent ainsi en dehors d'une rappel
maisc
en exil. Les Soeurs Jui demandent
au Berceau, faire leur retraite. II d
Sceur Servante d'une petite maito
ce que toutes ils trois fassent
la r,
4poque oui it n y a aucun travail.
vous ferez comnme saint Vincent,
n
donnerez au voisin, la clef
de Lot,

ILLE

A

Souvent, aussi. les
Ser
pour precher la retraite.Sceurs
II r-ponj
conftre avec AV.Chcvalier qui est
commande aux Saiurs d'6tre
bien
leur cure pour les oTuvres
ext rieu
sujet d'une Iprocession. 1. Fiat rapp
niser le cortge.. A uin Seur qui
ra
office cach
I
bien que I'on f

rent. Le
la joie e
rdcompe
A uj
" ne vou
agissent
cice de I
des juge
choses a
plus..
Une
M. Fiat d
" II me
visions, n
veurs son
pas poser
de la Cro
ecueils. I1
d'elle-men
II ace
Tarbes ou
condition
fois ii ref
Notre-Dam
Seur, ii p
est obtenul
pas A une
Vois, et il
diriger les
changemen;
caracteres
a voulu la
tience. a
A une

" Ce n'est I

Ptacait selo
I'obissance
A une
nature i'emi
gements ave,
aux oreilles
moins, on a
confidentiell,
vous apporti
dit pas si, p
mtent de la S
Une Soet
SAh ! si j'at
ces liens, et
Saint-Esprit.
II autori
< Alais, engag
facile qu'avec
II refuse
retour, je you

au sujet des
.1 les quraliusr
!, vU.W POUvez
jient pas d'utm
& la personae
e de ri~gle 1*
flvoyer plutbt
;isitatric~es OB
ax. MI. Bonnel,
ce sujet, dee
Ia visite des
ins, peut-etre
as I'esprit de
91, et i! fera,
L, ii n'est que
;uelques avis.
Ia viSitatrie.
Pe lnaison, el
ne cormluuinietet morta
Snous enten3ntendons en
ne sont pas
Drier et nova
ut par e~lte
Cs eccliesiasmulle. Quand
onfirme s-ans
ere est sacri
refuse selait
e. Quand ce
une granda
I a~ll8~e Is
3UX: MI. Fia~t
c'est ndCeslorsqifelles
e, elles seaL
culi~rvrnenl
ilemeit. La
demande &
!mps, ii line
t, r~poind4J,
tipet)O
U#
tel ou tell
c J'en as:
es.
11i resoumises I.
brouillie ant~
ird it orga-.
e, dans son,
ourfS Zpa-,

R~
c"l'~
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rent. Let uns Ont la peine de semer,
et d'arroser,d'auares one
injvdie
dele
r&;~ ,
cnacun
a son tranaij,ctzaeuanmsu awru
:
A tine Sceur, boonle, mais pas
appr~ci~e par son enltourage
ngse vn:tonaps ezr pa: des
vorQue d'autres penseng autrement
agiset
d'are erul rs penses
et
permet
cic
Ia de
cela pour L'exer.
ert et pou no~ Do~ieu
PPrerJdre ?stout
ne paes tenzr compte'
des jugements des hommes.
Notre..Seigneu,. reformera
choses aul dernier jour. Puisse..t..ii
toute's
Rov re~former de plus
plus.
en
Une Saeur Pr~tendajt avoir
des
v'isions,
des ritv~Iauons.
M. Fiat donne a ses sup~rieurs,
Ja ligne de conduite suivante
II mie semble qu'iL ne (aust
pas.
risaons, nz s'en enquriri beaucolup, donaaer de l'iUmportane~ii see
parce que ce: sortes de (aveurs sont sasjeutes d caution.
pas poser de questios d cette Je Serais d'avis quc'il ne (audrarit
Sceur sur cec ou cela.
de La Croiz2 donne Ce: avis
Jean
qu, peunaent pr~server deSaint
PcureiI:. IC taut L'engager
beaucou;p ri l'umilit~ d la plusieurr
ddfiance
d'e1le-m~tme~
71 accorde d'aller La Lourdes,
mais ii taut aller coucher
Tarbes ou a pati, et comme
condition qu'on priera pour pour les Missiorinaires, ii accorde itLa
fois ii refuse, et en place, Iui et pour J'Assemb1ee
; quelque.
ii permet de raire une neuvaine
Notre.Dame de Lourdes,
A
tout
Sceur, ii permet de faire r-aru en restant dans la maison. A une
d.aller
it
Lourdes
est obtenue et si le nouv-eau
si
Superieur le perrnet. II lanegu~rison
pas g une Sceur de faire partie
du tiers-odrgr de saint pern-et
Fran~oa,
e iiajote
ueles religieu~r n'ont pas grit~e
d~irie les
S ejurs. iil
console les Sceurs trop affligeesd'etat pour
changeen-j.~ Vow n',.te pas
de leur
£'ictune d'une calomnie. mais
caract~res lie peuvent pas
to ujours s'accomnmoder. Le bon les·
a roulu Ia div~ersigC des caraoct~es,
Dieu.
pour faire pratiquer ia patzence.
A une Sceur qui voulait Suivre
sa Sceur Servante
~'Ce n'est pas Possible.
ne Serjez pas heureuse, S-ichang~e
P~a~,ait selon v~os de~sjrs.Vouss
On y'ou
pa: de meitlclure place que
celie que'
l'ob~issamee
assigne. ,
A une sup6rieure d'une n-a
ison de Paris
nature i'ernporte sur Lar
Chez vous, la
grdce ; cela vous fait "c
qeme-ntsf avec lesquels ii taut
voir les mtena.
trailer
av~ec IC: dines, cela est arrivd
aUz Oreillc's de la nlouvelle Me~he,
'foins, on a trouvd bon d'env~ope,qui ESt toUte pour vows ; ?udan("Offide~ztiellement Rile viend~ra la visitatrsee Je vusw le die
r'ous apportera Lea betn~dictious *ans tarder et j'esp~re qu'elfr
dit pas si, parxri ces b~nedictbons.du ciei. a i~e bon Pore Fiat ne
ii n'y
mtent de Ia Sezeur Servante,
pas le change..
ce qui arriva enaurait
effet.
Une Sceur Btait trop at~,ch~e
it sa maison,. A son office
Ak i si f'avais une paire de
ciscau+ pour' voUs ddgager
de tons
censLiens,rret
pour y~ou: lai~sser en loute
liberte~au souffle dte
11 autorise
tine Scirur
6
Jes dettes de
bais,
M
nglgez-l e i payer aseepayer
cousin
dettes au Ron Dieuson
facile qu'avec lee autres crc~anciers.
; c'est plus
II refuse it une Soeur d'assister ,
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assister ik la Ilesse, v faire la sainte communion, et ente
lecture du Rapport genural de I'(Euvre. Cette rdunion
comme de coutume pendant le vicariat de M. Fiat. e
fut dite par Sa Grandeur Mgr Richard, coadjuteur La
de
Le rapport fut Ju par le Pbre Fiat.
Voici quelques extraits de ce rapport : M. Fiat fait
1'•loge de M. Bord, et montre en lui I'hdritier de
Iespril
MZle du Pere Etienne. II parle ensuite de la mort de Mine
L
Delpit, qui fut nommiee vice-prdsidente de I'(Euvre
en
qui depuis cette epoque, n'a cessd d'etre 'auxiliaire 1
devouee de Mine la vicomtesse Le Vavasseur, premiere
dente. Minme Lestang-Delpit sdtait retiree, ii y a quator
chez les Soeurs de Marie-Heparatrice. La gindrositg qu
montree en quittant le nionde, n'a -ien qui doive nous 6t
elle avait 6te preparee A ce sacrifice par la pratique des
de charit6. Les pauvres, qu'elle a aimns et servis, I'ont C(
a JHsus-Christ, le pere des pauvres, le modcle de la chai
M. Fiat parle ensuite de la sanctification A laquelle (
tendre les Dames. Elles sont le Tiers-Ordre de la charite.
oeuvre vous fait exercer toutes les vertus du Saint Eva
la foi (qui vous fait voir Jesus-Christ dans le pauvre, I'csj
(qui vous fait attendre la recompense promise aux bonn
vres), la charite (qui vous fait aimer le prochain pour I
de Dieu).
,OVos oeuvres sont opposees a 1'dgoisme auquel la ft
le bien-6tre, la flatterie portent trop facilement les person
votre condition, ces oeuvres de charity, vous inspirent le
chement des richesses, vous enseignent la.fragilit6 des ava
d'ici-bas.
, Vos reunions vous donnent idification. courage,
rience, instruction, btenddiction, indulgence.
Le rapport se termine par I'eloge de Pie IX. mort deu:
auparavant, et par le beau discours que ce pape adress
Dames de Charite en 1857. II y avait alors, en 1878, 677
de Charit aLParis. 1.974 dans les d6partements, 4.267 en
312 en Belgique, 84 en Autriche, 447 en Turquie, 246 au
L'Euvre des Faubourgs 6tait florissante, mais leur ro
avait eu lieu avant la nomination de M. Fiat. Nous n'avoi
a en parler.
Voyons M. Fiat, dans ses rapports acec les Eviques.
M. Fiat ecrit pour demander que tel 6veque autori
clerc de son seminaire, ou tel pretre de son diocese, a
chez nous.
II avait recu un postulant de Sens, l'archev\que dei
qu'on lui renvoie ce jeune homme. <( On va le renvoyer,
AM. Fiat, car, ce n'est pas notre habitude
de recevoir aucun
sans I'agriment des dveques. n Mais comme 1'archeveque
insinue que ce seminariste pourrait, s'il le voulait, entrei
une communautd de son diocese, M. Fiat rappelle gentimer
les Lazaristes , sont une communautd du diocese : ils so
-rand Seminaire. ,
Cependant, dans une autre circonstance, M. Fiat agit
ment, probablement parce qu'il ne s'agissait pas d'un 6
dans le diocese duquel nous dtions. Un postulant de Rodez
Ati recu, avait fait sa retraite quand I'ev%\que demanda qu
lui renvoyAt. Malgre cela, le postulant fut admis chez no,
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lui offre I'hospitalitd la plus cordiale quand ii viendra A Paris ;
ii l'invite mrme it \enir pour la f4te de Saint-Vincent, i lui
6
parle de I'Assenmble gen rale.
Nous vous ferons connaltre le
rtsultat de I'dlection.
II eut malheureusement a intervenir auprbs des autoritds
civiles et eccldsiastiques pour une regrettable affaire
concernant
un confrere. Celui-ci avait dtd enfermd dans un hospice
comme on disait alors, or i decrivait lettre sur lettre a d'alidnds
M. Fiat,
lui disant qu'il etait gueri et
ne voulait pas le laisser
sortir. La famille de ce confrerequ'on
qui habitait pr6s de I'hospice
s'opposait A son retour dans une Imaison de la Conregation.
Le medecia 6tait oppose A sa sortie de l'hipital. Le PNre Fiat
s'enquit aupres de la Superieure de la maison voisine, et
s
du gardien qui venait d'etre chaange Alors quand ii crutauprt
la conviction que la demande du confrere etait justifide, avoir
ii fit
une charge i fond, comme un taureau qui fonce sur I'obstacle,
ii ecrivit aux parents, au prdfet du departement,
l'6veque du
diocese, au Ministre de I'Intdrieur. M. Fiat demandeA que
M. Bertrand soit examine par des mddecins loyaux. Cette derniere
4pith 6te 6tait imprudente. II faut reconnaitre du reste que ces
lettres sont un peu vives, surtout celles adressees aux
M. Fiat avait crCd qu'on I'accusait de convoiter l'hdritageparents.
confrere en demandant son retour dans une maison de lade ce
Congr4gation. II se sentit piqud au vif dans sa loyautd. II proteste
qu'il ne convoite rien. II declare qu'il n'est animm que
souci de faire sortir ce confrere d'un milieu qui n'est par le
sien : c C'est notre devoir, dcrit-il, et Dieu aidant, nous pas le
remplirons. a Il menace meme de recourir aux voies de la le
justice.
de porter I'affaire devant le tribunal si on ne fait pas droit
sa demande. On voit que l'Ame droite de M. Fiat s'enflammeA
pour cette cause comme un chevalier du moyen-Age
pour la
croisade de Jdrusalem. Ce sera une de ses grandes qualitds,
qui
poussde A l'exces, deviendra un petit d6faut ; ii s'emballera
facilement. Constatons dans le cas pr 6sent qu'iI avait trop
fonce.
t obtint que le confrere sortit de I'hospice ; mais
de temps
apros, ce confrtre dut Otre enferm 6 de nouveau, etpeu
il mourut
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Lommelet, en 1887.

Glanons dans les lettres aux personnages, aux autorites,
deux ou trois extraits intdressants. II remercie M.
de Verdieu,
prdsident du Conseil Municipal de Paris d'une subvention de
290.000 francs qu'il avait accordde a la Congregation.
II proteste
Sla Curie episcopale de Verdun que a les Veux des Filles de
Ea Charitd, aussi bien que ceux des Trappistes et des FrIres des
Ecoles chrdtiennes sont reserv6s au Supdrieur general. Il est
clair qu'une tierce personne ne peut pas les
d6lier. a
II v a des lettres A des comtes, a des marquis, A des dues.
S'agit-il de flibustiers ? On se le demande. En voici une de ce
genre. a Monsieur le Comte. Je vous envoie 30 francs pour
vous
aider A retourner en Espagne. Je suis heureux de vous
donner
une preuve de cette sympathie que m6ritent si bien ceux qui
savent se ddvouer pour leur religion, pour la cause du droit et
de la justice. n Avec 30 francs seulement, mnme A cette dpoque,
M. le Comte courait risque de ne pas parvenir en Espagne.
En voici une autre oi I'on voit plus clair. ( Je vous accorde
volontiers le pardon que vous me demandez et je vous
remise de la somme que vous m'avez empruntde. N'oubliez fais
pas
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a l'avenir de traiter a\ec droiture et franchise. On peut bien
tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. ,
Nous pouxons supposer qu'il s'agit ici d'un qu6maudeur qui
lui avait soustrait une somime d'argent, comme cela se reprdsentera des centaines de fois pendant son g6ndralat !
Combien, helas ! abuseront de sa simplicitd, et cela ne le
guerira jamaik. Le fond de son aine etait la bontd. II se laissait
toujours temouuoir par le rtiit des malheurs vrais ou faux, plus
souvent faux que vrais ct il donnera sans compter.
Un confrirre poussera un jour 1'impudence jusqu'i prendre
de\ant lui I'argent qui tait sur son bureau. Et le pauvre Pere
dira : c Je ne pou\ais pourtant pas crier au voleur ! et anteuter
tout Saint-Lazare et en\over chercher les gendarmes. Ce confrire est charitable, il donne beaucoup. Mon argent n'est pas
lperdu. II ser\ira it soulager les pauvres.
Nous ne p-arantissons pas 'exactitude des paroles citees plus
haut. On a peut-itre brodi maais on ne pr4te qu'aux riches et c'est
bien dans le genre du Pere Fiat ; mnime si les paroles ne sont
pas tout h fait exactes.
II taut en finir avec les lettres du PBre Fiat. Terminons par
un gentil petit billet adress i un Cleve du Berceau : ii s'agit
d'Eugene Guerand. ne en 1864. La lettre est d>. 2 aoat 1878,
Guerand avait done alors quatorze ans. M,.Fiat I'appelle : moncher petit ami. II le fdlicite d'avoir requ le sacrement de Conlirination. II lui expose ies obligations qui decoulent de la reception de ce sacrement. Tout cela est dit simplement, affectueusement. On dirait un grand-ptre qui parle a son petit-fils. La lettre
se termine ainsi : a Je fais des \oeux pour vos succes dans la
science et dans la vertu. Continuez de prier pour moi qui xous
aime toujours bien. ,
Remarquons que cet Eugune Guerand protita parfaitemcet
et du sacrenient et des conseils du P1're Fiat. Il entra dans la
Congregation i Dax, en 1881. ou il fut consider6 comme un petit
Perboyre. II alla en Chine oi il mourut, en 1894, avec la reputation d'un saint.
Nous \oici arrives a la fin du Vicariat de M. Fiat. En sonine,
il a bien reimpli cet office deiicat. 11 a navigu6 avec prudence
au milieu des ecueils de cette charge difficile. Est-ce a dire
qu'il a plu a tout le monde ? Non ! c'est impossible pour un
Supdrieur general, a fortiori pour un Vicaire general. L'histoire
de I'Eglise nous montre que beaucoup de saints fondateurs ou
superieurs d'ordres, merne tres saints, n'ont pas Bchappd i la
jalousie, a la calonnie, mrme de la part de leurs religieux. Saint
Benoit a failli itre enipoisonn ; saint Frangois d'Assise a de
reldgue, mis i l'ecart mnalgr6 ses stigmates ; saint Alphonse de
Liguori a pour ainsi dire 6td expulse de ia Congrdgation qu'il
avait fondde ; saint Jean-Baptiste de la Salle a eu presque le
mime sort ; saint Jean de la Croix a eu des avanies incroyables, etc.. et parmi les derniers canonises, saints et saintes, le
Pape Pie XII a fait rernarquer qu'ils n'ont pas tous W6ttraitis
par les leurs conmme ils auraient dfi 1P-tre. C'est une triste suite
du pdch6 originel et le fait d'avoir fait les Voeux, d'etre cens6
aspirer h la perfection, n'empeche pas toujours les morsures
des sept p6chds capitaux, en particulier de 1envie, de la jalou-ie.
Le bon Pere Fiat, grand ami de Jesus-Christ, a particip
quelque peu aux humiliations de son maitre. Nous savons ar
·
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deux lettres de deux !e ses amis vd,~ ables, dont
le Phre Nicolaux, qu'on lui reprochait quatre choses en particulier.
I ' II tardait trop d reunir 'Assemblde gdnPrale. II tenait
d
yarder le plus loyten pls possible sa charge de Vicaire
gacral.
On croit rover en entendant un pareil grief
et cependant cela
.se disait dans la Compagnie. Pauvres jugements
humains
D'apns les Constitutions, l'Assemble
peut ~tre diffrden
jusqu'A six mois, en ternps ordinaire. genarale
S'i y a une cause grave
on peut attendre plus longtemps ; c'est ainsi qu'A a Ravolution
Frangaise, ii y cut \ingt-sept ans entire la
wort de M. Cayla et
la nomination de M. de Wailly. On ut alors un
Vicaire apostolique, deux Vicaires gln6raux italiens, quatre Vicaires
franýais. -M.Fiat a\ait done six' mois constituticnmels, gnacraux
or it fut
nommni Vicaire gdn6ral le 4 mnai, et JAssembloe
gnrale s'ouvrit
e 1" septembre. Cela fait quatre mois. Laccuser
a reunir 'Assembl e gln6rale taait done une de Larder trop
pure calomnie.
Ajouter qu'il tenait
i
garder le plus leongteps possible sa charge
de Vicaire general, c'est I'accuser d'une disposition
interne que
Dieu seul connait et qui est contredite par les nombreuses
dnclarations ob ii se plaint que t, le fardeau lui pise
passablement ,,.
en particulier dans une lettre b M. Kamocki, qu'il
appelle son
,n cher et v•snrm Pere o.
2T Le second reproche est qu'tl se
comme un
Suprieur ga n ral, oubliant qu'il n'taitcomportait
sede nihil innovetur. il faisait beaucoupque Vicaire. Vacante
de changements, ii
faisait sauter tout le monde, meme des suporieurs.
M. Fiat a 6td obligade faire des
; ii y en a
qui s'imposent immediatement ; le bien,changements
quelquefois le salut des
mines, 'exigent. II en a fait le moins possible
certain nombre de lettres dais lesquelles ii et nous avons un
Suparieur gendral les changements & faire : renvoie au futur
C'est une chose
trop grave, attendons le Supbrieur genra.
d'6tre de mon mieux votre avocat auprgs ,,du Je vous promets
Superieur gdn&
ral. n Je
s transmettrai la chose au Supdrieur
Dans
a'
quinze jours, je ne serai plus Vicaire ganVral etg•6nral.
vous comprenez
que je dois commencer A me retirer des affaires
pour ne pas
engager celui que le bon Dieu nous donnera
comme PNre.
,c Tenez-vous bien tranquille 6 votre poste,
je n'ai pas ia pr4tention de faire sauter tout le monde ;
n'aspire qu'5 rentrer
dans mon trou d&s que je le pourrai ,, jeetc.
Quand au fait de
changer des Supirieurs. ii prouva que le
Vicaire gdnrral avait
parfaitement ce droit, d'apr~s les Constitutions.
Troisi~me reproche : II 6tait partial dans les
permissions,
accordait aux uns, refusait aux autres, accordant
plus aux uns
qu'aur autres ; ii dtait trop sdvTre pour les
voyages dans la
[amille. Evidernmment toutes les demandes ne reposent pas
sur
jes mnmes raisons ; il y a des demandes injustifides.
Ce serait
faiblesse et quelquefois pdchb pour un Vicaire
de donner
A toutes lea demandes une rdponse favorable gendral
uniforme. Ii peut
y avoir des inconvdnients graves pour quelqu'un et
aucun pour
un autre. Les infdrieurs ne peuvent appr~cier
superieurs seuls sont A mdme de bien juger. Its tout cela. Les
doivent agir en
conscience et s'attendre & 6tre mal jugds.
supdrieurs, la ranqon de la supdriorit6. Si un C'est la croix des
Supdrieur g6neral
ne fail pas tout ce qu'il veut, d fortiori un Vicaire
gendral. a Ma
position est difficile et ddiicate ), 6crit-il
& un confrere.

7
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Quatrieme reproche : II briguait le gcnaralat et faisait tout
pour dtre lu. C'est curieux comme certaines gens voient les
intentions des autres, penetrent dans leur Ame et en demelent
les pensees secretes. Ordinairement on juge les autres d'apries
ses propres sentiments. Quoi qu'il en soit de l'intdrieur de M. Fiat
que Dieu seul connait, rien exterieurement n'a laissd voir qu'il
briguait le gdneralat : ii n'a rien fait pour devenir supdrieur ;
il a meme fait certaines choses qui etaient de nature h le priver
de certains suffrages. Dans tous les cas, ii a d6clard nettement
en plusieurs circonstances qu'il 6tait loin de pareilles pensees.
II ecrit & M. Nicolaux : < Si on vous dit que je brigue le
z6neralat, dites hardiment que c'est une calomnie. Ah ! pauvre
Superieur general ! Je le plains de toute mon Ame, quel qu'il
soit et je ne souhaiterais pas cette charge a mes amis. ,
II 6crit a M. Sudre : , Je vous avoue, cher Pere, que je
n'ambitionne pas la charge de Supdrieur gdndral, et que je
plains de toute mon Ame, celui qui sera d6signe pour cet office. ,
A un autre supdrieur : a( Dieu veuille nous donner un Supdrieur tel qu'il nous le faut. Le peu d'expdrience que j'ai me
suffit pour me faire voir combien cette position est difficile et
redoutable. Je plains d'avance 1'6lu de 1'Assemblde et je soupire aprds le moment ou je remettrai mes pouvoirs entre ses
mains. ,
L'Assemblee gendrale approche. Elle a Wtd fixee au i" septembre. Le Pere Fiat dit aux Sowurs, comme il I'avait dit aux
missionnaires. qu'il avait choisi cette date parce que, ce jourla, on celebrait alors la fete du Cceur TrBs Pur de Marie.
Le Pere Fiat travaille activement a la preparation mat&
rielle et spirituelle de 1'Assembl6e.
Prdparation mat6rielle. On approprie la Maison-M.re ; on
repeint les salles, les corridors, les fenetres. On donne avis que
personne ne doit r6der autour de la salle des elections pendant que les ddputes sont en seance ; que les jeunes gens ne
doivent pas considerer ce qui se passe dans la salle de 'Assemblee a travers les carreaux des fendtres ; pour plus de stretd
ces carreaux ont i60 badigeonuds.
Les 6tudiants et les sdminaristes iront coucher tous les
soirs A Gentilly dans le bftiment qui est au fond de la propridtd. au delf de la Bidvr.e, et ils viendront tous les matins
servir les messes des ddputds ; ils ddjeuneront et dineront au
petit r6fectoire.
M. Fiat, dit le Cahier du petit Conseil a pris dgalement des
mesures trds sages pour les places des 6veques, des visiteurs,
des supdrieurs. des autres ddputds et des pretres non d6put6s,
soit A la chapelle, soit A la salle d'oraison, soit au rdfectoire.
Les SoeurS, toujours tres bonnes, envoient de I'argent pour
subvenir aux frais, et des provisions pour nourrir les ddputes.
M. Fiat les en remercie affectueusement.
Prdparation spirituelle. Tout le monde est invite A redoubler de zBle pour 1'ddification des ddputds. C'est la Maison-Mere,
la maison moddle : elle accueille ses enfants, elle doit leur donner le bon lait de la r6gularitd.
De plus, chaque pretre de la Maison-Mere dira quatre
messes pour le bon succs de 1'Assemblke. Les clercs et les
frBres feront six communions a la meme intention. A la pridre
du soir. on ajoutera des invocations A la Sainte Vierge etl
saint Vincent.
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M. Fiat 6crit le 23 aolt : , Nous sommes dans I'attente de
grands dvinements. Tout est calme. On est ddifid de la charitd
qui regne entre nous. ,
M. Fiat fit faire des travaux A la chapelle pour honorer les
vendrables Perboyre et Clet, dont les restes avalent ete apportes
de Chine. Ile crit, le 28 juillet, A M. Borgogno, Procureur pr6s
le Saint-Siege : < Nous Pn-rons faire la reconnaissance canonique du corps du venerable Clet, lors de I'Assembl6e g6nerale.
A l'occasion de cette cerimonie, nous voudrions exhumer la
caisse qui contient les restes du Venerable Perboyre, pour la
placer A un endroit plus convenable. . Or, d'apres Benoit XIV
'De beatificatione, livre 4, partie 2. ch. 22, n* 8), les corps dont
la cause est deja introduite, ne peuvent etre changes de lieu of
ils sont deposes, par la seule autorit6 de 1'Ordinaire, ii faut
recourir h une permission de la Sacr6e Congregation. Le lieu
oil
repose le martyr, n'est pas convenable au jugement de plusieurs
personnes, qui ne sont pas edifi6es de le voir religu6 dans un
coin pres d'un confessionnal. ,
Le bon PNre Fiat commengait, comine Vicaire gendral, ce
qu'il poursuivrait comme Sup6rieur : la ',lorification de
nos
martyrs. La permission fut accordde, et la cdr6monie aura lieu
pendant I'Assemblee. Pendant son Vicari;,t, il a rappel6 plusieurs fois qu'il faut une permission du Vicaire gen6ral pour
venir a la Maison-Mere. II s'est montr6 difficile pour accorder
cette permission, car il y avait alors une grande attraction a
Paris, I'Exposition Universelle, dont on disait merveille dans les
journaux, et ii craignait que les confreres ne vinssent
la
a
Maison-Mere, plut6t pour I'Exposition, que pour I'esprit primitif. Quand it accordait cette permission il avail soin d'ajouter, h
condition qu'on n'ira pas A 1'Exposition Universelle. Deux
confreres demandent a venir faire des etudes A Paris. 4,
Oui,
mais il est bien entendu, qu'ils n'irout pas faire leurs eludes
a l'Exposition ! a Un mois avant 1'Assemblde, il n'accorde plus
t personne, cette permission. A un de ses meilleurs amis, ii
crit : a II me serait tres agreable de vous voir, mais impossible, vu les circonstances. Cela ni'est p6nible. II faut que je sois
crucifid de toute fagon. , Les deputes arrivent. its apportent les
postulata, les acta integra, les aeta probata, les instrumenta deputationis ; il faut examiner toutes ces pieces avant 1'Assemble ; c'est le travail du Vicaire gdenral, et des Assistants.
doute, its n'ont pas a donner de solutions, a approuverSans
ou
desapprouver ; ils ont seulement a les classer pour les remettre A la Grande Commission qui sera elue an d6but de l'Assemblie et qui passera au crible tous ces postulata, examinant quels
sont ceux qui doivent etre pris en consideration et transmis A
l'Assembl~e, et quels sont ceux qui doivent etre rejet6s, enterres, ou bien remis a la solution du Superieur g6ndral.
Donnons un apereu de ces postulata. Sans doute, ils n'ont
pas tous 6te approuvds, mais ils nous manifestent la physionomie morale de la Compagnie au moment oh le Pere Fiat va en
prendre la direction.
Reconnaissons, cependant, que nous n'avons entre les mains
que les postulata de quinze provinces. II nous manque ceux de
dix-huit provinces. Ces derni e res n'ont pas jug6 A propos de
faire des postulata.
Ces reserves posees, nous appuyant sur les quinze provinces
qui ont estim6 qu'il y avait lieu de faire des postulata, nous
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donnerons d'abord. la liste de ces provinces a-ec le nuin de I
visiteur, et le nombre de leurs postulata. Nous classerons
suite leurs postulata dans un ordre Iogique. Nous avons (
parld de la province de I'lle-de-France visiteur : M. Lault
Voici la liste des autres provinces.
Aquitaine M. Souchon) .........
5 postulata
Picardie (M. Sudre ............
20
I.yoni .. Dufuur, ..............
4
Touraine •1. Forestier; ........
9
L.anguedoc M1.PIerevnund, ......
I
Champag-ne
. Mourrut) ........
8
Algerie (M. Girard
il .............
3
Espag•e ,M. MaIler
...........
4
Constantinopie .\l. Sal\avre) ....
9
Rome ;M. Tornatore) ............
Lombardie M. Durando) .......
4
Autriche M. Mun-iersdorf
...........
Irlande .M. Duff) .............
2
Argentine (M. Rdveillere) ........
3
Donnons pour inmmoire, la liste des pro inces qui n'ont 1
envove. Nous ferons remarquer cependant, que pour ce qui
cerne la province du Portugal, dont nous n'avons aucun po(
latumL. M. Fiat
icrira a M. Miel, visiteur, le 2.' d6cembre
t, Je m'occupe des qucesita des provinces. Je ddsirerais 18,
sal
1,
2 3*. ,, II y aait done quelque chose provenant du I
tugal. Peut-itre ces quaesita out-ils 6dt proposes directement
Superieur general aprbs I'Assemblde. His dictis, voici les nq
des provinces muettes.
Provence ;M. Gadral).
T'lh-lv Occid. .1Mgr Tagliabl
Naples (M. Ruggiero).
Tchd-Kiang (Mgr Guierry).
Portugal (M. Miel).
Kiang-Si (Mgr Bray).
Prusse (M. Marcus).
Xlanille (M. Orriols).
Cracovie (M. Soubielle).
Etats-Unis (M. Rolando).
Perse (Mgr Cluzel).
Mexique (M. Torres).
Syrie cM. Devin).
Aiudrique Centr. (M. Dampri
Abyssinie :Mgr Touvier).
Chili (M. Btnech).
Tche-ly Sept. (Mgr Delaplace:
Brrsil (M. B6nit).
Voici maintenant. les principaux postulata, classds et
E
mines par les rnembres du Grand Conseil.
A. - Constitutions et Assembldes
ai On prescrit de tenir I'assembl6e domestique quand if
a que deux pretres avec le supdrieur. Mais alors le secret
ol'ection ne peut6 tre gardd, chac ul des deux prdtres
dt
oblige de voter pour I autre, on salt alors pour qui le supdri
atriche).
rioth
ce qui presente des inconvenients (Constantinople.
2e Que chacun ait entre ses mains le livre de nos priv
ges (Espagne).
Nous omettons plusieurs autres postulata
Constitutions et les Assembl Ces, A cause de leurconcernant
caractere
peu trop juridique.
B. - Regles
1' Recom m ander aux Missionnaires d'entretenir et de
velopper leur science theologique 'Touraine).

2* R,
qui manm
raine).
3° N
'TourainE
4* Ri
A l'occasil
dehors d':

5- Q
A notre e

saint Vin,
60 QO
risation d
7° Oi

du noins

(Lombardi
8" Ne
'Autriche)
1° Qu
cinq heur
que ies fo

(Jrlaude).

2° Qt
nigne la d
tout quani

taine).

3" Qu
fanon ordi
4* Qu
ne peut pa
5" R1E
aux extern
6* Fai
(Aquitaine)
7" Sui
ponses con
les autres,
8° Qu,
local des cl
9° Que
ment aux 1
10* Qu
tres a n'ir
compte des
Elablir
Congrdgatic
des Assista;
(Picardie).
1° Etal
die, Lyon).

A
~it-tft

**

^**ss^
--

nuil de leur
lasserons en-

s avonts dej

M. Lauirent)
stulata

lui n'ont rier
r ce qui conaucun postu.
embre 1878 :
rerais saxoir

iant du Por
rectement au
>ici les nomiw
r Tagliabueý.
lierry).
1).
Indo).
I. Damprun).
issAs et exa-

quand il n'y
le secret de
)rdtres dtant
le supdrieur
itinople. Aunos privilneernant les
caractrre uu

ir et de dd-
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2" Reprendre et punir
Missionnaires non paucos numero,
qui manquent a la charitdlespar
paroles et par lettres (Touraine).
3T Ne pas en\over ni reevoir de lettres
sans permission
a'ouraine, Autriche).
r
40 R•voquer toutes les p ermissions donnes
par M. Etienne,
A l'occasion des persecutions, aux confrres
obliges de vivre en
dehors d'une maison de la Congregation
(Espagne).
5* Qu'on fasse faire un livre de m~ditations,
approprides
A notre esprit, d'apreS la vie, les lettres
et les conferences de
saint Vincent (Algerie).
fe
6f Qnon nie permette pas die prim
er ds lesm
sans 'autorisation du visiteur (Rome).
70 On ecrit dars les journaux : l'interdire
absolument, ou
du mos exiger l'approbation du isiteur, et une cause
,Lombardie).
gErave
8e Ne pas aller au parloir sans l permission
du supdrieur
,Autriche).
C. - Suprrieur gi ncral
m* Qu'il veuille bien changer i'heure du lever,
la ramener A
cinq heures, colme c'dtait au drbut de notre
prlovince, parce
que
es f
tion s des
M
issionnaires
se tieiment le soir tri s tard
'lrlaude).
20 Qu'il veuille bien interpreter d'une maniere
plus bdli-ne la discipline concernant
voyages dans la famille surtout quand les proches parentsles
sent gravement ma'lades (Aquitaine).
3* Qu'il ine permette pas de confesser les moniales
d'une
fa~on ordinaire (Aquitaine).
40 Qu'il n'accepte pas, et ne fonde pas de maison
oa l'on
ne peut pas mener la vie commune (Picardie,
Touraine).
5* Rdgler ce qui concerne la confession des
Missionnaires
aux externes (Lyon, Picardie).
6* Faire composer et imprimer la
vie du PNre Etienne
(Aquitaine).
7* Suivre l'ordre hi6rarchique pour les demandes
et les rdponses concernant les permissions ; qu'elles
les autres, par les supdrieurs et visiteurs passent les unes et
(Picardie, Touraine).
8* Que le Superieur gzneral informe
local des changements qui se font dans sa toujours le supdrieur
maison
90 Que le Supdrieur gdndral rdponde fid~lement(Champagne).
et promptement aux lettres d'affaires (Constantinople).
100 Que le Superieur gdndral napplique
pas les jeunes prtres a n'importe quel ministare, sine
delecdtu ; qu'il tienne
compte des capacitds (Touraine).
D. -~ Assistants
Etablir A Saint-Lazare, pour chacune des
Congr6gation, des Missionnaires expdrimentes, fonctions de la
particulierement
des Assistants, auxquecJs on puisse recourir
dans les difficultds
(Picardie).
E. - Provinces
1" Etablir plusieurs S&minaires internes
en France (Picardie, Lyon).

-
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2* Que les
is provinces
provinces de
de France
France soien
soien
6trangeres, qu'elles
se gouvernent
par
elli
I'elles se
eou\ernent
par
elle
au supdrieur gendral,
causes
maj
SCni·ral~ dans
dans les
las
causes
maj
pagne).

F. - Visiteurs
Visireurs
I* Une province
se palaillt
plaint 9Ue
,rorince se
que sun
son
absorbe par les Filles
de
la Charith,
q'il
Filles
de
Charite,
cju·il
sons de confreres.
Bres.
2* Que les
visiteurs jouis.sent
if t·isiteurs
jouissent des
des fr
fh
leurs reigles,
surtout
quant
aux
changeme
~ca~~-`~ DUIIUUL
urtout quant
aux
quarts
chan~t3me
aUx
cnan~t3me
superieurs
'Constantinople).
sup8rieurs IConstantinoplc;.
,nstantinoplc;.
3° La
3"
La province
pro\·illce
,\·lllce d'Argentine
demande
d'Arpentine
d'Arnentine
demande
demande
accepter
maisun
quand
il p
v a
a urgence
accepter une
une
naisun cluarld
rnaisun
cluarld i!
urgerlct
conseil
provincial.
conseii pro~incial.Icial. Car,
y~ a souvent
souvent u
Car, ii
iiil ~
souvent
qui
nuit
au bien.
bien.
vu la
qui nuil an
,len. \·u
et le
\·u
la
distance
distance
et
le I
ecrire g
Prrire
A Paris.
Paris,· et
recevoir la
la reponse.
rdponse.
et en rece~oir

en rece~oir
la reponse.
G.
Alaisons particulii
G'. -- .Yisoas
~iarticulic
I'
et
i" Que
Que I'argent
les titres
I'argenl
argenl
soient
et
]es
]es
titres
soient
soient
coffre
cofrre aB double
double· clef
clef (Lombardie).
ilombardie).
2*
"" Ceux
Ceux qui
ni sont
qni
sent propri6taires
propriCtaires
pr.opriCtaires 16gaux
16~aus
munaut6,
devront
faire
munautC
de~rout
out
·
faire un
nn testament.
testament. sel
sel
visiteur
et
des
gens
competents
~lsiteur et des Jpens eomptJtents :Lombard
(Lombard
3*
3" Que
on sinterdise
Qne I'on
slnterdise
absolument
slnterdise
absolument 1
(Lombardie).
(Lombardiei.
1H.II.

Maison-M1re
JlaisrJn-.lllre

1°
retraites. colnrlle
conmme etler
i" Retablir
Retablil·I' les
elle
retraites.
de
de saint
saint Vincent
~incent ,ntlesaaB
I'ancien
Saint-Laiare
Saint-Lazare
B I'aneien
I'aneien Saint-Laiare
tants les
tants
les chambres
cbambres
des
des i·tudianb

r;~r,-ral~~~

uu

Lr111113

i'

1' Q

lent la la
2" Ac
2*
A
3'
3' El
E
y a beau
beau<
4" A(
4'
A(
ddsirent
desircnt (
5"
5* R<
Ro
semblable
semblable
6*
6" N(
Nc

1° D(
tines a& 13
13
12°
`2°Av
Av

q'il
es n'aient
m~me pas
d cle s A no
ls fonctios Yni1* Queprottiet
les soint
deor d
8°
Que les jprofecseures
l
dtudiants
ordonnds
tJtudiants soient
8"
Que
soient
les
a
ordonn8s
ordonn8s
pr~tres,
ordonn8s
apr~s trois
etqus
soent
alors
riunis
d
s
une
ans. et
qu'ils
soient
~ient
alors
Iiaire(Picardie).)
reunis dans
dans une
une maison sp6ciale:l'i~ient
alors
reunis
cardie).
cardje).
Tcardie.
oran)
2- Que les auteurans1. suivis
A Sai nt-Lazaip~s
I. -- Professeurs
Ptofesseurs
roi
probati,
1i*~ue
i"
ue qus
et
less'iesprole~seurs
Ics
professeurs
prole~seurs
soiet
n'aient
ls
pas
memis
ae
n'aient
pas
asnseil ext~rieurejIi
prole~seurs n'aient danis
pas de
detnfonctions
i'icarjie, Touraine).

Il'icarr;ie.
aine).
Touralne).
aine).
2* Que
2"
Que les
les auteurs
auteurs sui\-is
suivis a
Saint-Lazal
A Saint-Lazare,
Saint-Lazai
auteurs
soient des auteul.l
Saint-Lazal
protnti,
probati,
et qu'ils
et
qu'ils
soient
Is
les
mdmes
mt~mes
tlt(
dans
tons
naires (Picarcdie).
les grands sdn:iIs soient
soient les
les
mt~mes
dans
tl
Iiaires
;Picardie).!)·

!)·

Z:

,·
·:r"~rrt~
i-.

··

:i_

Irqsra~ili~
BP~·3

raine).

I

donaer aus retrai6tudiants (Touraine
:Touraine
,res des i·tudianb
:Touraine
:Touraine).
2'
Que
le
directeur
et
le sons-direct
2" Vue re directeur et le
sous-direct
sons-directeur du SPminaire illterne ag Paris,
tclrne
I'aris, n'aient
ancnne
aucune
autre fonction
fonctic
n'aient aucune
foncti
(Picarlie).
ancnne antre
antre
fonctic
3*
Qu'on
l'admette personne
personne au
3" Vn'on n'admette
au Semii
n'admette
SBminaire
interne, sans un
SBmir
tcmoignage
temoignage
authentique de
anthentique
de
qui
de
droit
droit
(P
thentique
de
de qui
qui de
de
droit
(P
(Picardie).
.Alsaiso 4*
4" -.Wre,
Que lespour
pr~tres
pretres
raison
pri·tres
fassent
deSant6
une
fassent
annCe
une annCe
dae enti8re
annie
doar de sCminairq
fassent
ukutri
une
annCe
c
tion
ot qu'ils
qu'iIs
et
leC
jampags
coient epr~tres
soient
ce
Picardie,
pendant
prepare
Tourarae,
prdpard
La fr nos fonctions ;Pipendant
cee temps,
lemps,
prepares
temps,
prepare
cardie).
eardici.
7*
5" Que
Qu'onesfasse
scolastique
s soient de
asse
des
erercices
des
exercices
p rntin
erercices
par6
predi
predi
predication
g le)
Saint-Lazare
asse
des
erercices
de
predi
pour
pour les
]es seminaristes
sbminaristes
et
pour
les
etudiants
aristes et
dtudiants
et pour
pour
(Pieardie).
tming
les
etudiants
uhniu
9 soient
d
ri place
Pcardie).
6"
6" Que
Qne les
les
scolastiques
s audianes
scolastiques
e
8* Que
soient
places
place
en debors
de la
ord onndset~r
Maison-Mi
re,les
~iaison-~i~re,
pour
es~iar
raison
de
ralson
santd,
i"
~u Picardie,
de
d'rtu
Icsprol~seussoisent
sant8,
n'ienteur
d'Ctn
du
S4ios
einaiere
,our
raison
in
ralson
de
sant8,
d'Ctn
d'Ctndes
tion
et de
tion e:Champagne,
sanctiftraans
Champagne,
quil
soienendat
Toufaine,
al
ors
Touraine,
LaI
rreaun
is
Lai
d
ans
Il'icaron
une;P
ne, Picardie, Toufaine, Languedoc,
LaI (Picardie).)
pie;.
Constantinopie;.
2"
auturs
Que
es
sui-is
por]ssmnrse
d
sant
s
uneu~
t orlseuins(iardie). n ire interne,
7'
Que les
les scoiastiqnes
scolastiques soient
prdparde
7'
Que
prepare:
soient
prepares
cardie).
B
nos
fonctions
(i'icardie;.

ou ages
ages ('('
on

j

Nous
dev-enu Su
devenu
gesse, .prui
Gcsse,
.pru,
En
En ati
at)
ples, A
a ce
putes
putes qui
I'on
I "on se pre
pne
populaires
p~opulaires

h-

-

les pro\ iices
saul recours
ardie, Cham-

st telieeric:

pas ies wiailiqudes dans
nfreres, non
;iteur puisse
considerable
'avorable du
I faut pour

1ls dans un
de la Comlications du
s aleatoires

t du temps
aux retrai-

minaire inie).
ne, sans un
sminaire,
i
nctions ;Piaint-Lazare
iors de la
sanctifica:onstantinoactions (Pi-

apres trois
)dciale Pi-

extsrieurei
les auteurý
ands stnti-
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9- - Missiows
Is Ne pas entoyer les Missionnaires seuls en mission.
Qu'ils
soient toujours au moins deux (Picardie).
L. - Paroisses
a Qu'il y ait toujous des Missionnaires
chacune de nos paroisses (Picardie, Touraine). missionnants dans
2* Qu'of rddige un directoire pour les paroisses
(Picardie).
M. - Grands Sdminaires

Qu'on

place les confreres quelque temps dans un grand
s6minaire avant
de les nommer missionnaires missionnants
(Picardie, Champagne).
N. - Petits S6minaires
°
N'accepter que des petits seminaires purs (Lyon).
2 Revoir et perfectionner le directoire des petits
sdminaires (Champagne).
3
ue 'ensegnement des sciences ne soit pas
exclusivement confid A des collaborateurs (Champagne).
0. - Ecoles apostoliques
Qu'on
dtablisse des 4coles apostoliques (Lyon propose
NotreDame de la Roche).
P. - Filles de la Charit6
e Bien choisir ceux qui font du ministLre chez les Filles
de ia Charitd (Picardie).
20 Que le meme missionnaire ne pr~che
pas plusieuri annes de suite la retraite dans la m4me
maison de Soeurs (Touraine).

0. - Missions dtrangeres
V Que les Missionnaires et les Sceurs apprennent
lent la langue du pays oh ils sont (Brsilu Constantinople).et par2" Accepter la maison de Saint-Jean de Cuyo
(Argentine).
3' Envoyer un missionnaire irlandais en Argentine,
oh il
y a beaucoup d'Irlandais (Argentine).
4d Accepter les se m inaires du Bresil, oi les 6veques
nous

desirent (Brdsil).

5 ° Regrets qu'on ait abandonnd Naxie, ne pas faire chose
semblable sans consulter superieur et visiteur
(Constantinople).
6° Ne pas fermer Smyrne (Constantinople).
R. - Divers
1t Demander A Rome, que nous puissions commencer matines A° 13 heures (Autriche).
S2 Avoir une maison pour
soigner les confreres malades
ou Igds (Touraine).
Nous verrons dans le chapitre
comment M. Fiat,
devenu Supdrieur gdndral, a repondusuivant,
& ces postulata avec sa-

gesse, .prudence, ddlicatesse et fermet.

En attendant, M. Fiat veille par ses paroles
et ses exemples, A ce que la M1aison-MWre accueille avec
les d6putes qui arrivent. Saint-Lazare devient un cordialitd
petit c6nacle ou
'on se prepare aux dlections, non pas comme les Assembldes
populaires par des cabales, par des intrigues, mais
comme .'as-

I-
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sembide des Ap6tres, A J$rusalem, apres
Pcntecle, par le silence et la pribre.
C
qucm elegeris. Montrez, Seigneur,
Mf. Fiat rappelle la r gle du silence I'hon
dans
a ce que la Maison-Mere. soit la maison
surtout quand elle est le siege d'une
Asse
Cette fermet6 frappe les deputes,
et
cement a voter pour -. Fiat. Les
ancien.
j'ai connus. ii y a quarante, cinquante,
a parler de cette dpoque avec attendriss,E
laient le souci que 'on avait alors
semblait h tous. que le Saint-Espritd'agi
pli
Maison-Ml;.re. On se preparait, non
pas en
qui, cependaj, attirait des foules du
mron
vant fidelement les exercices de
Commu
viaire en commun, recreation,
silence *
cation les d6put.s faisant
directeur la permission de le chemin de la
la salle
longtemps devant la chasse revoir
de saint Vinc
rant Pun apr~s I'autre les petits
autels
avaient dit ou servi la messe,
etc... Rien d
anciens, ht ce que Dieu ait
b
l'Assembl
8ni
tUs paraissaient rairnment peiiutrds
gr•gation et du ddsir surnaturel d'un r,
de lui d
le cour de Dieu.
Aussi. Dieu b6nit I'Assemblde
et donw
pour trente-six ans,
ULdes meilleurs
qu'elle ait eus, un homme
tres au courant
prit de la Compagnie, un vrai
p/re, un digne

Frnre

HULEU

(1878-11

Le Fr6re Huleu naquit AILille, le

11
quartier populeux de Wazemme. Il fut
Saint-Pierre-Saint-Paul, sa paroisse, et
noms de Jules-Edouard.
Une sur
I'avait pr6cddd au foyer.

dcembre 1878, dans le

baptis le 14,
da'nglise
reut aue bapt me les

Et, aprs lui, le foyer
s'enrichit encore de hon nombre
d'enfants. Jules, qui avait
bon
cur,

voyait tout neureux grandir
freres et sceurs autour de

On habitait presque

face du presbytBre
Saint-Paul, dans cette rue en
du marchd, ordinairementSaint-Pierretres calme.
mais qui s'anime le dimanche quand souvre
le famenux
de Wazemmes, c6lbbre par le grouilemen de a foule marchd
qui s'
presse et par la multiple variet des objets les
sotroclite'
qu'il offre a la curiosit( de tous res fureteurs et plus h
chercheurs d'oecasions. Le bon FrBre Huleu. en sa jeunesse dut
faire l&, certains dimanches, quelques joyeuses incursions
et, sans doute,
quelques
bonnes
empletes
uet qus bonles
,
n..
".sions
et, sans doute,
eur plres, d daus
nus le
curieux d6dale des
et parmi les surprises
dtalages
du jour.
A

1·
;·il
F7-

I'hOpital ay
voyde i Al
a quelques
au service
grands colh
Jules ,
Iabattre, al
vrier. Par a
alors, il dta
foi. A Lille'
de protestai
milliers, def
et, en silenc
Maurice jus
che de la rt
certainemen
la foi de tot
Sur ces
confreres qi
du Port, tot

n, a\ant la
>is Domine.
otre choix.
)rs. II tient
e, mmme et
1rale.
ispose douLazare, que
s, aimaient
*se rappeillement. II
ssus de la
'Exposition
lais en suiaison, br6avec Mdifinandant au
lire, priant
ii, parcouelle ofi ils
lisaient les
Les depude la Conchef selon
ngregation
gdndraux
et de I'esit Vincent.
)BERT.

8, dans le
a l'gglise

pteme les
, lefoyer
avait bon
tutour de
it-Pierre'6s calme.
x marchd
e qui s'y
htdroclites
iurs d'oee Il, cerisdtalages
doute,

a

I
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A la maison, la maman tenait
qui dtait mdcanicien, louait ses ur
ment le pain de la nombreuse ser
fami
Mais de grosses dpreuves survij
donnant naissance A son cinquieme
Lard, le pere mourait A son tour, e;
ces : deux jeunes marids d'une da
imagine de faire leur voyage de ric
noc
les rivibres de France. Ils avaient
en outre i'aide de gens ddvouds leu
po
coup de mains. Sollicitd par un
mem
son parrain, M. Huleu, par reconnais
gret, acceptd de faire partie de
cette
quelque peu pdrilleuse. Or, le pilote,
de POise, alla heurter un barrage,
sagers. Terrible aventure, qui allaitch.
ifuleu et creer pour laind des fils, c
de
II avait environ dix-huit ans. II
pain de la famille. N'.yant pas de n
ras robustes, il entra comme simple
papeterie voisine. II s'y montra bon r
e
note chrdtien.
Une autre dpreuve vint bientdt
It
ses yeux le faisaient souffrir. 11 y a%
chez lui, un excellent oculiste.
ques, m6decin remarquable, et, profess
par su
moyennant un traitement radical
et
lui conserva la vue. Bien qu'il
ait eu
peu maladifs et souvent la larme
vie se servir abondamment de ses A I'i
yet
s'en privait pas I
Cependant, A la maison, petit A pe
provoqude par la mort du pere
de fan
dat. Devenu sous-lieutenant, i tomber
guerre 1914-1918. Une des jeunes
filles
Longtemps compagne au grand h6pital
elle sera Supdrieure A 'hospice
d'A
I'h6pital apr es les bombardements de
voyve & Alise-Sainte-Reine, puis
au M
a quelques ann6es. Une autre jeune
au service de I'enseignement libre, fil
en
grands colleges ecclisiastiques de Lille
Jules grandissait. L'6preuve et
Iabattre, avaient fortifid son caractere
Arier. Par ailleurs, dans la triste
guerr
alors, ii1 dait homme A marquer,
simpli
foi. A Lille, les processions avant Rtd.
de protestation se formaient chaque
milliers, d6filaient en masses compactesa
et, en silence, traversaient toute
la villi
Maurice jusqu'A cette dglise Saint-Piern
che de la rue du Marchb. Jules Huleu
a
certainement '" ces vigoureuses
manife
]a foi de tous.
Sur ces entrefaites, nous le vovons
confreres qui dirigeaient le Sm.inaire
du Port, toute proche de la rue
du MX

__
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temps un stage pour s'essayer h la vie di
i897, gagne sans doute par les charmes di
preside IA A la vie de la petite famille, il
son admission &i Saint-Lazare.
Apres les deux ann6es de Seminaire e
vceux, il est envoyed Lille, au Sdminaire.
Et d6sormais, toute sa vie va se passer A
Mere. A part un court sdjour 4 Wernhov
guerre, qui I'envoie comme infirmier A I'a
il sera I'homme du Seminaire academique
res en garderont la direction. Quand on (
il ira retrouver son autre maison, la Mait
beaucoup. M3me pendant ses anndes lilloi
tiers passer les longues vacances univer,
Mere, ofi il rendra de prdcieux services,
porte, soit A la sacristie.
II eut la bonne fortune de trouver A
de sa vocation. un excellent Frere. le FrB
Sil
mena. une vie vraiment fraternelle, sou
ition
du P1re Cornu, servi lui-m~rne par
res qu'etaient MM. Laux et Eugene Vidal. I
la pidet, l'amour du travail, qu'il avait pi
cation premiLre, il put, dans ce milieu f
honnes habitudes qui firent de lui un exc
a assurer, avec le Frere Udlev, tout le tra
de ]a lingerie. la bonne tenue de la cuisine
sous-sol. Le dimanche, apres Vepres. les
compagnons. s'evadant ensemble des sous
'
laient, s'en allaient. insdparables. respirer
pagne, puis reprenaient avec simplicite et \
la semaine.
Ce beau temps ne dura que trois
gregations rendaient compromettante ans.
la pi
nistes dans I'Hotel academique ! II fallut i
son, briser des liens que la confiance mutt
des seminaristes avaient fortement nouds.
vint i Paris, o(iil retrouva. 1A encore, le I
nait a son Ame. Ii y passa une quinzain
quand les confrbres sont rappelds h Lille,
petite equipe. Et il en sera fidelement pei
qu'i ce que des rhumatismes et des mala
ebranld sa santd et lui avant enlevd tout al
que peu son bel entrain de toujours. II revi
N la Maison-M re, a\ec la sant6 recouvrdee
miires annees de communaut6.
De 1939 a 1954, il y a rendu de bons
Un jour, la fatigue du cour et ses male
geront b partager a demi la vie de I'infin
mesure de ses forces. il continuera A servir.
vint ddfinitivement son domaine. Mais, obs
on le vit aller et venir jusqu'au dernier jo
mourir en Iraraillant,disait-il, que vicre en
Le Frbre Huleu fut vraiment un bon
du Bon Dieu et de la Compagnie. II serva
6tait un peu rude. mais devoiue a fond.
Sa
une religion sentimentale; elle l6ait
faite
tion profonde II avait la devotion du devo
A

"
Y;

":-» a-I *«.*-

A
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iaute. Et, en
e Cornu qui
k solliciter

fait ; c'6tait chez lui chose bien rdsolue ; on ne
devoir! Mais quand le devoir etait fatt et biew discute pas le
fait, ii aimait
se donner du loisir; ii aimait prendre dans sa journ~e
quelques
hons u quarts d'heure d'indiff6rence ,,au
de beaucoup
d'autres de hon travail. Et c'dtait sagesse. 'milieu
Otiare quo melwas

>n des saints
e sa maisol.
B la Maison:r'acte de la
de Gentilly,
les confreSSeminaire,
qu'il ainmait
mndra volonla Maisonoffice de la
s les debuts
avec lequel
*nelle direcents confrenne volonte,
Is son eduprendre les
are. Il avait
l cuisine et
ftoire et du
reres, bons
ils travailde Ia came travail de
;ur les Con!Congregachere inai:onfrEres el
SHuleu requi conme3. En 1919,
artie de la
;t ans, jus,mac ayant
erdra quelrs chercher
le ses preomac l'obliis, dans la
irmerie deair deIloutl,
inme mieu,
ant.
: servitcur
aniere, qui
n'dtait pa.
de conviclevoir bien
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labores , ! Un peu de repos, pour mieux
travailler ensuite
Ce fut
un hoxnme de devouement, et ii a noblement servi. vraiment
Homme de caract~re, doui d'une
personnalit8,
il a joue son rtle dans la Compagnie. C'tait.forte
malo.r? certaines
x
apparences, un
beau caractere
q
, fait d'honnltet' et de droiture. On ne dira sans doute
pas qu'il avait " bon caractdre
,.
Ce n'est pas prcisement le mrot qui vient sur
-res. Car.
i
tait souvent, dans ses reparties. rude, brusque,les
bourru. Mais,
si l'ccorce
ltait
rude, le dedans Btait excellent. Ses bourrades
n'mtaient que
l
e revers de sa droiture et de sa parfaite
honntet( ; ii Btait tout v6rit6, cet homme ! Ce
qu'il avaiL sur le
ceur, ii le disait tout
net sans m~chancet6
teur ces bourrades-l faisaient effet d'une aucune. Sur l'audidouche froide, certes 1 Mais chez lui - chose curieuse ! c'etait, malgr6 !a vigueur du trait. ser^nit8 parfaite ; cela nentamait
pas son
calme ; c'dtait soufent, sans Ia moindre colore.
volontairement donnme i qui sa mlritai.-Pareilleune bonne leron,
vigueur n'atait
certes pas la douceur ideale
mais
n
-

certaine douceur. un curieux mdlange iidev avait pourtant en lui
brusquerie et de mai-

trise de soi : , in forti dulcedo. Une bonne
sa mort, dira sa desolation de ne plus avoir Soeur, apprenant
desormais le piaisir de voir s'encadrer dans le guichet de
la Porte la bonne
figure, sa belle barbe, et aussi

son air un peu distant, certes.
eL quelque peu reveche ; mais elle
ajoutera :, Malgr* les appa-

rences ilBtait si bon, et ii etait si serviable i
s
De fait, ces deux qualit se qui faisaient contraste,
conciliaient en lui dans
un fonds de nature foncierementse droite,
consciente d'ailleurs de sa droiture et de sa
force, noblement
soucieuse de v6ritC, disant

v'rite,

parfois mime

"

froidement ce qui Btait i dire, la
des vlritt!s , ; et iT y a des v6rit~s
qui
e

sont d6sagrables i Le bon Fr re Huleu
e
qu'il
tait vrai.

stait dur parfois, parce

Certes, s'il avait eu, non plus seulement h manier
des choses et des gens, mais a modeler
des Simes, ii aurait s(rement
compris la n~cessitC de nuancer sa
voix
ses
gestes,
ties. Et alors cette adaptation aux trmes. alli~e h sa ses r8parbelle honn~tetP, ett faiL quelque chose de tr~s
Quoi qu'il en soil, ce fut 'raiment beau.
un caract~re, un homme
de grande energie, r6solu, ne badinant pas
avec le devoir, allant
gi Dieu
avec mue droiture exceptionnelle : ,,par
La perpendiculaire ,, aurait dit Ozanam.

Cette Onergie etait mdme
peu farouche. Jusqu'au dernier
moment, ii crinera, dominant un
sa laiblesse.
a dit la stup~faction qu'il produisit i l'infirmerie. le jour On
fiers Sacrements. Lorsque. apr~s ia pieuse oh ii rebut les derc~r~monie rehaussie
par la presence de tant de confreres. les malades
le 'irent apparaitre debout, souriant, gi la salle i
puis s'asseoir Bi
leur table, prendre part au diner et manger,
s'y montrer loquace, se
plaisant It raconter des histoires, ils n'en
croyaient pas leurs
yeux, eux qui l'avaient vu, une demi-heure
faisant en compagnie de tant de confreres, A peine auparavant,
le grand voyage. II s't8tait levt! et se prouv ses pr~paratifs pour
ait i lui-mi~me qu'il

ii

i

-
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etait encore bien vivant. Etait-ce
ce n'Wtait pas dans ses habitudes.
le gardait en vie, il luttait pour ga
II affrontait d'ailleurs le dernier
resolu. II etait si calre devant la
un bel esprit de foi. II tait de ces I
pliquent pas les affaires mais qui. I
regardant tout droit le but, v vont
des sages a passe, avec un "'lan et
belle simplicite et d'un v6ritable a
quo dolus non est ,,
Hed oui, ce fut un caractire ! I1
son genre, a eu un certain relief. 11
teur honnete, ddvoue, fidble. Bien c
de commander, n'ayant jamais 6td cl
n'6tait pas fait pour cela. n'dtant pa
pourtant bien marqud sa place part
ordre, il etait remarquable : c'dtait
bon travailleur, complaisant, toujot
arrive parfois. vers la fin. de march,
ses forces commenvaient A l'abandor
voir le bon Frere Huleu se faire pi
manijre ! Les ans en Rtaient la cau
dans la mesure de ses forces, quelquf
Trbs personnel, il trouvait
eu longtemps, surtout A Lille. h d'aill
trava
ne lui ddplaisait pas. Et le travail
regard de Dieu, ilabattait belle beso
sement son devoir. Et le travail tail
d'aventure de participer b quelques
service, il Rtait parmi eux ccprimus
au travail stimulait tous les travaille
Aprbs quoi, il crovait bien
quelques moments de loisirs et avoi
de
solitude. II se retirait dans sa chamb
et fenetre grande ouverte, soucieux
d
de respecter les consignes de I'austei
il tirait sa pipe et son journal. l
I s
pagnie.
Cette fameuse pipe n'dtait pas i
mais d'age mfir. Et c'6tait un maria
avec elle. A la rue du March6, on
economies. La chose alors n'dtait ne
de la Mission, le FrBre Huleu gardapas
ne fumait ; c'dtait bonne occasion ss
de
fication qui d'ailleurs ne Jui
colta
guerre. II etait infirmier a I'ambulan
confiance, il faisait respecter les
con
qu'eclate le typhus. L'dpidimie se
viennent sB6vres. Les malades veulentp
homme de devoir - i aura d'ailleu
dpidemies - va trouver le major
:,
soldats ? , La rdponse est ndgative
, MAais vous, mon frsre. je vous conse
sans doute ? Et le bon Frere se
temps, jusqu'au jour of un autremit
m6
coeur, lui interdira de fumer. Et
le bor

de funu
Huleut e
AL
Fri re, c
veloppai
On sava
fumnee. I
d'ailleuri
ne funia
cards re,
ou quatr
de funme
leurs glI
public. N
S'il fumji
dans les
inais it E
prive ,,,
Iunde qi
tabac qui
la fenetr(
VoilA
Huleu, tr
gles de s,
dant aisqi
inds a un
loyautd.
11 fat
ont spdcia
de foi. Ma
jours ! C(
cette magi
la solenne
\enir de c<
Penda
sa fiddlitd
toujours I(
ii 6tait en
lihrement 1
un role im
qui ii poun
de second (
investi d'uj
Iadministr,
ii avait un
naire de la
rddiaire ei
sonnel de
d'union. II
seminariste
faitement 1
faire preuv
prit et de
non seulem
pendant les
des servant
*'office de I

-

? Non pas,
2Bon Dieu
neme esprit
ardait avec
lui ne come droite, et
oil le gros
ignes d'une
fsraelita in
Sa vie, en
ie de serviI 1'occasion
t de fait. il
ces - ii a
;. En sousIlaborateur,
;'il lui est
s, c'est que
it alors de
as dans sa
lit-il alors,
utile. II a
,te solitude
is. Sous le
nsciencieuui arrihait
ss gens de
son ardeur
r jouir de
mes fermre
de la
ien
ersonne et
Sdminaire,
onne corn.jeunesse.
avait fait
raisait des
enu Frere
les : point
me morti;urvint ]a
lomme de
Or, voici
;ignes deier Huleu.
daille des
fumer !es
ajoute :
Antidote
ima longcrises de
ors, cessa
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de funjer. A\ant Lout, le devoir ! C'btait
ca
Huleu etait capable de ces decisions
ahuroiqu
A Lille, les SOninaristes aaent
plaiii
Froi re, certes, ties
usynpathique,
'eloppait cette chalwbre ohiit seau sujet du
tenait obs
On savait bien qu'il s' dplorait
sagi de
d'unse. Et M. le Supdrieur
le sa\eait bien auss
d'ailleurs avait
d
td doutnee. Mlais au Sneminar
n!e funait pas. Les Shnainaristes
- A paort q
cards re enus de la guerre aVec plusieurs
ch
ou quatre, ou mrnde sept
de service, n'a
de funier. Ceux qui avaieatans
le privilbge, mod
leurs gloires militaires, de\aient
se bien a
public. Notre bon Frcre Hiuleu respeLtait
la
S'il fu
drait,
on de\ait en
le moins po
dans les fktes du Sjmiinaire,parler
le chansonner col
'nais it 6tait defendu de toucher
A ,,sa vie
privde ,),ce'tait a comnpagnie
de sa pipe. let
Iumuie qui tourbiilonnaient dans
sa chambre,
tabac qui rdgnait cliez lui. et que
ne parvet
la fentre toute grande ouverte,
jour
Voill a quelques, aspects du beau et nuit.
Huleu, tres honnete, tres respectueux caracti
de la r
gnes de ses Supcrieurs, et en m~me
dant ais6ment aux larges habitudes temps tri
de vie de
inrs
a une discipline vigoureuse, inspire d'e
loyaut6.
l faudrait dire maintenant
ont sp6cialement marqui sa vie. quelques mo
Ii faudrait pa
de foi. Mais cette vertu-lh a tellement
jours ! Ceux qui l'ont approchd alors, 6clatd
cette magnifique serenit e avec laquelle ont tot
it envi
la solennelle rencontre avec Dieu.
On gardera
denir de cette simplicite avec laquelle
ilaffront
Pendant.
sa vie, son esprit de foi s'est re
t
sa fidlith6 la rsgle et dans son
culte du devoi
toujours le premier
I'oraison, le premier A la
ii 6tait en tout d'une r6gularit6 parfaite
; son i
litrement fait. Pendant son second sj
our, de 1
U" rule important a jouer. Le Frire
Udley n'e
qui ii pouvait partager les responsabilitds
de second dans le travail. Seul desormais lui s
de sa
investi d'une mission de confiance
Iadministration du temporel. Avec ; it servait
quelques ti
ii avait un office de g6rance et
de contr6le. I
naire de la cuisine et de la dtpense,
ii dtait ur
mnddiaire entre le sup4rieur et r1conome
d'une
sonnel de service d'autre part
ii y 6tait uI
1'union. Ii avait par ailleurs A servir
d'intermi
stminaristes et le personnel domestique.
II y
faitement les heurts ; car dans cette
ceuvre d
faire preuve A la fois, de souriante
bonhomie,
prit et de dignitd. Charg6 sp6cialement
du ref
non seulement A le preparer
chaque re]
pendant les repas, A maintenir pour
l'ordre dans les
des servants de table, & leur faire
*office de la cuisine, I calmer leurs respecter I
impatienc
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aprrs le repas, il avait lui-m6me a servir les servants, A rappeler au besoin le reglement et le savoir-vivre, & accorder parfois quelque douceur. II dtaiL dans cet office ddlicat, irrdprochable de tenue et de fiddlit6 au devoir. Un seminariste, apri-s un
service que le Frere lui avait rendu dans une de ces circonstances. eut un jour la ma!,ncontreuse idWe de lui offrir un
( pourboire ,.Le Frere prit alors le plus beau de ses airs bourrus. decocha ce trait : tu Mon cher. vous me prenez pour un
autre ! , et s'en alla. E\ideminent, devart cet air ddgag6 et ce
beau desintdressement, le seminariste n'eut aucune envie d'insister ! Le Frere. a ce poste de confiance, dtait vraiment pr&cieux.
Avec mnme savoir-faire et merme renoncement, itse pretait
chaque semaine A faire en viile toutes les commissions qu'on
iui conflait. Or, il y en avait parfois d'ineffables : il n'v avait
pas que des souliers a porter chez le cordonnier, des colis a
exp6dier, des livres A prendre *hez le libraire : il s'est rencontrd
qu'on lui demandAt d'acheter queTques feuilles de papier, des
caiders, un sou de plumes - on avait. en ce temps-la, cinq plunies metalliques pour un sou. -- Et notre bon Frere partait
sans
sourciller. parfois jusqu'au bout de la ville, chez un papetier
renomme, pour faire les emplettes ddsirdes. Les bons Anges ont
sOrement cornpte et beni tous ces pas ! Mais, autant dtait grande
son inaltdrable patience et sa meritoire douceur devant ces
ineffables demandes de services, autant se montrait exigeante
sa passion de clartd, de nettetd, de logique, dans le libellW de
ces fameux billets de commissions qui lui 6taient remis
semaine. Quand c'dtait ma! presente, ou libelle en chaque
termes
confus, le bon Frere Huleu redevenait bourru ; il s'amusait
fustiger ces sottises anonymes. Mais devant un beau billet, bienA
tournd et bien clair, fallit-il aller au bout du monde, ii gardait
sa bonne figure impassible et sereine, et il prenait le depart,
avec bonne humeur. pour sa longue randonnee. II dtait en cela
merveilleux. Ces randonnees hebdomadaires doivent avoir dans
le Grand Livre de comptes du Bon Dieu, quelques colonnes de
merites, bien chargees.
Avec cette exceptionnelle complaisance, il faut
mncore, parmi d'autres vertus, la vaillance au travail, relever
I'amour
du
travail. Sa robuste constitution ne redoutait pas la fatigue. Le
travail dtait pour lui comme une fonction de nature. II I'aimait:
ii v trouvait son bonheur. Mais ce qui est remarquable chez cet
heureux travailleur. c'est que sa vaillance n'avait
d'6clipse. Les heures de cafard n'avaient guere prise sur jamais
lui et,
n
en tout cas, ne 1'arr
taient pas et ne brisaient pas son courage.
Devant un travail qui s'offrait h lui il ne consultait ni ses
gotats, ni ses dispositions du moment ; il dtait toujours < dattaque ,, et, deant un service h rendre, toujours < disponible ,,.
Plusieurs fois ddjL, dans ces pages. on aura pu entrevoir cette
magnifique constance dans le travail.
II a vraiment rendu de precieux services et il s'est donn6.
de la peine pour servir. Et ses services dtaient rendus avec une.
simplicitd, un naturel, une discrdtion qui en doublaient le prix.
Il faut insister sur cette discretion. La chose en
r aut La
peine. Car Ia diserdtion, petite vertu cachbe.
ne fait pas de
bruit ; elle pourrait passer inapergue. Elle dtait pourtant
lui remarnluable. C'tait en lui ddlicatesse innme, une vertuchez
de
famille.

II1
etait api

rendus i
satisfair
sonnalit
tres , :
Sparfois i
dial et i
ment soj
s'ctait ir
le Bon I
I'on est,
exprime.
Cela sup
d'autrui.
peu deml
besogne
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Ce r
et cette (
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l'aimaienl
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revoir cette
s'est donn6
is avec une.
ent le prix.
en vaut la
'ait pas de

urtant cliez
ie vertu de

-

111 -

taiI acompagnait d'une grande dfetrence
etait appel a rendre. Des services,
bien prdciei
rendus modestement, simplement mais
pleine
satisfaire. Maigre un tempdrament fortement
sonnalitt tr-s accusee, ii a beaucoup travaillitL
tres , : ii a apporld au service de io'uvre
et
parfois au service du personnel
ur
dial et modeste. Avec un natureldomestique,
parfait, ii a
ment son r6le de serviteur des serviteurs
s'tait mis, avec une belle sagesse, dans lade
v(
le Bon Dieu lui avait ddparti. Dans la
vie, il
I'on est, pleinement. I1 I'a Rt4. On
sor qu'
exprime, il repondrait : present !4tait
II 6tait tou
Cela suppose quelque humilit6 et grand
d'autrui. Ce n'est pas qu'il marqut rand respE
entho
peu demonstratif, mais froidement,
etait A
besogne dtait bien faite. C'etait chez illui,
une
un aspect du devoir. A I'exemple de Notre-Seigr
servir, non dtre servi : u Ministrare, non
minis
Ce r5le-4. bien joua, 6tait trWs beau.
Par
et cette diserdtion dans le ddvouement,
m
personnage. Aussi s'est-il attird I'estime itde a tou
prochaient. II Otait en faveur au Sdminaire.
l'aimaient : ii dtait tris appr 6cid des autoritdsI
dioc6saines. II a fait vraiment honneur,
chez
Sdminaristes et les 6trangers
vocation de i
Le Frere Lazariste du Seminairela acaddmique
0
1b semble bien que c' etait plaisir pour lu
besogne et de bien tenir son rang. C'Utait chez
tetd chrdtienne, et, comme disaient nos pores
vrage bien faite ,. Mais aussi. par une faveur
i avait eu la bonne fortune, d0s ses premiresd
belle oeuvre du Sdminaire acaddmique,
braves gens, qui s'etaient fait aimer ded'avoir
ce bel
qui sera toujours le
fondement du r
surnaturelle deference.meilleur
II avait Ri A servir un
M. Laux, un M. Eugene Vidal, un M. Dillies, et
leur beau travail. Ii avait appris, dans le cadrei
ment attachant de cette maison, au
sein de cet
dquipe de confreres, la beautd de l'ordre
et de I'u
dans une Communaut6, et la joie de servir
son poste, dans une belle oeuvre. Quand en bi
quinze ans plus lard, ii fallait qu'il en fit I'uqui
parti
la mnme noblesse de sentiments. Et les confrMre
ont profit6 du pr6cieux heritage. Lui, modeste, jo
confiance et de leur intimitO. dtait bien un pet
discussions thdologiques et administratives
et v
casion son mot: mais toujours discret, il gardal
sans qu'on eflt A le lui demander. Cet
accord, c
frappaient et ddifiaient.
TMfalgr( toute la ddiicatesse de son Ame et la
6ducation, it troura•t
stAement. dans cette parf
occasion

de bien des merites. II lui ett 6tW si fac
I'intimite dans laquelle on vivait
: l'dquipe des
toute petite, leurs vies. trbs mnldes. It ne pouvait
cntre les trois confreres et l'unique FrBre
pr6sei
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separation ; matlriellement parlant,
sur les autres, on ne pouvait laisser
tout seul. La Rigle de separation
l'ordre moral, par une grande defer
mutuel des conditions particulires
chacun ce que 'on est ; respecter ei
joyeusement cet ordre divin, cest sa;
ont assez bien realis6 ce programnn
fait merveille. On mettait A observ
grande largeur d'esprit, mais les sex
mutuelle, de d6ference et de discretio
necessaire de leurs vies, cette ind&
parfaite des r6les .i jouer. cette
besoin dans son office. ce respect libi
de
toutes choses qui justifient une
Reg
sont l'Ame.

C'cst a
commllence
francaises. (
terent sensi
tants des O
les attribue
dont les mo
lie furent pa
nloces de Lk
en 1648 les
en 1652, les
Dans le
danrs cette e
laires sur les
des ecoles pa
centres secol
la Congregal
c) l'enseigne,

II faut savoir gri au bon Frere
pris la situation exceptionnelle
qui
si bien adapte, d'en avoir parfaitemn
avoir fait donner tout son fruit, e
charme d'un devouement de rare qu
thre. un des aspects les mois visibil
des plus m6ritoires. Grice ? cette
tribud au bien qui s'est fait dans s'
est aussi pour sa part dans les seni(
et de reconnaissance. toujours tres
vil
qui ont v6cu ces temps heureux.

1. LE '

0 sercice de D
Oh ! l'agreableet tout ain
qu[fait en verite des I
et des Saint
Oh ! sainte sujition de I
qui grandit un homme l'1
qui lui obtient pres de Di
qui inspire pour lui aux Ddi
qui lui conquiert en toute dz
Oh ! le digne ser
d embrasser, d toujou,
(fut nous mWrite le sour
et nous fait acqu.rir la joie qu

Imitation, 10I10.)
Henri Dssmrr.
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P.-S. - En marge de cette
Annales se doivent de renvover i noticA
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Vattiez (1860-1942), t. 106-107
consacres aux Soixante-quinze (1941),
ans i
(1876-1952), t. 117 (1952), pp. 409-42(
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:ivait les uns
3e morfondre
ter que dains
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et le respect

chacun. Etre
il est ; vivre
6res de Lille.
, Huleu v a
Uterielle une
wrs d'estime
ans la fusion
itte integrit6

chacun
int
a
ovidentielle,.

in et qui en
si bien comde s'y etre
lois, de lui
)ut6 tout le
s son caraciais c'est un
;ement connique. Et il
a sympathie
coup d'aines

Huleu, lea
umtie-Marie
aux pages
wcadfnmique
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L'ACTIVITE CULTURE
PR•TRES DE LA MISSION
(1651-1864)
C'cst a peu pr e s vers la nmoiLie du xvusie
comllllence a subir, forte et deji ininterrompi
frangaises. Celles-ci se faisaient dejA jour
sous
Lad
t>rent sensiblement an cours du riTgne de Jean-C
tants des Ordres religieux ct du clerge franais
les attribuer. En 1642, Ladislas IV vit
dont les m-rites dans le dPvelopnemen. s•tablir
lie furent pas des moindres. Louise-iMariet postcrie
de (;onG
noces de Ladislas IV, en secondes.
en 1648 les Visitandines, en 1651, de Jean-Casi
les Lazariste
en 1652, les Filles de la Charitl.
L
Dans le champ daction des Pr tres
de la MIis
dans cette Otude (0), on rencontrera
laires sur les vastes territoires de la R comne euvr
vpublique,
b)
Tes
etoles paroissiles et instruction
ainsi que 1'
Centres secondaires de la 1Mission surtout
dans
le
ia Congregation ýtablies sur les coutins
ornenta
c) I'enseignement et la formation du
clergs dans
DES

1. LE TRAVAIL PARMI LES
PAYSANS
Parmi les fins que propose saint Vincent
de
ie travail parmi le peuple (classe de la societe
la plus
tient la place principale. Les Regles
ties Prtres de la Mission est de prdcherproclament
I'8vangil
aux villageois (1).
Ceux qui ont pris contact plus direct
de la Mission en terres polonaises savent avec l'hi
existence, les Lazaristes sillonnerent par que, pen
leur labe
ia Pologne d'un bout A I'autre.
La littorature nous fournit bien des
details do
nicz (2) mentionne que leur vocation
essentielle
les missions dans dillerentes villes,
bourgades et.
leurs propres frais, lorsqu'on appelle
et cela afin que nul n'en soit degodtA ces vigneron
A cause des
is catechisent petits enfants et adultes
par leur
appellent les pecheurs a la p6nitence
ils purifient les consciences des crimes, et par la c
Apostolique le pouvoir de les remettre si grands so
tout commn
Les missions populaires avaient
xvHii et xv
ien different de ceui d'aujourd'huian
car la situatioc
tions de son travail 6talent tout autres.
naire de 15 jours A six semaines; en La duree de
moyenne, ell
(0) Sigles utiliss dans les notes du present
artic
AMS: Archiwum Ksi;zy
w Krakowi4
des missionnaires de StradomMisjonarzy
(Cracovie).
ROZ: Rocznii obydwoch
Congrigation de Saint-Vincent. zgromadzenf Sw. Wii
KENatio
: Komisja Edukacyjna Narodowa. Comi
nationale.
(1) Regulae, c. I, § 1.
(2) . pis obyczaj6w i :wyczajidw za panowan
M. Janik. Krak6w 1926, 46.
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mois (3). La principale occupation du pretre de
pr&eher la parole de Dieu et de cat6chiser enfants et
aussi le chant ecclesiastique (4).
Les sermons 6taient dlonl6s selon une methi
fut introduite par Vincent de Paul et redigee s,
successeur, Renl Alneras, Superieur g6ndral des
catbchisation de la jeunesse etait un des points
missionnaire. Aussi souvent, durant la mission, <
la premiere Communion. Le catichisme revenait
-eminmeait en qualit6 d'aides et qui de la sorte p.
tissage dans la carriere missionnaire (5).
C'est de leur maison de Varsovie que prirent
missions populaires. Le aCalalogus Missionum ii
Congreyuatinis Missionis Varsavienses - (6). ce plus
la Copgregation en Pologne, contient ia des
donnues par les missionnaires de Varsovie au cou
en Pologne centrale surtout, mais aussi sur les co
Tout un cortege de pionniers de la culture populai
D'abord les Frangais sont en majorit6e ils parlent I
siasme de la pi6te du peuple polonais, piete telle
de semblable dans leur patrie. Aux plus eminents
de la seconde moitie du xvn, siecle appartienni
SMM. Desdames, Duperroy, Godquin, de Monteils,
parmi les Polonais : Zelazowski, Blotowski, Bojano
Tarlo. Au debut du xvine siecle, les Polonais d4
Parmi les missionnaires populaires de Varsovie i
kowski, Ottowicz, Kochanski; Mroczek, Weber Ri
et autres. Le second livre des missions de la mais
Alissionum peraclarum a domo Varsaviensi ab a
qu'en 1844, fournit le compte-rendu de 336 mission
prichies regulierement jusque vers la moiti6 de 1';
annees qui suivirent le partage de la Pologne, el
ment (7).
En 1682, 1'6veque Jean Malachowski fonda
maison pour les Pr6tres de la Mission; M. de M.
L'eveque Malachowski, en les faisant venir A Cr
double but: d'abord de pourvoir par leurs moyens
puis de leur confier l'ceuvre des missions populair

Sde
:

*7

*:

(3) Directoire des Missions, Paris 1896, 84 suib
(4) Ibid. 88 suiv. * Comme les ecoles souvent
missions qu'incombe le rdle imposant de I'instruction.
dans son * Histuire des ecoles -, tome II, p. 145
d'icoles rurales, pour I'Ppoque donl je parle, supplde
missions paroissiales organisies asse: friquemn
Jisuites, les Riformes, les Bernardins et autres
parjois pas mal de temps. Le clergi y catichisait It
les vieillards et bien souvent enseignait Iart de lire el
endroit le travail des missionnaires se prolongeai.
au peuple les devoirs envers Dieu et le prochain, enfil
penitence de ses faules - par de feroents sermons et i
l'horreur des p&chds et des vices. Its'en suivait que
notre peuple dtait bien plus grand qu'aujourd'hui (1
dans le Grand Duche de Poznan, rempli de petites
aux enfants des paysans I'astronomie, la ginealogie
ollern et I'histoire du Brandenbourg. - (Historya szk
wie Litewskiem, Poznan, 4 vol. in-8, 1848-1852).
(5) Schletz A. ks., Wsp6tpraca Misjonarzy z
dowej, Krak6w 1946, 155 et suiv.
(6) C'est une partie d'un grand manuscrit ,
quibus laborarunt Missionarii Varsavienses et nar.
des Pretres de la Mission A Cracovie (Stradom).
(7) Ksilga pamiqlkowa trzechsellecia ZgromadKrakow 1925, 176.
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etait done de
ts; ilenseignait
- pelite
pe
- qui
ement par son
la Mission. La
du programme
it les erfantsA
-s clercs. qu'on
it leur apprenplus anciennes
per Presbyteros
re des missions
169 missions
lees 1654-1740,
est et du midi
sous nos yeux.
it avec enthouont rencontre
ires populaires
les Francais :
Nollet, Gavet;
d,Rostkowski,
nt en nombre.
imer : Cybulawicz, Siedlecki
sovie (Annales
continue juss. Elles etaient
puis, dans les
lieu plus rare--Stradom une
rrive en 1686.
ait en vue un
ition du '•"-*.
dioc&!)at, c'esl
aux
.vicz en parle
A cc manque
telque sorte la
les Lazaristes,
et qui duraient
rurale et mime
sque en quelque
ussi connaltre
rrtissait- & la
lui inculquani
et le savoir de
IXIX. siicle)
I'on enseignail
son de Hohenie i W. Ksiest:dukacji NuroMissionum in
tionis ., Arch.
y Misjonur:y,
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I1 le souligne dans
acte d'6rection : . a
la perfection qui sied ason
son 6tat et que Ia pol
hameaux ne soit pas privme de
l'instruction n&
pensables au salut ,. Son desir etait
que les Pre
avec leur vocation : primo, prchent
mission
du diocese; secundo, qu'ils revoivent les
les ordinar
cleres ainsi que les personnes laiques
de toute c
qu'ils dirigeront (8).
Au cours des annres 1682-1782,
naire tie a maison, les Missionnairesc'est-.-dirt
de Stra
459 missions, principalement dans
le midi et i
Silesie. Ces missions se succidaient les
unes aux
ruption, moime durant les annies
de peste
dant mons irequentes pendant les guerreset de gu
du dil
missiones impedvil incursio Svecorum)
(9). De
qvdque de Cracovie, aunona en
de Stradom organmisrent, avec 1726 le jubil6 (A
grand concou
mission dans 1'eglise voisine de un
Saint-Sebastien,
d'hui (11). Parmi les missionnaires
les
dom (12) furent reconnus les merites plus en .
de I. And
les dernieres annres de sa vie,
sans compter d'
dotales, participa ; 60 missions
et les dirigea poi
Fut particulire
gtment
chebre
mission qu
donnsrent en 1751 it Notre-Dame la
du jubil6 promulgu6 par le Pape de Cracovie. O
Benoit
par Mgr Andr6 Zaluski, ce jubilo devaitXIV, en
,durer
5 septembre de 1751. Ce iut
aussi A son appel que
multipliýrent les missions: ils en assurerent
trois
environ 5 mois (13). M. Blaise Sikorski
fut la tilt
c'tait l'un des plus vaillants PrItres
de
la Mission
mcrit : Aux temps d'Auguste
renomm6 de cette Congregation; III, Sikorski etai
sa
voix
tait for
ardente et penetrante, son style simple
non assaisi
rique; pourtan t
vela dans son auditoire les s
qu'il voulait : larmes, componction,
sement, aversion du pccht et de eivation du cc
semblables mis
pouvait voir souvent I'cglise entiore
en sanglots,
criant son amour pour Dieu. Tel
un
essaim d'abeill
tionnC, on se cherchait l'un i'autre pour
se demand
et se prosterner A ses pieds
o(14). La silhouette de
memorable mission nous est conserv6e
dans
e
n p
sur cuivre (15).
La maison de la Congregation
mMission
A
de ceie de Varsooie et de Cracovie de la
populaires. C'est Mgr Alexandre le troisijme centri
Kotowicz,
qui, er
ristes dans la capitale de la Lithuanie
et les pladm
(8) La copie de l'acte d'rection dans la
traduci
de Stradom. Voir de minme : Bqczkowicz,
Z dziej4
Rocznikj obydw6ch Zgromadzefi
Aw.
Wincentego
a
1912, 136-141.
(9) Connolatio Missionum peractarum e Domo
C
ab initjo Fundationis Anno Dei 1682-1782.
Archives
(10) Connotatio Missionum, ut supra.
(11) Ksirga pamniqlkowa, 171.
(12) Kamocki M. i Perboyre
G., MWmoires de
1lission, Paris 1863, 134.
(13) Connotalio Miissionum; Ms.
(14) Kitowicz, Opis obyczaidw, 46 et
suiv.
(15) Archives de Stradom.
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oil ils construisirent une eglise sous le titre di
Godquin fut nommn premier Superieur de ce pos
travail en Lithuanie par une mission de trois mois
oih il combattit eflicacement superstitions et 'sc
le peuple.
De leur centre de Vilna les Missionnaires
tous les conlins septentrionaux et orientaux de
l'instruction, relevant le niveau moral des populi
nienne et celles de la Russie Blanche. On comlpte p
naires populaires en Lithuanie outre M. Godquin,
S
et Andre Korsz. Le livre des Missions de la ni
S
240 missions donnees par la Congregation en
annees 1686-1763 (17).
Le Jubile de 1774; fut en Lithuanie, pour les
annee de travail encore plus intense. C est alors que
promulga. sur I'ordre de Pie VI, le Jubild du qt
Husarze\wski composa a la demande de Massalski
le diocese de Vilna . (Wilno 1776). 11v expliquait c
les indulgences selon les decrets du Concile de 1
aussi le reglement des services axec une liste exa
que les sujets de leurs sermons durant le Jubil6 (
cations furent esquisses par M. Guillaume Kalir
de Vilna, A la demande de Mgr. Alassalski. Sur
durant le Jubil6, 44 furent prheiýs par les Missi
wiecki, Orlowski et Silbernik se distinguerent alo
*
de Kalinski et Karpowicz (19).
Kalinski seul precha huit sermons qu'on im
Strouve
un reel talent litteraire de predicateur a c
aussi les idees physiocrlitques -a la mode d'alors
SParoles adressees aux agriculteursde Puolow * qu
posterieures aux sermons (Wilno 1780). Kalinski t
de la societe polonaise par 1'enseignement de la mc
de 1'instruction parmi le peuple (21).
-'
Dans le dernier quart du xvmne siecle un a
de la Mission, M. Andr6 Pohl deploya une multi
Sson
travail sacerdotal Varsovie et Siemialyc:e furem
mais depuis 1782 il se depensa a Vilna, sans inte
en 1820. Nous parlerons dans la suite de ses ueuvr
mentionner que Pohl pendant son sejour a Siemi
plusieurs missions populaires (22). Ensuite comme
1820), et puis comme visiteur de la province d
il ranima quelque peu le mouvement missionnaire,
tion politique du pays (23).
de
6) Status domu WUileaskiego Congregationis
de Stradom.
(17) Liber Missionum Domus Viinensis (168
Pretres de la Mission A Vilna. Ksigga Pamiqtkowa
(18) Schletz : Wsp6lpraca Misjonarzy : K.E
(19) Husarzewski Tomasz 1732-1807 : Ksiqtka
Wiletskq... roku 1766. - Vilno In-8, 136 p.n.ch. '
114 et suiv.
(20) Kaliiski Wilhelm, 6 mars 1747-20 janviel
le grand jubil6 de 1776, Wilno 1776; ddition asse
partie du recueil general des sermons de Kalinski
(21) Mowa Imci Xdza Kalifiskiego, C.M.
rolnikow miana w Pawlowie r. p. 1780 dnia 8 ma
aussi Schletz, op. cit. 113-130.
(22) Pawellek P. DzialannoM Ksiy M
'isjor
Krak6w 1931, 67.
(23) D1tails biographiques; voir Stankonowic
Andrzeja Pohla, Wilno 1821.
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eur. M. daul
aniullein'lC son
sud de Vilna.
rcinCes dans

M. pPohl
a aussi
grands
peuple
estr
vaxdescientiliques
cs"
".merites dans le domaine de haa^
cuture du
du
culture
peuple
parrses
travaux
populaires qui se r~pandirent en grand
nombre, surtout dans les confins septentrionaux
et orientauP
des Missionnaires a Vilna edita les euvres suivantes de Pol. L'imprimerie
moral .en 4 volumes (Wilno, 1803),1 Catchisme dogmatique :CaPchisme
petits
volumes (Wilno, 1809), .Sermons moraux sur lesdeoirs en deux
dieu, Ie
prochain et nous-mme (Wilno, 1812), Les obligalions enowrs
chrien on
catkcisnme de mission .(Wilno, 18141 et enfln Sermon s dedumissieons
en
4 petits volumes (W ilno, 1815); excelents pour les temps d'alors, quie
dolluent aux jeunes travailleurs des missios une abond nce de matra' "ux
pour teurs sernlons.
oance e mariaux
Vers la fin de sa vie Pohl resolut d'envoyer des
prftres de la
de Vilna dans lefonds de la Russie,
aux colonies de Saratow. CeiteMission
pens•e
ne fut rcalisee que par son successeur, levisiteur
de la province de ithuanie,
M. Joseph Stankowicz, qui envova ses prtres : Kuncewicz, Kimborowaiec
e
Pajewski, Rawa, Srednicki che les cooS, poullais, Iran als, italiens et
allemands habitants de ces terres. Ce poste exista'
peu pres jusqu'A 1870(24).
Si a cizte des centres principaux: Cracovie et
Vilna nous prenons en
colnsiddratioin d'autres
postes de ha Congrdgation, comme
:St Adalbert pros
de Gdansk (depuis 1713), 1tawa, Plock, Lublin, Sieniatyc-e,
et, depuis la
moitie du xsv,-e sicle, les maisons de la Mission parsemnes dans
lesud-est,
aiulsi que l'action missionnaire de la nmaison de Lwow
de
1782 dans
les dioceses de Luwv, Chlm, Kamienic et Luc-Zykmier,1748- at
c'est alos
seulement que nous pouvons embrasser i'ensenble de J'oeuvre de la Congrgation de la Mission, accomplie au milieu du peuple dans l'espace depuis
leur arrivee en Pologne jusqu'a leur suppression en 1864.
Cette ceuvre mnrite d'autant plus d'etre mise en relief
que ie niveau
intellectuel et m'me moral de notre elerg des
campagnes
e
tait
biegi mediocre dans la deuxi~me moitie du xvrie siece et qu'en memesouvent
temps,
ces valeurs. taient
dans la classe villageoise. Ainsi les missions
popuhaires apsi•ertiin!t gltgigdes
i ia c'-ture du peupie des valeurs
indubitables et
constituerent une page lumineuse
dans I'histoire de la Congrbgation
Pologne.
en

*nlt A Lravers
propharcant
:,
ise et lithualiers missionns Piatkowvski
la mnellioii!e
an cour's res
de Vihn. nine
[ace Mas-alski
u Jubilk
;..\1.
Thonias
iir
Is concerinant
vre contciimlit
icateurs .iii.i
les de prcdile la Mission
mons (lonlies
Vilna; Drzeateurs a cote
.e (20). On y
e manifesteint
que dans les
rnieres soient
a renaissaince
i propagitnon
luable prdtre
Au debut de
le son action,
qu'a sa niort
aes. Ici il faut
1776) prCcha
Vilna (l 72-itua-2),
(179agique
agique situa-

2. ACTIVlTI PeD4GOGIQUE
La direction des seminaires ecclisiastiques
paroissial faisaient partie des devoirs essentiels et l'8ducation du clerg6
Les r~gles de ia Congregation en fong explicitementdes Prdtres de Ia Mission.
mention: * Ecclesiastieon
adjuoure ad scienlias, virtulesque acquirendas,
ipsortrn sltlui requisitas•(25).
A l'epoque oii la Congregation prenait naissance,
le soin des Ames dans
les campagnes Ctait fort neglige. Les
prdtres travaillaient en majorit6 dans
des centres plus considerables. I ne suflisait
donc pas pour relever le niveau
de vie intellectuelle et religieuse dans les campagnes
de s'y rendre avec
des missions, il fallait encore trouver
pour
cette population rurale une
fornmation religieuse stable. Dans ce
but
saint
Vincent, entrant dans les
idees du Concile de Trente, fondait
Prtres, nmais avant tout il prfparaitdes sdminaires pour l'instruction des
des
Ames
de eur~s et pasteurs de
campagne.
Peu apres leur arrivbe en Pologne,
hes Pr~tres de la Mission eurent I'intemntion de londer un sdminaire
A Varsooie.
a organiser des retraitcs pour les ordilands Saint Vincent les encouragea
inouvelle de la reahisation de ce plan le r~jouitavant leurs ordinations et la
sinc•-ement (26). 1 desirait
aussi voir les Mlissioninaires commencer un travail
sdstematique auprs des
elercs des sbnminaires exlernes pour
y former le tutur clerg6 diocUsain (27).
et des seminaires internes en vue d'instruire
les futurs Missionnaires (28).

liv. Archives
Archives des
uiv.
a no dyecc:yq
dissertation
ions pendant
sermons lont
:rakow, 1-11.
z nauk dla
), 1780. Voir
Wileulskiego,
zgcia S. p. X
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1261 et
(2u)Rosiak
St., Mislonarze Wile"iscy w koloniach Saralowskich, 1938,
suiv.
(25) Requlae, c. I. § 1.
V. 132,
(26) 173.
Coste P., Saint Vincen l de Paul, Correspbndance, Paris 1922,
t27) Coste, op. cit. V. 137, 177.
(28) Coste, op. cit. VI, 261.
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Ce plan
plan du
du Fondateur
Fondateur de
Ce
de la
Ia Congrega
Collgrega
par
le superi9ur
superieur de
de Sainte-Croix
par
le
(1675)
pot
Sainlr-Croix
(1675)
pou
interne
fut
fond6 I'ann6e
suivante (29).
inlpme
(29). LL
tot
fondC
I'ann~e
sui~ante
tirait une
partie
ticlit
de
one
ses revenus
partie
revenus de
de ses
de lala lorre
forn
qui
destina au
qui
profit
destina
de
1'education le
an
pront
de
le rere
I'education
loin
de
:: Zgorzala
et Dawiudy.
loin
de Varsovie
~'arsovie
L
Zgor=ala
et
L)auidy.
L
revenu de
de ces
ces biens
re\-eilu
biens A
cet
eflet
avec
B cet
la cia
cla
eflet
avec
la
certain nombre
de
clercs
de
la
noblesse
certain
nombre
p;
de clercs
de la noblesse
p;
temps on
on laissait
laissait an
telups
au discernemenl
discernement et
et A
g 1.
13
quant aa la
la reception
reception des
fils
de
parents
quant
p
des
his de
parents
obtenaient
gratuitement enseignement,
obtenaient
enseignement, nnlp
gratuitement
diete
de 1678,
1678, on
on approuva
approuva les
di~te
les legs
legs faits
de
Iais
de
charges;
ainsi les
les biens
biens de
de toutes
toutes
charges;
ainsi
de Skuly,
Skulg,
pores
a
pores
l'avantage
r~ ag 1I'avantage
avanlage
des metres
Pretres de
ues
de lala .\fission
des
rretres
Missior
~lission
~evlla
de
la dii·te
susdite
diete
soulignent
susdite
de
soulignent
.les
la
dii·te
tra~au
. les tra~au
susdite
travat
soulignent
.les
etats
circn institutionem
Etats
instituliunem
circa
cleri
el
cleri
etats
el poprrli
populi iii
crrcn institulcunem
cleri el
poprrli
Rome etet
Rome
dans
dans
d'autresaumes
d'autres
royaumes
ex
Rome
oposl
ex oposr
et dans
aposi
d'autres
ro~aumes
ex
d'Innocent Sig
XIS Casimir
Casimir Szczuka,
d'lonocent
abbe
de
Szczulia,
abbC
de
aux eveques
polonais de
aus
de cotlfier
Cveques
conlier la
polollais
directii
la Ilirectic
Ilirectic
Pretres de
de lala Jlission
Mission (33).
Pr&tres
(33).
Le
de
si·minaire
Le sEminaire
Croix, existanl
existanl
de Sainte
Sainte Croir,
sion de
de lala Congregation
sion
en
1864,
Congregation
rendit
en
1864,
1864,
relldit
en I'ologne
Pologne :: soixante
soixante eveques
en
en
sortireni
evPques
eH sortirenl
sortirenl
prEtres sCculiers
seculiers etet de
prS(rrs
de l~etres
Pretres de
la
de la Missiot
bIissiur
Dans
le
L)ans
L)ans
du x\-Ile
le
xv-ie siecle
courant
le courant
siecle de
do
de se
se
dioceses
dioceses
fureot
furent
crees.
A
crees.
Chrlmnn,
A
les
Chelmno,
prdr
dioceses fureot
les prdr
pretr
crees.
A Chrlmnn,
les
la
la direction
direction du
stiminaire,
grce
du st;minaire,
seminaire,
81'1'evEque
CrPque M1
~I
grAce 81'CrPque
A
en 1682,
1682, ils
ils ajouterent
ajouterent cel:,
en
en
1682,
seminaire
ils
ajouterent
cel:~
cel:~ du
do
semirraire
semirraire
C'est Jlgr
Mlgr Zb4ski
(36)
qui,
en
C'est
erige,
ZbasLi
(J(j)
qui,
en 1683,
1G83,
erige;
conlia
aux Pretres
Pretres
de lala ~lission.
confia aux
Mission. En
Pretres
16;8
de
En
1C;8E
1C;8(
Radziejowski,
Radziejoaslri,
ils entreprirent
ils
entreprirent
entreprirent
Radziejoaslri,
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Au debut (seconde moitie du xvi* et commencer
le niveau de 'instruetion dans les skminaires diriges
restait mediocre et sommaire, car les tevaques
des
envoyaient leurs clercs, seulemen aat
avant 'ordination
table espri sacerdotal Pendant ce court sjour au se
oblige de se contenter des seuls elements
fondameni
tout en prenant soin de donner quelques
des d
pratiques pour le travail futur, notammentteintes
la th6ologie
et les c6rmonies. Ce qui constituait I'avantage
ude
qu'on exigeait une saine ascese sacerdotale,
en obscr
du Concile de Trente, quant aux retraites avant
lordin
alors au semineire plusieurs mois ou mime
professeurs franeais furent la majorit6. En une ann6e
nombre foil
polonais, vu leur connaissance de la langue
travailler auprs du peuple. Pour les etudes polonais
de phil
n
elaes taient surtout co n ties
aux prdtres franais, su
. ces emplois.
Au sein mim n e de la Congr6gation des Pritres de
la
pourtant A une r6forme arlsi qu'a un nouveau
progra
semblee ge6nrale de la Congrgatonrgon a Paris,
en
1668,
Grands s6minaires 1'enseignement de la philosophie
de la theologie prendrait 3 ans (40). On introduisit du
naires polonais au cours du premier quart du xvire ce
sit
tude on unissait les cours de philosophie et
th6olod
les clercs aprs trois ans d'etudes. Le visiteur de
des Lazari
rendit de grands services a la reforme des
jeune professeur au s6minaire Sainte-Croix seminaires
a Varsovie
doxie des sciences th6ologiques. II s'agissait
avant t
e
DejA pr6ec demment durant le g i6ralat
de
les prtres de la Mi ssion reaurent ofticiellementM.les Jean
bulle
et Unigenitus a du Pape Clement XI qui condamnent le
Dans une de ses premieres lettres circulaires
M. Bonnet s'adresse a toute la Congregation;apres son e
c'est une
clairement et avec force, il ordonne aux professeurs
tenir A I'ancien enseignement orthodoxe, et
met er
veaut6s et erreurs. De mEme il recommande la les
fiddlit6 el
le Saint-Si6ge.
MalgrO ces recommandations et ces avertissements
,
surveillait de pres les professeurs provenant
de la pa
J'entourerai de vigilance mes nouveaux cooperateurs
afin qu'ils n'enseignent pas de - novitates en
theologi
avec eux, j'ai observ6 qu'ils avaient de bons
circa Pontificem; anticonstitulionarios abhorrent, sentim
comme
Sliwicki favorisa au sein des seminaires l'usage
giques, introduites par M. Tarlo, afin que les cleres des
pui
gence et leur travail, approfondir sous
direction de
rentes questions, aussi bien theologiques laque
philosopt
39

( ) Catalogus sacerdolum el clericorum qui commoral
Varsaviensi ad S. Crucem ab a. 1675, Mis. de
Stradom.
(40) Colleclio selecta decretorum Congreg. Miss., Pari
l
(41) Recue
i des principales circulaires des Supirie,
Congrdgalion de la Mission, Paris 1877,
1. 270.
(42) Szymbor W. : Trzy lata w iyciu ks. Sliwickiegi
(43) Le manuscrit des Archives des Pretres de la MI
Supplemenium nonnularum questionum Ihcologicarum
decisarum de M. \a l ther (Warszawa 1702). On
y trouvi
thCologiques imprimes, par ex. Quaeslio
qi
scientiam. La th6se se termine par ces mots :theologica,
- Has Theses
Deipara lueri conabantur Clerici Congregationis
Missioni
1704, die 25 ianuarii horis pomeridianis... in
aedibus S.
ressante est la dissertation de la mime ann6e : . Mater
6
theologica -.
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qu'on editait souvent des * Conciusiones- prouve que ces dissertations ainsi
nominees avaient reellement lieu dans les seminaires de la Congregation;
ainsi en 1748 Conclusiones ex theologia scholastico-dogmatica, Cracoviae.
En 1746, un jeune chanoine de Vilna et de Varsovie, Ignace Massalski, A
peine Ag6 de 17 ans, offrit A son evdque Mgr Joseph Sapieha iA Vilna, ses
it 6tait clerc au seminaire de Sainte-Croix
• Propositiones philosophicae i;
A Varsovie, il y poursuivit ses 6tudes de 1745 A 1749, et partit ensuite pour
Rome pour obtenir le grade de docteur (44).
Vers la moiti6 du xvin siecle les seminaires des Lazaristes atteignirent
leur plein 6panouissement. Cela dura jusqu'au temps du visiteur Jakubowksi.
Les Missionnaires appliquaient pour L'education du clerg6 leurs mrthodes
propres et specitiques.
L'administration du seminaire etait partout unilorme, independamment du pays ou de la province. Tandis que I'6veque du diocise et le visiteur
des Missionnaires mettaient entre eux en accord, usages locaux et regles
des seminaires particuliers, les prEfets et prolesseurs avaient le devoir
d'observer le directoire provenant du temps de saint Vincent; cette direction
avait ete adaptie a l'esprit de chaque epoque par des Assemblees genarales
posterieures convoquees A Paris, of se riunissaient les del•gu6s de tous les
pays.
H. Kolltaj nous ivoque l'image de la vie au skminaire; sobre d'habitude
en louanges, ii s'exprime pourtant avec eloges au sujet des Lazaristes et de
leurs travaux dans les seminaires. II erit : * Les siminaires des Pretres de
la Mission relativement aux autres itaient en ordre parfail. Tout y marchait
& la fafon frangaise, non seulement quant a I'enseignement, mais aussi quant
aux usages... Les seminuires des La:uristes avaient leurs surveillants inlernes :
prefet et vice-prifet. Cependant chaque clere dependait en mime temps du
superieur de la moison, oil se trouvait le siminaire. L'epreuoe et formation
des esprits se parachevait par des retraites, la participationdes clercs au service
de 1'iglise et de la maison, les meditations quolidiennes, les confirences, c'est-ddire des fruits de la meditation. Quant a la nourriture, La vie y etait non seulemeni modeste mais pauvre. On observait une grande tempirance dans les
boissons; I'attitude exterieure tiait fort bien ordonnie, les manitres bonnes,
conpenables et dignes de I'dlal eccisiaslique - telle la tactique chez les mililaires; les heures de travail strictement reglies; la modestie regnait en paroles
et aux recreations. Un clere ne sorlait jamais en ville non accompagne et seulement en certains jours de la semaine (45) ,.
Un fait digne d'etre mentionn6, c'est que 1'eveque de Posnanie, Antoine
Onuphre Okqcki promulga en 1781 un reglement special pour le s6minaire
Sainte-Croix A Varsovie qui nous expose en d6tail les regles aussi bien pour
les professeurs que pour les s6minaristes (46). En 1784, il donna aussi un
r6glement semblable au texte un pnu change, au seminaire de Poznan (47).
Un pretre de la Mission, dont le nom ne nous est pas parvenu, redigea
la mdme ann6e, sur I'ordre de l'eveque Okecki un statut pour les s6minaires,
dans lequel il donne aux clercs des indications d6taill6es sur la vie ascetique
(44) Voir : Catalogus sacerdotum et clericorum (1745) Manuscrit des
Archives de Stradom. Voir aussi : Epistola Saneti FrancisciSalesii Episcopi
Genevensis ad quandam Ecclesiae Praesulem in qua modum praedicandiei
describit. Sub auspic. Rev. D. D. O. Szembek Ecclesiae Cathedralis Culmensis
Praepositi - dum ad obiecta contra proposiliones theologicas responderent
Franciscus Smulski, GratianusBornym e Congregatione Missionis, S. Theologiae Candidati - Clero oblata in Seminario Varsaviensi ad aedem S. Crucis
Anno 1777, 8. (Bibliographie de Jocher II, n. 4395).
(45) Kollataj Hugo, Stan OSwiecenia iv Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III, ed. H. MoSicki, Warszawa 1905, 150. D'intbressants
details sur ies usages aux seminaires de cette epoque nous donne Kitowicz
dans son livre : Opis obycza6jw, 49.
(46) Ordinatio Seminarii Externi Varsaviensis ad Sanctam Crucem.
Ms. Arch. de Stradom.
S(47) Antoni Onuphrii de Okecie Oktcki, Episcopi Posnaniensis et
Varsaviensis... Seminarii Diecesani Ordinatio (1784) copie de 'ann6e 1800,
Arch. de Stradom.

-

121 -

et scolaire (48); on voit d'apres ces rtglements la grande sollicitude dont
Mgr Okqcki entourait 1'education du clerg6.
Les seminaires de la Congregation passaient depuis 1772 de bien penibles
moments dans les territoires annexes, ainsi qu'A Vursovie sous le gouvernement prussien. Les seminaires de Varsoie, Lowicz, Gniezno, Wlocluwek,
Poznan se trou\vrent dans une position difficile, lorsque la Chambre prussienne, sous pretexte de riforme des'etudes th6ologiques, (selon la raison
d'Etat prussien) voulut realiser ses plans germanisateurs; le plus grand
obstacle etait pour eux le clerg6 (49). C'est en la personne de M. Joseph
Jakubowski que les seminaires, mentionnes ci-dessus trouvrent A cette
epoque un defenseur vaillant de le=-s droits. II envoyait lettre sur lettre
A la Chambre se basant sur les droits de l'Eglise et de la Congregation (50).
En 1820, M. Michel Symonowicz, alors visiteur, edita un Memorial
au sujet des etudes theologiques. 11 donna A ces 6tudes une organisation
tout A fait moderne; aussi dans la liste des cours nous retrouvons toutes les
branches de la science theologique, lesquelles sont enseigndes encore aujourd'hui dans les seminaires, A l'exception des disciplines introduites ces derniers
temps - comme la medecine pastorale ou la sociologie. Symonowicz exige
aussi davantage des professcurs (51). Le plan des etudes demeure comme A
la fin du xvmr siecle et comprend quatre ans d'etudes. C'est
ainsi que se
presente le plan d'6tudes dans la premiere moitie du xix e siecle (apres
1820) (52).
1. -

Facult6 preparatoire : premiere ann6e.
Sujet du cours

Nombre d'heures
par semaine.
2
Conference spirituelle .............................
..............
2
Catechisme romain ................
5
Histoire universelle et geographie ancienne ...........
........................ 4
Logique et ontologie..........
2
Rh6torique et style polonais ........................
5
Langue latine .....................................
1
Rubriques et c6ermonies ..........................
2
Chant eccl6siastique .............................
Total ....................
........ . 23

II. -

Facult6 de philosophie (seconde et troisieme ann6e).
Nombre d'heures
Sujet du cours
par semaine.
2
Conference spirituelle ............................
2
..................
Catechisme romain ........
5
Histoire de I'gglise universelle ......................
4
.
....
.....
...
......................
Philosophie
2
Eloquence eccl6siastique ............................
3
Introduction A la Th6ologie .......................
Arch6ologie ......................................
2
1
Rubriques et c6r4monies ..........................
...
2
Chant ecclesiastique ...........................
Total .............................
23

(48) Lukaszewicz, op. cit., II. 421-434. ct. 34.
(49) Kwiatkowski W. Sprawa reorganizacji seminarjow duchownych
w Warszawie (1792-1802) Warszawa 1936.
(50) Schletz : J6zef Jakubowski, toinierz i kaplan, Krakbw 1945, 127.
(51) Memorial Ks. Szymonowicza w sprawie seminarj6w. Le Ms se trouvait dans la bibliotheque de 'Ossolineum de Lwow. L'abb6 St Kalla 'a
retravaille et muni d'explications a ROZ 1937, 29-35.
(52) Plan d'dtudes aoec l'indicateurdes heures et les noms des professeurs,
en usage dans les seminaires, imprim6 s. d. dans Archives de Stradom.

III. -
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Facullt

de theologie (quatrieme et cinquieme annee).
Nombre d'heures
Sujet du eours
par semaine.
2
Conference spirituelle ..............................
4
lEcriture Sainte ....................................
4
Theologie dogmatique ..............................
6
Theologie morale ...................................
2
Theologie pratique .................................
1
Patrologie ........................................
4
Droit canonique ...................................
Total ...............................
23

Les
I'rogrumma Questionum ex scienliis theologicis ac philosophicisa
du niveau des
qui se sont conserves en bon nombre, rendent tWmoignage
etudes dans les seminaires de la Cuogregation au xix e siecle, jusqu'au
moment de leur suppression. Le seminaire de Sainle-Croix imprimait aussi
tous les ans, avant les examens annuels, les conclusions des matieres theoloStrtdom on a conserve toute une serie
giques. i)e mnime au seminaire de
5
de ces questions en manuscrit ( 3).
Quant aux professeurs. il faut avouer que los Lazaristes avaient peu
de personnel gradue. En revanche de nombreux snminaires avaient de bons
pedagogues.
'ailleurs les autres religieux ne consacraient pas plus de
personnel aux etudes superieures a la tin de leur scolaritO. Les professeurs
de seminaire demeuraient d'habitude a leur poste pendant de longues
annees: parfois on les transferait seulement d'un seminaire a l'autre. A c6t6
de leurs occupations scolaires, les professeurs consacraient leurs moments
libres a travailler parmi le peuple. Dans la direction du seminaire, le prefet
(recteur) ainsi que les pruIesseurs devaient faire attention A l'uniformitl
et aux regles de la Congregation. Toutes les r6gles et usages dans les seminaires sont reunis dans un livre intitule : - Directoire des grands seminaires
confirs aux Pretres de la Mission .. (Paris 1895). Les devoirs des professeurs
Ctaient strictement delinis par les rigles editees sp6cialement pour eux
a Regulae communes professoribus turn theotogiae tum philosophiae ,.
Les semrinaristes se divisaient en clercs en pension (clericus in
pensione) et clercs en fondation . clericus in fundatione). Les premiers
payaient eux-memes pour enseignement, nourriture et logement; pour recevoir une telle education, il fallait done avoir des parents aises (54). Les
clercs en fondation
recevaient gratuitement enseignement, nourriture
et logement.
Par rapport a I'action educatrice des Pretres de la Mission en Pologne,
il laut souligner le fait que, pendant les 300 ans de leur existence en Pologne,
ils n'eurent pas un moment de decheance ou de declin. Au contraire, tandis
que les autres religieux. d'ailleurs plus anciens, se trouvaient a I'kpoque de
leur decadence, les Missionnaires etaient au sommet de leur developpenient
Rien d'etonnant que dans I'histoire de l'education du clerg6 polonais, its
aient laisse une si glorieuse memoire.
M. Thomas Dobszewicz (55) depeint avec force l'action educatrice des
Missionnaires au xix' siecle, soulignant qu'ils tenaient plus - i la trans/ormotion inilrieure de la jeunesse qu'i d'ubondanies etudes. Tout y respirail
to pielt, la vertu et le sacrifice de soi. Le jeune homme qui arriuait au siminaire,entrail pour ainsi dire dons une auire atmosph&re, un autre monde avec
idies el conceplions; it vogail de suite clairement et netlement le niant des biens
d'ordre temporel et it disait adieu aux iueurs d'un bonheur terresttr. Personne
ne parluil de s'enriclir,ne fli-ce que pour reussirdans la carriireecclisiaslique
- mais plutdt - du sacrifice complet de soi-mime an service de ses conjreres
dans le Crist - du bonheur qu'on ne pent Irouverqu'en servantDieu fidlemerdt.
(53) Dans les Archives de la Mission ia Cracovie de Stradom on trouve
nombre de - Quaestiones - des seminaires de Gniezno, Poznad et Lublin.
(54) Moszczeriski A., Pamifinik do historii poiskiej, Krakow 1905, 19.
(55) Wspomnietia z czas6w, kiore preetytlem, Krak6w 1883, 79 et suiv.
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En comparant les seminaires de la Congregation aux autres par exemple
ceux des Th6atins ou des Barthel6mites d'Hlolzhauser (1613-1658) ou bien
avec les 6tudes poursuivies dans les autres Ordres, on peut conclure, que
les clercs des siminaires tant externes qu'internes y acqueraient la science
theologique necessaire aux pretres, et surtout la culture spirituelle et interieure pour leurs fonctions et futurs devoirs sacerdotaux. II est clair que le
clerg6 au xvin* siecle n'etait souvent pas A la hauteur de ses obligations.
C'etaient surtout les eveques, qui ne repondaient guere A leur vocation. La
faute n'en revenait pas pourtant aux iducateurs, caý its n'avaient aucune
influence sur la distribution des dignites eccl6siastiques. Malgre cela on
pourrait tirer de I'oubli bien des personnes de merite de cette 6poque. On
peut esperer que I'historiographie polonaise mettra en lumiere la vie de
plus d'un pretre de merite, jusqu'ici inconnu parmi le clergi seculier ou
r6gulier.
Les Pretres de la Mission avaient aussi nombre d'6cules paroissiales,
bien avant que se constituat la Commission d'Education uationale (17731.
Les principales 6taient : les ecoles paroissiales A Varsovie, .111awa, Tykociv,
Siemiotycze, Zaslaw, Smiouwic:e, Krastau et Oiwiej, et les ecoles moyennes
de Lyskow, Illuks:ta (56) Chelmno (57). C'est justement dans ce genre d'6cole
que le travail cadrait avec la vocation de la Congregation - surtout avec
l'idee du travail parmi les villageois. Apres la creation de la Commission
d'Education, les Lazaristes se mirent A la besogne avec d'autres Ordres et
Congregations religieuses. Ne constituant pas une congregation spicialement
donn6e A 1'enseignement, tels les Piarisles, Jesuites ou Basiliens - ils
d&ployerent une activit6 plutdt modeste sur le terrain des icoles, primaires
et moyennes. Ajoutons qu'ils ne se sont pas conformes de suite, comme du
reste beaucoup d'autre Ordres, aux programmes et livres de la Commission, A l'exception peut-dtre des Piaristes.Les Pretres de la Mission habitant
la province loin des centres, n'avaient qu'un faible contact avec la Commission .
Les comptes-rendus des inspections scolaires constatent souvent qu'ils
enseignaient bien (ainsi A Lysk6w (58)), parfois pourtant on remarque
quelques lacunes et inexactitudes dans les programmes d'enseignement
(ainsi a Siemiulyc=e (59) et lluks:ta (60)). Alais on peut supposer qu'ils se
conformaient en general aux exigences de la Commission, car ils etaient
toujours en contact avec la France et 'Occident et its disposaient de pritres
remarquables quant aux questions scolaires.
En parlant du niveau des 6coles, ii faut mentionner qu'A cU6t des
coles paroissiales, les Lazaristes avaient aussi I'ambition de posseder des
dcoles moyennes A Chelmno, Illukszta et Lyskow.
Dans le programme d'enseignement on soulignait particulierement,
scion la tradition, mais aussi avec une attentive fidlite Al'esprit de la Congregation - l'education religieuse, la suprematie du latin, de la grammaire
et aussi de la rhitorique; la majorit6 des membres de la Commission (entre
autre Kollitaj) s'6taient declares pour I'etude du latin. Ces etablissements
etaient bien frequentes. On trouve maintes preuves dans la vie culturelle
de ce temps, que ces maisons jouissaient de I'estime generale, surtout en
raison des classes infirieures et pauvres dont elles s'occupaient specialement.
Les bons p6dagogues ne manquaient pas chez les Pretres de la Mission,
tels Stanislas Zdulski (t 1782), Matthieu Barthuzel (t 1812), Stanislas
Sladowski (t 1792), Francois Weinreich (t 1829) et d'autres. L'apport de
la Congregation dans le domaine scolaire et educatif est plutot modeste.
La Congregation n'avait pas l'intention de rivaliser avec d'autres Ordres
(56) Schletz, Wsplipraca Misionarzy, 60 et suiv.
(57) Die Geschichte der Stadt Culm, p. II. 73 Arch. des Sceurs de Charit6
a Chelmno. Th. Glemm6, Historiografia djecezji Chelminiskie, Polonia
Sacra, II. 1926, 120.
(58) Gizycki J. 3M., Ksifia 1Misjonarze w Lyskowie, Krakow 1915, 22.
(59) Wierzbowski T., Komisia Edukacji Narodouwej, Ruporly generalnych wizylatordw : r. 1785, Warszawa, 1914, 57.
(60) Gizycki, Ksifta Misjonarze w Illukszcie, Gniezno, 1909, 28.
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religieux. Elle realisait pourtant une tAche importante surtout aux confins
de la It[publique - selon 1'esprit de sa vocation. Sous ce rapport I .faut
estinier comme un nmrite particulier le travail des Lazaristes dans les
ecoles paroissiales, alors si negligees.
En parlant des ecoles paroissiales et moyennes de la Congregation
nous ne pouvons omettre de mentiounier M. Anselme Zygmunt (1771-1844),
plin tiemerites. professeur des sourds-muets. Envoye6 Vienne par I'eveque
Jean Kossakowski pour etudier, ii se sptcialisa dans I'enseignement des
sourds-muets. 11composa pour eux un alphabet, qu'il offrit en 1806 a I'uinversit6 de Vilna (1il). Appele par la grande duchesse Marie Theodorowna i
Pmtlowlsk pri-s de Leningrad, il y fonda I'lnstitut des sourds-muets. qu'll
diripea de 180k7 i 1810, appliquant dans 1'enseignement et dans I'education
la metthode de 1'abbe Charles-Michel de 1'I~pee (1712-1789). On lui adjoignit
comine aide son conlrere M. Kimborowicz (62). Les essais pour crier un institut semblable A Vilna ne donnerent pas de resultat positif (63).
3. TRAVAIL SCIENTIFIQUE ET JIDITIONS
Le travail scientilique et editorial de la Congregation de la Mission
en Polopne est en rapport direct avec la question precedente c'est-a-dirt
1'u'uvre educatrice surtout dans Les senlinaires. Le plus souvent les Lazaristes ecrivaient sermons et manuels pour les seminaires, les autres traitis
scientifiques etaient plus rares. Les titres polonais cites plus has sont traduits
en francais tant bien que mal, car parlois ii est impossible de rendre correctement leur langage baroque.
M. Michel Bartholome Tarlo, premier visiteur de la Congregation en
Pologne. et depuis 1710 ev'que de Poznan (t 1715) nous laissa deux crits
dignes d'attention : Epistola pastoralis ad clerum el populum Dioecesis Pow
naniensis (Varsoviae 1713) et * Sermon... i&la conclusion des quaranle-heure
dans I'glise colligiale de Saint-Jean o Varsovie, le 4 forier de I'an 1715(Varsovie 1715). Le premier ecrit contient une exposition de la thiologia
pastorale A l'usage du clerg6, et en outre un mot de I'eveque adressi an
peuple. Dans son sermon prononc6 peu aprbs la terrible famine de 1714,
Mgr Tarlo expliquait largement que F'amour des pauvres est le fondement
de la paix dans le royaume. Des grands seigneurs et de la noblesse, ii reclame
la misericorde envers les pauvres paysans : revenez done A la raison dit-il - ayez entin pitie des pauvres; voulez-vous done tirer d'eux ou leur
arracher la derniere goutte de sang? - (64). 11ordonne au clerg4 d'organisei
en grand la protection et le service des malades et des pauvres.
M. Pierre Yacinthe Sliwicki eut dans l'histoire des Pretres de la Mission
un role analogue A celui de Konarski chez les Piaristes; il fut visiteur ea
Pologne de 1739 a 1774. Esprit universel. il favorisait la philosophie - recaliorum et combattait les formes scholastiques corrompues. 11 connaissait
plusieurs langues: lors de ses voyages en Occident, ii donnait ses sermons
en allemand, italien et francais. II a laisse. en un grand in-folio, un recudl
de sermons pour les dimanches et la Passion, et en outre quatre sermons
prononc6s en 1733-1734 a Gdansk devant le roi Stanislas Leszczynski. Quant
(61) Bielibski J., Uniwersytet Wilefiski, Krak6w 1899-1900, II, 782
(62) Falkowski .L. W:mianku o trudniqcych sit uczeniem gluchoniemytk
ad wieku 16. Roczniki Tow. Warsz. Priyj. Nauk, XIV, (1821) 297: Wolgang A. Rys hisloryc:ny usilowait wu uc:eniu gluchoniemych i zakladow AM
to przeznac:onych, Dzieje DobroczynnoSci. I (1823), 358.
(63) Voir: Bosiak St., Mis/onar: Wileriski ks. Anzelm Zygmunt, nuuczpciel gluchoniemych, 1OZ. 1933 (supplement, p. 17 suiv.).
(64) Tarlo : Sermon. Voir mon article: Michal Barllomiej Tarlo, Caritas,
1936, 6 et suiv. Les lettres circulaires de Tarlo visiteur, ainsi que ses lettre
pastorales, se trouvent dans les Archives de la Mission a Cracovie. LI
couvent des Visitandines A Varsovie possede le manuscrit de son sermon
preche &I'occasion du centenaire de Fordre de la Visitation, en 1710.
(65) Sliwicki Piotr Jacek (1705-1774), Kuzanie miane w kaplicy Cllegif Scholarum Piarum w Warszawie... - Warszawa, 1757; Kazanie na
pogrzebie... Pautla, Karola Lubartowiczo Sanguyszko... (1751); Opisanli
poboznego iycia i pr:ykladnego zgonu X. Piotra Gabriela Baudoin, 1768.
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a la pedagogie son * Sermon donni t a chrpetle lduCollegium So'biliumSchlolrum Piarum it la jeanesse !i derneurant, Ie premier dimanche upr&s
I'Epiphanie (Varsuvie 1757) possede une speciale importance. De mmme
il laut noter une allocution A l'occasion d'une edition de la granunaire
franvaise pour le mnme college. Parmi les m(uvres de Sliwicki furent imprimes
en polonais : - Sernvmn aux funeruilles du prince Patl Sungus:ko - (Lublin,
1751), - Sermon iu l'inslitution de I'Ordre de saint Stantslas
a (Varsovie. 1765)
ainsi que , Description de la vie pieuse et des exploits de Pierre Gabriel Haudouin , (1768) (65). Scion la relation de I'abbi Calmet, le probl-ue des
enlchlialements et des revenants iuttressait Sliwicki; ii considerait toutes les
histoires de ce genre conme produits d'une imagination maladive, ayant
pour origine et la peur et des romans absurdes (t6). C'est ainsi grace a iui
I Marmnontel, en polonais et c'est par quoi i! tlomba
qu'apparut Ulelisaire de
en disgrace aupres du nonce Durini (67).
Sliwicki etait du nonbre des convives aux celibres diners du jeudi
au chdcteu RoHyal. Dans la culture catholique du xvinm" siecle, il occupe une
place considerable.
A 1'epoque de la Cuommission de I'Education Salionale, les Lazaristes
polonais ne se tinrent pas a I'ecort, mais ils prirent une grande part a I'action
g6utnrale pour la propagation de I'instruction nationale. Aucun d'eux n'a
eti, il est vrai, membre de la dite Commission, mais le travail et i'activite
de la Congregation s'accordait avec un tel programme. Trois pretres d'entre
les membres de la Congregation de Vilna occupent la premiere place.
Le premier est Guillaume Kalinski (t 1789) qui a exprimt ses idees
pedagogiques dans les 'Sermons donnis pendant le grand jubili de 1776*
(Wilno, 1776). Ces sermons avaient nettement un caractere social et moral.
Des idees belles et nobles s'y dtroulent, en rapport avec l'idee d'une renaissance nationale par 1'6ducation universelle. Kaliuski souligne aussi l'importance de I'education dans quatre sermons prononces A Vilna, adresses
a la jeunesse du Collegium Nobilium des Piaristes. Selon son opinion la
provenance noble n'a pas d'importance, si les tmes restent * esclaves et
avilies... par la luxure, la gourmandise, la perlidie et autres ignobles delits,
indignes de 1'homme .. Le nom de Kalinski est aussi en rapport avec la
question paysanne en Lithuanie. It exposa ses idies physiocratiques dans
ses .Allocutions aux agriculteursa Paudow. (Wilno, 1779) (68). C'estlalibert&
qui constitue le fondement du bonheur des paysans, I'intelligence avec la
justice doivent servir de limites a cette libert6, conme deux elements qui
normalisent la vie individuelle et collective (69). Une edition complete des
sermons de Kalinski apparut a trois reprises en 1791, 1805 et 1808, en deux
volumes.
M. Michel Karpowicz, prdtre de la Mission et ensuite vel4ue de Wigry
etait un physiocrate typique et un defenseur du peuple (t 1803). 11exposa
toute la veritU quant au niveau et la situation des paysans en Pologne et en
Lithuanie dans ses t Sermons du Jubild - (1776) prononces a Vilna pendant
le jubilk; a cette occasion il constatait que c dans le laboureur asservi, I'Ame
seule est divine, le reste de son 4tre avec la vie, la sante, le corps et toute sa
fortune, constituent la proprieti du tyran auquel ce malheureux laboureur
appartient par un destin fatal - (70). II reclamait I'instruction pour le peuple,
car c'est elle qui va relever le paysan culturellenkent et religieusement.
(66) Janocki, Lexicon der jeiz lebenden Gelehrlen in Polen, I. Wroclaw
1755, 155 suiv. Calmet, Gelehrie Verhandlung der Materie von Erscheinungen
dter Geister etc. Augsburg 1751, II. 225.
(67) Ma dissertation : Wspdlpraca Misjonarzy z Komisjq Edukacji
Narodowel, 11-37 prtsente son action culturelle et educatrice.
(68) Kalinski (abb6 Wilhelm) 1747-1789; Kazania miane podc:as
';:ielkiego Jubileuszu roku 1776, Wilno, druk. krolewska, 1776; Mowa Imci
Xiedza Kalinskiego o pociechach slanu rolnic-ego miana w Pawnowie, dnia 29
c:erwca 1779. - Wilno 1779 (Gazeta Wileiska 1779, Nr. XXXVII); Kazania
przygodne i mowy o edukacji, Mohylew, 1778, cit6 d'aprts le recueil des
sermons II, 37;
(69) Schletz, Wspdipraca Misionarzy, 128.
(70) Karpowicz Michal Franciszek (1774-1803): Kazanie Jubileus:owe...
Wilno, 1776, 32.
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Nous akons enlin dals la deuxieie moitie du xvmie siecle M. Thomas
Husarzewskl (t 1807), personnage intiressant, depuis de longues annees
professeur de plusieurs seminaires et de I'Ecole Cenlrale, (Universite)
du Grand Duch& de Lithuanie. Certainement il a eu une grande influence
sur la societe d'alors, comnie educateur de nombreux cadres du clerg6
seculier aussi bien que de la Congregation. Comme professeur d'histoire, il
prenait en consideration dans ses cours non seulement les elements politiques, nais aussi culturels, bases sur i'historiographie et l'enseignement
pratique. Husarzewski etait uni A l'esprit et A la philosophie du Sidcle des
Lumieres - par les liens et des sympathies modifices par la nature mime des
choses - par sa vocation sacerdotale et religieuse. Son attitude positive
et receptive envers les philosophes remarquables et les historiens du - Siecle
des Lumieres . commne Voltaire, Condillac, Lenglet du Fresnoy, constitue
sans doute une preuve sullisante de ses relations (72). Parmi les aouvres
de lusurzewski, celle qui merite d'etre mentionnse, c'est
L'allocution
pronuncee un debul des leyons publiques de l'histoire universelle a I'Ecule
Cenlrule du Grand Diche de Lithuunie en 1783 (Wilno. 1783), (73). D'autre
part la traduction de la , Loyique de Condillac - faite, sinon par Husarzewski lui-lnene, en tout cas non sans sa participation, est une preuve caracteristique de sa cotlaboration avec la Commission de I'Educulion Nationule.
Hlusarzewski ecrivit de plus quelques trait6s theologiques de moindre
valeur conime : , Traclatus de S. Scriptura, pars I. De libris in generali
|
(Wilno, 1798) ainsi que - Lectio lilteralis Psalmorum ex variis versionibus et
praecipue ex texlt hebraeo... (Wilno, 1810).
Les Pretres de la Missions d6veloppaient alors une \ive activit6 editrice,
vu qu'ils avaient transfere leur imprimerie de Chelmno a Varsooie. Une imprimerie de la Congregation existait a Chelmno depuis environ seize ans (17641780). On y idita plusieurs publications importantes, comme g Manuale
Ceremoniarum d'apres la traduction de M. J. Maszterowski (1764-1772),
le Nouveau Testament dans une edition vraiment el6gante (1772), ainsi
qu'mu bon nombre de calendriers et de publications de caractere asc6tique
et devotionel (74).]
A Varsovie, les publications de l'imprimerie gagnbrent encore en
activite. II est regrettable, que nous ne connaissions pas les produits litteraires et scientifiques des Lazaristes de Chelmno, mais leurs publications
6taiert pour la plus part anonymes. Le visiteur de Varsovie, M. Nicolas
Siemienski (t 1788) dirigeait tout ce travail. Leur imprimerie produisit
dans les annees 1780-1794 environ 80 aeuvres, dont j'ai connaissance; et
plusieurs comportent plus d'un volume.
Toute une serie de publications etait visiblement en connexion avec la
Commission de I'Education Nationale, ce qui prouve a nouveau, que les
Lazaristes de Varsovie se conformaient aux principales exigences de la
Commission. Aux plus importantes de ces publications appartiennent :
d'Arnaud Berquin - L'ami des en/ants (1781),
I'are d'dcrire en trois chapitres, tire de I'Encyclopidie et augmeni6 d'utiles supplements v (1781), de
H. Gawlowski . Mmoire moral * (1782); d'Anne Th6rese de Lambert
- Sentences et pensdes * (1785) et de Salomon Gesner aRecueil de romans
moraux (1790) (75).
Les professeurs des diflIrents seminaires de la Congregation, dans la
deuxieme moitie du xvni' sikcle et la premiere du xixe siecle, 6crivaient A
I'usage des seminaristes toute une s6rie de manuels des disciplines theo(71) Jobert A., La Commission d'Education Nationale en Pologne,
Paris, 1941, 206 suiv.; Schletz, op. cit. 131 suiv.
(72) Schletz, op. cit. 77-107.
(73) Husarzewski Tomasz (1732-1807) : Przemowa przy rozpoczeciu
lekcyi publicznych historyi powszechnej w Szkole Gldwnej W. X. Lit. roku 1783
miana... Wilno 1784.
(74) Malikowski A. M5.Dzieje drukarstwa i piimiennictwa polskiego w
Prusach Zachodnich, Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu, XIV, 1907, 49, 55.
(75) Gawlowski H., PamiCenik moralny z rd6nych polskich aulorow...
Warszawa, 1782. - Gessner Salomon (1730-1788), Zbidr powiicki moralnych... Warszawa, drukarnia Misjonarzy, 1790, In-8 210 p. Schletz, op. cit.
46-54.
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logiques... Les prolesseurs du s6minaire a Gnie:no, M. Joseph Maszterowski
remania du fran'ais et traduisit bn latin le manuel des c4ermonies: Manuale
caeremoniarumRomanarum, ex libris romanis... studio ac opera Presbyterorum
Congregations Missionis gullico primum idiomate conscriptum. recens vero
in laiinum sermonem conversum et ad usum Ecclesiarum Poloniua accomodatum (Culmae in Prussia, 1764-1769, I-II). En raison de ses qualites, cet
ouvrage etait d'un usage commun dans les s6minaires, mais il rencontra
encore e plus de succbs dans les 6glises cathedrales et paroissiales durant tout
le xix siecle (II id. v. I. Warszawa 1842, v. II, ibid 1819) (76).
M. J. A. Laws (t 1843), professeur du seminaire de Sainte-Croix,
ecrivit et publia en 1805 i Varsovie un cours abreg6 des rdsumes de patrologie, de thiologie pastorale et d'hermeneutique (Ancien et Nouveau Testament), ainsi que de liturgie - Hebdomadale studiorum seu rudimenla
theologica loco exercitiorum hetdouralium ad usum Seminarii Varsaviensis
S. Crucis concinnuta - (Varsaviae 1805) (77).
Au cours des 6tudes bibliques de 1'Ancien. Testament, on se servait
dans les sdminaires polonais, sur la fin du xv ie si6cle et aux d6buts du
xix' siecle, d'un manuel ayant pour auteur un Pretre de la Mission de
Cracovie, professeur au s6minaire. L'ouvrage de Jacques Jachimowski,
intitul6 : * Praelectiones theologicae in Sacram Scripiaram Veteris Testamenti
ad usum Seminariorum intraregnum Poloniaeexistentium -, (Cracoviae, 1789)
reprenait les cours qu'il avait donn6s au seminaire - in arce . de Cracovie.
1I les completa, durant une longue et penible maladie, pour rendre service
aux autres confreres du seminaire et faciliter aux seminaristes la connaissance de I'Ancien Testament (78). M. Jachimowski s'appuyait dans son
ouvrage sur les PNres de 1'Eglise. II avait une connaissance sullisante de la
littdrature biblique; quant aux travaux nouveaux, il se basait avant'tout
sur les recherches du savant francais dom Augustin Calmet (1672-1757).
A la fin du xvins siecle et au debut du xix* les Lazaristes polonais
se trouvbrent done a la hauteur de leur vocation malgr6 les 6preuves tragiques que subit alors la nation. La Congregation devait son niveau culturel
a deux eminents personnages : le visiteur de Pologne, M. Joseph Jakubowski
et le premier visiteur de la province de Lithuanie, M. Andr4 Pohl.
M. Joseph Jakubowski (t 1814) 6tait d'abord capitaine d'artillerie et
professeur au Corps des Cadets A 1'4cole de I'Artillerie de la Couronne,
ensuite pretre de la Mission depuis 1781, enfin, de 1796 & 1814, visiteur de la
Congr6gation en Pologne. En possession d'une solide instruction militaire
professionnelle, il l'exploita dilment en traduisant et ecrivant des traites
militaires. En 1775, sur les desirs du Prince Adam Czartoryski, commandant
du Corps des Cadets, il traduisit le manuel frangais de S.B. Bernard : .Bref
recueil de t'histoire grecque depuis les temps hdroiques jusqu'd la conquite
de la Grece comme province Romaine (Warszawa, ed. M. Groel). En 1781-1782,
Jakubowski publia, A l'imprimerie de la Congregation & Varsovie, une oeuvre
en 4 volumes du math6maticien frangais Etienne Bbzout K1730-1783)
intitul# : Cours de mathimatiques derit l'usage de 'artillerie frangaise et
traduit en polonais a l'usage commun, et en particulierd celui du Corps de
'Artillerie NationaleP. C'est le roi Stanislas Auguste, qui 1'encouragea A
donner cette traduction. Dans une lettre d'introduction, Jakubowski
remercie Czartoryski de lui avoir facilit6 les 6tudes militaires ka '6tranger.
Ce qui avant tout rendit le nom de Jakubowski c61&bre, c'est I'oeuvre en trois
volumes, 6crite pour le Corps des Cadets et pour 1'ecole de 'Artillerie de
la Couronne, intitul6e : - La science de 'artillerie, recueillie dans les auteurs
(76) Maszterowski a dedi6 son manuel A I'ev&que Massalski. Voir
Schletz, 0 niektorych podrCcznikach liturg. w dawnych sem. duch. w Polsce,
Kt. 1949, 3-9. L'abb6 Fr. Smidoda par erreur attribue la traduction latine
i 1'abbh Barszczewski, voir : Polski Slownik Biogr. I. 309.
(77) Voir I'article de I'abb6 Chodzynski St. dans Encyklopedia Koicielna
de Nowodworski, XII, 16 suiv.
(78) Jachimowski l'a soulign6 dans la preface aux lecteurs %Lucubrationem islam, quam fieri curavi, turn per otium diuturnae ac molestae infirmitatis meae, quatenus molestias aegritudinis iucundiures facerem. tum
utilitatem intendens cleri iunnioris educalionis ..
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posterieurs, icrite au profit du Corps de I'artilleriede la Couronne sur I'ordre
de sa Majestd Royale (Warszawa 1781-1783). Cette ceuvre constitue la
moilieure monographie de balistique dans la littbrature du xviir siecle.
A c6t6 de ces 6crits militaires, Jakubowski traduisit aussi toute une serie
d'oeuvres theologiques. Autant il convient d'attribuer A ses traites militaires une valeur de premier rang, autant il faut caracteriser et appricier
a I'oppose ses traductions theologiques. Elles sont nettement beaucoup plus
faibles. Connaissant fort bien le latin, le franaais et I'allemand Jakubowski
reste un bon traducteur, mais son choix des ceuvres a traduire ne fut pas
toujours heureux: ii sutlit de mentionner la traduction du catechisme de
Colbert (1790) qui n'etait pas exempt de jansienisme. Au contraire 1'oeuvre
au caractere apostolique du P. Nicolas Jamin : - Idees sur les fautes uctuelles,
truduites du fruncais cn polonais selon la seconde edition de Turin - (Warszawa
1811), est traduite par Jakubowski d'une facon parfaite. Cette <euvre lut
mise a I'index par la police du Grand Duchi de Varsovie (depuis 1806),
car elle s'ilevait d'une maniere voyante contre I'impi6te de la libre pens6e.
L'archeveque, Mgr Raczynski fut oblig6 de livrer une vraie bataille pour
defendre ce travail. Pour I'enseignement de l'homiltique, Jakubowski
traduisit: - Les principesde la sainle dloquence de 1Hdouin (Warszawa, 1809).
La seconde edition de ce livre parut en 1815 dans la redaction de M. Paul
Hzymski (79).
Contemporain de Jakubowski, M. Andre Pohl (t 1820) travaillait en
ce temps en Lithuanie tonmne visiteur de la province des Pretres de la
Mission. C'etait non seulement un parfait organisateur, zelateur d'oeuvres
sociales et philosophiques, mais aussi un vaillant missionnaire populaire.
Theologien profond, auteur de manuels de dogme et de theologie morale
destines aux seminaires, il fut de plus auteur de nombreux travaux de
th6ologie specialisee. Jakubowski et Pohl eurent le grand merite de s'etre
rendus ind6pendants de l'atranger en introduisant dans I'enseignement de
la theologie, au moins en partie, leurs manuels propres au lieu d'auteurs
d6passes - et souvent d'une orthodoxie suspecte. A la place du manuel
trop ample de dogiiatique et de morale de leur confrere, le lazariste francais
Pierre Collet, M. Pohl composa son propre manuel intitule : a Instituliones
theologiae dogmaticae ad usum ecclesiaslicorumimpressae (Vilnae, 1808-1809,
I-II), ainsi que : - Institutiones theologiae moralis (Vilnae, 1809-1810.
I-I) (80). Mais Pohl s'appuyait quand mime dans ses manuels avant tout
sur les oeuvres de son confrere Pierre Collet (81). Les travaux de ce dernier
etaient bien connus en Pologne. Le visiteur Sliwicki avait ordonn6 de suivre
tidelement sa doctrine dans 1'exposition des cours; et Collet restait de plus,
fort appreci6 en France, vu son attitude anti-janseniste. Son manuel de
dogmatique - Institutiones theologicae quas ad usum seminariorume fusioribus
suis praelectionibus contraxit Petrus Colletl jouissait dans les s4minaires
polonais d'un grand succes; il fut r6imprim6 A Vilna, en 1784, en 4 volumes.
Dans la majorite des seminaires on utilisa les manuels de Pohl durant la
premiere moitie du xIxx siecle (82). Parmi les autres 'euvres de Pohl, il
convient de citer son traite, de caractere philosophico-apolog6tique : , Philosophia naturalis, theologiae revelatae praeambula, sex partibus comprehensa *
(79) Schletz, Dzialalnojd naukowa i oiwialowa Ks. J6zefa Jakubowskiego, Lw6w 1939. - Barnard J. B. (1747-1808) Krd6ki zbi6r hisloryi
greckiej... Warszawa; M. Groell, 1775, 2 vol. in-8. - Bezout Etienne, Nauka
matematyki do u±ycia arlyleryi francuskiey... Warszawa, druk. XX. Missionarz6w R. P. 1781, 4 vol. in-8; Jakubowski J6zef : Nauka artylergi zebrana
z naypo6niejszych aulordw... Warszawa, druk. XX Missyonarz6w, 1781-1783,
4 vol. m-8. - Jamin Nicolas (1730-1752), lMydi Sciqgajqce sit do bltd6w...
Warszawa druk. XX. Misjonarzy, 1811, in-8 XIV-514 pages. H6doin
Jean Baptiste (1749-1792): Zasady wymowy swictej, Warszawa, druk. XX
Missyonarzy, 1819.
(80) Stankonowicz, Zycie ks. Pohla, 18, 22.
(81) Rosset Edmond, Notices bibliographigues sur les erioains de la
Congregation de la Mission, Angoulkme, 1878, 33 suiv.; Wicher Wl., Nauka
teologii moralnej w dawnych seminarjach misjonarskich, Nasza Przeszloý
III, 1947, 162 suiv.
(82) Tableau des liares d'etudes, employes dans les seminaires (s.Ln.d.)
AMS.
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(Vilnae, 1794), ainsi que le traits biblique : * Scriptura Sucra per quaesliones
exposiia, responsionibus explicata, contra incredulos delensua (Vilnae, 18101812, I-II). Son travail, r6dig4 aussi sous ormne de manuel : * Rubricellae
breviaril et missalis Romani * (Vilnae, 1821, I-11) servait AI'usage pratique
du clergk et des clercs; cette ceuvre ne fut publiee qu'apres la mort de
M. Pohl (83).
Les publications scientiliques des Prdtres de la Mission de nationalit.
polonaise an xixx siecle jusqu'a la suppression de la Congr6gation en 1864,
peuvent etre rangees dans trois groupes ditlirents : 1) musico-liturgique;
2) theologique; 3) homiietique. II convient ici de ne pas s'occuper de plusieurs centaines d'6ditions populaires, sorties de 1'imprimerie Sainte-Croix,
a Varsovie.
On apporta toujours grande attention dans la Congregation des Pr6tres
ti la Mission au chant liturgique d'lglise. Dans la maison centrale de
Varsovie, A Sainte-Croi. on cellbrait tres solennellement les fetes de I'eglise
aussi bien que celles de l'Etat. L'6glise Sainte-Croixa jou6 un role important
dans la culture religieuse de Varsovie. On y soignait le chant polyphonique
et encore davantage le chant gregorien, qu'on ex6cutait, dans les premieres
annees du xixx si6cle d'apres le livre ecrit par le lazariste Pierre-Joseph
Hersztowski :- aCantionale * (Varsoviae 1803). En meme temps, dans les
annees qui suivirent le partage de la Pologne, on prit a cceur de soigner le
cantique religieux polonais (84).
M. Rzymski (+ 1833), visiteur, rendit d'mininents services i la culture
liturgico-musicale. II 6crivit et publia en 1822 : Cardionale ecclisiasticorum
n, qui atteignit presque une vingtaine d'editions avec certaines modifications et transformations postdrieures, dues a MM. Waberski et Siedlecki;
le clerge paroissial s'en sert encore aujourd'hui. M. Rzymski a ecrit de mrme
un excellent expose liturgico-spirituel des ceremonies de l'fglise (Varsovie,
1828), qui atteignit aussi plusieurs editions (85).
Le plus grand collectionneur des cantiques religieux polonais au
xixe sidcle M. Michel Mioduszewski appartenait aussi A la Congr6gation des
Prdtres de la Mission. L'idhe d'assembler le plus grand nombre de ces pieces
religieuses fut concue par Mioduszewski, en 1830-1831, tandis qu'il accompagnait comme theologien 1'6veque Skorkowski, lors de ses visites pastorales.
Mioduszewski remarqua que le peuple au sens naturellement musical,
chante des cantiques tres varies. II resolut de les extraire de divers manuscrits
ou publications isolies et de les 6diter (86). Dans son introduction aurecueil
de cantiques, Mioduszewski note : * que les cantiques passant d'habitude
de bouche en bouche, ne sont confies qu'a la memoire et subissent facilement
des changements; et A mesure que la devotion se refroidit, is sent meme
compl6tement oubli6s. II est vrai que dans quelques livres les cantiques
anciens sont encore conserves, mais difficilement nous trouvons quelqu'un
qui connaisse leur vraie et primitive m6lodie : et ce qui advint aux anciennes
m6lodies pent arriver aussi aux melodies actuelles (87). Durant sept ans,
Mioduszewski recueillit tout cantique pieux, et c'est ainsi que prit naissanca
le plus considerable des recueils similaires intitule: Liore des cantiques de
(83) Voir au sujet de cet ouvrage : Schletz, 0 niekl6rych podracznikach
lilurgicznych, 10-13. Pohl est en plus auteur de plusieurs ecrits oratoires et
asctiques. Stankowiez en donne une liste exacte a la fn de ses Souvenirs.
(84) Schletz, J6zef Jakauboski,73 suiv.
(85) La prenmire edition : Wyklad obrzd6w est aujourd'hui tres rare;
on la trouve encore dans la bibliotheque de la Congregation A Cracovie.
Au sujet de l'abbe Rzymski, de son enseignement et de ses merites en matiere
liturgique voir mon travail : 0 niektorych podrCcznikach liturgicznych, 14-18.
Gorzkiewicz M., Letlre circulaire du 1. I. 1834, notice funebre de l'abbe
dans Arch. de Stradom.
Rzymsld (imprimn)
(86) Feicht H., X. Michal, Marcin Mioduszewski, Ksicga pamiqikowa
ku czci prof. Chybiiskiego, Krak6w, 1930, 77.
(87) Mioduszewski Michal Marci, (1787-1868) : Spiewnik koscieln,
czyli pieini naWone z melodyami, Krakow, S. Gieszkowski 1838, 2 vol. DIodatek do piewnika koIcielnego. M emeadresse, 1842. Dodatek II. Meme
adresse. 1853. - Pastoratkii Koldy : melodyami. Krak6w, S. Gieszkowski,
1843, in-8 221 p.
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I'Eglise c'estl--dire cantiques pieux avec milodies en usage dans I'Eglise
catholique, recueillispour la commodit des eglises paroissiales(Krak6w, 1838).
Mioduszewski augmenta ce recueil les ann6es suivantes par la publication du
q Supplement aux liores des cantiques de I'Eglise a, et d'un second : aSupplement au livre des cantiques ' portant ainsi I'ensemble A 1024 pages. En
contact intime avec les paysans, et ecoutant leurs chants, il remarqua que
le peuple polonais - surtout a l'6poque des fetes de Noel - chante des
pastorales d'un caracteres parfois tout a fait profane. 11 les rbunit done
dans un livre special, intitule : a Les pastorates et les noils avec melodies
c'est-&-dire les chansons du peuple joyeux, chunlies & la maison pendant les
fetes de Noil - (Krakow, 1843). L'auteur inscrit sur la page titulaire cette
remarque : Ces chansons ne doivent pas etre chantees A l'6glise ,.
Parmi les ceuvres th6ologiques des Pretres de la Mission au xLx* siecie
quelques-unes meritent d'etre mentionnees. Ainsi M. Joseph Bohdanowicz (1846), dans le domaine biblique : Dissertatiode antiquis Bibliorum
versionibus . (Vilnae, 1830) (88). Mais M. Antoine Putiatycki (t 1862) se
montra meilleur theologien dans toute une serie d'ouvrages philosophico-theologiques. Outre des publications populaires comme : * Le petit
catichisme (1835), *Le ctlechisme paroissial- (1852), . Astronomie populaire.
(1855) Putiatycki est auteur de plusieurs ceuvres thiologiques, comme :
- Ecrit au sujet de la religion nalurelle et ro~lde * (Warszawa, 1854), . Au
sujel des lables-deuins - (Warszawa, 1855). La a Theologia moralis in usum
cleri dioecesani conscriptu . Warszawa, 1858), en deux volumes, est une
des aruvres les plus importantes de Putiatycki Dans ses conceptions theologico-morales, I'auteur s'appuyait sur les principes de Collet et de Pohl,
quoique sa maniire d'envisager certaines questions morales particulieres
fut plus originale et personnelle. Si Collet et Pohl professaient le probabiliorisme, Putiatycki reprisente au contraire un courant plus mitig6 et
s'approche du probabilisme (89). En outre Putiatycki bdita ses cours
d'hermeneutique biblique *Enchiridion Hermeneuticae Sacrae - (Warszawa.
1859). Les deux manuels furent en usage dans de nombreux seminaires
polonais durant la seconde moitie du xixe siecle.
M. Francois Ploszczynski (t 1873), pendant de longues annees professeur
du siminaire de Wloclawek, ecrivit le - Catichisme romain catholique * ainsi
aue le - Manuel de catichitique , qui parut seulement en 1877, apres la mort
de I'auteur (90).
M. Antoine Kornilowicz (t 1856) 6tait connu au xix* sicle pour son
amour de la possie et de la litterature. 11 s'adonna totatement au travail
d'education et au soin des Ames dans les confins orientaux du pays. 11travailla successivement i Lyskow, Kraslaw, Oswiej, Zwinogrdd et Ilnica
(gouvernement de Kieff). On connait fort pen Kornilowicz comme auteur
de la premiere biographie du poete polonais Francois Karpinski Une
sincere amiti6 les unissait et ils se voyaient souvent dans la proprie6t du
potte i Chrowszczyzna pres Lyskow. De 1l cet ouvrage : a La vie de Francois
Karpinski, Docteur en philosophic et sciences libdrales, membre honoraire de
I'Universitd Impiriale de Vilna (Wilno, 1827). A l'enterrement de Karpinski, Kornilowicz prononca une oraison funebre inseree dans le susdit
ouvrage. Kornilowicz ecri\it en plus quelques biographies, comme - Vie
et dcrits de Guillaume Kalinski (Dziennik Wilenski, 1829); * Biographic
de I'abbi Gabriel Baudouin . (Tygodnik Petersburski, 1837); Nouvelles
an sujet de Jacques Falkowski, dominicain, et de ses eouvres (ibid. 1837,
(88) SmidodaI article sur Bohdanowicz dans Polski Slownik Biograficzny, II, 221.
(89) Putiatycki Antoni (1787-1862), Maly Katechizm, Warszawa, XX
Misionarze, 1835; Katechizm parafialny, Warszawa, XX Misionarze,
1853; - Astronomia popularna, Warszawa, XX Misionarze, 1855; Pismo
o religii taturalnej i objawionej, Warszwa 1854; - 0 solikach wieszczych,
Warszawa, 1865. - Sur les mrites de Putiatycki en matire de Thdologie
morale, voir Jean Rymkiewicz dans sa dissertation : Ks. Antoni Putiatycki,
teolog moralisla polski z pierwszej polowy XIX w. (Dactylogr.). On y trouve
la bibliographie du sujet.
(90) Ploszczyfski Franciszek, Katechizm rzymsko-katolicki, Warszawa,
1872. - Chodzystki : Seminarium Wloclawskie, Wloclawek, 1904, 89.
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Nr. 88) (91). La po4sie de la Russie Blanche l'interessait aussi, surtout
Francois Rysinski, dont il recueillit les poesies qu'il eut 1'intention d'iditer
en langue polonaise (92).
Parmi les ecrits des predicateurs, publiCs par les Lazaristes polonais
du xix* sikcle, les sermons des abbes Wolinski, Bojanowski, Pawlicki
gagnerent l'estime du clerg6, A c6t6 de Pohl, que nous avons deji mentionn6.
M. Casimir Kubeszowski (t 1836), I'homme instruit et zel6 dans l'accomplissement du devoir, comme le definit Gizycki, d'abord professeur du
seminaire A Poznan, ensuite superieur, cure, archidiacre A Bialystok et enfin
chanoine de Mohylev, ecrivit ses sermons en meme temps que M. AndrA
Pohl (93). 11 rassembla et publia, de 1807 A 1817, les sermons suivants,
Adites separ6ment sans indication du lieu d'impression, et sans page de
titre : 1) Sermon a !'occasion de la proclamation solennelle du Manifeste
de Sa Majesti Impiriate, qui annexa ledistrictde Bialystok a I'Empire Russce
(1807, 10 p.); 2) a Allocution pour lejour du serment solennel de fideliti t
I'llfustrissime Empereur de loutes es Russies, Alexandre I, prdlt par le district
de Biulyslok a(1807, 6); 3) * Sermon prononci pendant ie service votif solennel
i l'occasion de l'election des fonctionnairesciviques * (1811, 10 p.): 4) Sermon
prononce lors du service solennel d'aclion de grdces pour la ddlivrance de I'Empire Russe de I'ennemi et pour le passage du Rhin par les victorieuses armies
Russes . (1814, 12 p.); 5) * Sermon A I'occasion du Service solennel d'aclion
de grdces pour la paix conclue avec la France comme fondement de la paix
universelle . (1814, 11 p.) (94).
Au point de vue homiletique les sermons de Kubeszowski ne pr6sentent pas de valeur marquante. La manibre dont ils sont ecrits nous
choque aujourd'hui, ils sont pleins de flatteries pour le tzar. Un des lecteurs
contemporains I'avait deja remarqu6 et il plaga sur I'exemplaire Ala derniere
page une note critique (95). Kubeszowski prononca en plus une oraison
funebre aux funerailles de soeur Marianne de Brock, qui fut ensuite publiQe
sons le titre de - Sermon aux lundrailles de Marianne Brock, Supirieure des
Filles de la Chariti i l'hdpital de Bialystok, imprimd selon le disir du public
avec quelques corrections et changements > (Bialystok, 1817, 21 p.). En plus des
ecrits cites, Kubeszowski fut encore l'auteur de 1' Allocution tenue a i'ouverture du comilt biblique de Bialystok Ie 18 janvier 1817 * (Bialystok, 1817) (96)
A cette kpoque M. Francois-Xavier Wolinski (t 1852) 6tait I'auteur
d'homelies en vogue; ii etait professeur d'eloquence chez les Pritres de la
Mission A Wilna, puis au seminaire A Wornie, et ensuite r6gent du s6minaire
A Zytomierz; apres la suppression de la Congregation en Lithuanie, il devint
successivement curd de plusieurs paroisses. Dans les annees 1838-1839, il
publia en deux volumes
Homilies pour tous les dimanches de 'annde
(91) Kornilowicz Antoni, 0 tyciu S. p. Franciszka Karpifiskiego, Wilno,
N. Glucksberg, 1827. In-8, 106 p. + 6 p. - 0 tyciu i pismach X. Gwilhelma
Kaliiskiego. Wilno, 1829. - 0. Jakdb Falkowski, Domin. Tygodnik petersburski, 1837. - Notices biographiques sur Kornilowicz, voir: Encyklopedia
Powszechna Orgelbrandd,XV, 513 suiv.; -- Gitycki, Ksifia Misjornarze w
Lyskowie, 34.
(92) Barszczewski J., Szlachcic Zawalnia, czyli Bialorui, dans l'introduction se trouve un aperqu critique sur la litt6rature de la Russie Blanche,
de R. Podberecki, Petersburg, 1834-1, p. VIII.
(93) Selon les catalogues-manuscrits dans les Archives de Stradom,
Liber pro inscribendis votis emissis Sem. Int. Domus Stradomiensis; Gitycki
J. M., Ksicza Misjonare w Zaslawiu i Bialymstoku, Krak6w, 1913, 16.
(94) Les sermons de Kubeszowski mentionnes ci-dessus, sont inconnus
aux pretres ecrivant au sujet de la predication en Pologne, tels que : Szpadelski, Pelczar, Krynicki, Bruchnalski, - pour cette raison nous avons
donne les titres de ces sermons.
(95) Un exemplaire se trouve aux Archives de la Mission A Cracovie.
(96) Kazanie na pogrzebie . p. Maryanny Brock... Bialystok, 1817,
21 p. Mowa przez... miana przy otwarciu Bialostockiego biblijnego komitetu,
Bialystok, 1817 in-4.
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(Wilno, 1838-1839) (97). Ensuite ii redigea et publia - Homilies prur ,s
f/tes de loute I'annee (Wilno, 1844). Les discours de Woliuski nmantlqient
d'originalit6 bien qu'ils d6passent comme contenu et comme langue nnmbre
d'autres auteurs contemporains. C'est que quelques-uns sont une traduction
libre, une adaptation de I L'atane des enseignenents spiriltels - de f';bb'
Joseph Reyre (1735-1812). (98) d'autres cependant sont des imitations
d'homelies franqaises. Ce qui merite d'4tre souligni, c'est que \olinski
expliquait d'habitude dans ses entretiens toute la pericope, prescrite plur
le dimanche ou la Itte du jour. L'auteur est nettement familiarise avec
l'homiletique traditionnelle et y joint une riche experience puisee dans une
longue observation de la vie (99). Deux oraisons funýbres de M. Wolinski
ont etC publices : - Alloculion prononcie h I'enterrement de I'abbi 3Jartin
Krzytanowski, prelat officiel du diocese de Luck-Zylomier: .... (Wilno. 1'-35,
14 p.) et *Discours spirituel I'fenterrement de Michel Golebiowski, chuniune
de la Culhedraltede Zylomier:, prononr• le 25 uvril 1836 - (1836). 11 publia cn
plus un livret de caractere pratique sous le titre : ý Enseignement pustloril *tr
l'adminisrationdu sucrement de mariage - (Wilno, 1832) (100) .
M. Thomas Bojanowski (t 185.1) est compte parmi les orateurs les plus
populaires de Varsovie durant la prenmiere moiti6 du xx* sicle. 11 publia
quatre volumes de ses sermons, prononces dans I'eglise Sainte-'roix ;i
Varsovie. Les deux premiers volumes contiennent les sermons des dimanche':
a La parole divine raconite tous les dimanches de I'annee a 'eglise paroissiole
Sainte-Croix de Varsovie is la gloire d'un seul Dieu dans la Sainte Triniti
et au profit salutaire des fidiles ,, (Warszawa, 1853). Dans un troisieme
volume, Bojanowski assembla des sermons pour les f4tes. Ilsfurent publies
A Varsovie, en 1854, sous le titre : *La parole divine pour les solennitis du
Christ Seigneur, de lu Tres Sainte Vierge et des Saints du Seigneurs. Le dernier
volume (le quatrifme) est consacrt A la Passion de Notre-Seigneur sous le
titre : * La parole de Dieu pendant les Passions(Warszawa, 1854) c'est-a-dire,
pendant les exercices de devotion du Careme, tres repandus en Pologne
(Gorzkie Zale) et introduits par les Lazaristes de Varsovie. Les sermons
de Bojanowski furent publies, peu avant la mort de 1'auteur, parce qu'il
les travaillait depuis longtemps, les ameliorant et corrigeant continuellement. En les editant, il ne cedait ni a I'esprit de vanit6, ni a 1'4goisme,
mais sans egard aux louanges et aux blames, I'auteur n'avait en vue que la
gloire de Dieu et le salut du prochain. Dans cet esprit il osa enfin publier
ces sermons sur de nombreuses instances, esperant en la bont&de Dieu qu'ils
apporteraient non seulement aux pretres des enseignements utiles pour le
peuple, mais encore qu'ils rendraient aux laiques des profits salutaires (101).
La langue polonaise des sermons de Bojanowski est bonne et intelligible.
On y sent une grande ferveur sacerdotale; le predicateur parle& l'auditoire
d'une maniere persuasive (102). En ecrivant ses sermons, Bojanowski
profitait du recueil franyais des sermons du P. Le Jeune (103).

(97) Wolinski Franciszek Xawery, Homilie na nied:iele culego roku...
Wilno, B. Neuman, 1838-39, 2 vol., in-8; - Hromilie na iwilea calego ro~ki,
Wilno, R. Rafalowicz, 1844; - Les 6ditions postrieures urent publiees
en 1845 et 1879 (dans la redaction de M. T. Dqbrowski).
(98) Annie pastorale ou Pr6nes nouveaux en forme d'Homilies; 1813.
(99) Jougan A., Homilie polskie od czasow naidawnieiszuch po dobe
obecnq, Lw6w, 1902, 372 suiv.; - Rosset E., Notices bibliographiques
(p. 238 suiv.) mentionne la traduction do livre de prieres du prince Hohenlohe, faite par I'abbi Wolinski (Missya domowa czyli ksiqtka do nabotendsaia,
Wilno, 1840).
i6
(100) Mowa, k rq na pogrzebie X. Marcina Krzyzanowskiego... Vilno
1845, in-8, 14 p. - Mowa duchowna na pogrzebie Michata Golebiowskiego...
1836, in-12. - Nauka pasterska o administrowaniu sakramentu matteAstiw,,
Wilno, 1832.
(101) Bojanowski Tomasz, SIowo Bote we wszystkie niedziele roku...
Warszawa, XX Misyonarze, 1853-1854, 3 vol. in-16; Stowo Bote na passyach
w koiciele Warszawie. Warszawa, ibid. 1854, in-8.
(102) Szpzderski J., O zasadach wynmowy, Krak6w 1870, II, 423.
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M. Joseph Pawlicki (f 1868) est chronologiquement le dernier pr6dicateur mnissionnaire de l'epoque traitee ici, bien que ses sermons n'aient Ate
imprimes qu'apres la suppression de la Congregation. II composa et publia
toute une serie de brochures et d'opuscules au caractere pieux, asc6tique et
liturgique. Elles sortirent presque toutes de l'imprimerie Sainte-Croix A
Varsovie, oh, pendant plusieurs annres Pawlicki exergait les fonctions de
directeur. Parmi ses ouvrages les plus importants nous citerons : - Renseignements au sujel du scapulaire de la Passion (Warszawa,
(
1850); * Renseignements sur la vie et la mort de Jean Gabriel Perboyre (Warszawa, 1852);
SLa pie•i chritienne *(Warszawa 1857). Les sermons de Pawlicki ne parurent
en librairie qu'en 1883 dans la redaction de l'abb6 Jean Siedlecki sous le
titre : - Sermons pc:r cerlains dimanches et fites (Krakow, 1883) (104).
Ilscontiennent des sermons pour le Nouvel An, la conversion de saint Paul,
le Mercredi des Cendres, la saint'Louis, la Toussaint, les 30 et 40 dimanche
apres PAques, pour le 15' dimanche apres la Pentec6te, anniversaire de la
consecration de l'eglise et plusieurs autres. Une interessante instruction
de Pawlicki pour la jeunesse scolaire reprisente les effets nuisibles causes
par les mauvais livres. On peut dire des sermons de Pawlicki, qu'ils n'ont
rien perdu aujourd'hui ni de leur actualit6, ni de leur valeur. Sans aucun
doute, ils
constituent un apport positif dans I'homiletique polonaise, d'autant
plus qu'ils sont originaux et n'imitent.pas des modeles 6trangers.
**

L'annee 1864 qui vit la suppression de la Congregation dans le Royaume
sous le sceptre de Saint-PNtersbourg, interrompit I'activitA culturelle et
educative des Lazaristes polonais. Le gouvernement du tzar dispersa le
seminaire Sainte-Croix, tandis que les Pretres de la Mission, en raison de
leur participation a l'insurrection de 1863, furent partiellement exiles en
Siberie, tandis que les plus anciens, surtout les pretres, furent places A l'hospice des vieillards A Lowicz. La suppression des biens de la Congr6gation
eut lieu simultanement. Les autorit6s s'emparerent de l'imprimerie, y
compris les publications. La riche bibliotheque du seminaire Sainte-Croiz
fut en partie pillee tandis que sa majeure partie 6tait transportee au s6minaire metropolitain Saint-Jean A Varsooie. Elle s'y trouve aujourd'hui
encore. Les autres maisons de la CongrAgation partagerent le meme sort,
surtout celles ou se trouvaient des seminaires ( Wloclawek, Lublin, Plock).
Une partie des pretres passa la frontiere se fixant en Galicie, une autre partie
emigra en France. Pourtant la grande majorit6 accepts avec l'approbation
du Superieur general de la Congr6gation des postes de cures dans les paroisses
des dioceses polonais. Nombreux sont ces venerables vieillards, qui, disperses
de-cl. de-IA, ont vu le retour des Pretres de la Mission dans la capitale et ont
pu contempler le developpement de la nouvelle province polonaise.
Alphonse Schletz, C.M.

(103) Smidoda F., Bojanowski Tomasz, art. dans le Polski Slownik
Biograficzny, II, 239 suiv. Bojanowski traduisit le livre connu de K. Brentano : Bolesna Mfka Zbawiciela Swiata wedle rozmyslaA Anny Kalarzyny
Emmerich, Warszawa 1844.
(104) Pawlicki Jozef (1802-1869); Wiadomoci o szkaplerzu Mtki
Pafiskiej, Warszawa, XX. Misjonarze, 1850, in-16, 5 p. - Wiadomocti a
yciu i *mierci Jana Gabr. Perboara...Warszawa, Mission, 1852, in-8, 272 p.
- Kazania na niekldre niedziele i iwieta... Krak6w, druk, Uniw. Jag. 1883,
in-8, 369 p. + 1. n. ch. Plusieurs autres publications de Pawlicki sont citees
par Estreicher, Bibliografia Polska, III, 362.
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PARIS : HOPITAL
NOUVEAU

DISPENSAIRE

SAINT-MICHEL

ET PAVILLON

DES

CANCtREUX

La c6remonie d'inauguration s'est deroulde le 23 juin 1954,

ha i heures 30, sous la presidence effective de M. Jacques Cha-

telain, Chef de Cabinet de M. le Docteur Aujoulat, Ministre de
la Sante publique et de la Population.
Assistaient en particulier a cette c6remonie
Mgr Touzd, President de l'Association, entourd des administrateurs ; M. Jean Cayeux. Depute de Paris ; M. le Maire du
XV* arrondissement; M. Le Vert; M. Verneyras ; M. H. Boissard : MM. Watelet et Astier, Conseillers Municipaux du XV'
arrondissement.
La Reverende Mere Superieure des Sceurs de Saint-Vincent
de Paul, le Pere Supdrieur des Lazaristes, la Sceur Supdrieure
de 1'Hipital 6taient egalement presents.
Mme Mayer et Mime Le Brel. dirigeantes de la Ligue Frangaise contre le Cancer, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, en particulier, Mme Lebaudy et Mine Bucaille etaient parmi la nomnbreuse assistance, ainsi que l'ensemble de notre Corps Medical et
leur famille.
Apres la visite des deux constructions nouvelles, le Pavilion
Lebaudy et le Dispensaire, une r6ception a eu lieu dans la Salle
Bon Accueil, avenue Sainte-Eugenie.
M. Baratte, Administrateur-Secretaire de l'H6pital SaintMichel, a vivement remercie M. le Reprdsentant du Gouvernement ainsi que toutes les personnalites officielles et toute l'assistance d'avoir bien voulu assister a cette cer6monie d'inauguration, faisant particulibrement ressortir que ces deux bitiments
n'ont pu Ctre edilids que grace a la generosit6 de nos bienfaitrices et bienfaiteurs.
Puis, M. le Docteur Recamier, President du College Medical
de I'Hupital, a fait ressortir en detail l'6volution de I'H6pital
Saint-Michel et insist6 sur la nkcessite de soigner les malades
les plus abandonn6s, les cancereux.
Ensuite, M. Jean Cayeux a exalt6 l'Euvre de 1'H6pital SaintMichel en exprimant le souhait que les pouvoirs publics favorisent, grace a la subvention obtenue dans le plan quinquennal anticancereux, la continuation de la construction du pavilion de
cancereux, ce qui permettrait de mettre encore trente lits de
plus A la disposition de ces malades.
Enfin. Mgr Touz6, President de I'Association, et au nom de
1'Association, remercie lMme Lebaudy et Mine Bucaille des dons
qu'elles ont bien voulu faire f l'H6pital et grace auxquels ont
pu Wtre dlevees toutes ces constructions appeldes a rendre les
plus grands services.
A l'issue de la ceremonie, nous restaient les paroles de
M. le Docteur Rkcamier ; elles mirent en presence de cette ceuvre,
de ces difficultis et de ces perspectives charitables, dans le
pavilion Saint-Michel.
Parmi tant d'autres, elles ont droit de citd dans les Annales. Quelles flammes de charit6 se degagent de ces faits et de
cet historique !
Le Petit HOpital Saint-Michel (ce fut son premier titre)
continue d se ddcelopper, et, apres soixante ans d'existence, peu
i peu devient grand.
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L'annde derniere, Mine Bucaille, avec son inlassable gln4rosit, a offert a l'Hlpital le beau bdtiment qui agrandit et prolonge la cormunaute et qui augmente aussi les locaux de radioloyie, trop e l'dtroit par suite du developpement constant de ce
service.

Les medecins de l'H6pital n'ont pas eu l'occasion de remercier publiquement Mine Bucaille de cc nouveau don apres tant
d'autres, et je tiens d lui exprimer aujourd'hui notre reconnaissance.
Je pense d Ma Swur HBmar, que nous aurions tant ddsird
voir, ici, aujourd'hui. Ce qui a etd fait, ce qui se fait actuellement d Saint-Michel, aurait-il ete possible sans ellc ? Qu'elle ne
doute pas de notre reconnaissance, qu'elle ne pense pas pouvoir
otre jamais oublide.
Juin 1954, nous inaugurons deux nouveaux pavillons, L'un,
le c Dispensaire , pour soigner et guerir rapidement les petites
miseres quotidiennes, les a petits malades , (Swur Marguerite,
par a petits malades ), , je ne dis pas les moins intdressants,
mais les moins gravement atteints. )))
L'autre, en contraste, a itd construit pour accueillir les plus
grandes souffrances, ceux et celles atteints de la maladie la plus
disespgrante qui soit : les cancereux.
Le Dispensaire etait de necessitd urgente, la vieille bdtisse,
oit pourtant tant de soins dtvoues ont etd prodiyues depuis
soixante ans. (Je pense au Docteur Bonnet, d Moignet, a Marquer,
d Lumiere, d Saglio, aux Seurs qui s'y sont succtdd). n'etait plus
digne de l'H6pital. On pouvait craindre que les petits malades
qui s'y succedaient sans interruption, ne soient brusquement
transformis en a grands malades , par la chute des plafonds.
Grace t de multiples dons recueillis pendant plusieurs anndes, grace d une souscription trWs gdenreusement accueillie par
des commerfants du quartier et par d'anciens malades, la construction de ce novveau bdtiment a edt possible, et Swur Margue-rite regne aujourd'Ani dans des salles claires et aerHes, le Docteur Schaefer a une vdritable salle d'opgrations, et nos devoudes
secretaires,pour preparerles multiples certificats en trois exemplaires, sont confortablement installies derriere des guichets,
comme a la Sdcuritd sociale.
Un seul regret : la gourmandise de l'urbanisme nous a
mangd beaucoup de terrain et limitd notre espace vital en hauteur, alors que nous sommes entoures de maisons de six dtages.
Mais tel quel, le royaume de Seur Marguerite est digne et
suffisant et nous devons une grande reconnaissance d tons ceux
qui ont permis sa construction.
Nous savons, Monsieur Rousselle, les efforts qui ont dtd
necessaires pour aboutir.
C'est avec une veritable dmotion que j'ai vu en quelques
jours se remplir les salles et les chambres du nouveau pavilion,
offert par Mme Lebaudy pour les cancereux - car ce pavilion
marque la continuation maynifique de cinquante-cinq ans d'efforts et de charit6, cinquante-cinq ans d'une ceuvre difficile, a
laquelle depuis de longues annies, Madame, vous avez pris une
grande part.
C'est en 1899, que, sur le desir de mon PNre, l'h6pital decida
de s'adjoindre quelques lits pour les cancreuxz inopdrables. A
cette date, en dehors de l'hospice des Dames du Calvaire, qui
n'admettaient que des malades ayant une plaie extirieure, rien
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W'existait pour recevoir ces malades malheureux repouss:s de
partout, et sou;frant de longs mois avant de mourir misdrablement. Ce fut I'Asile Saint-Vincent, nom ddsird aussi par mon
P&re, qui certainement n'avait rien contre le grand Archange
saint Michel brandissantsa lance et terrassant le dragon ; mais
il se sentait plus attire par le fondateur des Filles de la Charitd,
saint protecteur des abandonnds et des miserables. Ce nom ttait
un programme, une regle, un but.
Commence modestement avec six lits, que de devouement,
de gen&rositi, que de foi ii a fallu pour que vive, se developpe,
garde son caractere, cette wuvre toute de Charitd.
Malades condamnes, et qui doivent jusqu'au bout pouvoir
espirer, maladee qui ne gu6riront pas et qu'il faut soigner comme
st on pouvait les guriir. Souffrances que la Sour doit, jour
apres jour, soulager, sachant qu'elles seront encore Id demain.
1904, le service cst porte a douze lits. De plus en plus nombreuses se font les demandes d'admission. Grace d la
agqnrositM
de Mme Daroulede, en 1908, huit lits sent crd6s pour les honmes, et cn 1910. un pavillon de trente-deux lits est construit
pour les femmes. Mais toujours la Seur des admissions est forcJe
d'attendre que la mort acheve des souffrances pour en accueillir
de noucelles. Sous l'impulsion de Mmie Robert Le Bret et de la
Ligue contre le Cancer qui nous ont aides, des centres anticancireur, se multiplient, mais centres de recherches et traitement, ils ne peuvent se consacrer aux incurables. Saint Vincent,
dernier espoir, est loin de pouvoir rdpondre d tous les besoins.
d toutes les demandes.
1954, aujourd'hui,grace a vous, Madame, les lits se multiplient. Dans ce pavilion, le plus moderne, le plus confortable du
groupe hospitalier, les plus misdrables de nos malades, ceuz
pour lesquels Monsieur Vincent aurait eu une dilection particuliere, seront d leur vraie place : la premiere.
Vous avez raalisi le rove fait par mon pare en 1899.
Mais pour que sur ce pavilion si accueilant on ne soit pas
tentd d'dcrire la phrase que Dante met a l'entrde de l'Enfer. vow
le savez bien, Madame, it faut autre chose que des murs, que
des lits confortables, que des chambres claires. II faut que tout
malade, quel que soil son dtat, garde jusqu'au bout l'esprance
de guerir, et pour cela, qu'il voie autour de lui des malades
sortir, opdrds el gudris.
II faut aussi qu'il sente que tout est mis en e-uvre pour le
soulager et pour le soigner, et nous sommes outilles d St-Michel
pour le faire, nous avons du radium, le Docteur Serrand dispose
de gros appareils de radiothdrapie. Dans le laboratoire, offert
autrefois par M. Massion, oit le Docteur Rubens-Duval a toute
sa vie cherch le remdde contre le cancer, le Docteur Le Villain
et le Docteur Butroy continuent & chercher et d travailler. Nos
inopdrables ne trouvent pas a Saint-Michel uniquement un asile
mais un centre de traitement, un centre de recherches.
Cette recherche est ndcessaire, non seulement pour les malades, mais pour les madecins, car euz aussi doivent espdrer
jusqu'au bout la guirison.Quelle satisfaction pour un chirurgien,
n'est-ce pas, Luquet, de retrouver le lendemain d'une gastrectomie, un malade souriant, heureuz, ressuscitd. Mais qu'il est
dur pour un mddecin de se dire : « Tel ou tel malade, pendant
que je reposerai, va passer une nuit de plus dans la souffrance
et I'insomnie et je n'y peux rien. , Tdche lourde pour le mddecin,
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et je remercie le Professeur agreg6 Gouygou d'avoir accepte,
malgrd ses occupations multiples, la direction de l'dquipe medicale chargde de ce pavilion.
Sans inquietudes matdrielles, se sachant traitis et soulagds
dans la mesure du possible, nos malades ont encore besoin de se
sentir entourgs d'une chrdtienne sympathie. Bien souvent, Madame, ne m'en voulez pas de le dire, lorsque l'apres-midi, je
traversais nos salles d'incurables, cherchant quel mot nouveau
d'encouragement je pourrais prononcer, je vous ai vue assise
aupr&s d'un lit, consolant une de ces malheureuses, lui enlevant
I'impression terrible d'dtre seule et abandonnde. Combien ont
senti leur angoisse s'apaiser,leurs souffrances dimir.uer, sachant
que. discritement leur famille, leurs enfants, seraient soutenus,
aides par vous, et cela non pas une fois, mais pendant de nombreuses annees inlassablement...
En raalit6, Madame, vous avez donne d Saint-Michel et aux
cancereux beaucoup plus que des lits, si co•teux et si utiles
qu'ils soient.
Un jour, il n'y a pas bien longtemps, je vous parlais d'une
autre misere, un prisonnier libdrd et blessd, n'ayant plus ni metier, ni domicile, ni famille, sans Sgcuritg sociale, sans assistance mddicale gratuite,une veritable dpave. Ma Swur Supdrieure
avait gdndreusement acceptd de le prendre gratuitement d SaintMichel, mais m'avait dit l'impossibilitW financiere de le garder
longtemps. Je n'etais rien venu vous demander, je vous parlais
simplement d'une misere, d'un depannage qui me tracassait et
tres simplement vous m'avez rdpondn : " Dites a ma Sorur Supdrieure de mettre les frais & mon compte ", et je vous ai entendu
ajouter cette phrase admirable : quand vous verres des cas semblables, dites-le moi, c'est a moi que vous rendrez service.
,
Pensant d votre gdnerositd et
celle de Mme Bucaille,
6
n'avais-je pas raison de dire que I'obligation crde par le nom
de saint Vincent etait respectde & l'hbpital Saint-Michel.
Mais je suis confus, et je suis str que ma Swur Supdrieure
partage ma confusion, du nombre de fois oih u nous avons rendu
service n d Mie Bucaille et Mme Lebaudy.
Au nom des mddecins et des malades de l'Hdpital SaintMichel, je leur demande d'accepter I'expression de notre profonde et respectueuse reconnaissance.

EPHtSE

CHRONIQUE DE PANAYA (1954)
par M. Joseph EUZET, C.M.
L'Ann*e mariale s'annonDait bien pour Panaya. En octobre
1953,
aParis, M. Louis Massignon avait donne, au Louvre, une
conference sur les antiquites d'Ephese oh la Maison de la Vierge
a eu sa bonne place.
Toujours en octobre, et sur le conseil de M. Massignon,
Mme Chantaud-habas, fille du peintre bien connu, Paul Chabas,
elle-mdme artiste distinguee, avait passe une semaine entinre
sur la sainte Montagne, logeant sous la tente, prenant des eroquis en vue d'une exposition i Paris, et surtout, disait-elle,
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respirant A pleins poumons I'atmosphere spirituelle de ce lieu
saint.
En decembre, enfin, Radio-Vatican dmettait en vingt-cinq
langues la communication suivante :
a Durant I'Anne sainte mariale au nombre des sanctuaires a
a visiter on peut mentionner la premiere et la plus ancienne
a des basiliques mariales, celle du Concile d'Ephese, ainsi que
, la Maison de la Vierge a Panaya-Kapulu.
, Ephese fut la premiere ville mariale du monde chritien
, et La Maison de la Vierge, le premier oratoire oi s'est conservd
, le souvenir de son Assomption. Depuis le mois de mai jusqu'en
a octobre (1953) plus de six mille pelerins ont visitd la Sainte
l Maison et une importante Conpagnie turque s'est offerte pour
a assurer d des conditions avantageuses le voyage des pelerins
a de tous les pays de l'Europe. ,
11 n'y a pas A cacher que cette communication vient de
l'archev6ch6 d'Izmir. lais le fail important c'est qu'elle a et6
diffus6e h la radio vaticane.
.la chronique des principaux peleEt maintenant, passons
rinages qui ont commene6 au printemps.
18 avril. - Une croisiere-p4lerinage s'etait annonee depuis
longtemps pour le 18 avril, jour de PAques. On espdrait done
que la grande fete chrdtienne serait celebree a Panaya mene.
Lorsque Algr du Mlesnil (1), directeur du pelerinage, exposa son
I'arche\vque d'Izmir : messe A 10 h. a Ephese,
IMr
programinne a
dans les ruines de 1'Eglise du Concile, ii y eut un premier mouvement de contrariet6. On s'etait donn6 tant de peine pour tout
preparer A Panaya, jusqu'h se procurer des tentes. II faut reconnaitre cependant que Mgr du Mesnil avait raison. Car s'il
existe un point d'interrogation au sujet de Panaya, 1'accord est
unanime sur ]'Eglise Sainte-Marie.
Mgr 1'Archeveque etant retenu a Izmir nar I'ffice pontifical, M. Euzet et le Pere Clair, cur6 de Saint-Polycarpe, avaient
ete designes pour accompagner le pelerinage. Mais on ne pouvait
laisser Panaya sans messe puisqu'il v avait IA un groupe de
catholiques. MA.Euzet fila done tout droit sur la Montagne oil il
fut bien requ, sans doute, mais par des gens passablement depites de la tournure qu'avait prise le pelerinage attendu avec
tant d'impatience.
La inesse pascale fut done celIbree par Mgr du Mesnil. k
Ephese, vers 10 heures. II y eut plus de cent communions. On
a su que quelques catholiques d'Izmir qui se trouvaient lb en
curieux, en furent grandement edifies.
Mgr du Mesnil ex6cuta rigoureusement son programme. Au
lieu de laisser les gens se disperser dans les ruines pour y
faire la dinette, il dirigea les onze cars sur la route de MWryem
et ainsi les trois cent trente pelerins et touristes se trouverent
avant midi, a Panaya. Ilne pouvait Utre question de faire IA une
grande manifestation religieuse. On se contenta d'un Magnificat.
II dtait temps, pour un chacun, de se restaurer. Les groupes se
disperserent done sous les arbres, pres de la source. Mais ceux
qui le voulurent bien purent tout voir A loisir. Car bn ne reprit
le chemin d'Ephese que vers 3 heures. Que dire de la Montagne
en cette seconde quinzaine d'avril. Une dame disait a sa voisine :
(1) Auxiliaire de Mgr Lagier (OEuvre des Ecoles d'Orient).
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quelle splendeur ! Oui, en vdritd, un immense aulel de mois
de Marie (2).
L'abri du pelerin. naturellement, avait ete tout de suite
envali. C'est pourquoi M. Clark, president du derick (3) invita
Mgr du Mesnil et ses compagnons a prendre leur r6fection dans
la petite maison du gardien. Conversation animee et cordiale.
M. Clark ne manqua pas de precher eloquemment en faveur de
I'(Euvre de Panaya qui a besoin de ressources pour des amdnagements ndcessaires. De bonne paroles furent entendues. Attendons les rtsultats.
Bref, malgrd la plus grande part faite &EphBse, ce fut pour
Panaya une excellente journce. Et cela, grace a l'intelligente
organisation de la croisiere : le bateau dtait h quai, des la veille,
assez t6t dans I'apres-midi, ce qui permettait de voir un peu
Izmir. Et, le lendemain, de 8 heures & 18 heures, il v avait tout
1e temps de voir les ruines d'Ephese sans faire trop de tort A
Panaya.
30 avril. - On attendait, pour ce jour, cent trente touristes
allemands, des Universitaires, 6leves et professeurs, hommes et
femmes. Cette croisiere organisde par la Societd AcadBmique des
Voyages d'Allemagne etait coinduite par le professeur Kiischer,
de M.iinich ; au programme : Visite d Panaya.
A cause d'un retard considerable du bateau, on ne partit
d'Izmir que vers 3 heures. lais chose bien remarquable, on se
rendit i Panaya tout d'abord. On 6tait k une distance assez considerable de la Maison quand il fallut s'arrlter. La route ofi l'on
travaillait se trouvait entierement obstruee. Mais l'on put voir
aussitot entrer en fonction la pelle micanique et, en quelques
minutes, des monceaux de terre et de pierraille 4taient rejetes
du c6td du remblai et la route rendue A la circulation.
A la demande 6crite que lui en avait faite le Docteur Kiitscher, Mgr I'Archeveque avait bien voulu les accompagner. Pendant quelques heures, avec une patience infatigable. il donna
toutes les explications possibles devant un groupe d'auditeurs
tres attentifs, et, au fur et A mesure, elles etaient traduites en
allemand par deux interpretes bindvoles qui se contrblaient 'un
I'autre.
La plupart allaient et venaient, examinant la Maison, contemplant le site et le paysage. On ne partit que tard, dans la
(2) Le 19 avril 1906, M. Euzel avait Cprouv6 cette impression qu'il

essaya de fixer en quelques vers. dedies

a

:a Sceur de Grancey :

L'AUTEL

L'aubdpine fleurit le sentier, par instants ;
Avrit vainqueur sourit dans les bruyires roses,
* Parmi les gendts d'or, les regards palpitants
De milliers d'autres fleurs sous les buissons dcloses.
Du haut du cel, voile de nuages moroses
Les rayons adoucis tombent moins dclatants ;
Et la rscente pluie a mouilld toutes choses,

,Donnant une fratcheur de plus au frats printemps.

Or, parfois le soleil, en des dclairs rapides
Aspirant les parfums au sein des fleurs humides
Transforme leur calice en vivant encensoir.
Et l'on dirait, ainsi qu'au mois de mai, le soir,
Un gigantesque aulel en I'honneur de Marie :
C'est la Montagne entiere embaumde et fleurie.
(3) Association Panaya Kapulu.
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soiree. Et I'on se demande comment ils purent voir les grandes
ruines d'Ephbse. Cette fois, c'est Panaya qui a eu la plus grande
part.

Y avait-il parmi eux des catholiques ? II 6tait delicat de
poser la question, meme A un particulier. Done, aucune manifestation religieuse collective.
Mais, grace aux explications de Mgr Descuffi, quelques-uns
connaltront de IPauaya autre chose que le nom et feront connaitre en Allemagne la Maison de la Vierge ddcouverte en 1891, sur
les indications d'une voyante allemande, Catherine Emmerich.
4 juin. - Le Pere Voillauime, Superieur des petits frires
de Charles de Foucauid, accompagne par'lgr
1'Archeveque et
M. Euzet, est monte A Panaya, ou il a pieusement celebrd la
messe. 11 y est venu expresseinent pour Bludier sur place, le
projet d'une installation ddd eux fr;res dont 'un pretre, coimne
gardiens du Sanctuaire. Ce serait la realisation du d6sir exprime,
II y a plus de cinquante ans, par l'abbe Gouyet, d'etablir a'
Panaya une coumuuuautt
d'adorateurs (4).
Le meme jour se trou\aieut a Panaya les deux envoyes
speciaux de la Vie Catholique qui out signe et illustre les deux
pages parues dans le numrero du 15 aost, dont le texte est join
de valoir les belles photos.
4 juillet. - Au commencement de juillet, un groupe de
soixante Enfants de Marie, d'Istanbul, conduites par les Filles
de la Charit4, a Jeur tlte la So~ur Caminan, Visitatrice, etaient
venues passer quelques jours 1lzmir : excursion-pelerinage. Le
3 juillet, samedi, a 20 heures, dans la chapelle des Seurs, veille mariale prdsidde par M. Gantais, de Saint-Benoit. Le mEme
jour, deux bonnes douzaines de Scouts, gargons et filles, sous la
direction du Pere Pasty, SJ., allirent a Panaya pour y camper
dans la montagne. Eux aussi, firent leur veille mariale : procession aux flambeaux autour de la Maison de la Vierge.
Le dimanche done, les deux groupes se trouvaient reunis,
augmentes d'autres pilerins. Outre Mgr l'Archevuque, ii y eut
14 Mgr Mattoni, secretaire de la dle1gation apostolique (5), et
Mgr Guillois, chancelier. C'est lui qui c616bra la messe : messe
chant6e et, par moments, bri6vement et pieusement expliauee
par le Pere Pasty. Pros de
o'autel le groupe des gargons scouts.

Avant la communion, la belle invocation : , Seigneur, je ne suis

pas digne , (de la Tombelle).
Recueillement parfait et, miracle ! aucun d6clic ni aucin
eclair de photographe. Temperature encore printaniere. C'est
pourquoi, aux rares intervalles de silence, le cri de quelques
cigales se faisait entendre, non pas exasp6r6, comme au mois
d'aoit, mais vraiment harmonieux, bref, sans troubler le parfait
recueillement.
(4)L'abbd Gouyet, d6dedd

& Paris en 1899, est alid certainemeat

dans la Montagne d'Ephese en 1881, et tres probablement il y a vu.
le premier, la Maison de la Vierge. Mais cette decouverte 6tait rest6e
ignorde du public et meme des Lazaristes qui, dix ans apres (1891)
1'ont red6couverte et fait connaltre au monde. 11 est l'auteur d'un beau
volume : La Maison de la Sainte Vierge d Eph'se (Paris, 1897), qui a
et4 autrefois en depft chez Tequi, mais actuellement introuvable, sinon
d'occasion. Presqu'A la veille de sa mort. en 1898, revenu & Panaya,
it y a pase, une quinzaine de jours, A la recherche du saint Tombeau.
(5) Monseigneur le D6legue, qui devait venir en personne, a dt6
retenu par la maladie.
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Le soir, \ers 5 heures, apres la \isite des grandes ruines
d Ephcse, Mgr Maltoni c6lebra la messe dans la basilique SainteMarie. Ensuite, on se rendit dans la basilique Saint-Jean oh fut'
chantd un Magnifical de reconnaissance pour cette journde si
bien remplie.
15 aoit. - Dis le commencement d'ao0t, la presse turque
d'lziir avait annonce le grand pelerinage. On y parlait du flamheau marial alluinre
I.ourdes, on y racontait les apparitions, les
guerisons obtenues par t'eau miraculeuse. Comme Lourdes,
l'anaya serait bient6t un centre hydrothdrapique !
Le jour m»iie, des arroseuses necaniques feraient tomber
la poussiere de la route, etc. C'etait la 6videmment le moyen
infaillible d'attirer sur la Montagne une foule innomnbrable de
curicux.
En effet, jamais I'auto-park n'avait el couvert d'autant de
cars. de taxis et mxine de camions oh s'6taient entasses, homines. femunes et enfants, les \illageois des alentours. Et quelle
surprise d'avoir rencontr6 deux arroseuses allant et venant sur
la route de AM1ryem !
On a parld de trois mille personnes ;6). Il y avait done IA
une P4norme majoritd de musulnians, non pas simplement curieux. mais vrais pelerins jusqu'A un certain point, par les marques de respect donnees a la Maison de la Vierge : partout des
cierges allumes, jusqu'a former-une bordure de flammes au bas
de I'autel. Elle ne disemplissait pas et. sans le service d'ordre
parfaitement organis6, la circulation a l'intdrieur eut te impossible. Pas le moindre incident a signaler.
Vers 10 heures, Mgr I'Archevdque, revetu des habits pontiticaux, est alle recevoir, a l'entrde, le flambeau marial (7) port6
par un groupe de jeunes catholiques, au chant du cantique de
Lourdes-Panaya et de l'Ave maris stella, jusque aupres de l'autel, a une place d'honneur.
Messe des Anges, dirigde par le Pore Elie, capucin de SaintLouis (Istanbul). qui donnait parfois quelques breves et touchantes exhortations. Apr6s lecture, en turc. de l'Evangile de la
ffte, allocution en frangais par Mgr I'Archeveque. Nombreuses
communions. Plus de trois cents I II a fallu & plusieurs reprises
rompre les hosties. Detail touchant : une jeune maman s'y est
prdsentde, tenant par la main un petit gargon et sur son bras,
un b6bb qui semblait vouloir imiter sa mere, tendant sa petite
bouche pour I'hostie. C'etait la femme d'un colonel amdricain
de la N.A.T.O. (8).
Les catholiques dtaient groupes sur la petite esplanade en
face de l'autel, sous l'ombre du grand platane. De l'autel on
pouvait voir une foule nombreuse de curieux, masses au flane
(6) Pourquoi ne pas noter la prnsence de quelques-unes de nos
SoBurs de Saint-Georges (Istanbul). Itne faut pas oublier que ce sont
elles qui, en 1950, ant formd le gros contingent du petit pelerinage
organise par le dooteur Geschwind, dont s'occupa pour la premiere fois
le tourisme, qui depuis...
(7) Porte de Rome & Istanbul par avion et d'Istanbul & Ismir en
taxi, it fut recu le vendredi 13 en l'eglise du Rosaire. Le soir du meme
jour, et le lendemain & 19 heures, veillde mariale oh la Vierge fut pr6chde en italien et en francais, et chantee en italien, sur des airs venus
Eglise bondde,
de France, exemple : a J'irai la voir un jour ...
a-t-on dit; comme un soir de Vendredi-Saint.
;8) On salt que la NATO est l'organisation de defense at!antique.
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de la iiontagne, qui out eu la patience de rester lI, en plein
soleil, jusqu'A la fin de la cer6monie.
Aprts la messe, breve allocution en turc par Mgr I'Archevque. Inutile d'ajouter que cette fois, il a fallu subir a plusieurs reprises les eclairs des photographes (car le tout a Ut6
filmi et sonorise) sans trop deranger, semble-t-il, le recueilleinent general.
A 2 heures, recitation du chapelet, chant des litanies et du
.Salve Regina et en route pour Ephise ! Car il y a eu la, dans
L'Egtise du Coacile, une messe celebrde par un jeune pretre
franciscain, nd h Izmir. Avant la messe, le flambeau marial avait
idt portd en procession au chant des litanies, sur un parcours de
deux cents metres, a travers les blocs de marbre qui couvrent
le sol. Et ainsi l'on peut dire que le flambeau, parti de Lourdes,
est venu a son vrai point de d6part, car c'est & Ephese qu'a eu
lieu la premiere procession aux flambeaux en 451.
Certes, ii n'y avait pas l tous les catholiques presents le
matin. Un hon nombre s'6taient disperses. Mais il y en avait encore un groupe considerable. Combien dmouvante cette messe
xesperale, sur un autel improvise, form4 d'un bloc de marbre,
en ce lieu sacre, A I'ombre d'un enorme figuier qui nous prot6geait des rayons du soleil, formant comme une mystdrieuse
obscurite de temple. Apres l'elvation, 1'O salutaris liturgique
s'est dlev6 vers le ciel, chantA h demi-voix, avec un ensemble
parfait aussi doux et harmonieux que la m6lodie elle-meme.
Impression inoubliable.
Done, journee entiere de vrai pelerinage et qui ne pouvait
etre plus dignement clOturde...
Le lendemain, tous les journaux d'Izmir avec nombreuses
photos, rendaient compte de la double cerdmonie, non' seulement
avec bienveillance, mais aussi en detail et tres exactement. C'est
ainsi que la communion y est appelde a distribution du pain
sacr6 ,. Un autre 1'appelle : < Le pain de Marie n, ne croyant
pas si bien dire.
26 aofit. - Une croisiere de plus de trois cents touristes
s'etait annoncee, ayant dans son programme Panaya. Depuis plusieurs jours, quatre-vingts taxis etaient retenus.
Les touristes, en effet, ont gravi la Montagne, mais dans
quelles conditions ! A 10 heures du matin seulemeLt, on partait
pour EphBse et il fallait etre de retour avant 5 heures I
Quelle difference avec la croisiere de PAques ! Les touristespelerins avaient eu toute la journ6e, tandis que le 26 aoit 9'a
0td une course folle, et les touristes plus ou moins mdcontents
de tout. II y avait, parait-il,- deux pr6tres. Avec la neilleure
bonne volontd du monde, qu'ont-ils pu bien voir serieusement ?
Esp*rons que, dans les annaes prochaines, de vrais peierinages pourront etre organises. La difficult4 sera toujours grande,
car il est bien difficile qu'un pelerinage venu de France ou
d'Italie se contente d'un aller et retour d'Izmir a son port de
depart. Et quand il y a d'autres escales, on les brule toutes
presque inevitablement.
Septembre. - Le triptyque. Depuis son sdjour h Panaya, en
octobre 1953, Mme Chantaud-Chabas n'6tait pas restde inactiveOutre les croquis et tableaux qu'elle prepare en vue d'une exposition, elle avait compos6 un triptyque destine a etre reproduit
en couleurs A des milliers d'exemplaires. Ce que femme vent I
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Elle a remud ciel et terre pour obtenir que cinq grandes maisons
de Paris travaillent gratis en l'honneur de la Vierge (9).
Les quinze mille exemplaires devaieilt etre k Izmir une
semaine avant le 15 aoQt. Mais il y a eu. juste en cette semaine,
la grande fete turque (Kourban Bayram) pendant laquelle Loutes les administrations observent strictement le repos. Le paquet (50 kilos), n'est done arrive h I'archevich qu'aux premiers
jours de septembre.
II semble opportun de donner quelques breves indications.
A droite : saint Jean et son aigle, la plume en main sur le saint
Livre ; au-dessus, le Livre des Sept Sceaux. Une porte ouverte
laisse voir la mer et au loin la terre qui indique Patmos. A
gauche, la Vierge en trEs humble femme, dans le plus modeste
des logis, entouree de betes familibres : un chien fidele, un ine
affectueux. Sur les bras un agnelet. Au centre, qui rappelle assez
bien la maison de Panaya, la Dormition et I'Assomption de Marie.
Au fond, le corps de la Vierge, visible seulement en partie, deux
femmes prosterndes. Saint Jean, debout, les bras levis, contemplant le mystlre de gloire. Au-dessus, entre la lune et le soleil,
on distingue ce que contemple saint Jean : comme ddja toute
spiritualisde. la Vierge qui monte vers le ciel, couronnee d'dtoiles. C'est I'illustration du texte sacrd. Ap. XII, 1. Et in capite
ejus corona stellarum duodecim.
Compl6tons ce compte rendu Panaya 1954 par la simple
enum6ration de quelques visites particulibrement remarquables :
1"*mai : visite de Mgr Mille, vicaire gendral du diocese de
Luxembourg, fervent ap6tre de Panaya.
18 mai : pelerinage des catholiques d'Ankara, sous la conduite du Pere Gayraud, Assomptionniste.
12 juillet : visite de l'amiral Marini et de 1'6tat-major dA
!'escadre italienne.
13 juillet : visite de Mgr Cassulo, dveque de Macerata, avec
six pretres et quelques pelerins venus de Terre Sainte.
1" aoft : visite de la Mission archdologique italienne.
3 septembre : RR. PP. Gabriel Sabah, Louis Sak'kal et Joseph Kusakei, tous trois d'Alep.
12 septembre : P. John Morrison SJ., aum6nier militaire
des soldats amdricains en Turquie, accompagnd du P. Francois
Petru SJ., et de MM. Warren Dicharry et John Murray,'Lazaristes.
13 septembre : M. Gehan, vice-president de l'American-Export-Line et des RR. PP. Eugene Burke et Edouard Renard, de
!'Universit6 Catholique de Washington, accompagnds du P. John
Power.

Note. - Presque tous les pelerins de Terre-Sainte, A I'aller
et au retour montent a Panaya, et m~me des seminaristes voyageant en auto-stop 111
Appendice I
PUBLICIT1

FAITH A PANAYA

II serait intdressant de pouvoir noter ce qui, dans les feuilles
publiques, a paru au sujet de Panaya, depuis le modeste bul(9) a Cette dame est epatante, dcrit M. Eugene Borrel, d'avoir falt
imprimer cela & I'oell I *

-

144 -

letin des Capucins italiens, tout en faveur d'Ephese, jusqu'au
semi-officiel Ossercatore Romano, ob, tout en publiant les communiques de l'Archevechd d'Izmir, on reste fid~le h Jerusalem.
L'autre annie. dans 1'Ami du Clergy, un sermon 4tait feu
et flamme pour Ephese. Cette annde, un autre precha Jerusalem. On peut done, tout au moins, choisir.
II faut relever tout particuli6rement, dans le numdro d'aoit
d'Ecclesia, quelques pages oh la tradition d'Ephese est qualtifde
de pr6tendue, pour laquelle le PNre Jugie est tres sdevre. Cominent obliger le Pere Jugie A tenir conipte des observations qui
lui ont 6td faites dans le t Divus Thomas a de 1949 ? Mais le
Pere Jugie est-il infaillible ? Chose curieuse ! Ces pages, toutes
contre Ephese, ne se donnent pas la peine de prouver Jdrusalem. C'a 6td, depuis cinquante ans, la mime lactique. Il est, en
elfet, incomparableinent plus difficile de prouver Jerusalem que
d'ergoter contre Ephise. Nous savons que M. Massignon a et6
indigne. Laissons-le s'entendre avec Daniel-Rops.
En contre-partie, le docteur Geschwind vient de lancer en
Allemagne neuf mille exemplaires de sa brochure : Wiedererwachendes Ephesus ou Panaya n'est pas oubliee, et il va faire
la meme chose en Autriche
Signalons en dernier lieu que la presse turque a tedinvitWe h vouloir bien cesser sa campagne en faveur d'Ephese et
Panaya et cela des deux cotds : ctde Phanar (on sait que I'Eglise
orthodoxe ne connait, dans sa liturgie, que la tradition de Jerusalem), et c6td isradlien (il s'agit ici, dvidemment, de tourisme
contre tourisme). On a et6 jusqu'a y mettre le prix : combien
voulez-vous ? Rdponse admirable d'h propos et de v6rit6. Nous
voulons des documents !
Appendice II
LA PRIERE DU PELERIN

Catherine Emmerich nous represente la Sainte Vierge faisant le Chemin de la Croix sur la Montagne. Quoi de plus vraisemblable ? On crut m6me dans les premiers temps de la decou\erte (1891) pouvoir repdrer quelques endroits que l'on considdra comme des stations. Et le jour des grands pelerinages, au
mois d'avril, quelques fid~ies renoncaient aux ruines d'Ephese
et restaient I'apres-midi a Panaya, pour y faire pieusement le
Chemin de la Croix. Comment oublier celul que presida en 1897,
notre confrere M. Larigaldie, a I'dloquence entrainante, vrai
Pierre I'ermite de croisade.
Depuis la resurrection de Panaya (1951) cette tradition n'a
pas dte reprise. II faut avouer qu'au mois d'aout, la forte chaleur rendrait la chose plus que pdnible, impossible. Mais il y a
des pelerins tout le cours de I'annde !
Il s'agirait done d'6tablir, h partir de la Maison, au flanc
de la Montagne les Quatorze Stations tres hypoth6tiques, simplement num6rot6es. Et, sinon en groupes compacts, du moins
en petit groupe ou meme en privd, on pourrait faire 1'exercice
qui convient le mieux a ce Lieu Saint. Car, c'est bien en NotreDame-des-Sept-Douleurs que nous devons nous reprdsenter la
Sainte Vierge, a Panaya, comme elle se manifesta en 1846 A la
Salette : celle qui pleure.
Cette coutte notice est pour introduire la a Pri6re du P&lcrin ». Elle a Wt6 trouv6e au milieu de lettres et autres papiers,
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soigneusement datee, mais non sign6e. On a cru un moment
pouvoir en d6couvrir l'auteur, en comparant les 6critures. Mais,
peine perdue I
Respectons I'anonymat de celui qui a si bien et si fortement exprimd les sentiments qui doivent etre ceux de tout \rai
pelerin de Panaya.
A la Vierge de Panaya-Kapouli
Mere, je suis venu de loin pour voir la terre
Que foulerent tes pieds pendant l'ezil aust&re
Auquel te condamna Jdsus
Lorsqu'ayant achev6 son euvre salennelle,
II monta vers les Cieux dans la gloire ternelle
Oiu le suivirent les Elus ;
Et sur ce sol sacr6 qui connut Ton Martyre
Qu'aucun langage humain ne saurait nous redire
Dans ces sentiers cachIs sous bois,
Ou, seule, tu faisais le chemin du Calvaire
L'dme et le cceur remplis de l'auguste Mystere
Et le corps courb6 sous Ta Croix ;
Sur le mont rocailleux dont I'anyoissante cime
Te paraissait porter la celeste Victime
Ainsi qu'un autre Golgotha,
Mre, je suis venu plein d'amour filiale
Recueillir les soupirs qu'd Ton heure finale
Ton cewur au ciel pour moi jeta !
Rien ne manque, 6 Marie. a ton amer calice :
Ce torrent, c'est CUdron la nuit du sacrifice
Lorsque Jesus sua le sang ;
Et le triste abandon, it est dans le silence
Des vallons, des c6teaux d'of nul bruit ne s'dlance
Au cr6puscule rougissant ;
Voii l'dpre chemin et la pierre sanglante
Oif Ton Fils accabld sous sa croix trop pcsante
S'affaissa douloureusement ;
Puis, au sommet, ld-haut, c'est le gibet infdme
Qui se dresse lugubre et d6chire ton dme
Comme un eclair le firmament !
Oh ! Comme tu voudrais laissant Id ta ddpouiUle
Quand ton corps affaibli ardemment s'agenouille
Prendre aussi Ton vol vers les Cieux I
Mais ce n'est pas encor pour Toi I'heure supreme,
Pour briser d jamais la loi de L'Anatheme
Oh ! laisse encore pleurer Tes yeux I...
Tu me vois d genoux, Mere, a la mdme place
Otu pour moi tu faisais la priere efficace
Qui devait m'obtenir la Foi,
Permets-moi d'y poser mes deux l6vres ardentes,
Et regois mon tribut de ces larmes brflantes
Qu'ici je rdpands devant Toi I
26 avril 1905.
B
i
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ROME
LE T. H. PARE SLATTERY AU CONGRES INTERNATIONAL
DES ENFANTS DE MARIE

(13-17 juillet 1954).
Souvenirs et notes de voyage
Nous prenons le train a la gare de Lyon, le 9 juillet, A
19 h. 55. Nous pensions arriver a Turin le lendemain matin a
6 h. 43, celdbrer la sainte messe chez nos confreres, et repartir
A 9 heures pour 6tre a Rome aux environs de 20 heures. Mais
le train qui devait arriver en gare de Turin k 6 h. 43 n'etait
pas le n6tre. I1 s'agissait d'un train compose exclusivement de
wagons-lits ou de wagons-couchettes, et qui partait d'ailleurs
comme nous & 19 h. 55, mais marchait a plus vive allure, et
surtout s'arretait moins souvent que le n6tre. Aussi, est-il pres
de 9 heures quand nous arrivons & Turin. Nous allons dire notre messe a la maison Saint-Sauveur, ou rdside la visitatrice
des Filles de la Charit6. Pr6cisement, une retraite y a lieu en
ce moment, qui groupe dans les deux cents retraitantes. Elles
sont tout heureuses d'assister k la messe du T.H. Pere, puis de
l'accueillir It a salle de communaut. Apres leur avoir dit quelques mots d'exhortation en rapport avec la retraite, et leur avoir
donn6 sa b6nediction, il fait le tour des infirmeries et apporte
aux chores Sceurs malades le r6confort inattendu de sa visite.
Nous reprenons le train vers ii heures. Aussi est-il bien
tard quand nous arrivons en gare de Rome. Le T.H. PBre est
accueilli sur le quai par M. Bisoglio, procureur g6ndral aupres
du Saint-Siege, M. Amedeo Rossi, visiteur de la province de
Rome. M. Duvaltier, supirieur de la Maison internationale d'etudes, dont nous serons les h6tes pendant tout le CongrBs. Plusieurs confrires venus A Rome, eux aussi. pour le CongrBs des
Enfants de Marie s'etaient joints A eux. Minuit n'est plus loin
quand nous pouvons aller nous coucher.
Nous disposons de trois jours avant l'ouverture du CongrBs.
C'est tres heureux. Cela nous permettra de faire quelques visites indispensables dont !e programme tres charge du Congres ne
nous laisserait pas ensuite le loisir. Nous allons saluer, notamment, les cardinaux Pizzardo, Valerio Valeri, Canali et Tisserant. Le cardinal Canali nous dit sa reconnaissance du ddvouement dont font preuve les Filles de la Charite de Sainte-Marthe.
Le cardinal Pizzardo nous parle de la formation du clerg6, sujet
auquel il s'int6resse tout particulirrement comme president de la
Sacree Congregation des Seminaires. C'est tout rdcemment que
le cardinal Valerio Valeri se trouvait . Paris pour le Congres
des Religieuses hospitalibres et enseignantes. II nous dit la satisfaction que ce CongrBs lui a donnme, et le T.H. Pere le remercie a nouveau de la visite si cordiale qu'il voulut bien nous faire
a ors I la Maison-Mere. Le cardinal partait le lendemain m6me
pour 16 Canada, et il nous donna une nouvelle preuve de sa bienveillance pour la famille de saint Vincent, en nous accordant
audience si peu de temps avant son depart. Le cardinal Tisserant, pr6fet de la Sacree Congregation de l'Orientale, apprit avec
plaisir que le T.H. Pere avait le moyen inespdr6 d'envoyer du
renfort a notre mission d'Ethiopie, ce qui allait permettre sans
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doute d'accepter la direction du Semiinaire rIgional d'Adigrat,
comme Son Eminence nous en pressait depuis longtemps. Au
.ours de la conversation, ii est question de Terre Sainte. Son
Eminence 6voque avec bonheur les souvenirs de son s6jour a
1 Ecole Biblique de Jdrusalem et nous raconte la chevauchee qui
le mena jusqu'en Mdsopotamie, dans des conditions d'inconfort
el de securitItrcs relative qui rendaient ce voyage bien audacieux.
Nous faisons aussi une randonnde en auto dans la . gion des
, castelli ,. En cette saison, les sites si gracieux de Castelgandolfo, Albano et Velletri sont si interessants & voir. H6las ! le
ciel est has et d'un gris sale : il pleut m6me par moments. Si
ce temps se maintient pendant le Congres, ce sera bien regrettable, et les seances de nuit au Foro Italico et au Colisde ne
,ourront avoir lieu.
31ardi 13 juillet.
La pluie a cessd, le ciel commence A s'Cclaircir. A pied ou
dans de nombreux cars. des niilliers de jeunes filles habilles
ou voilees de blanc. gagnent la basilique de Sainte-Marie Majeure. C'est l1 qu'aura lieu la seance d'ouverture du Congres
international des Enfants de Marie, sous la prdsidence de
Mgr Traglia, president du Comitd Pontifical de l'Annee mariale.
Apres Je chant du a Veni Creator ,,, Mgr Pedroni. secretaire du
mnme ComitU. adresse aux Congressistes une allocution de bienvenue. II fait I'historique de cette basilique, construite en I'honneur de la Mere de Dieu au Iv* sikcle de notre ere. Une chute
miracuieuse de neige en indiqua l'emplaceinent ; et dans cette
neige, l'orateur voit le symbole de la puret6 qui doit caractdriser les Enfants de Marie. Sainte-MAare Majeure possde quelques fragments de la creche de Bethldhem, image de l'humilitd
qui leur convient aussi. Enfin, si elles lvent les yeux vers le
plafond A caisson de la basilique, elles le voient ktinceler d'or.
symbole de la charitd qui doit brOler dans leurs cceurs. Mgr Pedroni termine en s'adressant dans leur langue aux delegudes
espagnoles et frangaises. Cette diversitd de langues, soulignant le
caractbre international du Congres, s'etait ddja affirmde dans
la recitation du chapelet au debut de la sdance d'ouverture. Ledizaines en furent recitdes en latin, en italien, en espagnol et
en frangais. AprBs la benediction du Saint-Sacrement qui cl6tura la seance, la foule des congressistes s'ecoula lentement par
les deux portes qui encadrent le chevet de la basilique. On avail
hien precisd qu'elles devaient se masser sur 1'escalier rronumental qui s'adosse & Sainte-Marie Majeure. pour y chanter le Salve
Regina. Mais la sortie de ces quelque huit mille jeunes filles par
deux portes tres 6troites ne pouvait s'effectuer qu'k une cadence
tres lente. Quand les dernieres quittaient la basilique, les cars
s'en allaient d6ej. II n'y avait plus qu'h se disperser. Cette sdance
d'ouverture avait 6t0 grandiose. C'4tait de bon augure pour le
Congrs ; d'autant que le ciel se digageait de plus en plus et
que nous pouvions espdrer le beau temps pour les jours qui
allaient suivre.
Mercredi 14 juillet.
Le grand nombre des Congressistes et leur diversitd linguistique les oblige a se disperser pour faire cEuvre utile. Elles
ne se retrouveroni gubre toutes ensemble que pour les manifes-
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tations du Foro italico, du Colisce et de Saint-Pierre. On ne
cherchera done ici que quelques notes sur les reunions que le
T.H. PBre honora de sa presence. Ceux qui voudraient avoir
1'expose complet des activit6s du CongrBs le trouveront dans le
volume que doit faire paraltre la Permanence mariale.
Cette premiere journve du CongrBs a pour theme la formation doctrinale des Enfants de Marie. Les congressistes de langue francaise out leur messe h 8 heures dans la basilique SaintJean de Latran. Elles se groupent ensuite avec leurs compagnes
dans la vaste 6glise de Sainte-Marie des Anges pour la seance
inaugurale du Congres, qui doit ctre prdsidde par Son Eminence
le cardinal Pizzardo. C'est dans les ruines d'anciens thermes romains que Michel-Ange- fut charge de construire un couvent de
Chartreux. La grande salle du milieu des thermes devint 1'eglise
de Sainte-Marie des Anges. Pres de l'entree, une colossale statue
de saint Bruno, fondateur des Chartreux, rappelle la destination
primitive de I'dglise. Due au ciseau du sculpteur francais Houdon, cette statue semble l'incarnation de la vie intdrieure et du
silence, qui sont les caractdristiques des fils de saint Bruno.
Au milieu de 1'eglise, une grande estrade a etd dress6e.
sur laquelle prennent place Son Excellence Mgr Garrone, coadjuteur de l'archeveque de Toulouse, qui sera l'orateur des trois
seances pleniires de langue frangaise ; le T.H. Pere Slattery.
Superieur gendral de la Mission et directeur general des Enfants de Marie ; MM. Triclot et lenrion, aumoniers nationaux.
quelques Pretres de la Mission et des delegations d'Enfants de
Marie. Le cardinal Iizzardn devait, apres quelques inots de
M. Slattery, donner aux congressistes !e& directives du SaintPNre. Mais reteru h cette heure par les travaux de sa charge,
ii avait fait savoir qu'il ne pourrait arriver qu'a 11 heures. La
seance commena done par les mots d'accueil de Mlle Iside de
Zolt, reinpla<ant Alda M.iceli. presidente generate de la Jeunesse
f6minine d'Action Catholique Italienne, retenue par la maladie,
et une adresse de Janine Gien, presidente des Enfants de Marie
de France. Puis, Mgr Garrone donna sa premiere conference,
qui avait pour theme : Marie Immaculee, chef-d'weuvre de la
grcde de Jesus-Christ, et Reine du ronde surnaturel.Le distingu6 prdlat tint son auditoire sous le charme d'une doctrine profonde tout en demeurant accessible, d'une filiale devotion envers
Marie et d'une langue a la fois precise et imagee oii abondaient
les formules qui accrochaient I'attention. A son auditoire, tris
attentif et visiblemnent touch6, il montra l'imerveillement, la
tendresse de 1'Eglise devant le mystlre de Marie Immaculee, et
les raisons scripturaires de cette attitude, depuis le Protevangile jusqu'a I'Apocalypse. II exposa le r3le de la Vierge dans la
sauvegarde et I'intelligence du dogme chrdtien, notamment du
dogme central de l'Incarnation, et la place que cela lui vaut dans
la vie chritienne.
A 11 heures, comme il l'avait promis, le cardinal Pizzardo
entrait dans Sainte-Marie des Anges, precedd de deux majestueux c carabinieri ,. M. le Superieur gendral le salua au nom

des Congressistes. Puis il f6eicita les Enfants de Marie de la
grAce qu'dtaient pour elles ces quelques jours passes & Rome,
et leur dit ce qu'elles devaient faire pour en profiter au maximum. Le cardinal lut alors une adresse oi il disait la joie que
causait au Saint-PBre le ddveloppement merveilleux de leur
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Association et leur venue & Rome pour ce Congres. En attendant
que le Pape leur donndt lui-m6me ses consignes dans I'audience
de cluture, Son Eminence leur dit qu'elles devaient continuer i
joindre au souci primordial de leur sanctification personnelle
celui d'une influence toujours plus profonde et plus bienfaisante
sur leur milieu de vie. Le rapport de M. Triclot qui suivit, et
qui exposait la situation actuelle de l'Association dans le monde
montra que, loin de constituer un mouvement perimn ou condamne a vegmeter, elle rdpondait excellemment A un besoin de
notre temps. Son renouveau interieur sur le double plan doctrinal et apostolique s'atteste par le remarquable essor de 1'Association. Faute d'un organisme international qui centraliserait
tous les renseignements, M. Triclot ne put donner que des chiffres approximatifs ou incomplets ; ils n'en etaient que plus
impressionnants. Et de la qualit4 d'ame des Enfants de Marie
Immaculee, de leur activitd dans les domaines religieux et social,
il donna quelques t6moignages dmouvants qui soulev'rent a
maintes reprises l'enthousiasme de son auditoire et mirent des
larmes dans bien des yeux.
Dans I'apres-midi, commencerent A se tenir les
a,carrefours ,,,qui ne furent pas la partie la moins intdressante ni la
moins utile du Congres. Les groupes de langue frangaise devaient, d'apres le programme, se rdunir A l'Universit6 des Dominicains, A l'Angelicum. En fait, il leur fallut se rendre au
Seminaire de la Propagande; snr le Janicule. Huit carrefours
curent lieu simultanement, qui traitaient des divers aspects de
la formation doctrinale des Enfants de Marie et des moyens de
la promouvoir. Chacun groupa un nombre important de Congressistes. On pourra voir dans le compte rendu g6neral du Congres
l'essentiel de ce qui s'y passa. Dans la salle ofi se tenait 'un
de ces carrefours, on vit entrer un jeune homme et une jeune
femme, qui dcoutsrent avec attention 1'expose du rapporteur et
les cehanges de vues. C'Otaient M. Hubert, correspondant de la
Croix de Paris, et sa femme. Ils ne cacherent pas leur joie de
voir le CongrBs marial presenter cette importance et d6buter de
faion si heureuse.
La journee se clOtura au Foro italico. II y a deux jours encore on pouvait se demander avec inquietude si le festival folklorique prdvu pour ce soir-li pourrait avoir lieu. Heureusement, ii n'y avait aucun nuage dans le ciel quand les Congressistes arriverent, et la lune brillait dans son plein. Durant trois
heures, sur un vaste podium vivement delaird, les ddelgations se
succederent pour des chants et des danses, montrant que la plus
heureuse varidtd de temperaments et de goats musicaux et artistiques pouvait subsister dans l'unite superieure qui rattache
entre elles les Enfants de Marie du monde entier. Pour la France,
:es chants furent assures par I'lnstitut technique de Loos-lezLille, de r6putation bieri m6ritee, et le groupe d'Arles, en costume local, exdcuta des danses provengales tres gracieuses.
Jeudi 15 juilet.
La conference doctrinale d'aujourd'hui a pour theme
u Marie Immaculde, Mere de la vie surnaturelle et Reine des
nimes consacr6es n. C'est M. Castagno!i, superieur de notre maison centrale de Rome, dite du Coll&ge lionien, qui traite le sujet
dans l'Aula magna de 1'Antonianum pour les congressistes italiennes. Le T.H. PNre preside la seance. La vaste salle et les
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tribunes sout absolunent combles. Devant cet auditoire, qui le
suit avec une attention soutenue et un interCt visible. M1.Castagnoli montre le rule exceptioinel assignt par Dieu A Marie danla communication de la vie de la grace aux aines. II le fait avec
la precision du thiologien et la flaminie de 1'orateur, saisi pa?
son sujet. Au debut de sa conference, il avait prid ses auditrices de ne pas interrompre son expose par des applaudissements. La consigne fut a peu pres respectce. Mais les congr.ssistes se dedommnagerent amplement. la conference une foii la
finie, temoignant ainsi A quel point elles avaient coimmuniu
pens6e et aux sentiments de I'orateur.
Pour illustrer cet expose doctrinal et lui donner. en quelque sorte la confirmation de I'experience, trois congressisles
montrbrent ce que la consecration vecue h I'lmnuaculke pounait
op6rer dans les anmes. Les deux premieres, parlant respectivcment pour l'talie du Nord et pour I'ltalie centrale, lurent un
rapport, clair, mais succinct, qui se conlentait de donner une
idie d'ensemble de la vitalit6 des groupes d'Enfants de Mlaric
dans les pays en question. I.a jeune fille qui tit son rapport suw
l'Italie niridionale avait prepard un expos6 tres detaille -i
abondaient les traits hien localises. II v en eut d'e6iouvant-.
comme celui d'une inule de Maria Goretti. tombant, elle aussi.
sous les coups d'un seducteur 6conduit. II est hien regrettable
que le manque de temps ait oblige d'abreger cette lecture.
Le T.H. PI're voulut bien dire quelques mots aux Congressistes. I1 souligna la devotion to'ule speciale envers la Sainte
Vierge, qui est Ilun des traits les plus marquants de la pielt'
italienne. II en rappela quelques manifestations et nota que cet
amour de Marie constitua le grand obstacle A l'invasion de l'I!alie par le protestantisme. II exhorta ses auditrices A donner
toujours plus a cette devotion mariale le fondement solide de
la connaissance des grandeurs et du role de la Sainte Vierie.
II leur souhaita d'inspirer cnstamiinent des exemples de .Maiie
leur travail de sanctification personnelle et leur action apostolique. Ainsi se prepareraient-elles excellemment aux tachles qm
les attendent dans le mariage ou la vie religieuse.
Dans I'apres-inidi, les carrefours eurent lieu comme ;i
veille. Ils avaient pour sujet la formation spirituelle des enfaints
de Marie, et 1'etude des divers moyens qui favorisent cette formation, et des obstacles auxquels elle se heurte. La ricitatioi,
en commun du chapelet se fit dans 1'6glise de 1'Ara Cceli. De plus,
il y eut, dans cette meme 6glise. de 15 heures A 18 heures, une
adoration ihinterrompue du Saint-Sacrement. Pendant ces trioi
heures, la France. I'Espagne et I'Italie assur6rent successivement la priere d'adoration et d'intercession pour I' , Eiflise dit
silence ,. Et parmi ces chr6tiens persecutes pour leur foi, un
souvenir tout special Rtait donne aux groupes d'Enfants de
Marie A qui les conditions actuelles n'avaient pas permis d'etre
a ce Congres, sinon par la priere et le sacrifice.
C'est aussi la pensee de l'Eglise persecutde qui domina le
chemin de croix fait au Colisde A partir de 21 h. 30. Nul endroit
n'dtait mieux indique pour cet exercice. LA, par milliers, dechretiens ont participd aux souffrances du Christ et l'ont suivi
jusqu' la mort en portant sa croix. Et pas plus qu'aux chritiens
qui souffrent actuellement persecution pour leur foi, on ne pouvait leur reprocher aucun ddlit de droit commun. Leur seul
crime 6tait de vouloir rester fidWles au seul vrai Dieu et de ne
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pas accepter les pretentions du pouvoir civil a r'genter ies Ames.
A chacune des stations du chemin de croix du Colisee, le souvenir d'une de ces chrdtientes fut rappeld aux Enfants de Marie.
C'4tait une invitation A demander pour des freres et des sceurs
persecutes la grace de la perseverance dans la foi. Mais ces
jeunes filles dtaient aussi par 1a invitees & penser qu'un jour
viendrait peut-etre of, elles non plus, ne pourraient demeurer
chretiennes qu'au prix de 1'hdroisme dans le sacrifice.
Jeudi 16 juillet.
Le T.H. Pere honore de sa presence la reunion matinale de
la section de langue espagnole, dans l'Aula magna du Sdminaire
du Latran. Cette troisieme et derniere journde du Congres est
i-entree sur la formation apostolique des Enfants de Marie. La
conference est donn6e par notre confrrre, M. Mathias Job, directeur des Enfants de Marie, que dirigent les Steurs espagnoles d
eornette. Le T.H. PBre adresse aux congressistes une courte allocution traduite aussitot par M. Job. II y rappelle la foi vive et
I'ardente devotion de I'Espagne pour P'Inmmaculde Conception.
Leur pays fut aussi celui de Frangois-Xavier. le grand missionnaire des temps modernes, et de Therbse d'Avila, qui, du fond
de son cloitre, ne contribua pas moins A la conversion du monde
paien que l'aputre des hides. Ainsi l'Enfant de Marie doit-elle
6tre par sa vie et son action, le levain qui transforme son
milieu de vie et de travail.
Les Congressistes firent un accueil chaleureux aux paroles
de M. le Supdrieur g6ndral. Leur enthousiasme se dechaina
quand il dpingla sur sa poitrine l'insigne du Congrbs aux couleurs espagnoles, et ddclara accepter I'invitation qui lui Mtait
I'aite de se rendre bienttt en Espagne.
En fin de matinde, nous allons saluer a la Sacrde Congre-ation des Rites, le. Pre Antonelli, franciscain, qui s'intdresse
!out particulibrement a la cause de la Mere Seton. 11 nous dit
i'admiration qu'il 6prouve pour cette grande Ame, I'une des plus
saintes des temps modernes, en qui les dons de la grAce couronnrrent une nature exceptionnellement riche. II nous fait espdrer que sa cause, tout particulierement chbre aux Filles de la
Charitd des Etats-Unis, progressera desormais a un rythme plus
rapide.
Le programme de I'apres-midi comportait la rdcitation du
chapelet dans l'dglise de Sant'Andrea delle Fratte, qui fut tdmoin de la merveilleuse conversion d'Alphonse Ratisbonne, et
qui est, de ce fait, un sanctuaire de premier plan pour les Enfante de Marie Immaculde. La journde s'acheva, comme le premier soir, au Foro Italico. Les Enfants de Marie parisiennes.
zecondees par des ddldgudes de chacun des pays reprdsentts a;t
Congres, y donnerent le jeu dramatique intituld < la Victoire de
I'Immacutle n, comportant un prologue et quatre tableaux.
Vendredi 17 juillet.
Cette journde de cloture dtait impatiemment attendue par
les Enfants de Marie. Elles avaient, sans doute, pu apercevoir
dejA le Saint-PWre qui les avait bdnies d'une fenetre de sa chambre, alors qu'elles dtaient groupdes sur la place Saint-Pierre.
Mais au matin du 17 juillet il devait descendre lui-m6me dans
l'immense basilique et adresser la parole aux Congressistes. Les
Enfants de Marie assisterent d'abord A une messe cd!dbrde par
le cardinal Vicaire. Et voici qu'en avance de quelques minutes
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sur I'horaire prdvu, le cortege pontifical faisait son entrie dans
la basilique. De ferventes acclamations s'616vent, tandis que le
Saint-Pere s'avance, porlt sur la a sedia gestatoria o. II est
visiblement heureux du spectacle qu'il a sous les yeux. Ses
bras s'ftendent & droite et a gauche, tandis qu'un large sourire
eclaire son visage si blanc. Avoc une condescendance touchante,
il ne cesse, tout au long du parcours, de placer sur sa tWte et
de rendre ? leurs proprietaires des calottes de soie blanche qui
seront gaiddes comme des reliques. Parvenu a son tr6ne, Pie XII
y prend place. II recoit avec cordialit r'honimage du T.H. Pere
et celui de MM. Triclot et Henrion. Puis, sa voix s'e16ve. En
francais, ii s'adresse aux Enfants de Marie et leur parle une
vingtaine de minutes. II leur dit sa joie de les voir rdunies si
nombreuses au centre de la catholicit6. II les fdlicite de leur ferveur, de leur souci de sanctification personnelle : condition essentielle d'un fructueux apostolat. II leur rappelle tout ce
qu'exige encore cette action sur leur milieu de vie et de travail. IIy a l1 des enseignements que seule une meditation frdquemment reprise permettra de s'assimiler h fond ; aussi les
Enfants de Marie seront-elles heureuses de retrouver le texte
du discours de Pie XII dans les a Rayons ,.Les ovations redoublent quand le Pape remonte sur la sedia et regagne ses appartements. C'est une grace de choix pour ces jeunes clhrtiennes
d'avoir pu contempler a loisir le Saint-Pere, de I'avoir entendu,
d'avoir recu sa benediction. Quelle joie, quel reconfort elles en 0
legoivent !

Pour mieux montrer aux Enfants de Marie qu'elles dtaient
chez leur a Pere ,,le Pape leur avait fait donner l'autorisation
d'achever leur matinee dans les jardins du Vatican. Cette faveur
tut d'autant plus appreciee que le soleil brillait dans un ciel
sans nuage. L'une des attractions principales de cette promenade
fut sans doute la petite gare de l'Etat du Vatican. Des wagons
y dtaient pr6cisdment en partance, charges de colis, pour les rgions d'Autriche que de terribles avalanches venaient de ddsoler. Et cela soulignait une fois de plus I'universelle sollieitude du
Saint-Pere pour tous ceux qui souffrent.
Nous etions A I'avant-veille de la fete de Saint-Vincent.
Afln d'etre rendus h la Maison-MWre quelques heures avant les
premieres vepres, le T.H. Pere avait d6cidd que nous rentrerions
a Paris par I'avion. Aussi, des le ddbut de J'apres-midi de ce
meme jour, nous nous rendions a l'adrodrome de Ciampino. En y
comprenant un arrdt d'une demi-heure & Milan, le trajet ne
devait pas nous prendre plus de quatre heures. Malheureusement, le beau soleil de Rome se voila tres vite. Apres Milan, il
fallut passer au-dessus des nuages, et ce fut bien regrettable
quand nous survolames les Alpes. A peine, de temps I autre,
une ddchirure dans le tapis blanc qui se ddroulait a perte de
vue sous nos yeux nous permit-il de voir la terre, et cela dura
jusqu'aux abords de Paris. Au moment d'atterrir, notre avion
eut quelques soubresauts, nous laissant deviner avec quelle violence le vent devait souffler au sol. Nous retrouvames la capitale telle que nous l'avions laissde dix jours plus tot, avec un
temps grisatre et pluvieux, bien insolite en ce mois de juillet.
Mais apres les journdes exaltantes que nous venions de vivre &
Rome, et au moment de cdldbrer la f6te principale de saint Vincent, nos aceurs ne pouvaient qu'etre a la joie.
Pierre DuLaU.
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PANEGYRIQUE

DE SAINT VINCENT DE PAUL
(19 juillet 1954)
par Mgr Gilles Barthe, 6veque de Monaco

.on vos me elegistis, sed ego elegi vos
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais noi qui vous ai
choisis (Jean, xv, 16).
Cette parole de Jesus s'imposait avec force A mon esprit,
tandis que je relisais ces temps derniers la vie de saint Vincent
de Paul. J'avais toujours dtd choqud, ce n'est pas le mot, disons
surpris, desorient6 dans mes conceptions du developpement
psychologique d'une personne par le contraste qui oppose les
trente premieres annees de l'existence de saint Vincent aux cinquante suivantes. Bien sur, la vie se moque de nos constructions humaines, la grace bien davantage encore. Mais chez les
grands convertis, chez un saint Paul, un saint Augustin, on
arrive vite a saisir 1'6lan continu qui, sous les changements les
plus notables, assure I'unitd d'un caractere, aussi bien que dans
la fougueuse montee d'un saint Bernard, ou la tranquille ascension de saint Pie X. Ce qui scandalise dans le bon paysan landais, faut-il I'avouer ? c'est cette a honndte retirade , qui, pendant des annees, parait 4tre I'ideal naturel et satisfaisant de ses
ambitions sacerdotales...
Puis, sans qu'on sache trop pourquoi, les perspectives changent et presque sans nous en douter, nous gravissons les cimes
de la plus authentique saintet6.
Comment lever ce scandale ? si tant est qu'il y ait scandale ! En decelant les principes directeurs de cette saintetd que
nous resumerons dans les trois propositions suivantes : ne faire
que ce que Dieu veut ; le.faire du mieux possible; le faire en
grand esprit de docilite aimante.
Ne pas enjamber sur la Providence, la formule est devenue
celebre. D'autres s'offriront en holocauste et demanderont des
6preuves. D'autres, d6s leur jeune Age, tracent de magnifiques
projets d'avenir. Le petit Vincent de Paul ne desire pas, lui,
comme sainte TherBse de I'Enfant-Jdsus, devenir un grand saint;
ii ne refuse pas non plus; il attend que Dieu lui fasse signe,
lui dise avec nettetd : a Viens, suis-moi Y,et le mene a la place
qu'il n'a pas choisie, qu'il se contente d'accepter, pas plus
ebloui que Va d'ailleurs, si elle est flatteuse, en disant toujours
<< merci n.
Une fois, au moins, cette soumission paisible A la volont6
de Dieu exigea une sorte d'hdroisme. Fait significatif, en faveur
d'un pauvre venu mendier au logis paternel. II lui donne toute
sa fortune, trente sols. Acte de g6nerositL appreciable pour un
petit pAtre de dix ans qui avait du faire beaucoup d'oconomies
pour arriver & dconomiser une telle somme.
Le mdme geste se renouvellera vingt ans plus tard, lorsque,
jeune pr4tre sans ressources, subitement mis en possession de
plusieurs milliers de livres, ii les offre d'un seul coup A de plus
malheureux que lui.
Entre ces deux actes d'une qualitd un peu extraordinaire.
rien ne distingue l'adolescent ou le jeune pretre, - du moins
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en apparence - d'un bon 6colier, d'un Bludiant consciencieux,
d'un digne ecclesiastique comme on en voit beaucoup.
M. de Comet remarque en lui des aptitudes intellectuelles,
un cceur ardent ; il le fait entrer au College, le pousse vers la
cldricature. Vincent se laisse faire ; il estime que c'est la voix
de Dieu qui lui parvient ainsi. II prend au serieux son travail,
suit fidblement les cours, organise mnme un petit pensionnat,
pour continuer ses eludes tout le temps ndcessaire, sans etre a
charge a personne, prdparant de la sorte son avenir par l'acconiplissement du devoir d'dtat.
Elle nous parait terne cette periode que nous aimerious tant
connaitre avec de plus amples d6tails. Mais, aprbs tout. sur quoi
sc fonde un tel jugement ? Vincent ne reussit pas si mal, puisque des personnalitds en vue lui confient leurs grands garqons,
et diignent. h l'occasion, lui offrir leur protection. Ce nouveau
pretre. qui par pidtW, va cdl6brer sa premibre messe dans ;a
solitude du pauvre sanctuaire de Notre-Dame des GrAces, prbs
de Buzet. ce professeur novice qu'on aime et qu'on estime dedj
est-il si banal qu'on pourrait le croire de prime abord ?
II y a bien ces preoccupations d'argent, cette habilete A
cueillir des.heritages de pieuses femmes, cette apret6 a poursuivre les d6biteurs, ces intrigues pour obtenir une cure remundratrice, peut-dtre un dv8chd grace aux bons offices du due d'Epernon... Ici se place I'aventure si contestee de la captivitW en Barbarie. Je n'ai aucune competence particuliere pour dirimer la
controverse; j'avoue pencher cependant pour Iauthenticitl du
fait. Nous y voyons un saint Vincent de Paul conforme a ce que
nous pouvons imaginer de lui h cette 4poque : homme d'action,
intelligent, gendreusement soumis a a volont6 de Dieu et essayant, par sagesse naturelle. autant que par saintet6, d'infldchir en sa faveur une situation assez .Acheuse, essayant de tirer
le bien du mal.
A la v\rit6, quand il revient en France, ses perspectives
d'avenir n'ont gubre change. A Avignon, puis a Rome, puis a
Paris, il utilise ses nouvelles relations dans le but d'obtenir
enfin le bendfice respectable dont profiteraient avec lui sa mnre
et ses neveux, dont profiteraient aussi ses paroissiens, n'en doutons pas. Pourquoi faire ce grief a ce pretre de suivre ce qu'il
croit, a bon droit, 6tre le moyen normal de repondre a I'appel
de Dieu ? Pouvait-il prevoir l'extraordinaire destin qui l'attendait ? II n'enjambe pas sur la Providence. 11 accepte, en toute
humilit6, une vocation aussi dloign6e que possible du sensationnel. C'est I'attitude de la Vierge Marie. Elle pensait si pen
a sa sublime mission, qu'elle avait rdsolu, suivant l'interpretation traditionnelle de I'Evangile, de renoncer aux joies de la
maternitd : son humilitd ne lui permettait pas d'envisager,
comme le faisaient beaucoup de bonnes jeunes filles d'Israel, la
possibilitd de devenir la Mere du Messie. Mais quand I'angeGabriel lui annonce le choix divin, elle dira simplement a Fiat 9.
Le scandale est done levd. En cherchant , l'honndte retirade ;, Vincent se soumet A la volont6 de Dieu, qui nous conduit. Plus tard, il dira aux Filles de la Charitd, en des phrases
qui pourraient etre extraites det
l'Histoire d'une dme , :
a Nous n'avons qu'h nous abandonner a sa conduite de mame
qu'un petit enfant fait & sa nourrice. Qu'elle mette son enfant
sur le bras droit, il s'y trouve bien content, qu'elle le mette srW
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le bras gauche, ii ne s'en soucie pas... , Le Jesus de Pascal expose
!a mmme idde : a Laisse-toi conduire 4 mes regles. Vois comme
j'ai bien conduit la Vierge et les Saints qui m'ont laisse agir en
eux.. ,

Seulement, ne nous v tronipons pas, cet abandon h la Pro-

vidence n'est pas du quictisme. Quand son directeur, plein de
bon sens, conseille a Mademoiselle Le Gras un peu trop agitee

et toujours en quete d'h6roisme : " Imitez le non faire du Fils
de Dieu ,, il faut se rappeler que.la docilite de Jesus a l'egard
de son Pere n'a janais 6Lt de la paresse. Les realisations les
plus imprivues viendront les unes apris les autres : la Mission,
les Dames de la Charite, les Filles de la Charitd, et toutes les
,euvres importantes grelfIes sur ces tiges principales ; chaque
fois, Vincent pourra dire en toute sinc6rit, ce qu'il affirmait aux
premieres servantes des pauvres : a Non. mes Filles, je n'y
pensais pas. Dieu y pensait pour vous. , Mlais il avait prepare
le terrain dans son ame et profit6 des premieres graces reques
avec trop de g6n6rositW pour que le Seigneur n'en envoydt pas
d'autres nombreuses i la suite.
Tout dans cette vie parait se developper d'apres un plan
providentiel, suivi dans les details, depuis la formation preriiire dans I'atmosphere paisible de la campagne oil se forment
les tetes solides que les attraits mondains ne feront pas tourner
facilement plus tard ; les etudes of I'essentiel des humanit6s
classiques, de la th6ologie, du droit canon, des saintes Ecritures, de toutes les disciplines ecclsiastiques est assimild sans
perte de temps dans les abstractions vaines : le s6jour inmme en
Barbarie, qui aurait fourni des recettes pratiques au futur con.eiller de tant d'oeuvres ; le contact avec la Cour Romaine, si
utile pour les futures demarches du fondateur de Congregalions ; I'habitude de traiter avee de grands personnages sans
limidit6, mais avec le sens des distances, acquise des I'adolescence, qui mettra a I'aise I'aum6nier de la Reine, sans 6veiller
icez lui la tentation de devenir A la Cour un courtisan ; le pr6ceptorat chez les Gonqi qui le conduit tout droit a la Mission,
la cure de ChAtillon avec ses pauvres et ses malades qui 1'entrainent a devenir petit A petit i'Organisateur de la charit6 nationale et mOme internationale ; les exercices des Ordinands
d'oi naitront. par une consequence naturelle, les Seminaires.
Les circonstances. les occasions, dit-on. font les hommes. A condition toutefois, que ces hommes soient prepards A s'en servir.
11en est des inventions apostoliques de la saintet6 comme des
d6couvertes scientifiques, le hasard les provoque pourvu qu'un
genie se trouve 1A pour profiter du nasard. Que de hasards manques ! Disons, quand il s'agit de saintet6 : que de grAces gaspill;es par inattention, par manque de g6ndrositd. II suffit, hdlas !
de jeter un regard retrospectif sur chacune de nos vies. La Providence est la, qui les a conduites ; rien d'inutile, tout est grace.
Mais que de refus, Seigneur. que de refus I
Apris les 6vdnements favorables, ce sont les hommes qui
les uns apres les autres, penetrent sur le chantier de saint Vincent de Paul. Dieu lui envoie & point nommei les collaborateurs
ou les collaboratrices qu'il lui faut, depuis cet astucleux frere
Renard qui possede le secret de distribuer, sans jamais se faire
prendre, des sacs d'dcus aux victimes de la guerre, depuis l'im-
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portant M. de Renty ou le noble M. de Bernibres, depuis' lea
grandes dames de Paris, la Reine en premier lieu, jusqu'aux de\ouees petites paysannes qui devinrent les intelligentes et
actives premieres servantes des pauvres, jusqu'a ces Missionnaires de premier plan que furent M. Blatiron a Genes, M. Martin & Turin, MM. Nacquart, Bourdaise a Madagascar, - je cite
an hasard, je ne compose pas un palmares. Ici, encore, saint
Vincent pourrait r6p6ter, A l'arrivee de chaque nouvelle aide :
, Je n'y pensais pas ! n Mais comme il sail les detecter, ces collaborateurs, comme il sail les former ! Voyez ce que devient sous
sa conduite Mademoiselle Le Gras. Comme il sail les utiliser,
chacun A sa place, en leur laissant toute la libert6 d'action n6cessaire. Comme il sail les soutenir d'une affection forte et paternelle : temoin, entre mille, cette lettre charmante ecrite A la
Mission de Turin, pour ordonner ces bouillons de chapons qui
doivent permettre au FrBre Martin de continuer sa belle tache
d'ap6tre.
Les circonstances le favorisent, les vocations affluent, c'est
vrai. Mais avec quelle energie ce pr6tre poursuit l'omuvre entreprise ! Avec quelle perseverance lorsqu'il a acquis la certitude
qu'elle est voulue par Dieu ! Avec quel esprit pratique, quel
souci des details ! Vous le savez mieux que moi, vous qui m ecoutez. Des ses premieres Missions, il se preoccupe de laisser dans
les paroisses quelque institution stable qui en prolonge l'effet :
preoccupation bien actuelle I 11 a hesit6 & eiivoyer des missionnaires a Madagascar, nais quand la Mission est fondee, les pires
6checs ne le decouragent pas ; seul contre tous il s'obstine, il
recommence comme si tout allait suivant ses desirs. Ainsi dans
les temps de famine et de guerre, ainsi au Conseil de Conscience,
malgre les decouragements de son entourage, les incomprehensions des grands, I'hostilit6 m6me de Mazarin. Quand la volont
de Dieu lui parait claire, rien ne saurait le faire fl6chir. II n'a
pas peur des initiatives hardies, parce qu'il n'a peur ni de 1'echee,
ni de l'humiliation, ni des hommes. Si etranger a la politique
qu'il soit et qu'il desire rester en pleine Fronde, parce que le
bien public l'exige, il ecrit une exhortation courageuse au premier ministre - dont il n'etait pas precis6ment I'ami - pour
lui dieter son devoir : laisser le jeune Roi entrer seul dans
Paris.
Ah ! il est terriblement exigeant, ce conseil de saint Vincent aux freres Le Vacher, dont le zIle de convertisseurs risque
de d6passer les limites au milieu des Musulmans d'Alger : ( Le
bien que Dieu fait se fait quasi de lui-mnme, sans qu'on y pense.
Soyez plut6t p&tissant qu'agissant, et ainsi Dieu fera par vous,
seul, ce que tous les hommes ensemble ne sauraient faire sans
lui. -u Le non-faire du Fils de Dieu ,, a soyez plutdt pdtissant
qu'agissant. a Or, l'homme qui parle ainsi n'a pas le temps de
dormir, ni de manger. C'est que Dieu se charge de nous trouver
de l'ouvrage lorsque nous consentons 4 travailler suivant ses
vues. Le plus dur n'est pas de rever de grandes choses, de s'agiter bruyamment, de se rechercher soi-meme dans l'action en
substituant ses reves au plan de Dieu. Le plus dur est d'etre prdt
A agir quand Dieu commande, comme il commande de se convaincre qu'on n'a pas a choisir, mais A s'adapter heure aprbs
heure. minute apres minute, avec 6nergie, au choix de Dieu.
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Au fond, le secret de la vie de saint Vincent de Paul, nous
le trouvons dans ces paroles brClantes qu'il adressait quelques
mois avant sa mort k ses confreres de la Compagnie. Paroles
d(octogenaire ! << Tenez ferme... Qui sera-ce qui nous detournera de ces biens commences ? Ce sont des esprits libertins, libertins, libertins, qui ne demandent qu'd se divertir et, pourvu qu'il
y ait a diner, ne se mettent en peine d'autre chose. Qui encore ?
Ce seront... II vaut mieux que je ne dise pas (il le dit quand
mnme et nous pouvons admirer la maniere si vivante de ses
entretiens), ce seront des gens mitonnes, des gens qui n'ont
qu'une petite pdriphdrie, qui bornent leurs vues et leurs desseins d certaine circonf6rence oit its s'enferment comme en un
point ; its ne veulent sortir de Id ; et, si on leur montre quelque
chose au dedi et qu'ils s'en approchent pour le considerer, aussitdt ils retournent a leur centre, comme les limacons en leur
coquille.-.
Soudain, il s'apergoit que lui-meme subit les nmmes
tentations, que son lever du matin lui parait , une grande affaire , et que ccles nombreuses choses fdcheuses a Iui parai.sent c insurmontables o. Alors, A bout d'arguments, il livre sa
panac6e contre tous les decouragements et les doutes : ( Donnous-nous d Dieu, Messieurs, d ce qu'il nous fasse la graee de
nous tenir fermes. Tenons bon, mes freres, tenons bon, pour
l'amour de Dieu. D (Saint Vincent, (Euvres, edition Coste, xii.
92-93.)
Y a-t-il contradiction entre ces vives consignes de saint Vincent sur le bord de la tombe et les conseils de son age mur ou
la prudence de sa jeunesse ? Non ! II ne s'agit pas a d'enjamber
sur la Providence ,, ni de chercher autre chose que la volontC de
etant manifeste, it s'agit de la suivre
Dieu ; mais cette volonti
sans fixer une limite au don de soi, c'est-a-dire sans mettre de
mesure A un amour qui n'en exige aucune, comme le remarquait
finement son ami, saint Frangois de Sales.
Peu importe que le point oi la Providence nous a plac6s soit
a I'honnate retirade , du pays landais ou la cure de Clichy ou
celle de ChAtillon ou la Mission de Madagascar, ou IaumOnerie
de la Reine. La faute serait d'entourer ce point d'une circonference, de s'y enfermer, de refuser d'en sortir, et quand la Providence montre l'au-dela, de fermer les yeux, de retourner, par
Deur de I'effort, cccomme le limacon en sa coquille ,. Cet au-del.
d'ailleurs, peut tr6s bien ne pas atre une extension du champ
d'activitl et be comporter aucun changement d'occupations; ii
n'est tres souvent qu'un d6passement de soi-mnme par une maniire plus gdndreuse d'envisager son devoir ou sa vie d'oraison
ou son acceptation de la croix. C'est la pression aussi douce
qu'impdrieuse de la charitd sur nos coeurs : , Caritas Christi
urget nos. »
Tout de suite jaillit, peut-dtre, dans vos esprits la difficultd
de toutes les Ames soucieuses de ne pas mettre des bornes A
leur amour. Comment savoir jusqu'oi aller ? Comment se prdserver de l'illuminisme ? Comment distinguer ce qui est appel
de Dieu des mirages de I'amour-propre, des impulsions desordonnaes d'une nature inquibte, qui sait, des piiges du d6mon ?
Vous connaissez la regle d'or : obdir. Aimer Dieu (saint
Jean nous l'affirme dans son Evangile comme dans ses lettres),
e'est lui obeir, et lui obbir c'est l'aimer. Mais Dieu ne parle pas
comme un homme, comme un superieur. Pratiquement, A quels
signes reconnaltre sa voix ?
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La rdponse est trbs simple. Saint Vincent ne nous introduit
pas dans de grandes complications. En dnoncant sa doctrine,
nous ne pouvons que rdpeter les lieux communs, ou plutdt les
principes lumineux, devenus les lieux communs de la spirituaiitd. Heureusement i
II y a d'abord l'interpritation autorisee du directeur de
conscience. Nous savons que peu apres son arrivde A Paris, Vincent s'attacha A ce jeune pretre 6minent dont l'influence fut considdrable sur le d6veloppement de la vie spirituelle en France
an xvir siecle, Bdrulle. Ces deux hommes ne se ressemblaieut
guere. Ils s'estimaient, mais sur bien des points avaient des gouts
et des conceptions fort diffdrentes. II serait bien surprenant que
Ie bon sens pratique, realiste de saint Vincent de Paul n'ait
jamais souri avec deference, mais avec la finesse paysanne. des
distinctions subtiles de son illustre ami et trouv6 un peu vaines
telle ou telle construction de l'esprit dont ii prenait soin de ne
pas s'embarrasser lui-meme. II n'en eut que plus de merite,
apres avoir reconnu la valeur sacerdotale de celui qu'il avait Blu
pour pere spirituel, de soumettre humblement ses decisions 4
son jugement. Plus tard il aura le droit de recommander aux
autres une methode de sanctification qu'il a si scrupuleusement
suivie lui-mrme.
Obeissance au directeur, obdissance a 1'Eglise. La premiere
moiti6 du xvir siecle fut unetpoque de discussions religieuses
passionnees, et de r6formes de toute sorte. Plus que quiconque
au courant de tant de miseres morales, spdcialement dans le
clergd et dans l'administration eccldsiastique, saint Vincent partageait, avec les meilleurs de ses contemporains, ce besoin de
reformes. 11 fut lui-meme, malgrd ses lenteurs refldchies et sa
prudence, un novateur hardi. La fondation des Filles de la Charite en fournit une preuve eclatante. S'il reprit une idee que
saint Francois de Sales n'avait pu rdaliser, c'est qu'il l'avait
jugde heureuse et conforme aux necessitds de l'heure et que
l'ayant jugde ainsi devant Dieu, rien ne devait l'empkcher de
la faire aboutir. Dans d'autres domaines, ii avait partie lide
avec tous les r6formateurs serieux : de la Compagnie du SaintSacrement h Port-Royal. Saint-Cyran entretenait avec lui des
rapports amicaux, qui durbrent de longues anndes, tant que tout
se passa dans l'ordre. Dis qu'au milieu des intentions tes plus
louables, il vit percer une nuance de r6bellion, apres quelques
h6sitations qu'explique la fidelit6 de ses sentiments vis---vis des
personnes, il se d6tache fermement de ceux qui n'apprdciaient
pas A sa juste valeur I'autoritd de l'Eglise. II prit mOme avec
loyaut6 parti contre eux, estimant qu'on ne saurait servir utilement la cause de 'Evangile, en se situant en dehors du Corps
du Christ.
Obeissance au directeur, obeissance a l'Eglise, plus humblement encore ceux et celles que le Seigneur a choisis pour les
attacher a Lui par la vie religieuse trouveront dans les Reglements de leurs Congregations le guide constant et sur de leur
libertO. Ne sont-elles pas admirables de profondeur dans leur
simpiicitd ces paroles par lesquelles il prrsente aux premieres
Sceurs de la Confrerie de la Charit6, les Constitutions approuv6es par Rome ? <Y Voici les BHgles qui vous sent envoydes de
la part de Dieu. Si vous etes fiddles d les observer, toutes les
benedictions du Ciel se rdpandront sur vous : vous aurez benhdiction dans le travail, bdnddiction dans le repos, blnddictios
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en entrant, bdnidiction en sortant, benddiction en ce que vous
ferez, b&dndiction en ce que vous ne ferez pas, et tout sera rempli de benediction pour rous. Si, ce qu'a Dieu ne plaise ,, etc...,
cc serait la maldiction. Embarquees dans un navire, elles doi;,it se plieir
la discipline exigee des passagers si elles veulent
jouir d'une bonne traversee et arriver au port.
Heureuses les dimes qui le comprennent jusque dans les
details !
Toutes ces considerations n'ont rien de sensationnel, ni,
sans doute, de tres nouveau. Nous I'avons ddej dit. Saint Vincent
n'eprouve pas le besoin d'innover lorsque la tradition montre
une voie sore pour aller a Dieu. A quoi bon, en effet. c Non nova,
sed vera. » Il n'ambitionne ni le titre, ni le rOle d'un chef
d'Ecole; il a bien autre chose A faire; it cherche A entrainer
les ames vers un plus grand amour et il pense que les procedes
les plus dprouvds sont les meilleurs.
Sur un point, cependant, il a insiste plus que d'autres. II
semble bien que ce soit un des aspects les plus originaux de son
message : parmi les maitres auxquels nous devons obWir, it faut
faire une place de choix a , nos Seigneurs les pauvres ,,. Son
raisonnement est tres simple : , Servantes des Pauvres, c'est
coimme si l'on disait : servantes de Jesus-Christ, puisqu'il repute
fait d lui-mdme ce qui leur est fait et que ce sont ses memhres. , On peut dire que ce fut la grande pensIe de sa vie, sa
iimaniere de comprendre l'amour de Dieu. Aux nombreux projets
qui naissent dans I'imagination de Mademoiselle Le Gras, it
opposa avec une calme obstination son veto. Mais le jour, ofi
elle propose de faire le vceu d'employer sa vie au service des
pauvres, alors, tout. de suite, il approuve avec enthousiasme.
Sur ce terrain, il n'a pas peur a d'enjamber sur la Providence ),
il a la certitude qu'en travaillant pour les pauvres, on suit inlailliblement la volontd de Dieu.

Cette vocation deja en germe dans le geste des trente sols
donnds par le petit patre au mendiant de passage ; plus consciente sans doute dans l'abandon radical d'une petite fortune
par le jeune pretre parisien, cette vocation se precise dans les
inille d6tails d'une existence sacerdotale qui ne s'appartient
plus, tellement elle est voude aux besoins du prochain.
Mais pour garder A son amour toute sa puret6 et toute sa
force, aux heures fixees, Vincent prend tout son temps pour la
l.riere : A genoux devant le tabernacle, la fievre de l'action ne
trouble pas sa paix. C'est qu'il est l'homme de l'essentiel. Pas
de recherche de style ou d'effets dans ses lettres, sa conversation
ou ses conferences. Si 1'Esprit Saint inspire quelque phrase 461gante, quelque trait spirituel, quelque mouvemdnt d'6loquence,
tant mieux I Ou plus souvent il dira : tant pis ! l'essentiel est
de donner des renseignements precis, des ordres clairs, d'instruire les consciences, d'exalter les coaurs. Pas de recherche dans
sa tenue : ane soutane rapi6cee mais propre, la Reine s'en contente ; que les courtisans en fassent autant ! Inutile de perdre
le temps A des bagatelles.
Par contre, pour rdaliser 1'essentiel, aucune paresse, aucune
MIgligence n'est admissible. Que survienne la maladie, ce sera

-

160 -

le moment, sans trop y croire, d'obbir aux mndecins et aux infirmiers, car la santd est n6cessaire pour servir Dieu. Toutes les
forces disponibles, il veut les employer jusqu'au bout, mais
jusqu'au bout. il ne veut pas choisir. II se laisse mener. En toute
simplicite, lorsqu'un jour le Seigneur vient lui dire: .<Vincent,
c'est I'heure : i faut me suivre dans I'4ternite *, saint Vincent
de Paul, une dernibre fois dit : Oui. II part pour le Ciel. C'est sa
Ianiire, sa magnifique maniere de mourir d'Amour. Amen !

SAINT VINCENT DE PAUL
et 1'idee de tol6rance
(Voir Aimules t. 118, p. 22-30)
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a Seul on d peu pres, au xvir sidele, Vincent.
de Paul, en face des protestants, a parld de.
justice, de loyautW, de respect des droits de.
la conscience ; c'est-i-dire qu'il a dit les psroles qu'il fallait dire pour la pacification et
pour le bien dt pays, et qu'il a trouvd dans sOt
cceur de saint le secret d'une attitude chritienne et patriotique. ,
Mgr Jean CAvir (1).
Au moment oi s'ouvrait le xvir sikcle, la religion catho-lique venait de remporter en France une victoire morale trt•
(1) Mgr Jean Calvet, Saint Vincent de Paul, Textes choisis et et
mentis (Paris : Plon, 1913), p. 97.
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considerable; ce n'etait pas le Roi qui avait conquis la France,
mais la France catholique qui avait conquis son roi
n

n

(2).

Malgre ce triomphe du catholicisme, la division des esprits
persistait. Le protestantisme restait constitu64 !'tat de a parti
militant... vaincu, mais non soumis, dans l'attente d'une guerre
civile que le seul fait de son existence rendait toujours imminente, (3). L'Edit de Nantes (1598) etait blam6 des deux c6tes
et les uns aussi bien que les autres se croyaient en droit de
r1clamer la destruction de leurs adversaires. Et, c'est u dans
tous les milieux, A tous les dtages , (4), que cette lutte entre
catholiques et protestants se poursuivait.
Le clergd catholique se montrait, en particulier. plus batailleur qu'apostolique. Lances dans la politique, au moment de
la Ligue, les prAtres avaient gardd une certaine habitude de
controverse qui devint une des idWes dominantes du sikcle.
Certains, comme le Cardinal du Perron, se montrerent par leurs
, discussions a retentissantes, les adversaires les plus redoutds
du protestantisme (4). Leur attitude, comme celle de beaucoup
de Catholiques et souvent, h6las I des meilleurs, etait trop souvent empreinte d'injustice, parfois de violence ; le zble pour
ramener les protestants a I'Eglise romaine etait presque toujours aigre et indiscret. C'dtait, en effet, une dpoque oh I'on
peut dire avec raison que , la tolerance etait une vertu h peu
pros inconnue n.

Le souvenir des guerres de religion n'6tait pas efface ; aussi
croyait-on travailler a 1'unitd morale de la France en combattant le Protestantisme, dont la lutte se transportait de plus en
plus du terrain religieux sur le terrain politique. L'attitude de
llichelieu nous en dit quelque chose.
La guerre contre les Huguenots etait indvitable
Dans un manifeste de janvier 1617, il se declarait partisan
de la tolerance et affirmait que a la diversitd des religions
pouvait bien crier des divisions en l'autrje monde, nais non en
celui-ci o. Une fois au pouvoir, le ministre se montra avant
tout un politique. DIs lors, c'dtaient les " Huguenots d'Etat ,
plut6t que les a Huguenots de religion » qu'il visait. Leur
organisation politique l'inquietant, ii proclama, en 1'annde 1624 :
i Tant que les Huguenots auront le pied en France, le Roi ne
sera jamais le maitre au-dedans, ni ne pourra entreprendre
aucune action glorieuse au-dehors , (6). La guerre entre le roi
et ses sujets calvinistes devenait indvitable, et I'intol!rance un
titre de gloire. Voiture ecrivait de la politique poursuivie :
a Lorsque, dans deux cents ans, ceux qui viendront apr&s
?nous liront en notre histoire que le cardinal de Richelieu a
ddmoli La Rochelle et abattu l'hdrdsie, et que par un seul trait6,
comme par un coup de rets, il a pris trente ou quarante des
(2) Louis Prunel, La Renaissance Catholique enr France au xvue
siicle (Paris : Desclde, de Brouwer et Cie, 1921), p. 7.
(3) Gabriel Hanotaux, Histoire du Cardinal de Richelieu (Paris
''irmin Didot, 1893), I, 526.

(4) Vacant et Mangenot, Dictionnaire de TAologie catholique (Paris : Letouzey et An6, 1924), IV (2*.partle). 1955.

(5) Amdd6e Matagrin, Bistore e e la Tolrance religieuse (Paris :
Fischbacher, 1905), p. 255.
(6) Tapic, op. cit., p. 192, citant Avenel, I, 83.
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villes pour une fois... s'ils ont quelques gouttes de sang francfit
dans les veines, quelque amour pour la grandeur de leur pays,
pourront-ils lire ces choses sans s'affectionner d lui ? a (7).
Reconstruire une France chrttienne
Pendant que le roi. son ministre et sa suite bataillaient
pour dtablir I'autorit6 monarchique, ,t Monsieur Vincent , luttit, lui, a sa facon, pour reconstruire une France chr6tienne.
Lui aussi dut aborder le protestantisme, mais ce ne sera ni sur
le terrain politique, ni par les livres de conlroverses ! Voill
dejk une diffdrence radicale I
On ne saurait trop souligner pourtant que saint Vincent
de Paul est un homme du xvi* siecle frangais dont 1'action charitable et missionnaire se situe 4 peu pros A mi-chemin entre
1'Edit de Nantes (1598) et sa rdvocation (1685). NCanmoins. ii
montre une largeur d'esprit A I'dgard des protestants qui est
vraiment originale et touchante.
Pour comprendre le r6le qu'il a joud dans la question protestante, role dont l'importance et le v6ritable caractlre ont 6t6
parfois meconnus, laissons la parole & Mgr Calvet. Vincent,
affirme-t-il, a rendit justice aux protestants plus que n'importe
quel homme de son temps. malgrO. une certaine repugnance instinctive que lui inspirait la Reforme... Mais il considterit it
protestantisme... en apdtre : ds lors. ii se sentait pris de piti#
pour les protestants, qui n'dtaient plus un danger national ; d
les respectait, il les aimait, commc des egaras qu'il fallait ra.
mener dans le droit chemin...
Le but de cette etude est justement de montrer en quoi
consiste cette largeur d'esprit du saint et comment elle s'eat
manifest6e dans son action personnelle. Pour ceci, nous avons
puisd principalement a deux sources importantes : I'dditico
complete des ceuvres de saint Vincent de Paul, publile et accompagnde de notices et de notes par Pierre Coste, Saint Viscent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents (Paris.
Gabalda, 1920-1925), 14 volumes, et la premiere biographie da
saint ecrite par Abelly. en 1664, en trois livres. A cette biographie d ailleurs nous n'emprunterons g6ndralement que des citations de paroles ou d'6crits de saint Vincent, c'est dire notre
ddsir de laisser parler le saint lui-meme.

Le Contact personnel
En 1617, dans le petit village de ChAtillon-les-Dombes,
Vincent de Paul abordait le Protestantisme, qu'il ne connaissait
pas encore, non par les livres de doctrine, mais par une rencontre suscitee par la Providence.
a Travaillee par les calvinistes qui y dtaient nombreux,
scandalis6e par des pretres indignes ou vulgaires a (9), la paroisse dont 11 venait d'etre nommd cure, dtait tombie dans l'indiffdrence religieuse et dans le ddsordre. Le presbytbre en etat
de r6paration, le nouveau cure alla loger chez un calviniste, Jean,
(') Matagrin, op. cit., p. 254.
(8) Calvet, Saint Vincent de Paul, Textes cAois et commc.'its,
op. cit., p. 97.
(9) Mgr Jean Calvet, Saint Vincent de Paul (Paris : Albin Michei
1948), p. 69.
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Beynier, homme loyal et gdtnreux (10). Ainsi prend-il contact
avec un protestant & l'Ame loyale. Cela suffit pour lui ouvrir
les yeux sur la question protestante, lui dieter une position originale et des accents a qu'on chercherait vainement ailleurs d
son dpoque, accents pendtres de respect, d'estime et de tendre
charitd * (it).
C'est en rdalitd cela la t toldrance , de Vincent de Paul:
une extension-de la loi de la Charitt. Car pour lui. cette toldrance rdalise bien tout ce que le mot signifie 6tymologiquement:
le respect de la liberte de croyance et le vrai support fait de
comprdhension et de compassion. Si on employait les termes
de Bremond, il faudrait dire que chez saint Vincent c'est de
' l'anthropocentrisme , (12) alimentd par l'amour de Dieu. If
tinme Dieu dans les hommes ,. Et Calvet d6couvre en lui un
autre don tr-s personnel qu'il appelle le don d'humanitd.
II aime l'homme ; il aime le visage humain ; , d'autant
plus beau 4 ses yeux qu'il est plus travailld par la douleur t (13).
Chez Beynier, ce n'dtait pas seulement la foi qui manquait.
c'dtait aussi la puretr des moeurs. Le curd se contenta d'abord
de donner le bon exemple, mais un bon exemple qui devint vite
dynamique. En meme temps il s'insinua petit a petit dans son
amitid. Ce n'est pas un ennemi de la Nation que Vincent voit
dans ce protestant, mais un ami en soi. II aime cet homme et
se fait aimer de lui ; il rdussit A moddrer ses debauches. puis
i faire entrer la lumiBre de la foi dans son esprit, malgrd les
efforts ddsespdrds des ministres, qui travaillaient en sens contraire. D'autres hdrdtiques se laiss6rent gagner aussi par le
saint prdtre.
Le Pere Desmoulins, alors superieur de l'Oratoire de Macon,
parle ainsi de la conversion de Beynier :
! Ce qui a sembld le plus remarquable en cette conversion
de meurs aussi bien que de crdance est que, Dieu s'dtant servi
de Monsieur Vincent pour la faire, it en laissa ndanmoins tout
t'honneur d ceux qui n'y avaient aucune autre part que d'avoir
assiste d I'abjuration et donnd I'absolution ; laquelle, bien qu'il
l'eft pu donner, suivant l'ordre de Mgr de Marquement, archeveque de Lyon, son humilitd ne lui permit pas d'en recevoir
l'honneur, qu'il voulut defdrer
d'autres , (14).
Indigne de la conversion de Beynier, son beau-frbre Garron,
laissa delater toute sa colbre le jour ofi lui fut annoncd que
ses enfants, gagnes a leur tour, avaient le ddsir d'embrasser la
foi catholique. II menaga de les d6sh6riter, fit agir sur eux leurs
amis et les ministres, et alla jusqu'k traduire le curd de ChAtilIon devant la Chambre de 1'Edit, A Grenoble, mais tout fut
inutile. La grAce de Dieu acheva son oeuvre. Un de ses enfants
abjura le calvinisme, A Montpellier, entre les mains de l'dveque
de cette viile ; les autres renoncrent publiquement leurs er(10) Pierre Coste, Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents (Paris : Gabalda, 19'2-1925), XIII, 43. (Nous citerons
cette ddition sous le titre : Coste : CEuvres, tome, page).
(ii) Calvet, La littdrature religieuse de Francois de Sales & Finelon (Paris : J. de Gigord, 1938), p. 118.
(12) Henri Bremond, Histoire littdraire du Sentiment religieux en
France (Paris : Bloud et Gay. 1925), III, 25.
(13) Calvet, Saint Vincent de Paul, op. cit., p. 349.
(14) Louis Abelly, La vie du Vderabie Serviteur de Dieu, Vincent
de Paul (Paris : Florentin Lambert, 1664), I, chap. XI, 48.
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reurs a Chatillon mnme. Un de ces derniers ecrivait h Vincent
de Paul, le 27 aoit 1646, pour lui demander conseil.
a Voici, cerit-il, l'un de vos enfants en Jesus-Christ, qui a
recours d votre bont6 paternelle, dont ii a ressenti autrefois l's•
effets, lorsque l'enfantant t l'Eglise par l'absoiution de L'Are sie, que votre charitd lui donna publiquement en I'Oglise de
Chtillton-les-Dombes, Cannee 1617, vous lui enseignLtes les
principes et les belles maximes de la religion catholique, apostolique et romaine, en laquelle par la mis6ricorde de Dieu, j'ai
persevre et espere de continuer le reste de ma vie. Je suis ce
petit Jean Garron, neveu du sieur Beynier, de Chdtillon, en la
maison duquel vous loyiez pendant que vous fites sdjour audit
ChdtlUon. Je vous supplie de me donner le secours qui m'est
necessaire pour m'eitp.cher de rien faire contre les desseins
(15).
r
de Dieu
Iapports officiels
Nous ignorous si par la suite le saint entretint des relationw
suivies avec des protestants ; ses kcrits, les souvenirs de sun
premier historien. ne nous rdvelent rien. Nous sommes cependant inieux informes sur ses relations officielles avec eux.
11accueillait, a la aaison-Mlre de la Mission, Saint-Lazare.
des protestants desireux de preparer dans le silence d'une retraite leur retour i la foi catholique. DLans une lettre de 1635,
saint Vincent cite b Louise de Mariliac l'etrange fait de 1'arrivce
d'une femme parmi les retraitants.
1 Nous avons ici, Lcrit-il, une jeune fille lutherienne d'Allemayne, habillWe en laquais, qu'on nous a encoyee de la Mission
de Gonesse, du consentement d'un gjentilhomme qui l'entretenait ; elle dsire se convertir de nueurs et de religion '- (16).
En t'annee 1654, Monsieur Vincent recevait en sa maison
de Saint-Lazare un jeune lutherien qu'on lui avail recommande.
Celui-ci se glissa dans quelque chambre, prit un manteau long
et une soutane dont il se revetit. Ainsi deguise, il s'en alla au
faubourg Saint-Germain trouver le ministre Drelincourt, lui dit
qu'il 6tait de la Mission mais qu'il venait i lui pour faire
profession de sa religion. Celui-ci le fit voir dans les principales maisons des Huguenots. Le jeune homme, saisi, fut men6
dans les prisons du Chfitelet. Monsieur Vincent, averti, envoya
\ers les juges demander misdricorde pour ce pauvre criminel ;
lui-mninie prit la peine d'aller voir M. le procureur du roi et
MI. le lieutenant criminel, pour les informer de la part de sa
congregation qu'elle ne pretendait rien contre ce jeune homme,
qu'elle lui pardonnait le tort et la confusion qu'elle en avait
re1us. II n'6tait, selon le saint, coupable que d'une legeretd de
jeunesse (17).
Membre du Conseil de Conscience pendant la RBgence d'Anne
d'Autriche, Vincent usa de tout son pouvoir pour arrdter les
effets de mesures tracassieres prises par certains organes de
I'administration civile ou religieuse. II s'opposait dnergiquement aux missions accompagnees de soldats telles, par exemple,
celles organis6es par le Pere Joseph dans les provinces protes15) Ibid., p. 49.

(16) Coste, WEuvres, op. cit., I, 308.
(17) Abely, op. cit., Livre III, chap. X1, p. I15.
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tantes et appuyees parfois de rigueurs violentes (18). Par temperament, il allait droit aux moyens de douceur, convaincu qu'il
n'y avait pas de meilleure m4thode pour gagner les esprits que
de s'insinuer dans les ceurs. Ayant eu personnellement la joie
de ramener quelques dgards (c'est son expression) A la maison
du PAre, ce ne fut pas, affirme-t-il, a en battant de la caisse, en
se fdchant tout rouge, en brandissantles foudree du ciel n (19),
qu'il y est parvenu.
Bien que toujours trbs vigilant & empkcher les empietements
des protestants, il ne le fut pas moins pour leur 6pargner
avanies et injustices. Ce n'est pas sans un certain Otonnement
que nous le voyons ne faire aucun cas de proclamer qu'il ait
empruntd aux protestants un peu de Jeur stratageme.
Quand
u
it n'y aurait autre chose, dit-il, sinon que 'es
Huguenots... nous ont dtd les armes des poings pour nous en
ruiner, ne devrions-nous point les reprendre pour nous en ddfendre ? Car savez-vous avec quel soin its l'enseignent et l'apprennent ? 1s l'ont tel, qu'ils l'enseignent tous les dimanches,
I'apr&s-dinde, & leurs enfants, et les enseignent de faGon qu'il
n'y a celui qui ne rende raison de sa foi et qui n'en dispute
pertinemment... Les Huguenots se servent du catechisme pour
ruiner notre foi. Reprenons le mdme catechisme et I'ecrasons
.ur la plaie n (20).
Ailleurs, il propose & ses confreres la methode de prddication de Calvin.
(( Un deuxieme exemple qui nous apprend le soin que nous
dt,-vons avoir de conserver notre methode, explique-t-il, cest
celui des Huguenots... Calvin fit done lui-mdme une m6thode
de prdcher : prendre un livre, comme fit Notre-Seigneur, lire,
l'expliquer selon le sens littdral et le spirituel et puis tirer des
moralitis. Voil& la methode de Calvin, que les Huguenots gardent depuis dans leurs prdches ; et encore aujourd'hui les Hufiuenots font de trois mois en trois mois des confdrences... a (21).
Quoique beaucoup attribuassent faussement une grande
fantaisie aux calvinistes dans I'administration du baptAme, saint
Vincent tenait pour valide, apres enquete, le bapteme des protestants du Poitou (22).
Par des textes habilement choisis, Raoul Allier s'efforce de
prouver que saint Vincent n'6tait pas moins intolerant envers
les protestants que les autres membres de la Compagnie du
Saint-Sacrement (23). II serait facile, selon Coste, de lui en
opposer d'autres et de montrer, en remettant les faits dans leur
milieu, que a ceux dont il se sert n'excluent pas une sage lar,eur d'esprit , (24). Les moyens de coercition n'dtaient guere
du goit de saint Vincent. II dut certainement combattre de toute
son dnergie certaines decisions des confreres de cette meme
(18) Gustave Fagniez, Le P&re Joseph et Richelieu (Paris : Hactlette, 1894), I, 105.
'19) Coste, (Euvres, op. cit., I, 66.
;20) Ibid., XIII, 28.
(21) Ibid., XI, 295.
f22) Ibid., VIII, 119.
"23) Raoul Allier, La cabale des d6vots (Paris : Colin, 1902),
pp. 269-210.
'24) Pierre Coste, Monsieur Vincent, le Grand Saint du Grand Slicle 'Paris : Desclde de Brouwer et Cie, 1931), III, 323.
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Compagnie, qui se montraient de vrais adversaires acharads de
1'esprit de tolerance qui commeanait a percer. Ils reveill4rent
et entretinrent dans la nation ies vieilles haines centre les dissidents et userent de leur influence sur le clergd, la magistrature et I'administration pour une application de 1'Edit de Nantes, stride, et meme attentatuire aux droits des protestants (25).
Prunel parle ainsi de leur zele intempestif :
c Avoir combattu le Protestantisme, non pas d visage ddcouvert, mais en secret, avoir tracaill d rcstreiidre les Libertds
des protestants, d les ecarter, par des moyens secrets et parfois
injustes, des fonctions publiques, i tleur faire avpliqun !i'Edii
de Nantes rigoureusement. en attendant qu'on pit obtenir sa
rdvocation, voild le gros grief contre la Compagnie P (26).
Saint Vincent de Paul, loin d'approuver ces procedds, les
combattit, et si certaines mesures inquisitoriales ont WtAsuggerdes par la Compagnie du Saint-Sacrement, nous pouvons dire
qu'il y fut ktranger. L'historien qui regarde les textes verra tres
vite que Monsieur Vincent, quoique membre de la fameu-'

Compagnie, ne la suivit jamais dans la question protestante.

Maintes fois, il dut sourire de pitie en entendant tel t converlisseur n de renoin exposer complaisamment le bilan de se_
victoires : tant de Huguenots convertis en tel lieu, tant en tel
autre... un peu comme un adroit tireur denombrerait les alouettes abattues au cours d'une partie de chasse.
,f La conversion des hAdrtiques aussi bien que des pecheurs,
proclame I'humble pritre, est un cffet de la pure misdricorde de
Dieu et de sa toute puissance, qui arrive plutdt quand on n'y
pense pas que quand on le cherche. II ne faut pourtant pas
laisser d'y travailler quand les occasions s'en prdsentent, parce
que Dieu le veut et qu'il arrive de deux choses l'une : on que
ces dmes egarees profitent de la bonne semence qu'on jette en
leurs cceurs, ou que Dieu s'en sert pour justifier au jugement
I'arret de mort qu'il prononcera contre elles, lear disant : qu'estce que jai pu faire et que je n'aie fait pour vous ramener au
droit chemin ? , (27).
M1thode de saint Vincent
Quoiqu'il ne fit ni controversiste ni c convertisseur a professionnel, Vincent etait ndanmoins anime d'un zBle tres pur
pour le retour des protestants A I'Eglise catholique romaine.
Sa m6thode particuliire de conversion se degage surtout des
conseils qu'il envoie h ses missionnaires. Comment nous representer ceux-ci & l'oeuvre ?
Vers 1630, I'iveque de Montauban, Mgr de Murviel, demanda
& Monsieur Vincent d'envoyer deux de ses pretres dans son
diocese n pour fortifier les catholiques dans la puretd de leur
foi $28). Les religieux prddicateurs, les a convertisseurs , comme
on disait parfois, arrivaient souvent daus les bourgs en triomphateurs, I'invective A la bouche, sommant les Huguenots d'abandonner leur religion. A l'dgard de ceux que les menaces ne
pouvaient emouvoir, ils employaient les promesses : places, hon(25) Joseph Faurey, L'Edit de Nantes et la Question de la Toldrance (Bordeaux : J. Biere, 1929), p. 34.
(26) Prunel, op. cit., p. 170.
(27) Coste, O'uvres, op. cit., VII, 567.
(28) Abelly. op. cit., Livre II, 49.
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neurs et pensions Btaient assurds aux nouveaux catholiques.
C'Ldait aussi des d6fis lances aux pasteurs en vue de joutes
th6ologiques oi les plus habiles controversistes entendaient rdduire a quia les ministres de la religion I
Disciples d'un mattre tel que Vincent de Paul, ces missionnaires envoy6s A Montauban n'ont guere cherchd a tourmenter
les protestants. Ils y allaient afia de rayonner la charitd du
Christ et de passer en faisant le bien.- Au cours de deux anndes
de ministere, quels resultats out-ils obtenus ? Le premier biographe de saint Vincent temoigne que a quoiqu'ils eussent 6td
principalewment envoyes 1htpour le secu'kr des catoi1q
Dikb
';Is,
leur fit neanmoins la gr&'e pendant le sdjour qu'ils y firent de
convetir vingt-quatre herdtiques a (29).
Si nous ne possedons pas le teite des iirectives confides
aux deux missioanaires dans le Montalbanais, nous avons du
moins des lettres qu'il adressa A des confreres appeles a travailler dans des conditions analogues, k la meme dpoque, en
Poitou ou dans ies Ardennes. Au Superieur de Sedan, il pre-

cise :

a Lorsque le Roi vous envoya d Sedan, ce fut a condition
de ne jainais disputer contre les herGtiques, ni en chaire, ni en
particulier, sachant que cela sert de peu et que bien souvent
oni fait plus de bruit que de fruit. La bonne vie et la bonne
odeur des vertus chrdtiennes mises en pratique, attire les ddvoyes au droit chemin et y confirme les catholiques. C'est ainsi
que la Compagnie doit profiter d la ville de Sedan, en ajoutant
aux bons exem•ples Les exercices de nos fonctions, comme d'instruire Le peuple selon notre faion ordinaire, de prdcher contre
le vice et les mauvaises maeurs, d'dtablir et persuader les vertus, montrant leur ncessit, - leur beautg, leur usage et les
mnoyens de les acqudrir. C'est d quoi principalement vous deves
travailler. Que si vous ddsirez parler de quelques points de controverse ne le faites point, si l'dvangile du jour ne Vous y
porte ; et alors vows pourrez soutenir et prouver les v&rits que
les hardtiques combattent, et meme rdpondre a leurs raisons,
sans n4anmoins les nommer, ni parler d'eux a (30).
M. Gallais, a qui dtait adressd ce langage de sagesse, avait
besoin de I'entendre. Son bon ceeur le portait trop A favoriser see
cordligionnaires aux depens des Huguenots jusque dans le domaine purement civil ; il intervenait en leur faveur aupres des
juges, aupres du gouverneur lui-meme, sans rechercher au
prealable de quel c6td etait le bon droit (31).
Rendre justice aux protestants
Vincent qui croit A la bonne foi des protestants, supplie ce
missionnaire de se corriger et affirme qu'il faut leur rendre
justice en toutes circonstances. Les protestants la mdritent
:omme les autres hommes. Voil| ce a quoi les Arnauld ne pensent que rarement.
a II n'est pas expedient, Monsieur, 6crit-il, que nous nous mdlions des affaires sculieres, queuelqe. rapport qu'elles aient aux
choses spirituelles.. Pour ce que ce dont nous nous m6lerons
regardera... le fait d'un Catholique contre un Huguenot... que
(29) Ibidem.
(30) Coste, Euvres, op. cit VIII, 526.
,31) Coste, Monsieur Vincent, op. cit., II, 126.
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savez-vous si le Catholique est bien fondd l demander en justice
ce qu'il demande ? II y a bien difference entre Otre catholique
et 4tre juste. Quand bien vous seriez assurd qu'il serait bien
fondi en justice, pourquoi n'estimerez-vous pas que M. le Gouverneur et les mayistrats jugeront la chose en leur conscience ?
Mais quoi ! me direz-vous, pourrai-je voir un Catholique oppressd par un de la religion sans m'employer pour lui ? Je
rdponds que cette oppression ne sera pas sans quelque sujet
et qu'elle se fera ou pour quelque chose que le Catholique devra
au Huguenot, ou porr quelque injure ou quelque dommage qu'il
lui aura fait. Or, I'un de ces cas poses, n'est-il pas juste que
le Huguenot en demande raison en justice ? Le Catholique est-il
moins justiciable pour itre catholique ?... Oui, mais les juges
sont de la religion. II est vrai, mais its sont aussi jurisconsultes
et jugent selon les lois, les coutumes et les ordonnances ; et
outre leur conscience, its font profession d'honneur... (32).
Pour se rallier a de semblables truismes, il faut plus que
du bon sens. Arnauld aurait admis difficilement la bonne foi
de ses adversaires catholiques ; Vincent, au contraire, s'en rapporte loyalement i la , conscience , de magistrats huguenots,
et, ce faisant, il ne montre , pas seulement plus de noblesse
que le docteur, mais encore plus d'intelligence, au sens blevw
de ce mot , (33).
On volt de quelle hauteur il domine un des problbmes les
plus briLlants de l'epoque. Il accomplissait tout avec le desir
6vident de ne jamais manquer a la charite chr6tienne et en
s6parant toujours les hommes de leurs doctrines. En qualite de
catholique, il n'aimait pas l'hdrdsie mais il ne ddtestait pas
les hirdtiques ; ii dtait plein d'amenitd pour eux et en qualitd
de chrdtien et de citoyen, il savait leur rendre justice. C'est
pourquoi il pouvait a tout instant precher lr, douceur et la patience, convaincu conune il 6tait qu'il v a vraiment diffdrence
entre dtre catholique et dtre juste !
Voici comment il reprend un de ses jeunes collaborateurs,
coupable d'un exes de zBle.
< II est facile, Monsieur,
ecrit-il, de passer du defaut a
l'ezxcs des certus, de juste derenir rigoureux et de zdei inconsiddr. L'on dit que le bon vin devient facilement vinaigre, et
que la sante au souverain degrd marque une prochaine maladie.
II est vrai que le zdie est l'dme des vertus, mais certes, Monsieur, il faut qu'il soit selon la science experimentale, et pour
ce que les jeunes gens n'ont point cette science expdrimentale,
pour l'ordinaire leur z:le va a I'exces, notamment en ceux qui
ont de I'dpretd naturelle , (34).
On volt bien que Monsieur Vincent ne suit pas aveugl6ment les genereux instincts de son cceur ; il psse mirement tout
ce qu'il dit. et il donne ses raisons. Notons le beau passage suivant oil, sous une forme tres simple, des arguments ddcisifs se
trouvent habilement ramassds.
( Travaillons humblement et respectueusement, derit-il 4
son premier compagnon, Antoine Portail. Qu'on ne defie point
les ministres en chaire ; qu'on ne dise point qu'ils ne sauraient
montrer aucun passage de leurs articles de foi dans la Sainte
(32) Goste, (Euvres, op. cit., II, 446-447.
(33) Bremond, op. cit., III, 239.

34) Coste. OEuvres, op. cit., II, 70.
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Ecriture, si ce n'est rarement et dans l'esprit d'humilit6 et de
compassion ; car autrement Dieu ne benira point notre travail.
L'on eloignera les pauvres gens de nous. Its jugeront qu'il y a
eu de la vanitd en notre fait, et ne nous croiront pas. L'on ne
croit point un homme pour etre bien savant, mais pour ce
que nous l'estimons bon et l'aimons. Le diable est tris savant
et nous ne croyons pourtant rien de ce qu'il nous dit, pource
que nous ne l'aimons pas. 11 a fallu que Notre-Seigneur ait prdvenu de son amour ceux qu'il a voulu faire croire en lui. Faisons ce que nous voudrons, l'on ne croira jamais en nous, si
nous ne tdmoignons de I'amour et de la compassion d ceux que
nous voulons qu'ils croient en nous... Si vous en uses de la
sorte, Dieu bdnira vos travaux sinon vous ne ferez que du bruit
et des fanfares et peu de fruit , (35).
Le libdralisme de Vincent a sans doute scandalis6 les controversistes de ce temps-lA. Comment osait-il se dresser de cette
facon contre les maltres de l'heure ? Son appui, comme en toute
chose se trouve dans 1'Evangile. II tiont que I'Evangile juge les
docteurs eux-memes, et que les docteurs doivent se r6gler sur
lui.
,.Mon cher frdre, disait-il encore, que vous et moi serions
de grands missionnaires si nous savions animer les dmes de
I'esprit de 1'Evangile, qui les doit rendre conformes a JdsusChrist I Je vous promets que c'est Id le plus efficace moyen que
nous puissions pratiquer, et que rien ne peut tant les obstiner
dans I'erreur et dans le vice que de faire le contraire. Ressouvenes-vous, Monsieur, de ce que Notre-Seigneur dit ( celui qui
se platgnait d lui de son frere : Quis me constituit judicem
inter te et fratrem tuum ? Et dites d ceux qui voudront vous
employer pour solliciter leurs affaires : Quis me constituit
advocatum vel negociatorem vestrum ! , (36).
Son liberalisme, cependant, ne I'empechait pas de veiller
avec la plus vive sollicitude sur les interets de la foi et de
la discipline. Son attitude en face du jans6nisme le montre bien.
Pourtant meme ici, il ne propose pas de mesures violentes. II
recommande seulement aux 6veques ]a vigilance, la fermet6,
l'union.
II n'approuvait pas les poldmistes orthodoxes qui envenimaient si facheusement la querelle.
A Faut-il que les missionnaires prcchent contre les opinions
du temps, demande-t-il... qu'ils s'entretiennent, qu'ils disputent,
attaquent et d6fendent & cor et a cri les anciennes opinions ?
Ah ! Jesus, Monsieur, nenni ! Voild comme nous en usons : jamais nous ne disputons de ces matibres, jamais nous n'en prechons... Quoi done ! me direz-vous, ddfendez-vous qu'on dispute
sur ces matieres ? Je rdponds que oui n (37).
Dans une conference A ses missionnaires, Monsieur Vincent
revient au m4me sujet
a Quand on dispute contre quelqu'un, leur dit-il, la contestation dont on use en son endroit, lui fait bien voir qu'on veut
emporter le dessus, c'est pourquoi it se prdpare a la rdsistance
plut6t qu'd la reconnaissance de la vdritd : de sorte que par
ce dibat, au lieu de faire quelque ouverture d son esprit, on
(35) IM~., I, 295.
(36) IMid., II, 449.
;37) Calvet, Textes, p. 128.
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ferme ordinairement la porte de son caur, comme au contraire
la douceur et I'affabUitO La lai ouvre. NoVu amons str cela un
bel exemple en la personne du bienheureuz Francois de Sales,
iequel, quoigu'it fitt tres savant dans les controverses, convers es hbrtiques plut6t par sa douceur que par
tissait nýanmoins
sa doctrine... Et je puis bien vous dire que je n'ai jamais rien
cu ni su qu'aucun h&r6tique ait ete converti par la force de la
dispute', ni par la subtilit des arguments, mais bien par to
douceur, tant il est vrai que cette vertu a de force pour gagner
les hommes d Dieu n C38).
En forme de conclusion, il recommandait :
cANe contestons jamais contre personne, non pas mdme contre les vicieux que nous sommes obliges de reprendre ; mais
servons-nous toujours a leur egard de paroles douces et affables scion que la prudence et ta charitd le requitrent. N'entrons
pas dans des altercations on des aigreurs dans nos confdrences
avec les hedrtiques qu'on gagne plutit par une douce et aimable
remontrance. C'est ainsi que les anges agissent envers nous. Ils
nous inspirent le bien et ne nous pressent pas de le faire.. L'experience m'a fait coir qu'on yayne plus sur les esprits de proScder de la sorte que de les solliciter d'entrer dans nos'sentiments et de vouloir I'emporter sur eux. C'est l'ordinairede l'esprit malin d'user d'empressement, et c'est son propre d'inquidter les imes. J'ai eu le bonheur de convertir trois h6retiques
dans un voyage que je fis a Beauvais, et je dois declarer que la
douceur que j'ai exerce envers eux, d plus contribud a leur
conversion que le reste de notre conference , (39).
A Robert de Sergis, qui partait pouc Muret, en f6vrier 1639,
le saint pretre ecrivait :
o Jamais l'aigreur n'a servi qu'l aigrir. Saint Vincent de
Ferrier dit qu'il n'y a pas de moyen de profiter par la predication si l'on ne preche des entrailles de compassion. EA ! bon
Dieu ! et quel moyen de vaincre des esprits tels que vous ddpeignez ceux-la par le meme esprit ! Si nous combattons le
diable par esprit d'orgueil et de suffisance, nous ne le vaincrons
jamais, car il a plus d'orgueil et de suffisance que nous ; mais
si nous agissons contre lui par humilitd, nous le vaincrons, car
il n'a point de ces armes-la, ni ne s'en saurait ddfendre. C'est
ce one disait saint ionrinique d quelques docteurs d'Espagne
qui etaient venus a son secours contre les Albigeois, avec lesquels its agissaient par esprit de suffisance. Je prie Dieu qu'il
vous fasse la grdce d'agir dans eel esprit dt Muret, oiS vous vous
en allez ) (40).
Ailleurs, il expliquait modestement la cause de I'heureux
rdsultat d'une de ses missions oil trois personnes se sont converties.
cc Mais ii faut que j'avoue quc la douceur, l'humilitd et la
patience, en traitant avec ces paucres ddvoyds, est l'dme de ce
bien. Les deux premieres personnes ne m'ont guwre cofite parce
qu'elles avaient disposition ; mais il m'a fallu employer deux
jours avec le troisieme. J'ai bien voulu vous dire cela ma confusion, afin que la Compagnie voie que, s'il a pln A Dieu de se
(38) Abelly, op. cit., II[, i81-182. C!. Coste, op. cit., XI, 65-66.
(39) Ibidem.
:iO) Coste, CFuvres, op. cit., I, 533.
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servir du plus ignorant et misdrable d'iceUe, qu'il se servira
plus efficacement de chacun de ladite compagnie
((41).
Le succes de sa methode est reconnu par ses contemporains. Un religieux de I'epoque n'hesite pas a lui envoyer un
page du prince de Talmond, Clev6 jusque-li en la religion calviniste, pour que Monsieur Vincent le convertisse. II lui bcrivait: a Je prends la hardiesse de vous l'adresser comme A celui
A qui Dieu fait des grices tres particulires et tres grandes
pour sa gloire et pour le salut des p6cheurs et des ddvoyss a (42).
Vers 1655, le PNre Rainssant, curd de Ham, derivant au
supdrieur de la Mission & propos du bien accompli depuis le
passage d'une de ses missionnaires, ajoute :
a Nous avons depuis peu retird des mains de nos hrftiques une pauvre fille, laquele fait fort bien ; ce qui a excite
une servante huguenote de me venir trouver pour se convertir,
voyant le soin qu'on a des pauvres et la charitd qu'on exerce
envers les malades. Nous l'avons ddjd suffisamment instruite et
dans peu de jours elle fera son abjuration. C'est voue, Monsieur,
qui etes la cause de tous ces biens et le premier moteur apres
Dieu » (43).
La correspondance de Monsieur Vincent fournit la preuve
que ses directives 6taient suivies par les missionnaires. Une
lettre adressde a Lambert aux Couteaux, a Richelieu, portant la
date du 30 janvier 1638, contient ces lignes encourageantes du
saint :
< Un seigneur de ces quartiers-ld m'a dit que vous vous y
preniez justement comme il fallait pour instruire les catholiques
et les huguenots par eux, et pour les edifier les uns les autres.
Je vous prie, Monsieur, de leur dire ceci et surtout qu'ils ne
donnent jamais aucun defi aux ministres, ni a qui que ce soit,
pour quelque occasion que ce soit " (44).
Deux mois plus tard, il derivait de nouveau aux missionnaires du meme endroit pour leur communiquer la bonne nouvelle qu'il venait de recevoir.
a M. VAvocat du roi de Loudun m'a dit, 6crit le saint, que
le procdd de la Mission est excellent da L'gard des hArdtiques,
en ce qu'elle dtablit les vdritds divines, sans disputer des points
coniiroverses, et que les huguenots seraient ravis de cela a (45).
Le supdrieur de Sedan recevait & son tour des encouragements de saint Vincent, qui ne se dissimulait pas les difficult6s
que rencontrait son confr6re dans cette grande ville, que les
chefs politiques avaient peu A peu entrainde dans I'hdr6sie.
a Je loue Dieu, lui derivait Vincent, des abjurations que vous
recevez, et je le prie qu'il vous donne grdce de plus en plus pour
attirer quantit6 de ces imes 6gardes au bercail de I'Eglise n (46).
Action charitable qui n'exclut pas les protestants
Dans son action charitable, saint Vincent de Paul ne faisait
aucune distinction entre catholiques et protestants : tous pouvaient dgalement profiter de son assistance, de ses aumones.
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

bid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibd.,
14I.,
Ibid.,

p. 66.
U, 451.
V, 268.
I, 430.
p. 469.
V, 152.
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Malgre I'universaiite de sa charit6, elle eut ses critiques
qui lui reprocherent d'avoir manqu6 de largeur et de toldrance,
d'avoir exclu tout ce qui ne se recommandait point de la stricte
orthodoxie. Michelet I'avait prktendu.
« Ce qui m'etorne, kcrit-il, c'est qu'ayant tant de cwur, it
n'oublie pas son caracterede pretre et fasse de la confession catholique la condition de 'aum6ne. Mais quoi ! si cet homme
affame est lutherien, calviniste, faut-il qu'il meure ? Faut-il
qu'il abjure pour manger ? n (47).
Alphonse Feillet, qui avait accept6 cette accusation, la rdtracte dans son ouvrage sur la Misere au temps de la Fronde et
saint Vincent de Paul. I1 y fait amende honorable du reproche
d'intoldrance qu'il avail, sur un texte mal compris, adress6 a
Vincent de Paul dans son travail de la Revue de Paris.
a Une etude beaucoup plus sdrieuse de 'epoque, tbmoignet-il, une sorte de connaissance plus intime du saint, que la lecture de toutes ses lettres inedites nous a donnde, tout nous a
convainct q?:'e
Vincent, en presence du malheur, ne demandait
jamais 6 quelle religion on appartenait.Aussi ne mettons-nous
aucun amour-propre a declarer que nos critiques de 1856 nous
paraissent en 1861 plus specieuses que solides, que nous les rdtractons sans aucune arriere-pensde ni faux-fuyant, par le .seul
motif du respect que 'on doit i la
l vrit. Nous avons trouvd
dans les archives de la Mission une lettre qui ne laisse aucun
doute sur la haute toldrance du saint ) (48).
Une lettre de saint Vincent h M. Coglde. missionnaire & Sedan, prouve que la situation desolde des protestants les oblige A
implorer les aumOnes catholiques et que le gouverneur de Sedan, Fabert, appuie leur demande aupres de Monsieur Vincent.
« Attendant que je puisse conmmuniquer vos lettres aux dames qui assistent les peuples des frontieres rdunies et savoir
d'elles si vous pouves etendre votre distribution sur les huguenots comme sur les catholiques, je vous dirai que leur premire
intention a Otd d'assister seulement ceux qui ne peuvent trarailler (malades, lanyuissants, pauvres orphelins ou vieilles
gens), ni chercher leur vie, et qui seraient en danger de mourir
de faim si on ne les assistait pas. Des que quelqu'un a assez de
forces pour s'occuper, on lui achete quelques outils conformes
a sa profession, et on ne lui donne plus rien... Je serai bien aise
que ces dames en ordonnent selon que vous le proposez n (49).
En 1654, Monsieur Vincent ecrit de nouveau a'u superieur
de Sedan. cette fois pour qu'il envoie la femme huguenote d'un
nouveau converti A Paris, demandant au missionnaire de to fournir I'argent qu'il faudra pour l'acquit de ses dettes et
les frais
du voyage..... pourvu que ces dettes-la ne soient pas fort
considdrables ; en ce cas, vous me manderez a quoi ils peuvent monter : et ce que vous fournirez, je \ous le ferai rendre, (50).
A un frsre de la Mission embarqud A destination de Madagascar, Vincent ecrit :
(47) Jules Michelet. Histoire de France (Paris : Chamerot, 1858).
XII, 244.
(48) Alphonse Feillet, La MrisfrP Cu tem
la Fronde et saint
Vincent de Paul (Paris : Didier ct Cie, 186,,T. . 2de
39.
(49) Coste, OEuvres, op. cit.. I. 182.
'50' Ibid., V, 151.
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* II est d souhaiter que dans les services que vous rendrez A
Dieu sur le vaisseau (le frdre etait chirurgien), vous ne fassiez
point acception de personnes, et ne mettiez p.si diffdrence qui
paraisse entre catholiques et les huguenots, afin que ceuz-ci
connaissent que vous les aimez en Dieu. J'espere que cos bons
exemples profiteront aux uns et auz autres , (51).
Filles de la Charitd, Servantes de tous les Paucres
Les Filles de la Charite, instruites A la mEme dcole de Charite, devaient se conduire conformement aux mrnes principes.
Ecoutons les instructions de Monsieur Vincent adressees a
quatre d'entre elles partant pour Metz.
, Vous allez done, leur dit-il, pour faire connailre ta tous,
et aux catholiques et aux hAretiques, la bontf de Dieu : car
quand its verront que le Bon Dieu a tant de soin de ses creatures qu'il a fait une compagnie de personnes qui se donnent
pour le service des pauvres, ce qui ne se trouve point dans leur
religion, is seront forces d'avouer que Dieu est un bon pere.
Voild pourquoi vous devez aller en ce lieu, et encore pour faire
connaitre la saintetd de la religion catholique aux heretiques.
Or, cette saintet6 se montre en ce que ses enfants imitent la
bonte de Dieu, tdchant d'etre bons a proportion comme NotreSeigneur , (52).
Considdrant les Filles de la Charit6 comme 6vangdlistes de
la vraie religion par les services qu'elles rendaient aux pauvres, Monsieur Vincent voulait toujours que les meilleures
soient choisies pour les endroits oi le protestantisme avait Rtd
solidement dtabli. Quand on lui demanda des Soeurs pour etablir
une Charite A Sedan, il dcrivit a Louise de Marillac :
<( Voyez si nous pouvons envoyer quelque excellente fille.
C'est nouvelle chretiente. M. le due et Mine la duchesse sont catholiques depuis peu. II y a quatre-vingt-dix ans que l'hdrdsie
avait etabli son tr6ne en cette principautd-ld , (53).
Si les Soeurs parlaient aux incroyants et aux heretiques de
la vdrit6 et de la superiorit6 de la religion catholique, c'etait
dans la mesure oi ceux-ci lesacoutaient volontiers, sans vouloir fraisser leurs convictions personnelles. Et leurs paroles devaient s'inspirer a toute occasion de 1'esprit de charitd.
Comment les Filles et les missionnaires d'un saint qui agissait toujours par charite chretienne pouvaient-ils avoir d'autre
objectif ? N'est-ce pas de la charitd que se d6gagent les conseils
principaux de leur Supdrieur :
II faut donner aux protestants l'exemple de la vraie charite;
Ce n'est pas en disputant contre quelqu'un qu'on arrive d le
convertir, c'est en l'aimant et en lui faisant du bien !
Aussi prend-il occasion du contact de ses enfants spirituels avec les protestants pour les exhorter a plus de vertu, de
bont6 et de charit6 : ils doivent savoir qu'ils portent t6moignage de !'Eglise catholique romaine dans le milieu oi ils sont.
Ecoutons-le dnum6rer les vertus necessaires pour attirer lea
Ames a Dieu :
(51) Ibid., VIII, 182.
{52) Ibid., X, 557.
(53) Ibid., II, 129.
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. L'humilitO, Monsieur, est seule capable de porter cette
grace ; le parfait abandon de tout ce que vous dtes et pouves
tire, dans l'exubgrante confiance en votre souverain Crdater
doit suiure. La yendrositl et grandeur de courage vous est n•cessaire. II vous faut une foi aussi grande que ceUe d'Abraham;
la charitW de saint Paul vous fait grand besoin ; le zle, la patience, la d6ference, la pauvretl, la sollicitude, la discretion,
I'int6gritd des mwurs et le grand dWsir de vous consommer tout
pour Dieu... n (54).
Au frere Jean Patte, en partance pour Madagascar, Vincent
tcrit qu'il vient d'apprendre qu'il y aura des h6r6tiques sur le
\aisseau.
a Mais, enfin, ajoute-t-il, Dieu est le Maitre, et ii I'a ainsi
permis pour des raisons que nous ne savons pas ; peut-Atre pour
rous oblifer d'etre plus retenu en leur presence, plus humble
ct plus d4•ot enters Dieu, et plus charitable envers le prochain,
afin qu'ils voient la beaute et la saintete de notre religion, et
qu'ils soient par cc moyen excitds d'y revenir. 11 faudra soigneusement
-riter
toutes sortes de disputes et d'invectives avec eux,
rous monlrer patient et debonnaire en leur endroit, lors mrme
qu'ils s'echapperont contre vous, on contre votre creance et nos
pratiques. La vertu est si belle et si aimable qu'ils seront contraints de l'aimer en vous, si cous le pratiquez bien a (55).
Quelle belle idee que celle de la responsabilit6 des catholiues devant les protestants qui jugeront par eux de la saintetb
de I'Eglise romaine !
Pour lui,
reformer I'Eglise, la retablir dans sa saintetd,
c est culever aux protestants leur raison d'etre ; quand il n'y
aura plus d'abus, thdoriquement il n'y aura plus de protestants a (56).
c 0 Monsieur, 6crit-il a un des missionnaires A Richelieu,
que de necessitds spirituelles en ce pays-l, o& il y a quantit.
d'h7retiques, faute de n'avoir oui parler de Dieu, disent-ils, d
I'eylise des catholiques ! C'est en ce pays-ld oi L'hdrdsie a dtd
premierement repandue, dilat6e et plus obstindment ddfendue.
C'est de lb qu'elle a tire ses principales forces pour le renversement de notre sainte religion et de l'Etat mdme, si elle etit
pu. Oh ! que Satan y a "u et qu'il y a encore un grand empire !
J'espere, Monsieur, que Notre-Seigneur se servira de vous et du
bon M. Durot pour lui faire une bonne guerre, non certes in
sublimitate sermonis et humanae sapientiae' verbis, sed in ostensione virtutis spiritus. in humilitate et mansuetudine, in patientia et longanimitate , (57),
II suit les progres de ses missionnaires en ce pays-lk et leur
envoie des recommandations de temps A autre. Telle celle-ci,
adressee a Lambert aux Couteaux :
t,Nous avons fait ici quelques confPrences touchant la manidre dont ii se faut prendre pour enseigner les vdrites controrersces. Je vous prie, Monsieur, d'en confirer tous les jours ensemble..., en sorte qu'ils sachent..., comme it faut humblement et
(54)
(55)
(56)
op. cit..
(57)

Ibid., III, 279.
Abelly, op. cit.. Livre II, 19-20.
Galvet, Saint Vincent de Paul, Teztes choWis et commentds,
p. 95.
Coste, GEuvres, op. cit., I, 415.
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familierement enseigner ces vdritds. Quils se souciennent qu'ils

ae vont pas Ld pour Les hAritiques, mais que e'est pour les pauvres catholiques, et que si n6anmoins, chemin faisant I'occasion
d'instruire quelqu'un se presente, qu'ils le (assent doucement et
humblement, montrant que ce qu'on leur dit vient des entrailles
de compassion et de charite et non d'indignation » (45).
Le bon sens de saint Vincent de Paul devient le defenseur
de 1'amour. La Mission n'avait pas 0t6 fondee pour trancher les
questions obscures et faire avancer la science theologique, mais
pour enseigner le catechisme aux pauvres gens des campagnes.
L'action charitable r6clame le temps des missionnaires, mais
leur Supdrieur prdvoit tout : u Si n6anmoins, chemin faisant,
I'occasion d'instruire quelqu'un se presente, qu'ils le fassent
doucement et humblement I , Pour cela, il encourage l'etude du
petit Becan, ceuvre du Rdverend Pere Martin Becan, j6suite
belge, qui avail erit un grand nombre d'opuscules contre les
calvinistes. ( Il ne se peut dire, remarque Monsieur Vincent,
combien ce petit livre sert a (59). 11 recommande souvent ce
travail aux prieres de ses correspondants. Un mot envoy6 A
Louise de Marillac, de Loisy-en-Brie, a lieu oit le tiers des habitants est hAretique , (60), sollicite des prieres pour le succes de
la Mission. Quelques jours plus tard, une autre lettre du saint
recommande a Isabelle du Fay, la meme mission, ooi nous tachons A travailler parmi quantit6 de gens de la religion, ou nous
avons besoin de prieres pour la confirmation des catholiques
qui restent-.
(61).
Le premier biographe de Vincent de Paul resume ainsi la
situation du pauvre peuple des campagnes de France oi les missionnaires se dirigeaient pour faire conna'tre les v6rits de la
foi catholique :
a Le peuple, derit Abelly, et particulibrement celui de la
campagne, n'dtait point instruit et assist6 comme il devait I'Utre
dans ses besoins spirituels. On ne savait presque pas ce que
c'etait que de faire des catechismes ; les cures de village, pour
la plupart, 6taient comme ces pasteurs dont parle le prophkte,
qui se contentaient de prendre la laine et lirer le lait de leurs
brebis, et se mettaient fort peu en peine de leur donner la pdture n.cessaire pour la vie de leur dine a (62).
Les decisions du Concile de Trente dtaient restees trop longtemps lettre morte. La discipline avait subi un tel relachement
et les abus dtaient, devenus des habitudes tellement inv6l•rdes
qu'on les acceptait comme lois eccldsiastiques.
Responsabilitd du Clerg6
Vincent n'hdsite pas t affirmer que c'est l'attitude scandaleuse du clerg6 catholique qui a favorisd la diffusion du protestantisme et qui a 6loigna de I'Eglise romaine bien des calvinistes de bonne volonte. Ecoutons ses apprehensions pour I'Eglise
m~me :
SN'avons-nous pas occasion de croire, dit-il..., de craindre
que Dieu n'abandonne l'Europe d la merci des hArdsies qui com(58) I'd., II, 448.
(59) Ibtn., I, 66.
(60) Ibid., p. 27.
(61) Ibidem.
(62) Abelly, op. cit. Livre I, cap. I, 3.
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battent I'Eglise depuis un sidcle, et qui out fait de si grands racages qu'elles l'ont reduite comme d un petit point ? Et par un
surcrolt de malheur, ce qui en reste semble se disposer d une
division par les opinions nouvelles qui puUulent tous les jours.
Que savons-nous, dis-je, si Dieu ne vent pas transfdrer la memc
Eglise chez les infideles, lesquels gardent peut-dtre plus d'innocence dans leurs meurs que la plupart des chrdtiens qui n'ont
rien moins i cewur que les saints mysteres de notre reliyion ? ,, (63).

Deux nois plus tard, kerivant de nouveau au missionnaire
Jean Dehorgny, ii reprend la m6me pens6e :
u Je crains bien fort, dit-il, que Dieu permette l'andantissement de l'Eglise en Europe, a cause de nos mneurs corrompues,
de tant de diverses et Otranges opinions que nous voyons s'dlever de tous cGtWs, et du peu de progres que font ceux qui s'emploient pour tdcher de remidier d tous ces maux-ld x (64).
.. De bons ouvriers plut.it que de nombreux ouvriers sont necessaires, selon Vincent, pour accomplir la reforme n6cessaire
dans I'Eglise.
, 0 Dieu ! Messieurs, s'ecrie-t-il un jour, que n'avons-nous
un peu plus de vues sur 1'excellence des emplois catholiques pour
estimer infinimcnt notre bonheur et pour correspondre aux decoirs de cette condition ; il ne faudrait que dix ou douze missionnaires ainsi dclairts pour faire des fruits incroyables dans
l'Eglise a
(65).
Dans ses conferences. ii insiste sur 1'bnorme responsabilit6
des prCtres :
a J'Ntais ces jours passes dans une assemblde oft ii y avail
sept pr6lats, lesquels faisant reflexion sur les ddsordres qui se
coient dans l'Eglise, disaient hautement que c'6taient les eccldsiastiques qui en glaient la principale cause ; ce sont done les
pretres. Oui, nous sommes la cause de cette desolation qui rarage 1'Eglise, de cette diplorable diminution qu'elle a soufferte
en tant de lieux, ayant etd presque entierement ruinte... v (66).
A M. de Saint-Martin, chanoine de Dax, Monsieur Vincent
ecrivait en 1655 :
a Certcs, Monsieur, les pretres de ce temps ont un grand sujet de eraindre les jugements de Dieu, puisque, outre leurs propres pdchds, it faudra rendre compte de ceux des peuples, parce
qu'ils n'ont pas idchu de satisfaire pour eux d sa justice irritde,
ainsi qu'ils y sont obliges ; et qui pis est, ii leur imputera la
cause des chatiments qu'il leur envoie, d'autant qu'ils ne s'opposent pas comme it faut avx fldaux qui affligent l'Eglise, tels
que sont la peste, la guerre, la famine et les heresies qui l'attaquent de tous c6tis. Disons plus, Monsieur, que c'est de la manvaise vie des ecclesiastiques que sont venus tous les desordres
qui out dWsoi6 cette sainte Epouse du Sauveur, et qui I'ont si
fort dCfigurde, qu'd peine est-elle reconnaissable ' (67).
a L'Eglise, di-til ailleurs, n'a de pires ennemis que les pretres. C'est d'eux que les h)rdsies sont venues, timoins ces deux
(63) Coste, (Euvres, op. cit., III, 154.
(64) Ibid., p. 183.
(65) 1655, Le Vacher.
(66) Ibid., XI. 309-310.

(67) Coste, OEuvres, op. cit., V, 567.
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heresiarqmes Luther et Calvin, qui 6taient prdtres ; et c'est par
les prdtres que les A•rdtiques ont privalu, que Ie vice a rigne.
Quel sacrifice, Messieurs, ne faites-vous pas a Dieu de travailler
i leur rdformation, en sorte qu'ils vivent conformement d la
hauteur et dignitd de leur condition et que 'Eglise se releve par
ce moyen de L'opprobre et de la disolation ois eUe est ! , (ý8).
Quand Vincent de Paul parlait ainsi en attribuant la ruine
de I'Eglise & la mauvaise vie des pretres, il parlait de ce qu'il
avait vu, et de ce que d'autres lui racontaient Temoin cet extrait d'une lettre d'un chanoine, adressee b saint Vincent.
c,En ce diocese-ci, lit-on, le clerge est sans discipline, le
peuple sans crainte et 4es prdtres sans ddvotion et sans charitd,
tes chaires sans prtdicateur,la science sans honneur, le vice sans
chdtiment ; la vertu y est persdcutde, I'autoritd det'Eglise haie
ou mdprisee ; l'intdrdt particulier y est le poids ordinaire du
sanctuaire ; les plus scandaleux sent les plus puissants, et la
chair et le sang y out comme supplantd I'Evangile et l'esprit de
Jesus-Christ
t
(69).
Les sacrements sont administrds avec tant d'indicence, gdL
nissait & son tour M. Bourdoise, le Service Divin se fait avec
rant de confusion, les dglises sent si sales, Les ornements si mal
cn ordre, qu'on peut dire avec vritd et avec horreur que tout ce
,ui se fait de plus mal dans le monde, est ce qui se fait par les
eccldsiastiques , (70).
II n'est pas surprenant que la formation de pretres et leur
sanctification aient prdoccup6 Monsieur Vincent bien plus que
la controverse ou des conversions forcees. Pour assurer leur recrutement, il fonde avec le PBre Eudes et M. Olier, de 1641 &
1644, les s6minaires decrdtes jadis par le Concile de Trente. II
organise des retraites & Saint-Lazare. A la veille d'une de cellesci. il exhorte ses confreres :
U Or sus, Messieurs et mes Freres,nous voici done d la veille
de cette grande euvre que Dieu nous a mise entre les mains ;
c'est demain, mon Dieu, que nous devons recevoir ceux que 0otre Providence a resolu de nous envoyer, afin de nous faire contribuer avec vous d les rendre meilleurs. Ah ! Messieurs, que
coild une grande parole : rendre meilleurs les eccldsiastiques !
Qui pourra comprendre la hauteur de cet emploi 1 C'est le plus
relevd qui soit.
a S'employer pour faire de bons prdtres et y concourir
comme cause seconde efficiente instrumentale, c'est faire l'office
de Jdsus-Christ, qui, pendant sa vie mortelle, semble avoir pris
i tdche de faire douse bons pretres, qui sont ses ApStres, ayant
roulu, pour cet effet, demeurer plusieurs anndes avec euz pour
les instruire et pour tes former d ce divin ministere a (71).
Le grand souci qu'il avait h l'rgard du clerge se retrouve
dans plusieurs de ses 6crits :
a Ne vos semble-t-il pas, demande-t-il A un pretre, que
tant d'ouvriers qui demeurent oisifs seraient bien employts en
In grande moisson d laquelle vous travaillez maintenant et que
(68)
(69)
'70)
(71)

1bid., XII, 86.
Abelly, op. cit., Livre II,chap. II, p. 213.
La vie de M. Bourdoise, 2' edition, (Paris : Morin, 1784), p. 33.
Coste, (Euvres, op. cit., XI, 8-9.
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ceuz qui connaissent le besoin que le Mattre de la Moisson a
d'ouvriers, seront coupables du sang de son Fils, qu'ils laissent
inutile, faute d'application ? , (72).
11 ne peut comprendre aucun d6lai de la part d'un missionnaire destin6 a un endroit ayant besoin d'dvangdlisation.
a Ecoutez, s'il vous plait, Monsieur, ecrit-il a M. du Coudray, coupable d'un tel retard, que mon cceur dit au v6tre qu'il
se sent extrdmement press6 du desir de s'en aller travailler et
de mourir dans les CUvennes et qu'il s'en ira, si vous ne venez
bient6i dans ces montagnes, d'oi I'evdque crie au secours et dit
que ce pays, qui a 0td d'autres fois des plus devots du royaume,
pdrit mainitenant de malfaim de la parole de Dieu ; qu'il n'y a
point de village oft il n'y ait quelques catholiques parmi les huguenots, exceptd cinq ou six ; et it y en a quantitd ok il n'y a
point de prdtres, ni d'dglises qui peut-etre attendent leur salut
de vous el de moi , (73).
Aujourd'hui mnme, s'ils ne portaient la signature d'un saint.
beaucoup des textes cit6s paraltraient hardis a quelques-uns et
d'un libdralisme inquiktant. L'extreme difficultd que nous avons
a supporter sans irritation ni trouble les avis contraires aux
n6tres fait que a la toldrance, particulierement quand elle
s'exercer dans l'ordre religieux, ne pent etre. selon Faurey, que
le fruit ou d'une indifference vdritable, on d'une certaine bontd
d'dme, ou d'un commerce plus ou moins habituel avec des personnes opposdes h nos opinions et a nos croyances, on encore de
I'humilitd et de la charit6 n (74).
L'explication du liberalisme ou de la tolerance de Vincent
de Paul, ii faut la chercher dans son amour spontand des hommes, eclaird par l'amour de Dieu.
Comment conclure ces pages autrement qu'en citant deux
pensdes de saint Vincent de Paul qui resument la plupart de see
conseils sur le sujet de la tolerance :
, Ce n'est pas en contredisant mon frdre que je le gagne,
mais en prenant bonnement ce qu'il a avaned.
<c Le zile qui sort hors l'enclos de la charitd du prochain
n'est plus z~le, mais passion d'antipathie. ,
Que serait-il advenu -du protestantisme francais si l'on
s'4tait davantage, au xvir siccle. inspird des directives de Monsieur Vincent ? Dieu seul le sait. Toujours est-il que nous devons h I'heure actuelle o(i tout un systeme social se construit
en dehors de toute pens6e religieuse et contre toute tradition
chrdtienne, nous p6netrer de ses legons et de ses exemples et
comme lui savoir aimer tout homme et ddsirer ardemment son
bonheur, sir qu'il ne le trouvera que dans la connaissance et
I'amour de Dieu.
Paris,

itui i953.

(12) Ibid., I, 202.
"73) Ibid., p. 252.
(74) Faurey, op. cir.,
p. 7.

.
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Margart. FLrrr
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c
(Voir Annales, t. 118, p. 23).
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tTATS-UNIS
MAISONS DE LA PROVINCE OCCIDENTALE
DES FILLES DE LA CHARITE
(Cf. Annales, t. 118, p. 183-208 ; 262-267 ; 437-461)
iO)

Ecole technique Sainte-Philommne (St Philomena's Technical School), Saint-Louis, Missouri.
En novemibre 1834, I la requete de Mgr Rosati, six Sceurs
de Charitd vinrent d'Emmitsburg pour prendre en charge 'orplielinat pour garcons et filles, situd a Third and Wait Streets.
En 1841, les garcons furent transferes 4 I'Orphelinat Saint-Joseph, dirigd par les Soeurs de Saint-Joseph, et la nimme annie
les filles furent transferees i Fifth and Walnut Streets, ou elles
appreuaient in travail plus conforme A leur Age, et oi un Home
etait ouvert aux jeunes filles sans travail. En 1845, les petites
tilles furent transferees a l'OrphelinatSainte-Marie. De nouveau,
en 1864, Sainte-Philomne eigeigre
Ewiuy and Clark Avenue.
Le travail continua plus largement developpe et les Seurs prirent charge de l'ecole de Saint-Malachie pour externes. La, elles
demeurerent quarante-six ans, dirigeant ce qui devint plus tard
I'Ecole Isabelle. En 1910, I'Institution s'installe A son prdsent
emplacement au coin sud-ouest de l'Union and Cabanne Streets,
continuant comme auparavant ses fins travaux d'aiguille :
trousseaux, layettes et confections pour dames et enfants.
Avec le temps cependant, les changements sociaux et dconomiques montrerent que ce travail ne rendait plus autant et
que les jeunes filles ne se presentaient plus guere. On decida
one d'employer cette maison & quelques ceuvres importantes de
la Communaut6.
a) Postulat central. Les aspirantes a la Communaut6 devaient
faire un stage de trois mois dans differentes maisons de la comimunaul pour se familiariser avec les ceuvres. En janvier 1936,
une partie de Sainte-Philomene fut mise a part pour I'usage des
postulantes. AprBs les six premieres semaines, elles sont assignees aux diff6rentes oeuvres des Sceurs dans la cite, et toutes
retournent le soir a I'Institution.
b) Maisons de retraites pour les Swurs. Jusqu'alors diffdrents h6pitaux de la Province recevaient les Soeurs k diff6rents
intervalles pour leur retraite de huit jours.
La Maison centrale, h Normandy avait aussi plusieurs retraites chaque annee. Pour soulager cet effort, de ces diffdrentes
maisons, dix retraites chaque ann6e sont donnees A Sainte-Philomene, avec cinquante-cinq Sceurs chaque fois.
c) Stella Maris. Centre d'aide journalibre. Une section du
premier ltage s'ouvrant -sur Union Street est mise A part pour
ceLie teuvre patriotique et charitable.
Elle est autorisee A s'occuper de soixante enfants et ordinairement ce nombre est atteint. Des cours de jeu sont instalIdes pour les groupes d'ige diffdrent
d) Centre infantile de Notre-Dame de Grdee. A la demande
du President des Charites Catholiques de Saint-Louis, Mgr Butler, un Centre-Guide de 1'Enfance s'ouvrit et aprbs des modifications et des ameliorations dans l'dquipement, la clinique s'inaugura avec la bdn6diction de Mgr Ritter, le 25 novembre 1947.
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e) DNpartement des Maym-jsis generaux. Lt un centre d'a-

chat pour les maisons de la Province occupe un magasin au
secondEtage.
Maison de la WMdaille (House of the Medal), Poyang.
Kiangsi, Chine.
Dans les premiers jours de janier 1922, trois Soeurs quitthrent le Swminaire Marillac, Maison centrale de la Province
Occidentale pour San-Francisco, en route pour Vancouver, d'of
elles commenc.reat leur long voyage h travers le Pacifique et arriverent h Shanghai (Chine) dans les premiers jours de f6vrier.
Elles passerent quclque temps A la Maison centrale, pour se familiariser avec langue et coutumes du pays, ou, pour la premiere fois les Filles de la Charite aimericaines allaient travailler. Elles furent alors placees dans des inaisons des Seurs franaaises, pour une plus ample experience jusqu'a la fin de 1923.
Alors, ii leur fut loisible de gagner leur destination finale : la
Maison de la MWdaiUe Miraculeuse, h Yaochow, maintenant appeld Poyang 'Kiangsi). oi la Maison avait d6jh tC ouverte p;r
les Sceurs frangaises. Trois Lazaristes americains etaient deja
arrives . Poyang. afin de diriger les ceuvres pour la Province
occidentale des Etats-Unis.
Les Soeurs furent a pied-d'ceuvre i la fin d'octobre 1923 :
cordiaiement recues par les Seurs frangaises et chinoises, qui
demeurerent jusqu'A ce que les Amdricaines fussent pleinement
habitudes aux euvres.
La ville de Poyang, en ce temps-lt, comptait environ cinquante mille habitants. La propriet6 de la Mission Catholique
est situde hors la ville, entouree d'un nmur dlevd, et s4parde de
la residence des Pretres par une rue dtroite. La chapelle des
Sours remplacait I'eglise paroissiale, qui avait d6t brtllde lors
d'un soulevement.
Les ceuvres comprenaient le soin des enfants et de jeunes
filles, un atelier pour externes, deux hopitaux pour hommes et
femmes, hospice pour vieillards, et Amee quelques fous. Les
catdchumenes 6taient i-struits ; enfants et adultes dtudiaient
dans une < 6cole de prieres ,,ii y avait un dispensaire bien frdquent6, meme pour 1'extraction des dents, n'ayant pas de docteur sous la main.
En janvier 1925, trois nouvelles Sceurs vinrent les rejoindre
et leurs travaux furent bdnis de Dieu. Alors, soudainement, en
1927, leur 6veque, pour raisons de strete. leur ordonna de se
retirer h Shanghai et, les conditions empirant, a regret, elles
retournbrent aux Etats-Unis. Enfin, le 7 septembre 1935, elles
revinrent en Chine i leur grande joie, comme a celle de leurs
clients : elles travaillrent avec zble jusqu'au 28 septembre
1941, quand I'invasion des Japonais les forca de nouveau de
rentrer aux Etats-Unis. Elles avaient laiss6 une de leurs Sours
enterree dans le petit cimetiere, mais A sa place, elles amenOrent avec elles deux postulantes c·inoises pretes k entrer au
sIminaire. Ayant requ le saint habit, ces Soeurs revinrent en
Chine quand, pour la troisieme fois. les Seurs de )a Province
occidentale revirent leur mission bien-aimee. De nouveau leur
joie fut de brAve durde car en ddcembre 1948. par ordre de leur
6v6que, elles durent s'enfuir cette fois devant les communistes
de Chine.

81)

-

181 -

ETATS-UNIS
A. -

Saint-Louis : Maison Centrale.
1) Normandy : Marillac Seminary, Central House, 19i.
2) Normandy : Villa Sainte-Louise, Infirmary, 1939.
B. - Schools : HIGH SCHOOLS.
3) Saint-Louis (Missouri), Labouvd High, 1942.
4) San-Francisco (California), Saint-Vincent High, 1852.
C. -

HIGH AND GRADE.

5)
6)
7)
8)
9)

Chicago (Illinois), Saint-Patrick, 1871.
Dallas (Texas), Saint-Ann, 1927.
Donaldsonville (Louisiana), Saint-Vincent, 1843.
Keokuk (Iowa), Saint-Vincent and Saint-Peter, 1867.
Mayaguez (Puerto-Rico), Immaculate Conception Academy.
1905.
10) Natchez (Mississippi), Saint-Joseph, 1847.
11) New-Orleans (Louisiana), Saint-Joseph, 1864.
12) New-Orldans (Louisiana), Saint-Stephen 1852.
13) Perryville (Missouri). Saint-Vincent, 1961.
14) Price (Utah), Notre-Dame, 1927.
D. - GRADE.
15) Dallas (Texas), Holy Trinity, 1914.
16) La Salle (Illinois), Saint-Patrick, 1855.
17) Long Beach (Mississippi), Saint-Thomas, 1922.
18) Mayaguez (Puerto-Rico), Mount-Carmel, 1928.
19) Mobile (Alabama), Saint-Vincent 1866.
20) Mobile (Alabama), Immaculate Conception, 1843.
21) New-Orldans (Louisiana), Saint-Theresa of Avila, 1861.
22
) Saint-Louis (Missouri), Saint-Louise of Marillac, 1949.
23) Saint-Louis (Missouri), Saint-Malachy, 1941.
24) Saint-Louis (Missouri), Saint-Patrick, 1914.
25) San-Francisco (California), Saint-Patrick, 1852.
26) San-Francisco (California), Saint-Vincent de Paul, 1924.
27) White Church (Missouri), Saint-Joseph, 1937.
E. - SCHOOL. For exceptional Children.
28) Santa-Barbara (California), Saint-Vincent, 1856.
F. - HosPITALs. General.
29) Alton (l!linois), Saint-Joseph, 1864.
30) Austin (Texas), Seton Hospital, 1900.
31) Birmingham (Alabama), Saint-Vincent, 1898.
32) Chicago (Illinois), Saint-Joseph, 1868.
33) Dallas (Texas), Saint-Paul, 1896.
31) El Paso (Texas), H1tel-Dieu, 1892.
35) Evansville (Indiana), Saint-Mary's, 1870.
36) Indianapolis (Indiana), Saint-Vincent, 1881.
37) Kansas City (Missouri), Saint-Vincent 1909.
38) Lafayette (Louisiana), Lafayette Charity, 1938.
39) Los Angeles (California), Saint-Vincent, 1856.
40) Milwaukee (Wisconsin), Saint-Mary, 1848.
41) Mobile (Alabama), City Hospital, 1853.
42) Mobile (Alabama), Providence Hospital, 1855.
43) Montgomery (Alabama), Saint-Margaret, 1901.
44) Nashville (Tennessee), Saint-Thomas 1897.
45) New-Orldans (Louisiana), Charity Hospital, 1832.
46). New-Orldans (Louisiana), HOtel-Dieu. 1845.
47) Saint-Louis (Missouri), De Paul, 1828.
48) Saint-Joseph (Missouri), Saint-Joseph, 1869.
49) San-Francisco (California), Mary's Help, 1912.
50) San-Jose (California), O'Connor, 1889.
51) Sherman (Texas), Saint-Vincent, 1902.
52) Waco (Texas), Providence, 1904.

G. -

H.

18s? -

HOSPITAI.S. Mentality 111.
53) New-Orldans (Louisiana', De Paul Sanitarium, 1852.
54) Saint-Louis (Missouri), Saint-Vincent Sanitarium, 1858.
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LEPROSARIUM.

55) Carville J.ouisiana). United States Marine Hospital, 1896.
I. - ORPHANAGES.
56) Birmingham 'Alabama), Saint-Thomas Home, 1903.
57) Kansas City (Missouri), Plus X Boy's School, 1897.
58) Los Angeles fCalifornia), Los Angeles Orphanage, 1856.
59) Milwaukee (Wisconsin), Saint-Rose Asylum, 1848.
60) Mobile (Alabama), Saint-Mary's Asylum, 1841.
61) Natchez 'Miissiippi), Saint-Mary Orphanage, 1847.
62) New-Orleans (Louisiana), Saint-Elizabeth Orphanage, 1836.
63) Saint-Louis (Missouri). Saint-Mary's Home, 1841.
64) San-Francisco (California), Mount Saint-Joseph, 1852.
K. -

INFANT

65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
L.

-

ASYLUMS.

Austin (Texas). Home of the holy Infancy, 1932.
Chicago 'Illinois), Saint-Vincent Infant Isylum, 1881.
Kansas City (Missouri). Saint-Anthony Infant Asylum, 1909.
Mi'waukee (Wisconsin), Saint-Vincent Infant Asylum, 1877.
Mobile (Alabama). Allen Memorial, 1911.
New-Orldans (Louisiana), Saint-Vincent's, 1858.
Saint-Louis (Missouri), Saint-Ann's Infant Home, 1853.
San-Francisco (California), Saint-Elizabeth's Infant Hosp., 1921.

SETTLEMENTS AND DAY NURSERIES.

73)
74)
75)
76)
77)
M. -

Chicago (Illinois). De Paul Settlement, 1914.
Chicago (Illinois), Marillac Social Center, 1914.
Evansville (Indiana), Saint-Vincent Day Nursery, 1931.
New-Orleans (Louisiana), The Louise Home, 1921.
Saint-Louis 'Missouri), Guardian Angel Settlement, 1859.

Ho.ME FOR AGED LADIES.

78) Saint-Louis (Missouri). Saint-Ann's Home, 1853.
N. - HOME FOR WORKING GIRLS.
79) New-Orleans (Louisiana;, The Louise Home, 1921.
0.

-

OTHER WORKS.

80) Saint-Louis (Missouri), Saint-Philomenas, 1834 ; Central Postulatum. 1936 : Retreat House, 1942 : Child Center of our Lady of
Grace. 197 ; Stella Maris Day Care Center, 1943 ; Central Purchising Department, 1950.
P.

-

FOREIG.

MISSION.

81) Poyang 'China : Kiaugsi). House of the Medal, 1923.

(Les

Ordre lopographique des Maisons
chiffres renroient aux nuieros d'ordre)

ALABAMA. - Birmingham, 31. 56 : MobilP. 19, 20, i4,42, 60, 69 :
Montgomery, 43.
CALIFORNIA. Los Angeles. 39. 58 ; San-Francisco, 4, 25, 26, 49, 64.
72 ; San-Jose, 50 : Santa-Barbara, 28.
ILLINOIS. - Alton, 29 ; Chicago, 5, 32. 66, 73, 74 ; La Salle,
16.
INDIANA. - Evansville, 35, 75 : Indianapolis, 36.
IOWA. -

Lo

I

Keokuk, 8.

- Carville. 55 : Donaldsoncille. 7
Lafayette, 38 ; Nouvelle-Orldans, 11, 12. 21. l.ii46, 53. 62. 70, 76, 79.
IANA.
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MissisýII. - Long Beach, 17 ; Natchez, 10, 61.
MissouRa. - Kansas City, 37, 57, 67 ; Normandy, 1, 2 ; Saint-Joseph,
48 ; Saint-Louts, 3, 22, 23, 24, 47, 54, 63, 71, 77, 78, 80 ; Perryville, 13 ; White Church, 27.
PUERTO-RICO. - Mayaguez, 9, 18.
TE•NESSME. - Nasvl•le, 44.
TEXAS. - Austin, 30, 65 ; Dallas, 6, 15, 33 ; El Paso, 34 ; Sherman, 51 ;
Waco, 52.
UTAu. - Price, 14.
WISCONSID. - Milwaukee, 40, 59, 68.
CHINE. - Poyang, 81.
Index alphabltique des Maisons des Sawurs de Saint-Vincent de Paul
Province Ocoldentale des Etats-Unis (Normandy)
Alton, 29 ; Austin, 30. 65 ; Birmingham, 31, 56 ; Carville 55
Chicago, 6, 32, 66, 73, 74 ; Dallas, 6, 15, 33 ; Donaldsonville, 7 ; El
Paso, 34 ; Evansville, 35, 75 ; Indianapolis 36 ; Kansas City, 37, 55,
67 ; Keokuk, 8 ; Lafayette, 38 ; La Salle, 16 ; -Long Beach, 17 ; Los
Angeles, 39, 58 ; Mayaguez, 9, 18 ; Milwaukee, 40, 59, 68 ; Mobile.
20, 41, 42, 60, 69 ; Montgomery, 43 ; Nashville, 44 ; Natchez, 10,
61 ; Normandy, 1, 2 ; Nouvelle-Orldans, ii, 1, 21, 45, 46, 53, 62, 70,
76, 79 ; Perryville, 13 ; Poyang, 81 ; Price, 14 .; Saint-oseph, 48 ;
Saint-Louis, 3, 22, 23, 24, 47, 54, 63, 71, 77, 78, 80 ; San-Francisco,
4, 25, 26, 49, 64, -72 ; San-Jose, 50 ; Santa-Barbara, 28 ; Sherman,
51 ; Waco, 52 ; White Church, 27.

Maisons de la Province des Seurs de Saint-Vincent de Paul
Ordre chronologique des fondations
1828 47.
1832
45.
1834 80.
1836
62.
1841
60, 63.
1843
7, 20.
1845 :46.
1847
10, 61.
1848 40, 59.
1852
4, 12, 25, 53, 64.
1853 41, 71, 78.
1855 16, 42.
1856 28, 39, 58.
1858 54, 70.
1859 77.
1861
21.
1864
11, 29.
1866
19.
1867
8.

1868
1869
1870
1871
1877
1881
1892
1894
1896
1897
1898
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1907
1909

32.
48.
35.
5.
68.
36,
34.
34.
33,
44,
31.
30.
43.
51.
56.
52.
9.
13.
37,

66.
55.
57.

Q7.

1910
1911
1912
1914
1921
1922
1923
1924
1927
1921
1931
1932
1937
1938
1939
1941
1942
1949

1.
69.
49.
15, 24, 23, 74.
72, 76, 79.
17.
81.
26.
6, 14.
18.
75.
65.
27.
38.
2.
23.
3.
22.
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INEDIT DU GARDINAL
(19 juillet 1645)

L'INFLUENCE DE VINCENT

DE PAUL

MAZARIN

SUR LA REINE ANNE

D'AUiTRI(:H

Au CONSEIL DE CONSCIENCE

Ecrivant a Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, Vie"-Roy dc
la Catalogne, et I'entretenant des affaires espagnoles de la G(neralitd, le Ministre Mazarin en arrive a toucher . la question
alors pendante de I'ev\chd de Solsona. Le Conseil de Conscience
vient de s'occuper de cette affaire d'Etat et le Ministre tient an
courant son correspondant (Bibliotheque Nationale, Paris, Fond.
Baluze, n* 254, folio 206 verso). ( Pour 1'eveschU de Solsona, Monsieur le Tellier vous en a ecrit amplement, et ii ne vous a dit
que la v6rit,, quand ii vous a mandd que Monsieur Vincent a
plus de credit cue moy, en cette matizre la aupr&s de la Reyne.
Je vous feray seulement remarquer qu'on ne scauroit faire un
affront plus complet a Don Joseph Margarit, qu'ayant nomm6
son frere a I'evesch6 de Ldrida, et n'en ayant pu jouir pare,
qu'elle est retombee entre les mains des ennemis, Sa Majests
bailloit A un autre I'Eveschd de Solsona qui est vacante par la

promotion de son Evesque A la mesme Eglise de Ldrida. J'ai

heaucoup de ddplaisir que vous soyez engagd si avant dans cetti
affaire, et vous me permettrez de vous dire que vous deviez v
aller un peu plus reserve, puisque moy-mesme qui voit de plu'
prez les intentions de Sa Majestd, je n'aurois osd le faire
qu'apres que Monsieur Vincent y a passO et l'a examind autant
qu'il le veut.
Ce temoignage, cet aveu suggestif a souhait, de Mazarin
lui-meme corrobore ce que Pon sait (Voir Annales, t. 118.
pp. 507-509), st:
i influence de Monsieur Vincent auprbs de la
Reine Anne dAutriche. Le souci des affaires d'Eglise tient '
coeur la conscience de Monsieur Vincent ; et cette influence explique le renvoi. I'dlimination de Monsieur Vincent par le puissant et autoritaire Ministre.
F. COMBALUZIER.

BIBLIOGRAPHIE
Jean LEFLON. - Nicolas Philbert, dvrque constitutionnel des
Ardennes. Archives ddpartmentales Mezieres, 1954, 196 pages (14-22,5 cm.).
Ce volume met en euvre et au net les papiers et la doomwentation du chanoine Jean Ladame (ff6 novembre 1941, curd de
Saint-R6mi, a Reims). qui, de longue date, avait projet6 d'dcrir"
la biographie de Nicolas Philbert et l'histoire religieuse des Ardennes, de 1789 & 1801. M. Jean Leflon, hdritier de ces recherches,
peut enfin publier la vie de Nicolas Philbert, dveque constitutionnel des Ardennes, Lazariste, tout comme Lamourette et Gratien, eux aussi 6dvques constitutionnels.
Nicolas Philbert ileut un frbre Lazariste Joseph, 7 juillet
1720, Jt803), naquit le 1" novembre 1729, A Sorcy. Apres des
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etudes au seminaire lazariste de Toul, ii tut admis au Seminaire interne de Saint-Lazare-lez-Paris, le 18 juin 1711. Apres son
ordination sacerdotale, il professe la philosophie et thdologie au
Grand S6minaire d'Arras, et fut de 1760-1761, supurieur de Lucon, prieur de Beaulieu, au diocese de Lugon, non de Soissons, p. 10. En 1762, Nicolas Philbert est nommd cur6 et sup6rieur de Saint-Charles de Sedan ; il y fut instal le 9 septembre
1762 et y v6cut trente-cinq ans (non vingt-cinq comme 1'ecrit
M. Leflon. p. 14). Le 23 novembre 1790, au troisieme tour de
scrutin, il est Blu a Mezieres. 6dvque constitutionnel des Ardenues. Le 23 janvier 1791, il prete le serment A la Constitution
civile du clerg4, et, avec quatre autres : Aubry, Barthe, Brival
et Gay-Vernon, reCoit la consdecration episcopale a Paris, en
l'dglise de I'Oratoire (dimanche 13 mars 1791). La cdremonie
commenca 1 6 h. 30 du matin, car un second sacre de cinq autres dveques devait avoir lieu dans la meme dglise, peu apris.
a 10 heures. Nicolas Philbert recut I'onction dpiscopale des
mains des 6veques Saurine, Lindet et Laurent. Son activit6 apostoligne fut digne. En analysant le d6tail de cet dpiscopat, M. Leflon conclut : a Figure des plus respectables de toute l'Eglise
constitutionnelle. Excellent religieux, excellent pretre, excellent
curd, il pouvait etre un excellent 6vtque. Malheureusement il
exera cette charge dans des circonstances qui depassaient s;i
mesure simplement honndte ; il porta ce titre avec une epithtte
de trop. n
De ce jugement de valeur formule par M. Leflon, les 61dments sont disperses ici et dans le volume (ofi divers d6tails
sont inexacts), et peut-Utre pourrait-on le nuancer.
En tout cas, apres une vie digne et courageuse, Philbert
meurt & Vilette, aux portes de Sedan, le 22 juin 1797 (et non le
24, coinme il est dit p. 169), A 5 heures du matin. II est enterrd
dans le cimetibre du village proche I'dglise, A gauche du seuil.
L'6pitaphe de sa tombe 6tait d6ji quasi effacee, vers 1836. Elle
est suggestive (p. 169).
Factus forma gregis
Paravit cor suum ut intelligeret legem Domini
Et faceret et doceret
Fluebat ut ros eloquium suum

Quo

Ministros irreprehensibiles altaribus informebat
Et gregem sibi commissum verbo pasceret et exemplo
Ad onus episcopale raptus potius quam electus
Videns lupum non fugit
Nec dimisit oves.
Optimam habeat repositam gratiam cum
His qui cum pietate dormitionem acceperunt.
Testimonium perhibens veritati
Et bene memor scribebat
Presbyterium Ecclesiae Sedanensis.
Modble de son troupeau il disposa son coeur A comprendre la
loi du Seigneur, A la pratiucr, ý I'enseigner. Sa parole coulait
comme la rosde ; par 1 ii formait des ministres de I'autel irreprochables et nourrissait son troupeau de sa parole et de ses
exemples ; port6 malgr6 lui, plutOt qu'dlu la charge 6piscopale,
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il ne prit pas la fuite i la \ue du loup et n'abandonna pas ses
brebis. Qu'il obtienne la meilleure recompense avec ceux qui
se sont endoriis dans la pidtt.
En temoignage de la verite, en fidele souvenir, le Presbyterium de l'Eglise de Sedan a redig6 ces lignes.
Sous ce style aux formules bibliques et eeeldsiastiques,
I'inscription evoque la vie de Philbert, dducateur de son clerge
et de ses ouailles : son dlection, sa fiddlitd intrdpide dans le soin
de son troupeau. La figure est digne, austere, integre et le 1lgat
Caprara (p. 171), en 1802. lui u reconnaissait des sentiments tels
que devrait les avoir un hoinime mort dans la communion catholique ,. - F. C.
Henri DEs.i•ET, C.M. - Swur Rosalie. Une Fille de la Charith.
(Cinquanteans d'apostolat an quartier Mouffetard. (140, rue
du Barc 368 pages.
Biographie et avant tout dtude d'ame, cette figure se montre
vigoureuse. resolue et simple (9 septembre 1786-7 fMvrier 1855).
Servi par un cuur vibrant aisidment devant tout ce qui recele
une parcelle de beautd et de grandeur, vu par des yeux qui d6couvrent avec une native perspicacite le beau c6th des gens, des
choses, des evinements, ecrit par une plume accoutumde aux exigences de la correction et de I'eldgance, ce volume reste au total
en son dvocation. I'euvre r6v6e devant une ardeur g6nereuse :
\ie et eventail de vertus.
Mais A le dire, le noter, A quoi servent ces lignes ? Uniquement A formuler le Inerci et le bravo confraternel, depuis
longtemps teint6 d'admiration.
F. C.
Au cweur de notre redemption, quinzinme
volume de la Collection : Prisence du Catholicisme. Tdqui,
editeur, 1954, 192 pages (12 sur 18,5 em.).
Reproduisant et commeniant les textes dvangdliques de la
derniere cene, de la passion et de la resurrection du Seigneur,
ces pages fournissent aux pieux fideles, les explications et les
tciaircissements que peuvent donner de patientes dtudes et une
attentive meditation. Quelques notations le prouveraient ici aisement, mais cette constatation est A la portde des nombreux
lecteurs que ne peut manquer d'avoir cetl difiant volume.
Ddcouper les longues pericopes du rdcit Bvang-lique en paragriphes de quelques dix ou quinze versets, aurait peut-6tre
facilitd I'utilisation des rdOlexions de l'auteur. En, tout cas, cette
facon de voir peut se d(ife'idre comme les positions parfois peu
ordinaires qu'a adopte ici et la notre docte confrere. Les notes
du volume prouvent surabondannnent que !'auteur s'est longuement penche sur ces problimnes ino-testamentaires. Dans cette
ligne, I'ouvrage s'av\ire dis lors excellent.
Henri DESbET, C.M..- Au foyer de l'lmitation. De l'ardente jeunesse d'une Congrieaflion religieuse aux xiv-Xv* siecles.
Zwolle et sa montayne Sainte-Agens. Thomas a Kempis et
sa surie d Zwolle. Brochure, 32 pages (13,5 sur 21 cm..
Reprenant quelques pages de la Pensde catholique les fignolant encore, les illustrant de deux planches suggestives (Portrait
de Thomas a Kempis et son monument de 1897), M. Desmet nous
donne enfin la brochure par lui ravee.

Jean CANTINAT, C..M. -
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Ces pages denses sont la conclusion de longues et fideles recherches. Faisant passer dans cette evocation du foyer de l'lmitation les rdsultats d'un culte admiratif et d'un commerce prolong6, I'auteur dOment et fortement appuyOi par de sdrieuses
etudes de toute une armee de chercheurs (Cf. Dom Huyben, etc.),
campe en ces lignes Thomas a Kempis, qui, mort a quatre-vingtdouze ans, le 25 juillet 1471, a ecrit a Zwolle, I'imperissable
chef-d'oeuvre, ]7mitation de Jesus-Christ.
Am•dee Huc, C.M. - Eldvations sur le mystere de la Medaille
miraculeuse. Tdqui, 168 pages.
Le vingtibme volume de la Collection : Presence du Catholicisme pr6sente trente et une leivations qui, en theme de mdditation ou d'entretien, essaient de p6netrer le mystere de la
Medaille miraculeuse afin d'en degager quelques lecons pratiques pour la vie chrdtienne : don de soi, support de la souffrance, humilitd, eucharistie, etc...
TrBs ais6ment, par son genre de conseils, de considerations
fort accessibles, et d'exemples (quelques-uns perponnels A l'auteur, pp. 33-35 ; 38-40, etc.), ce volume prendra place dans la
serie toujours ouverte des Mois de Marie.
L'innombrable clientele de la Medaille miraculeuse est
d'avance tout acquise A ce volume of l'on sent la pidt6 et le zBle
de I'ap6tre.
SARNELius. - Guia sentimental do Caraqa. Belo Horizonte (Bresil), 1953, 306 pages in-8°.
Eloges de Caraca : ce monument historique, ce centre touristique, ce col•e merveilleux, ce sanctuaire c61bre, dont les
souvenirs, l'histoire, les batiments, les personnages, etc, servent
a tresser en cent chapitres la louange et les litanies (pp. 298299) de la vieille maison et forment un livre de famille (un livre
de raison) tout A la gloire du passe, kerit dans un style jeune
et enthousiaste.
Les pages 278-282 fournissent une liste chronologique des
cent quarante-trois pretres lazaristes et des trente-quatre freres coadjuteurs qui ont fait partie de cette maison de 1820 a
1952. L'auteur du present volume y figure au numdro 101. Quelques croquis a la plume, illustrent ce livre publid par A.EA.
L.A.C.) (Association des Ex-Alumni Lazaristes et Amis du Caraga).
M.I.D.E.O. HBlanges Institut Dominicain Etudes Orientales du
Caire. 1954, 196 pages (17 sur 24,5 cm.).
Voici le premier volume des MIlanges de 1'Nquipe dominicaine orientaliste du Caire : thdologiens s'intdressant normalement A l'aspect religieux et philosophique des problJmes de leur
spkcialith.
Dans cette livraison, notre confrere lazariste, M. Farid Jabre, prdparant sa these de doctorat &s lettres, en Sorbonno, sur
EI-Ghazali (nd et mort & Tous, dans le Khorassan, 1058-1111),
publie ici, pp. 73-102, sa contribution : La biographie et l'auvre de Ghazali reconsiddrdes ala lumilre des Tabaqat de Sobki
(1370).
Travail de sp6cialiste et de valeur, comme l'indique nettement sa seule admission en ce premier fascicule des Mglapges
de Dar AI Maaref.
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Gerardus Adam Christiaan 'AN WIsN.SN C.M. - Meelevend beyrijpen : een studie over hat verband tussen de godsdienstwet
enchap en de missiologie. 1954. Lazaristen Studiehuis
St Vincentius a Paulo Nijmiegen.
Tiiýse de theologie soutenue A l'Universit6 catholique de
iminyue, le 1" octobre 1954. Un sonmmaire en frangais, pp. 128129, perinet a ceux qui ne peuvent avoir acces au neerlandais de
suivre en ses grandes lignes la pensee qui chemine en ces xni-130
pages. Points de contact existant entre !a science des Religions
et la science missionnaire. Qu'est-ce que la religion ? Qu'est-ce
que la missiologie ? La missiologie et ses recours a I'ethnologie,
a la linguistique, a la Science des Religions.
Travail acadimique en quatre chapitres, dont le jury a souligni la reelle valeur. Cette simple mention ne pent ici attester
que I'admiration et les flicitations confraternelles pour l'aboutissant d'ýtudes, de recherches el reflexions.
Salvatore MoniosrIN. - Mio fratello Don Giuseppe. - Roma, nel
X annuale de del sacrificio (1954), 78 pages, avec un portrait hors-texte.
Les Annales - qui done s'en souvient ? - au tome 108-109,
pp. 156-160, ont instre une notice toute vibrante sur I'hdroisme
de ce jeune confrbre de la Province de Rome, tombd h6roiquement le 3 avril 1941. Les soixante-dix-huit pages de eette brochure, pr6paree et publike par son frere Salvatore, evoquent ces
heures douloureuses et magnifiques : souvenir que rend spBcialement touchante la figure attachante du hdros ici inserde en
tete de la plaquette.
Luigi CAsTArGOLA. - Papini. Ipiranga (Bresil), 193 pages (16,5
sur 23,5 cm.).
Cet essai sur 1'illustre italien, universellement connu, vient
dilater la littdrature sur un dcrivain exceptionnellement intdressant et voyant, copieusement traduit a I'rtranger.
Les quatre chapitres de ce dmmoire tentent d'esquisser et
d'expliquer cette bouillonnante personnalitd, son succks en librairie, sa pensde; son art. Nd le 9 janvier 1881, Papini publie
des 1895 un premier essai ; puis, apres maints autres livres,
en 1953, le Diable, ouvrage qui tombe sous les lois gen6rales de
I'Index.
Evidemment soit en francais, soit en d'autres langues, on
pourrait ajouter a la bibliographie, pp. 173-181, d'autres 6tudes
que celles qui sont ici cities ; mais, comme le souligne M. Castagnola, il y en a largement assez pour extraire la matiere de
cette dtude de quelque cent cinquante pages.
S. Vincenzo de' Paoli : Opera omnia, Corrispondenza, V (Luglio
1640-narzo 1642). Edizione Vinceriziana, Roma ; Edizioni
Cantagalli, Siena, 1954, 222 pages.
Poursuivant cette mdritoire publication dejk pr6sentAe et
caractdris6e (Annales, t. 118, p. 509), ce tome V donne ce qui a
dt6 conservd de la correspondance vincentienne durant vingt et
mois (1640-1642) ; ce travail est la traduction Fornaciari de
Pierre Coste. Ic i et I . pourtant. pp. 120, 176, etc., quelques lettres compl4mentaires sont empruntees aux Annales, qui ont
donne les lettres nouvellement d6couvertes ou retrouvees en leur
autographe. Observons qu'a la page 197, la lettre 581 a 4tA im-
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primie recemment dans les Anmwles de 1953, d'apres foriginal
de la BibJiotheque de l'Universitl d'Amsterdam, t. 118, pp. 251253. Cette publication est trop recente pour avoir pu prendre
place dans cette edition.
Notons aussi, A la page 15, une note ferme sur la patrie de
saint Vincent. Elle fait honneur au bon sens des editeurs... A la
page 42-43, A propos de Mine de Gondy, on aurait pu utilement
renvoyer aux Annales, t. 98 pp. 72-80, qui donnent un testament
du 25 fUvrier 1619 ; de meme .on aurait pu se referer h la solide
notice de LBon Bretaudeau dans les Petites Annales de SaintVincent de Paul,avril 1903, pp. 108-122, et mai 1093, pp. 159-160.
Quant & Philippe-Emmanuel de Gondy, est particuli rement
savoureux le texte du Pere Oratorien Joseph Bicais (1734-mars
1795), insdrd dans Annales, t. 105 (1940), pp. 272-287. Sur Codoing, pp. 52-53, il aurait fallu tenir compte des lignes publides
dans Annales, t. 114-115, pp. 185-187, et corriger une evidente
coquille sur le dernier bapteme donn6 A Saint-Hilaire d'Agen.
par Codoing, le 2 janvier 1678 (et non 1673).
II faut, page 180, lire Heudre au lieu de Hendre.
Tous ces divers points et d'autres, ne diminuent pas sensiblenent la valeur de cette edition italienne de Vincent de Paul :
une heureuse fortune dans ces temps marques par les difficu'tes de I'ddition Nos souhaits accompagnent done les editeurs
et ses artisans : M. Luigi Franci, et quelques autres.
F. C.
- Dans le repertoire topo-bibliographique, Les Etablissements des Jesuites en France depuis quatre sikcles, relevons au
fascicule 11 (juin 1954), (colonnes 435-459), la collaboration de
rnotre confrere, M. Raymond Chalumeau, sur le College jesuite
de Montaub an (1634-1762), ecrites avec soin par le (, Professeur
d'Histoire ecclsiastique du Grand Seminaire de Montauban ,.
Quels regards d'envie pour un semblable travail sur les maisons
lazaristes en France ! II reste du travail pour les laborieux !
The Castelknock College. Chronicle, vol. LXIX, june 1954, 100
pages.
Soixante-neuvibme volume annuel, cette publication sur
papier couchi, reflte la vie de l'illustre college de la Province
irlandaise. II place devant les yeux du lecteur les bAtiments, le
corps professoral, saisit quelques aspects de la chronique du col1?ge : son enseignement, les examens, et quelques-uns des incidents de la vie scolaire : seances thlatrales, musicales, sans oublier les sports : football, tennis, athldtisme, etc... Des vues, des
illustrations agr6mentent ces pages : portraits des d6funts : professeurs ou anciens 416ves. Parmi ces richesses, signalons Ie texte
de cinq lettres inedites du futur cardinal Newman, pp. 16-18.
Ilumbert PADovNAm-Luis CASTAGNOLA. - Historia de filosofia
(Sao-Paulo), Edicoes melhoramentos, 1954, xvm-524 pages
(16,5 sur 24 cm.).
Ecrite en italien par Padovani, professeur de Padoue, cette
histoire de la philosophie, a eth traduite en portugais par notre
confrbre lazariste Luis Castagnola, professeur A l'Universit6 de
Parana. Le traducteur a complete le manuel par un chapitre
sur la philosophie au BrDsil, pp. 467-504.
Du manuel classique, cet ouvrage en a les larges horizons
et les ddlimitations nettement articulees, depuis la philosophie
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indienne jusqu'au penseurs de nos jours. Pour soutenir l'attention de l'etudiant, des manchettes se profilent en marge du texte.
des resumes en fin de chapitre condensent I'essentiel en des paragraphes drus et nets. Des portraits de philosophes materialisent i leur favon noms et svstemes. La bibliographie essentielle des pages 521-524 est une orientation initiale dans ce
monde des idWes et ceuvres philosophiques.
Giovanni Felice Rossi. - La fondazione di Chiaravalle delta Colombba prima Abbazia di San Bernardo in Italia. Piacenza,
Collegio Alberoni, 46 pages (17 sur 24 cm.).
Quatre abbaves cisterciennes en Italie se rattachent directement i saint Bernard : Chiaracalle delta Colomba, Chiaracalle
Milanese, Sambucina en Calabre, et Cabuabbas en Sardaigne.
Toutes les quatre se fondent lors des voyages que Bernard fit
en Italie : d'abord en 1132, puis en 1135, et en decembre 1137juin 1138.
Conmme contribution aux etudes bernardines du huitieme
Centenaire de la mort de saint Bernard (tjeudi 20 aout 1153),
M. Rossi. s'appuvant sur les sources historiques et les analysant
soianeusement, a mis sur pied une dissertation qui fait remonter la fondation de Chiaracalle h 1132 ('tW ou automne). II ne
s'agit ici que de fondation dkcidbe et resolue. C'est ce qu'attestent et prouvent les cinq documents primitifs della Colomba, inser6s pp. 33-41 (t1 axril 1135-6 mars 1145).
Chiararallcdella Colomba, prend ainsi la quatorzibme place
dans la liste des fondations de I'Ordre cistercien ; elle devient
la neuvibme fondation de Clairvaux. et la premiere fondation
de Bernard en Italie.
En ce travail technique de patiente acribie historique se
retrouvent '(f. Annales, t. 118, pp. 259 et 512), le savoir et le labeur du docte professeur d'histoire au Collegio Alberoni de PlaiF. C.
sance.
Francesco M. AVIDANO. - 11 grande Messagio mariano del 1830.
Volume secondo. Casalmonferrato. 1954, 336 pages.
En contniplant ses notes et travaux de quelque vingt-cinq
ans. I'auteur a sagement voulu eviter 4 ses etudes le sort postiuine de ( l'hornible corbeille a papiers ,. II a tenu & mettre
sans retard i la disposition des usagers et confrbres Je second
xolurne de ses recherches historiques, ascetiques et thdologiques
sur la Jhdaille 'voir Annales, t. 118. p. 258) : Commentaires sptrituels du Message, Apostolat marial. Ces notes 6vocatrices (voir
I'ildex analytique, pp. 329-335), serviront utilement a plusieurs
conmne elies ont alimentt et aliinentent la predication et l'apostlat dr l'auteur. C'est le souhait et le but de ces deux volumes.
Heureuse rcealisation.
Faisant echo aux solennitls 1953 de Parmentier, les Annales en ont entretenu leurs patients et bienveillants lecteurs :
t. 118, pp. 279-286. Le compte rendu de la Comm6moration du
des Invalides (1766-1792), le
Souvenir de Parmentier A l'llel
17 octobre 1953, retrace le detail de cet Hommage a Parmentier
(1737-1813), Paris, Socidtd d'Histoire de la Pharmacie. CommisSion d'Histoire de la Pharmacie inilitaire, 1954, 43 pages. Une
note liminaire rappelle l'historique du Comit6 et son programme.
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Puis, c'est Idvocation de la cirmnonie du 17 octobre 1953 : la
mnesse a Saint-Louis des Invalides, allocution de l'abbd Thorel :
la couronne ddpos6e sur la tombe de Parmientier au Pre-Lachaise ; I'inauguration de la plaque conmmi
morative, et le Diner
d la pomme de terre, ou dahlias et tubercules de pommes de
terre ornaient les tables.
Le menu, glorifiant a les sensations thermiques, tact-iles de la
langue et du palais, olfactives et gustatives ,. dues i la pomme
de terre, comportait :
Un verre de Cinzano : Un cornet de frites
Potage a la Parmentier
Lotte d la bretonne
Mignons pommes au cru sur purie
Pommes dauphine aux ceurs de laitue
Salades de pommes de terre
Fromage
Glace : des sacs de pommes de terre aver friandise ii la ficurle
Fruits. Cafr. Liqueurs
Une notice technique ddtaillee donne la recette de chacun
de ces plats (chiffres pour cinq personnes) ; elle est 1'oeuvre de
M. Edouard de Pomiane. une autoritd en gastrotechnie. et professeur h 1'Institut Scientifique rHygiene alimentaire.
Cette brochure accompagne le nunmiro de septembre 1954 de
!;i Rerue d'Histoire de la Pharmacie (Bulletin de la Socidtd d'Histoire de la Pharmacie. Dans cette livraison, I'on trouve un article du pharmacien gendral R. Massy : A l'apothicaireriede l'Ht1tel royal des Invalides. Le conflit de 1'772 entre I'administrationt
de l'H6tel et les Filles de la Charite.
C'est le rdsumd des faits dont les Annales (t. 118. pp. 279286), ont ddjk amplement parld lors de la Journie Parmentier.
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la ClharitO, p. 192. Vuir suite, p. 4 de la Couverture.

(•;•R\ ais. - Skeur Rosalic (9 septembre 1786-7 fdvrier 1856), p. 64.
-- Rue de l'Epde-de-Bols, en 1854 : visile de I'Empereur Napolun III,
p. ;5. - Anloine-Fr.dýric Ozanam (23 avril 1813-8 septembre 1853),
r ! ,
p SO. -- Rue de I'Epi!e-de-Bois, juin 1848, , On ne lue pas ici

NI CROLOGIE (suite).
MISSIONNAIRES
i0. Studzinski .Joseph), pr-ire, dc. le 3 decembre, & Brooklyn ; 67, 49.
,1. Connor ..Henr ), prtlre. dtc. at Springfield, 5 decembre ;78, 59.
.3i. Puirun iAuguic). prltre, der. i Paris, le 17 decembre ; 59, 41.
SCEURS
\iou (Alpli;nsine), Maisun Saint-Anibroise, Paris ; 78, 55.
Bellon ,MNarie). Maison de Char16, .Montredon ; 53, 27.
Durand (Gt;erain,), \Maison de Clarit6, RosendaIl ; 64, 42.
Villari iEttmna), Ma son Saint-Michel, El Biar (A:lgrie) ; 66, 41.
Ihbee (Maric), Hlispice, GuUyaquil :Equateur) ; 85, 63.
Larco
;Marie), Hospice, Quito Equateur) ; 77, 48.
Arcentales (:Maric'. 11ipital militaire, Quito (Equateur) ; 70, 51.
Beehan ,Sarahi.
lHpital Saint-Vincent, Saint-Louis (Etats-Unis); 65, 49.
Lanz Irnia). Mlais. St Juseph, Gludbach-Haidl (Alemagne) ; 75, 53.
Dolet Elisc), Maison de Charil, Lille-Fives ; 92, 65.
l'ignol Marguprite). Maison .\otre-Dame, Versailles ; 82, 54.
Bertrand:
Oclavie), Miaisoi du Sacrd-Cceur, Tauris (Perse) ; 80 61.
Monnerave 'L uise de la), Ma son Sainte-Madeleine, Paris ; 48, 63.
Faulkner :Edillh. Snminriire Ste Catherine, Blaekrock, Dublin;
19,46.
O'Shea (Calherin'). Mount Prospect. Dublin ; 67, 47.
Stephan (Francoise), Maison Centrale, Graz (Autriche) ; 72, 51.
-cdoriuans.ky M.riel, Maison de CharitL, Dull (Autriche) ; 70, 45.
Czapiewsk .M.irie-Anne). Ma's. de retraites, Fullnerbach (Autr.); 70, 39.
Gojowczyk (Christine). Hlipilal. Voilsberg (Autriche) ; 74, 53.
lIvy (Anonia). Ecole Saint-Nom de Jesus, Madrid ; 71, 54.
lrigooen (I.eonarda), Asile San Fernando. La Arboleda (Esp.) ; 76, 52.
Perez Maria), Anile municipa', La Coruna (Espagne) ; 74, 57.
Arozlegui Mar a). Maison Saint-,icolas, Valdemoro (Espagne); 90, 67.
Bafa;luy (.Marial. Hpilal San Lazro, Granada (Espagne) ; 31, 13.
I'i•:ol Doo'or's:.
A-sile principal. Vitoria (Espagne) ; 79, 56.
C:lvo Joiuaqtrn;~, HIipilal, Tuleda (Espagne) ; 64, 30.
.Borja ;Franisca), .\Aile de la Encarnacion, Sueca (Espagne) : 86, 68.
lIck:dreck Eslh"r), Villa St Mielhwl, Baltimore (Etats-Unis ); 93, 65.
Bravo ;Clara3. Misericorde, Santiago (Chi'i) : 79, 48.
l'asquier Marie). Htel-Dicu, Chilons-sur-Marne ; 81, 55.
(!Glu8rd Hltnorinel). Maison tie Charite. Clichy ; 88. 63.
Marrat Ang.le). Misi-ricorde, Saint-Etienne ; 77. 53.
Lrory (IP l.-ne), HII-,ice Sanl-N'colas, Metz ; 73, 51.
Ebrartl (Marie " . Maison de Charitd, Clichi ; 83, 54.
I.ugand (Eugi.nif.Maison de Charit6, Montolieu ; 77, 55.
Denvs :'Jiannl.
Majson Saint-Jean-Baptiste, Gand (Belgique) ; 84, 62.
Mu ly (Harri1t<. Priory. Mill-Hill, Londres ; 83. 60.
Cavana (Philrmena)., Priory, Mill-Hill, Londres ; 82, 55.
Koeevar .Maria). Maison des Incurables, Vienne (Autriehe) ; 62, 39.
\eblr '.\Ans . Ma'i-on Centrale, Raka (Yougoslavie) ; 90. 69.
Scmirnara P'!nin:! . Orplieinat. Santa Flavia (Ita!ie) ; 79, 54.
7.icoiia! M:lthiitri. M:isun tie 1'Immaculee. Luserna (Italie) ; 79, 57.
Zabnltlli .A;ihle). Maison Centra:e. Turin (Itare) ; 74, 52.
Gast-'lli .\Ancle). Mai-on Centrale, Turin (Italie) ; 89, 69.
t.:tiiz/l.,z AU;:usinil, ll'p;lal. Santa Ana (Salvador)
41, 15.
Vanlierzhote (.lulia), IHpita', San Miguel (Salvador) ; 74, 52.
SKWK

45 L DkSEVSES
- PFA&N

SAINT VINCENT DE PAUL

ANNALES
DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION
(LAZARISTES)
ET DE LA COMPAGNIE

DES

FILLES

DE

TOME 119-120 -

LA

CHARITt

ANNEE 1955

NX 475-476

A PARIS, RUE DE SEVRES, 95
1955

SOMIMAHIE ET TABLE ANALYTIOUE
du N" 47j-416
des Annales de la Congr6gation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Charit6
(Mal 1955)
ACTES DU SALNT-Sitek
'acultis pour fr;res coadjuteurs sacristains (vases et linges sacrs',
10 janvier 1955, ad quinquennium, p. 403.
Indulgence de priire pour Saurs velleuses, ad septennium, pp. 403-4ii.
de Marie (orig:nes, benadiction, inScapuiaire du Cteur lnim.cul
dulgences), pp. 404-408.
septembre 1878), pp. 352-353.
(12
XIII
a
Loun
P.
Fiat
du
Lettre
Lettre de LUon Xll au P. Fiat (9 octobre 1878), p. 353.
Bienlheureux Ciet : Reconnass.antelcanonique de ses reliques (Par:e,
6 septemhre 1878), pp. 339-340.
Calendrier iiturgique der a Congregalion de la Mission et de la Compagnie des Filiis de la Chajtil (notules Aistoriques), pp. 386-395.
HISTOIRE DE LA CONGR~GATION DE LA MISSION

Superieurs gnderaux : dt:rde de g6ndra'at ; pays d'origine, p. 339.
Le Sdminaire de Sartat I1683), par Feliz Contassot, pp. 397-103.
untoine Fiat : sa vie, son ame, sa doctrine, par Edouard Robert : ch.
XXV. Assemblee gdenrate de 1878 : Election du T. B. P. PFil, pp.
326-355.
Le P. Fiat : 6leeton le 4 septembre 1878 ; son portrait physique,
moral et inlcllecluel. pp. 331-337.
Activilts et histoire des provinces en 1954 (Circulaire du 1" janvier
1955), pp. 296-304.
L'Assemblee gdnrrale de 1878 (1"-12 septembre), pp. 326-345.
Prefets et Vicaires aposloliques
"Assemblde
'
de 1878, pp. 329-330.
Paris : Le 95. rue de Sevres, depuis le 9 noembre 1811 (note historique), p. 296. - La Chapele : premi;-re pierre (17 aoft 1826) : see

principales dates ; escalier extdrieur (26 fevrier 1955), p. 313. - La

contfss on des nilres sous le P. Fiat, pp. 342-343. - Les provinces
te France et leur Seniinaire interne : Dax, pp. 344-345. - Les 6coles
aposto:iques : le pour et le contre, pp. 314-348. - La Commission
deluldes canoniques (septembre 1954), pp. 249-250.
NOTES

BIOGRAPHIQUES

Igr JosFphi Rosati (1789-1843), pp. 212-217.
Joseph Catteau (1880-1954), pp. 266-267.
Georges Ferla (l1'0-1954), par lenri Desmet, pp. 257-264.
Thonrjs Dazincourt (181l-1891) pp. 326-327.
Raymond Duetcemin (1832-1911) : entretien de septembre 1878, 6erit
cl 3 ou i ociobre 1910, pp. 353-354.
Guillaunie Pouget (1847-1933). par Jean CuitLu , pp. 250-252, 253-254
par Louis Chnigne, pp. 252-253 ; par Francois Mauriac, pp. 254-256
par li almod Cortatl pp. 67-272 ; par Marcel Leveque, pp. 256-257
par Emmirnuel Mounier, p. 256 : MDdoiUe, par Chauvenet, p. 413..
M. Pierre Yerz3s (1873-1954), pp. 210-212.
M. Georges Rouyer (1872-1954), p. 203.
M. Paul Tchang (1888-1954), pp. 196-198.
M1 Ren6 Flament (1862-1954) : Monlpellier, Chalons-sur-Marne, Chine,
pp. 218-225.
M Francois Berthounesque (1877-1954), par Le Cunuder, pp. 358-371.
I. Jean Thaureaud (1874-1955), pp. 395-397.
HiSTOIRE DES FILLES DE LA CHABITr

Pangyrique Sainte Louise, par Andrd Delobel, p. 325 (texte dans Echo,
mat 1955).
Note chronologique sur les troubles de la Revolution (1792-1800) et le
retabliisement de la Compagnie (22 d6cembre 1800) : reprise du
Costume et de .a Cornette, pp. 293-296.
Paris, 11, rue du Vieux-Colormbier : Visite du Pape Pie VI (23 dcembre 1804) : souvenirs et notes historiques, pp. 293-296.

-

193 -

AU JOUR LE JOUR
*mai 1954-miars 193'5)

23 •mi '19J5. - Sur cette fin du inuis de mai. de di\ers cutls,
ilous parviennent des \evcations et 1'ccho de jubilds d'ordinatiol
.acerdotale. Ainsi. " 7'JTiran, Confreres et Sccurs unissent leurs
llforts confraternels pour ce6lbrer les cinquante ans de sacerdoce de M. Jean Galaup. M1.Le Cunuder, visiteur de la province,
eLiquelques notations, naý.Jt au T.H. P'•re la cordiale c6rcmonie.
, Une grand'miesse solennelle fut chantie par le jubilaire, assiste
Lo)innie diacre et sous-diacre. par XlM. Poiron et Paternelie.
\lgr Raphael Forni, interionce apostolique en Iran, rehaussait
d(- sa prisence cette fdte de famille. On v vovait encore lMgr Joseph Cheikho, arclhe\vque des Chald6ens cathloliques, Mgr Abkar
Abkarian, ordinaire des Armfniens catholiques, les PP. Salb
siens, les Suours armnienienes. les Filles de ]a Charite, et une
nomibreuse assistance, composde surtout d'anciens telves de
-I.Galaup. Les chants furent parfaitement ex6cutds par un
groupe de dames, de jeunes lilies et d'enfants de notre College.
Dans un sentiment d'humilitW, M. Galaup m'a\ait instamment
pri* de ne pas faire de discours a l'dglise. je me contentai d'adresser un merci chaleureux, et sur la demande de 1'Internonce,
je donnai lecture de la lettre que Mgr Montini adressait au jubilaire au nom du Souverain Pontife.
N° 32A.913.
Du Vatican, le 6 mai 1954.
lMon Rdverend Pere, le Souverain Pontife a appris que vous
cous appretiez d celdbrer ce mois-ci le cinquantenaire de votre
ordination sacerdotale et de votre arrivce en Iran. Connaissant
les mdrites de ce demi-si&cle de dCvouement missionnaire au serrice d'un pays auquel vous avez consacrc toute votre vie sacerdotale, Sa Saintetd se plait d vous adresser en cette circonstance
ses paternelles filicitations et ses vaux.
Dans les tdchies d'enseignement comme dans les cuvres
d'apostolat, vous avez su, en digne fits de saint Vincent de Paul.
vous faire tout d tous et yagner l'estime de tous, au deld meme
des cercles catholiques. Aujourd'hui, la gratitude des amis nombreux qui bdndficierent de votre gendreuse activitd est votre
meilleure recompense, et le Saint-Pere aime a appeler sur une
cic religieuse et missionnaire si bien remplie l'abondance des
divins rdconforts. Aussi, est-ce de grand caur que Sa Saintetd
cous accorde. en gage de sa bienveillance, •, vous-meme et d toutes les Missions lazaristes qui accomplissent une si belle ceuvre
cn Iran, la faveur d'une tres paternelle benbdiction apostolique.
Veuillez agrger, mon Rdevrend PBre, I'assurance de mes sentiments bien ddvouds en Notre-Seigneur.
J.-B. MONTINI.
De son c6te, le cardinal Tisserant, prifet de la Congregation
"rrientale, en des termes et des allusions qui furent fort sensibles au coeur du jubilaire, voulut dgalement prendre part A cette
I0te de famille et a cette reconnaissance pour le labeur du cher
I.. Galaup.
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Rome, le 13 mai 1954.
J'ai appris avec le plus vif plaisir que Votre PaternitM 1fi
virendissime se dispose a ceýbrer le 23 courant, le cinquantirnm
anniversaire de son ordination sacerdotale et de sa vie mission.
noire en Iran. En cette circonstance, je ddsire faire parvenir i
Votre PaternitN l'expression de mes plus vives filicitations,qu
j'accompayne des plus fervents souhaits, ainsi que des remerciements les plus profonds pour son labeur apostolique.
11 m'est, en effet, impossible de ne pas avoir presents d is
memoire le zele et l'esprit de sacrifice avec lesquels, tres RIv&rend Pere, vous vous etes consacrd a votre Mission, au milieu de
difficulls de tout yenre. Mais surtout, votre pidtd solide a 6clati
en une circonstance : torsque pour vous conformer & une direetive du Saint-Siege, vous avez cedd volontairement votre champ
de travail d Djoulfa, en vous retirant i Ispahan, pour commencer dans l'ancienne capitale de ce vaste Empire, une nouvellt
activitE missionnaire. Je me souviens des paroles profondemeat
ddifiantes que vous avez prononcees en cette occasion : 11 fatu
que nous, les Lazaristes, nous r6petions les paroles du Baptiste
vis-a-vis de Jesus qui commencait sa mission : Ilum oportet
crescere, me autem minui.
La florissante Mission arminienne d'aujourd'hui compttparmi ses fondateurs votre Paternitd qui peut, d juste titre.
offrir a Jesus, Ilretre Oternel, ses labeurs et ses peines apostoliques, en n'attendant que de lui seul la recompense.
Le Rjvdrendissime Assesseur et tous les Officiers de cettt
Sacree Congrigation s'unissent a moi pour vous prdsenter leun
felicitations et leurs souhaits, tandis que je profite de cette occasion pour vous offrir I'assurance de mon religieux respect avc
lequel je me redis de Votre Paternit4 le itrs devoud en Notre'
Seigneur.
Eugene, cardinal TISSERANT.
A l'issue de la grand'messe, Mf. Galaup regut au salon lea
vceux et les f6licitations de I'assistance. Au diner, qui reunissait
une vingtaine de pretres et deux archeveques, Mgr Forni voulut.
bien porter un toast d'une haute signification morale : il expri-,
ma avec emotion les sentiments de tous et tint h souligner Is.
bien immense accompli en Iran, particulibrement B Ispahan, patnotre vener confrere. Celui-ei en avait les larmes aux veuXi
surtout au rappel de certaines souffrances de certaines difficul
tes qu'il eut a supporter a Ispahan et que le cardinal Tissera'k
a soulignees dans sa lettre si touchante. Les epreuves passent-,
les
.cuvres demeurent.
27 mai 1954. - A Santiago du Chili, confraternellement, I
maison celebre, ainsi qu'il se doit, les cinquante ans de pratriai
de M. Louis Felhoen, ordonn6 pretre a Paris, le 28 mai 1904. D-,:
puis, au Chili, il s'est livr6 specialement au r6confortant tra5liti
de I'enseignement et de I'education h l'Ecole apostolique. Parrin
les 616ves qui, de g9ndration en gdn6ration, ann6e par ann6e
ont profith de son devouement et de ses legons, il compte plu.sieurs de ses confreres dans la province. Aujourd'hui mdme. .
ses c6t6s, travaille M. Carrasco, un de ses anciens ecoliers d'aL
y a trente ans.
L'on sait que dans l'dtude un tantinet approfondie du latifl
les vers latins, avec leur mecanique assouplissante, demeurenL1
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un exercice qui a fait ses preuves. Dans ces devoirs scolaires,
sans nul doute, on ne rencontre pas d'ordinaire grand souffle
podtique; on no eherche qu'une versification correcte, le mdcanisme ddlicat du vers latin. De meme, des exercices d'harmonium ou de piano, on ne prdtend faire surgir des ceuvres classiques, ou mettre sur pied des compositions musicales dquilibrees. Tons ces efforts demeurent des exeruices mais par lb
une certaine virtuosite s'acquiert et se developpe ; et il faut
ainsi commencer.
Ainsi dans les strophes saphiques que M. Augustin Carrasco
a compos6es pour le jubild de son ancien professeur, en dehors
des sentiments honorables, on trouve I'avantageux echo des lemons de jadis. Comme preuve de cette maitrise, et pour encourager (si besoin en dtait), les efforts et exercices de jeunes latinistes, voici cet essai. I1 ddpeint la vocation, le sacerdoce et ses
rkconfortants travaux. On y sent surtout le caeur, la gratitude
de I'ancien eltve. Et c'est incontestablement un sentiment, une
fleur delicate qu'il convient de cultiver sous toute latitude. Tout
cela s'ajoute a la rdussite de ces strophes de circonstance et
justifie leur insertion parmi ces souvenirs chiliens.
Qui decem lustris juvenis peractis
Alter ut Christus sacra prima fecit
Hlunc virum justum celebrate versu
Gesta canente.
Nascitur gaudens alacri sub aura
Se gerit sance teneris ab annis
Parculus magna pietate motus
Templa frequentat.
Ilaud piger legis rudimenta callet
Currit ad Jesum, volat ad Mariam
Et sacerdotis decus et labores
Saepe precatur.
In schola cleri studio nitescit
Vera discendi gravitate vitae
Ordines septem recipit gradatim
Corde sereno.
Factus aeternus Domini sacerdos
Optimus pastor, populi redemptor
Se dicat mullis ovibus cibandis
Pane superno.

Ut magis Christum similis sequatur
Lazaristarum sacra vota dicit
Se pie totum covet ad salutem
Ruricolarum.
Pauperes visit, docet et tuetur
Lene ridendo minuit dolorem
Spiritus rector teneros alumnos
Ducit amanter.
Nunc senex summis meritis reple[tus
Praebet exemplum pueri modesti
Integrae vitae documenla pandit
Splendida valde.
0 quot infirmis oleo salutem
Quot reis pacem benedictione
Quot piis panem dedit angelorum
Iste sacerdos.
Tot tibi laudes nemori quot aurae
Tot tibi plausus pelago quot undae
Tot tibi versus rutilant quot astra
Juste sacerdos.

27 mai. - A Paris, en la solennitd de 1Ascension, la MaisonMere fete de son cOdt les noces sacerdotales de son supdrieur,
M. Paul Bizart, ordonnd, lui aussi, comme M. Felhoen, par
Mgr Marie Potron, Franciscain du Tiers-Ordre. Le jubilaire officie, ainsi qu'il est normal."Et le soir, a 18 heures, avant de
recevoir les vceux des freres coadjuteurs, il assiste, dument entourd, h la seance commemorative vivement improvisde par les
cleres 6tudiants. A la suite de quelques morceaux ou cantiques
de musique nogre (Negro's Spiritual), nous assistons a une pantomime, et enfin A la figuration des disciples d'Emmaiis, aprbs
avoir entendu le savoureux sermon du curd dans Manon des
Sources, un reent film du Marseillais Marcel Pagnol.
Puis devant de telles marques de sympathique vdndration,
M. Bizart nous redit sa joie de se retrouver au milieu de tant
de souvenirs vdndrds, dans cette salle meme qui fut le tdmoin
de ses premiers labeurs apostoliques dans la predication de re-

-

196 -

e!:
tralites s-uclrdotaies. Aus jeunes, it assure et proilet, ltute existence. - !e bollhell
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5 jui•n 151. - A PI'a is. s itilit r'• j.iur-ci. 10 Con ri's liaico.iimpre plsiu'rins se(tions et groul,'
!ional des lheli-i'jut-e.s. It1
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Le cardinal Va-

I Ciiar-c ;;iiio dcti Ilelieti± ux. est'prtsell
i. lr!rfl'f
del.a
ierio V lr\',
iLuP. I.arraou a,
atilire- Soitiiti".
et ilreside. ac (ii(.:lli; i t.. enlitr
-Normalemient.
ioitligr';yal.ion.
ladite
sirctltaire dt
clarclii. it

i vien t travailier, les journnes
.i1gi'.'s )i'
coitntn' danU tlit
de se-ii)iis. de disccours. rapports et reunions.
suilt
'urrýilare..Mtalgriun tel prIo-raniwie asitr'i,-ianit. le cardinal Valeri a teni
tepenidant li l'airt- Ie \isite. rue de Scivres et rue du Bac.
Paris, enteud
lct;u itllaSa!le des Iltcliquc•. l'aicrien nonceit
[lout d'aimord Flhomlinate pr.viint, par le T.H. PKre, I'assurant dt
intre Mive .-ratitude pIlur se- ddlicatcs attentions et son symnvxers la double famille de saint Vinpathique ct i•iportemtfiit
coil. tout spcihalemetii
dans la question actuelle des nouvelle.
Constitutions.
Avce simnplicite et dans un fin sourire. le cardinal assure
de sa joic de se trouuer ici, cniiiine jadis cliaque semaine, et d'accorder quelques instants de •ollique avant de se rendre au 140,
rue du Bac. pour y apporter lui-nitdiP axec sa priere A la Vierge.
les Constitutions. Mais NI. ce dun tant attendu. reste enveloppe
de nmystre et reclanme un merei.
25 juin. - De temps :i autre, et de plus en plus rarement\u los iitultiples barriiires e(' osidacles. arrivent de Chine, quelques nouvelle. dont sent ligitilii•nnt friands ceur qui out
laisse !a-has amis et coiiiaissances : en definitive, une partie de
leur atie. De ces hIro'isiies lointains ou de ces misbres, nous
en savonsi f'orl pel : la ;lrande itajoriti
nlo1
dechappe ou rl•nie
ne pariendra jniaial ju-squ';i iious ; il faut en faire son deuil.
Sur la route du devoir. on doit dolne saluer bien bas ces humbles

lidros si simlples que I'on entrevoit i

travers le brouillard de

hIilorizon bouclh.

Ainsi en cette fin du inois, ton appreiid la mort du curd du
PMtang, notre confrrre, M. 'aul Tcihant.
une des rkcentes victimes
du colmiunisnim en Chine.
I.e Frire Van den Brandt. de s~o lit d'infirmerie, a I'annonce de ce nou\eau deui!, n'a pu s'enmpcher de mettre par
ecrit, de son propre inouxemtent. quelques souvenirs sur ee me-

ritant confrere. Ses tolt prre.'iers debuts auguraient favorablemtient cctte fin h(nroique. dont nous ne connaissons pas le d6tail
Ces quelques notes reniierment leur parfum d'ddification et justifient pleiiiinement

uI

iinsertion dans les Annales.

-

197 -

M. PAUL TCHANG, C.M.

(victime des conmmuuistes a Puking)
M1. Paul Tchang, est nd i P'anj-kiun (Kichow, To'teli), le
I noce:nbre 1888 : ses parents, de vicille 'souche chrdtienne,
c;taetint culticaluers. Aya :t terminid ses etudes classiques au pe.ti sCaminaire de PkI'tlin, il demalnda son admission aiu grand sdminaire, mais ie fut pus requ, sons prdtexle d'iucapacild.
1 rcntra chie sot pe're, qui, etyant son fits hors d'etat de
dtic eir
prtlre, son'jva
lie marier. ITout etait pret pour Irs no'rs ; on se rendiit
l'ilise.
A la question dit pr',;tre : VoulC7prendre
e)us
Mile X.... ici presente, pour \otre ligitime
ipouse ?
Paiul rupondit : Je ne veux pas mre marier ! Cctte ddcision fut un
dt:pit et un grand dtsesptoir du pi're, qui ne inunayea
t
son filt
n, es reproches, ni les coups.
Ju bout de deux ,nois. aplres de multiples admoneslations et
i- 'ouragements. le p 're crat sont fils e('fin dIeide: i se marier.
On rt'coiummence lIa cir'inoaiej .3ourelledoieption ! Mdenu reponse
'rue' la premi're fois : a Je ne \eux pas me marier !
Furicux,
.soi pire roulait le tuer ; 'inlercention des parents parcint 4 Ie
calmer, mais on dit qu'it rdsolut de le chasser de chez lui. Paul,
sIais s troubler, dit a son pere : a Je pars pour ime faire reliCette colere di pere contporte des circonstances attlnuantes,
pour qui suit combien, en Chine, l'argent est plutdt rare ti la
cauipayne ; or, les frais du inariaqe deraient avoir fait un vide
riusiddrable dans la bourse, et par le refus de son fits, cette ddpease devenail coutpletement inutile. Paul Tehang se readit done
Ai Chala, pres de Pdking, oit renait de s'oucrir un seminairc intIrne de la Congrdgatioa de la Mission, et, n'ayant pas d'espoir
d',tre recu comme clerc, ii demanda d'etre admis coimme frire
radjuteur
et cointmenC'a son postulat.
Le directeur, M. Dutilleul. voyant cc jeune hoimme pieux et
dc bon caractere, attcntif t bien reinplir son office, sonyea
qun'on pourrait peut-tdre lui faire continuer ses etudes ; il lui
r-onseilla done d'ecrire d ce sujet, au visiteur provincial.
La demande, eerite en latin, partit arec une lettre du directoufr. M. Guilloux, visiteur, par retour du courrier, rdpondit :
,e Si la lettre a dt riddiyge par t'dVive, vous pourez le recevoir
au sdminaire. ,
Combld de joie, Paul commena son noviciat le 5 octobre
1909 ; le 8 octobre. 1911, il cut le bonheur de prononcer les saints
VIeux. Puis vinrent les itudes de philosophie et de thdologie ;
il put les suivre sans trop de difficultis ; it avait horreur du
bruit, faisant son travail avec application et persvcdrance. Ses
condisciplcs tmnoiytnent qu'il 6tait loin d'etre le dernier de son
cours, que sur certaines matibres, it dtait le premier ; mais il se
confinait dans son humiliti, laissant d d'autres I'cclat et le brillant exterieur. Le cycle des etudes terminG, it fut ordonnt prdtre
!c 23 dcembre 1916.
It fut missionnaire durant plusieurs annies dans diffdrento,. paroisses du Vicariat de Piking, puis devint vicaire de la Cath ddrale.
M. Pierre
Le 10 septembre 1937, il sucedda comme curd6
T'ong, qui venait de mourir. IH occupa cr poste jusqu't} son emprisonnement (juillet 1951). Le poste de curd etait lourd ; it avait

-

198 -

la charge de six mille fideles et de toutes les oeuvres paroissiales ; il s'en acquitta avec competence, y mettant tout son zele
et son devouement.
Si d'aucuns lui'mdnageaient un peu trop leur considdration,
a cause de son humilitg, de sa simplicitd et d'une certaine timiditd, Mgr Montaigne en jugea autrement, en le nommant cure
de la plus importante paroisse de son Vicariat, d savoir td
Peitang.
la fin
M. Paul Tchang fut incarcedr le 25 juillet 1951 ;
de juin 1954, on le ramena de la prison au Peitang, oft it mourut au bout de trois heures, le 25 juin. Le Ciel comptait un
martyr de plus !
29 juin. - Comme nombre d'autres maisons et seminaires,
le grand sminaire de Montpellier, h pareil jour, est en fete.
Ainsi que nous le signale Pecheurs d'hommes, la revue dioc6saine des vocations, notre confrere N. Raymond Maurel, reeevait
le sacerdoce it Carcassonne, ii y a soixante ans, des mains de
Mgr Billard. Quatre ans plus tard, le jeune abbe Maurel (n6 a
Peyrens (Aude), le 4 mars 1871), 6tait admis au seminaire interne de Paris, le 21 octobre 1898. II poursuivit toute sa vie dans
les grands s6minaires, a Tours (1899), a Dax, a Paris (1905),
Evreux (1924). Beauvais, supdrieur (1925), et enfin & Montpellier, depuis 1938.
Quelle somme de mdrites ! Quelle gratitude devant tant
d'obscurs devouements i Une vie ordonn6e a la formation de tant
de gdndrations de pretres, eveilles aux Apres problbmes de l'esprit et de la vocation apostolique ! Mais, dcoutons M. Camille
Benoit. soulevant un coin du voile... et interprdtant la vive gratitude de nombreuses gendrations d'anciens disciples ou dirigds.
La presence d'un pretre dans un grand sdminaire ne l'expose pas d Ia publicit6. Surtout quand sa grece est de travailler
dans l'immense monde intericur de la thdoloqie et de la mystique, plut6t qu'aux t4ches plus voyantes de l'administration or
du ministere exterieur.
Ce (ui fail que les lecteurs de Pecheurs d'Hommes n'ont pas,
dans leur ensemble, I'arantage de connaltre l'Ange Gardien du
grand seminaire, sa silhouette quasi immat6rielle, son nimbe de
cheveuz blancs, qui lui donnent si bien le physique de sa personne.

Mais, pour les religieuses pour lesquelles il s'est devowv jusqu'en ces dernicres anndes, pour les pretres qui beneficient de
sa soll;citude constante, pour les seminaristes auxquels il a fait
la classe jusru'd cette annde, pour Mgr I'Evdque qui appr6cie
hautement ses conseils, M. Raymond Maurel, Pretre de la Mission, chanoine honoraire de la basilique cathedrale de Montpellier, est l'ourrier du Ron Dicu bien connu, filialement respect,
dont les traits historiques ne s'effacent pas devant je ne sais
quelle aureole de d1gende qui precede de loin sa naissance au
ciel.
Senex a puero ! Les litanies de saint Vincent de Paul lui
font une gloire d'avoir manifestf dbs sa jeunesse la graviti des
vieillards. M. Maurel, son fils pctri de son humilitd,. vous dit,
dans un sourire complice : a J'ai toujours etW vieux ! , C'est vrai
si l'on en croit ses confreres d'avant la guerre de 1914 qui retrouvent toujours la meme silhouette familire. Ce n'est qu'une
malice pour qui connait son cceur, si dedicat, si prdvenant en sa
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discrdtion, qui sait fuser en d'agrdablesplaisanteries aux heures
de reldehe. Certaines circonstances rdvtlent un rdalisme inattendu ; on voque au s minaire ce jour de grande promenade d
Bailarguet, oi M. Maurel, comme les autres, s'est aventurd sous
la pluie, d pied, abritd d'un digne parapluie : ii fut le seul 4
arriver sec d I'ttape. Le monde ne mord pas sur cet homme cuirassd de vie intdrieure, revetu de la prudence des sages dans les
grandes choses comme dans les petites !
Ap6tre au dehors, mais chartreux a la maison ! prescrivait
saint Vincent d ses confrdres. M. Maurel, c'est surtout, pour now
qui le connaissons en ses anntes de maturitd, le chartreux d la
maison. Qui va frapper d sa porte, en quete du sacrement de
pdnitence, d'un renseignement. d'un conseil, d'un encouragement,
est sftr de ne pas trouver porte de bois. o Soyez le bienvenu ! a
II est l, il voms enoule, it vous approuve, il s'ddifie de vos propos, vous partez avec l'impression de lui avoir rendu service ou
de lui avoir rendu une bonne visite. S'il n'est pas Id, un simple
papier accrochd d la porte vous dit, de sa belle ecriture attentive,
oi vous pourrez le trouver : ( d la bibliotheque, 4 I'oratoire, au
jardin ,. Jamais vous n'aurez d le ddsirer longtemps. Ne peut-il d
l'instant rdpondre i votre consultation, vous aurez, le jour mmme
ou le lendemain, des rdfdrences precises, des indications circonstancides. Vous l'aviez cru absent de la recrdation et, au moment
voulu, ii vous apprend que tel livre introuvable se trouve d tel
cndroit prdcis de la bibliotheque oft ii est alld i l'avance le reconnaitre pour vous.
II vous dtonne par ses connaissances morales, spirituelles.
canoniques, scripturaires. Malgr6 la vue qui se voile depuis plusieurs anndes, il a lu le dernier ouvrage d'apologdtique, la plus
recente discussion d'ezxgese, le plus nouveau dderet des Congrdgations romaines.
On s'afflige autour de lui de l'affaiblissement de ses yeux :
, J'ai vecu pendant quatre-vingt-trois ans, vous rdpond-il le plus
simplement du monde. je puis rendre grdees. L'action de grides
est pour lui une vieille habitude. Ordonn6 prdtre a 23 ans, au
diocese de Carcassonne, le 29 juin 1894, la poitrine etait si fragile que le medecin lui promettait sept ans de sacerdoce. a C'est
beaucoup pour rendre grdces ,, observait-il. Cela dure encore,
depuis soixante ans ! Et personne ne veut mettre de limite d la
misdricorde de Dieu, parmi ceux qui beneficient de son ministere. Ce n'est peut-tdre pas son avis, mais il sait le ranger devant
la volontd divine. Grande fut pour lui la deception, il y a quelques anndes quand une grcsse fatigue sembla le mettre au bord
de l'dternite. II faudra refaire tout ce chemin ! a
Ce que vous ne referez pas, cher Pere Maurel, ce qui vous
suit d'avance au tribunal de la Misdricorde, c'est ce long chemin de votre vie qui, du diocese de l'Aude, oi, vicaire, vous fttes vos premieres armes et oil vous avez toujours une vivante
image de votre personne en votre frere, curd-doyen de Belpech.
vous conduisit d Paris au noviciat des Lazaristes, de Id d Dax,
ot vous devintes rdducateur des jeunes de la Mission, clercs et
freres coadjuteurs, et puis... mais votre discrdtion nous empdche de bien savoir l'ordre, d Tours, d Evreux, de nouveau d Paris, d Beauvais oit vous fates supdrieur une bonne douzaine
d'anndes, et ot nous savons que vous gardez un souvenir impdrissable et de tres vivantes amitids. En 1938, vous quittez Beauvais pour une retraite mdritde, heureux d'apporter aux cendres
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ei'iD't~ clweirhales tie saint l'iice'nt, rotre pre, t'hopiuntage suprYn
dc coin'e vie. Alnvs IDicu en disposa autlremcnt. M. Duhour, Iwofessemr
au grand setninaire. votarencien el eve, quittait Miotpellicer4 cc moment, appeIeh i de plus hautes crnorges. Et -1.
Mlailhiv supiricvur, coIte,o rici (;li're lui aussi - souvenez-volux
des cours l'h4ýbreln ertra.
daws b'ýs aimu',es 1900 ! - fut troym
htItirva de eons obtenir coinmm conseiller et collaborateur. IH
est r
lvi
0li.anlssi, pnr. daulltes Witches, et vons nois denticrarcz
acer ta mminuv'c fidt'itme. In tcmc ,ymn pat thie, le mnLnme
divoucnent.
circant icmninge de' In tnraciiutin pi i fait In force de loutes liz
gr-alilf's -arrol's. qluid irllc.s
e
smtrent, comrn me cous le faites, yfamder lei, mnou ecmn en I.
1nous
ir-ls sie et rop
tI'iiiitdipr JAIrdofl de tie pJ15 cous ucoir
demmvnndvW de permnission pouir sottlcr, bien intparfaitement, lil
coin dai roilb. Oin sticit biem ci tpmi tiuns altendait ! Mais que
dire'quand ont ist eevdu piar soun fits .' lIons rcconnailrez que llous
nWairons pmas dit Ic miveilie', t"l d(le,"curant au pilns superfirict,
lamisanid intact le' ' Iand inyptt'm'e deI ro're personne. Sous somnnies
svum's qua. dtms cuo orai-''mms. si ;nntivales eI.. i (requenlcls. con
'i i
r-crez qu'nn nivilif va pphznentai,'c d'aclion tie yr'dces,
"l
coinyte en 19 i8. quanl coils nmrez naccepti Ul1omnumrage fervcenit des
S&Imn imoris`ics pouRl c('t
Cillanqimte nair' de Voca ion, parce quo
cc/a partait di'ulbon ce'nr. Vouls Orc: mnenac cos conf'i~rcrs, ct
mn"fw il'.miittins r'unlf'i'r#'s. (IV miunr-ir si r'on osait fete' ros8occs .oier4Jdotales de diamnani. Its ont r#dW aur (oudres, maic ce
We'st qu'umv9 feu rcnhY qni brdle d l'imvtimre dve Icur iune, reronnaissimute an Segyneur de Ia joic c des bicafaits pve Icur downu
votre cie.
-i juitlel. - Eln ce Premier dintanache des vacances, queltives
sinlinaristes
\enus de \'illebon. asurcent chants et cir~monies
de ia nwesse t6!ýviisde. Au studio de la rue Cognacq-Jay, sous le
feu des projccteurs et le jeu des -'amaras. M. Eyler, directeur du

si'rinaire iivtoin'e, officil. tazidis quo la predication accoutum(4e
d&-age quelqu
lIe.oivs
'hrtiviin'sl de cette miesse qui vient et
pvintnie h doiiicile.

19 juiilo. - Pn'ur ill iPii'14e fois. Mgr Mlarella, nonice
alpostolim'lm en Fr'ance. pomitifie pour ]a fete de saint Vincent.
L'an d&rniet'. hi pareilie date. vnvant A peine darriver, ii se
trou\ait 'i Pa pour la Sr'maine
soiale. J.es chaats
assures
avcee soupiesze et aisance. A I'orgue, Mi1le Iiideliivre,sont
professeur
du Cours supi1rieur d'otrue A I'EcoIQ CUsar Franck /A Paris.'
puise danxý son rep(rrtl iire classique de Ia graude rusique et nous
fait ontedtire :suP.ant Ie, pronralhxne,. a I'cntrie : du Jean-Sýi
bastien Iaeh AI685-1;7o0,. l'Iliude en
bdmol ; A
Ai I'offerloire
Andorntia do
l a V' svnphonie ne CGIaZ-le.-1arie Widor (184-11937) ;
Vier '"'

l communion
Ia
7I-1¶v37

'1883-1915).

: adagio de la I11 syniphonie de Louis
lIa sorive. ht Toccata d'Augustin Bari6

Apr~s la messe, le
I
ifne. a\ant de se retirer, repoit l'honmmage de Ia ltaison-'Mi'rc. Le T.I. PN'm'e. dans sorn adresse, uil
redit scs sentimnents de N4'
'niration
Exccllence. l'an dernier, In fele de saint Vincent de Paul
suiait de trts prvi~s cotre aric('e -ell France. oitla confiance dvi
Saint-1'ire cous (ippelaij iltepciclm' in succcssion de 1gr Ronvalli, lev'6 au cardinalna.
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.Vous tlions tout heureux, et fiers, itla pensee qu'une tid's
premitres visites du nouceau nonec apostolique serait pour notre
famille relitgious.e. Hielas ! la Siemaiuie Suciate avait choisi cctte
date pour l'oucrlturel de ses assises antnuelles, et cous ariez promis de I'honorer de rotrc preselnce. I failut noIs inclilnr.
Cette aundce. heurrusemelt, E.r'rellci', a'ous lepouie rtrnouer
la tradition ddjl trs anciencne sclon laquelle Ie nonce apostolique' 'n France fail I'honacur au.r fits de saint Vincent d'officier
pontificaulcnent dons leur chapellc le jour de la [h
t
lorincipaie
pr
de letri saint fondatlur.
C'cst acc une grande joie qe'nous recerons rihe; nous le
riprjsentant direct ld Saint-Sitcye dints notre pays. Toute sna ie.
saint Vincent cut les ineillcures relations acec les nonces apostoliques. 11 leur tidntoigna toujours une tpir)ftnde r',ndration et
latplus parfaite dorilitd. Dri' tur c6td. Ies reprtsen-tants du Sonrerain Pontife accorduirent 4 Monsieur Vincent toute leur confianrce ; ils recoururent mainlt's fois i son intercention youtr
I'heurcu.r sucr('s
. te lieur mission -i ddtlicate. et its firent preuce
enrers lui de l plus cordiale bienccillance. Ce'fuft particulii'reimo'nt crri du cardinal aoyni, qui occulpa ce Iposte pendant les
dte-ni&,res annees de la vie de saint Vincent. C"st c' distiniudJ
prdlat qui, ronsuitltd par la Socidtd des indes. lui suygg.ra de faire
an.pel aux IrPrltres de In Mission pourt I':ran!lIlisationdte Mada,lascar.Et qacl/ques mois acant la mort de notre saint Fondateur,
.1. Jolly, notre con'fr're. qui acait fail tunt de ditmarches infructueuses pour trourer un loyemetnt concvnable dans la rille de
aux lib'ralitds du cardinal Durazzo et de
Rome. poucrait. ,rice
acquerir 4 pen dr frais une residence
qutelques seiuneurs yiaois,
4 Montecitorio. dons l'endroit le plus sain tie Ruie... eft ceitc r;'sildecre n'4tait autre que le( propre palais du cardinal Bayni ' Le
/hoix ditait des plus hIueureu. et les IPritrces de la Mission deraicnt
re:ster a Montecitorio jnusqu'aWr prct'iiri'' atnae's du XX' siecle.
.Les successeurs du cardinal Bayni se slnt. cu.r aussi, montrt".s toujours ItW's bienveillants pour notref famille relifietuse. Je
puis tout particnuliWrcment I'attcst'r pour ros dcu• pr'tdocesseurs
iinim'diats. Exrellenrc. le cardinal Valerio Yaleri. et le cardinal
atnit 4 Paris, it y a quelRoncalli. Le cardiial Valerio Valeri
qutes semaines setlement. II y renait pour presider le Congres
national des Religieuses hospitalitres et enseiqgnantcs. Malyrj
un programme tres charid, qui ne lui laissait que bieu peu de
loisirs. il coulut bien nous faire une visite dont la cordialit6
nous laisse un souvenir dllicieu.r.Au cours de sa charmante allocution. it nous confia qu'il aurait tres rolontiers arcepei I'lhospitnlite que nous lui acions offert pour son sPjour u Paris. s'il
de descendre ai lft
n'avait ott: djah prid par Votrc Excellence.
nonciatare.
Les enfants de saint Vinrepnt satenit, Exrcellence. que l'actuel
rcprvsentant du Saint-Siege A Paris est tout dispose t continuer
cette longue tradition de bienveillance enters leur famille reli.iruse. A plusicurs reprises, ddji. allant eu I'occasion de presenter mres hommailes 4 Votre Excellence, j'ai Iet profondeiment
touche par votre bienveillance et votre souriante simplicitM. En
retour, nous vous promettons. d l'e.remple de notre saint Fondateur, une respectueuse et filiale docilitd. Et nous rous demandons d'agrder 'humble tribut de nos pauvres prieres. Nous derinons les responsabilitcs que fait peser sur vos epaules la
chantge qulele Saint-Pre vous a confiPe. Les temps ne sont pas
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mains difficiles que ceux out vecut saint Vincent. L'autorite du
Saint-Siege ne connait plus, il est vrai, dans notre pays, les oppositions du gallicanisme.Mais on peui dire que les problUmes dans
lesquels doit intervenir un nonce apostolique en France sont
plus quotidicas et plus complexes que ceux qu'avait i traiter le
cardinal Bagni. Nous demanderons done & Dieu, Excelence, par
l'intercession de saint Vincent de Paul, de vous donner en abondance les graces multiples qui vous sont ndcessaires pour vous
acquitter de votre charge au mieux de la gloire de Dieu et dt
salut des inmes.
Le nonce. tout simplement, r6pond dans un sourire communicatif et remercie un chacun, depuis les freres coadjuteurs , ses
meilleurs amis ) jusqu'aux services spirituels qu'assument ces
Messieurs de Saint-Lazare. Et sous le charme de ces sentiments
de congratulation et de gratitude l'on se separe.
Le soir aux vfpres, Igr Botero officie et Mgr Barthe, e6vque
de Monaco, donne le traditionnel pandgyrique de saint Vincent.
Ancien 61eve du grand s6minaire d'Albi, ii se souvient avec reconnaissance de ses waitres qui 1'ont form6 et lui ont appris k
vndrrer Vincent de Paul, pere qui est aussi le sien..
Les Annales ei-dessus. pp. 153-160, ont doina in extenso,
le texte fourni par .Mgr Gilles Barthe.
Comme fonds sonore de la cerimonie, a l'orgue, Mile Piedeliavre nous donne a I'entre, de Jean-Sdbastien Bach, la Fantaisie en sol mineur, et a la sortie, la Fugue, suite de la susdite
Fantaisie.
15 aofit. - Exceptionnellement, en ce temps de vacances et
de dispersions nous avons la grand'messe de 1'Assomption en
cette Ann6e mariale.
Le soir. dans les jardins du 140, rue du Bac, la procession
accoutum6e reunit nombre de cornettes qui accourent de divers
c6tes aux pieds de la glorieuse Vierge. A pareil jour, dans quantit6 de sites et de colonies de vacances, les bonnes filles de Monsieur Vincent, font ici et !A, chanter et processionner en l'honneur de celle qui nous a donne le Seigneur : Marie, de qui est
ne Jesus.

15 aoit. - A Zipaquira, notre confrere, Mgr FranciscoTullio Botero, premier 6veque de ce diocese colombien, inaugure
en ce jour une dglise d'exceptionnelle architecture : heureusement baptisde la Cathedraledu Sel. L'immense gtte de sel gemme
de la r6gion est exploitd, depuis des siceles et bien avant rI'poque colombienne. Les indigenes du lieu, les antiques Chibchas,
exportaient et troquaient le sel : il est aujourd'hui consomme
sur presque tout le territoire colombien. L'actuelle Compagnie
exploitante de la mine a pu livrer au culte une dglise souterraine. Les quatre nefs sont longues de cent vingt metres et peuvent contenir six mille fideles : ce sont des galeries de haute
blvation qui s'ouvrent sur I'axe d'une cinqui6me oh se dresse
I'autel : une pierre transparente montse sur un bane de pierre.
Surmontant I'autel. une statue de ia Vierge, oeuvre et technique
dmouvante d'un modeste mineur, brille dans la nuit de ces profondeurs, sous le jeu des lumirres.
Dans leur rude travail, le pie et le savoir-faire des artisans
guid6s par leurs ingenicurs, ont utilis6 pour cette 6glise nouvelle, les spdciales exigences de cette architecture miniere.
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En ce 15 aoit, second anniversaire de sa cons6cration dpiscopale, Mgr Botero a solennellement inaugur6 ce sanctuaire marial. Pour l'eau benite, le sel, tire de la montagne, ne manquait
pas. Les innombrables cristaux de sel enchasses en la roche noire
et le conglomerat de ret anias salin brillent tout autour sous
le feu du moindre rai de lumiere. Entre les dnormes colonnes
(quatre-vingts metres de tour A la base et vingt-deux metres de
haut), une foule nombreuse 6tait assemblie. Dans ce temple du
sel - le sel de la sagesse, 6videmment - le peuple priait Dieu
et chantait ses louanges A la Vierge, le temple de la sagesse, en
cette fete de sa glorieuse Assomption.
Notons ici que le diocese de Zipaquira, au d6partement de
Condinamarca (Colombie), s'etend sur douze mille cinq cents
kilometres carrds, et rassemble quatre cent mille habitants, tous
catholiques. Le diocese compte trente-neuf paroisses et possede
une trentaine de prdtres seculiers. et tout autant de rdguliers.
Erigd le 1" septembre 1951 par la Constitution Ne nimia (AAS
1952, pp. 441-444), et demembr6 de l'archidiocese de Bogota, il
lui a empruntd douze doyennes. Dans le diocese se trouvent seize.
maisons de communautes religieuses : trois d'hommes et treize
de femmes. Recemment, Mgr Botero (dont la cathddrale est
1'6glise de la Sainte-Trinitd), a ouvert a Zipaquira son seminaire
diocesain, confid a la province lazariste de Colombie. Le travail
ne manque pas...
22 aoai. - Apres les transformations et les sensibles amdliorations de la chapelle, de l'infirmerie : peintures, dclairages,
nette modernisation, etc.., un fils de saint Frangois inaugure le
chemin de la Croix, suivant les privileges franciscains. Cette
devotion trbs chrdtienne reste spdcialement indiquee et toute a
sa place pour le service et la consolation de ceux qui peinent
et qui, eux aussi, portent leur croix, nuit et jour.
Ainsi, apr6s de rudes souffrances, M. Georges Rouyer termine en ce jour, son chemin de croix. Depuis norrbre d'annies,
le cancer le tourmentait, il a raison de son souffle de vie. Ne
a Paris, le 18 fevrier 1872, et admis au s6minaire interne le
6 septembre 1890, ii requt' la pretrise ;, 4 juin 1898 aes mains
de notre confrere, Mgr Jacques Thomas. Aprbs trois ans de stage
A Wernhout, il travaille en Amirique du Sud de 1901 A 1924
(Trujillo, Santiago du Chili, Lima). Rentr6 en France, it passe
deux ans au Berceau de Saint-Vincent de Paul (1924-26), deux A
Toulouse, un a Saint-Louis-des-FranCais a- Madrid. Puis, apres
trois ans aux Missions d'Alger, il reyient a Paris en 1932 et
s'adonne quelque temps A divers travaux et ministeres. Mais la
maladie lui rendit bientft tout labeur peu ddsirable.
23 aoitt. - Absent depuis quatre semaines, M. Houfflain
rentre a Paris, apres sa premiere visite au Vietnam. En contreceup des fatigues de ce mois surchargd d'affaires et de d6placements. M. le Visiteur, deux jours apres sa descente d'avion, est
contraint de s'aliter, rudement secoud. On le comprend aisdment,
on ne s'en dtonne nullement, quand on realise - suivant le
terme da jour - ce qu'a dt' cette vie trdpidante. Dans une relation - fournie an Bulletin rondotypd de la province, - M. RenB
Dulucq, supdrieur de Dalat, nous entraine dans cette tourn6e
qu'il a v6cue. Elle dvoque des pays et des oeuvres, dont, hilas I les
Annales n'ont pas souvent eu I'occasion de parler ; car (il faut
le redire avec persdevrance), elles sent iogdes A 1'enseigne du
Secours catholique, qui ne donne que ce qu'il revoit.
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Nous nous einous
teonls dantl ie col de huit kilombtres qui
nous hissera juwqu'd Dalat. a quinze cents mntres d'altilude. Des
!lorycs saur'ayes, une v:eifttation luxuriante et fantaisiste, des
rhutes i peine ncilr'rues ploiy'nget JI. le Visitfur dans une admniration silencituse. Drsormais ii ne cessira d'ucarquiller les ycuz
atu cours de ses randonnees.
Ln pcu apr~s midi, nous entrons au Palvillon Saint-Vincent,
residence des missionnaires. Un apostolique lit. acant Ie repas,
g
tan compliment non relouchl
qui s'achlre par un martyrolo
j
iupreývu.
SR•
ctrend Perc,
Quel honncur pour moi d'etre dsigija pour vous adresser
mes salutations ! Ma1is, Ili'rrcend Prce, si cous saciez dans quet
cIbarras ije ie

trouce !

Rievrend PI'rc, vais-je rous faire un beau discours ? Bien
stir iquenon, ear je ne connlis aucun des secrets de Cicrron.
Encore, si j'acais la vcoi. douce et suace d'une jeune fille,
je rous ehanterais un gai refrain pour cous accucillir. Je vous
aurais offert un beau coimplini'nt en rers doux et harmonieux s(
le bon Dieu m'acait fait poite. Hltas !
RIevrend PIrre, je ne puis vous dire simplenment, mais de
tout ceur :
,, Nous sommes tres heureux de rous accueillir ici, (u VietNami, et pour la premiere fois, vous, le rcpresettant de Notre
Tres Honord Pere.
<o Soycz le bientvnu ! Bon sdjour .' Iuissiez-cous aroir toujours la nostalyie de ce pays lorsque vous t'aurez quitte ! ,
Rdevrend Pere, je ne sais comment exprimer autrement notre joie. Si je le poucais, pour marquer ce grand jour, j'ajouterais au martyrologe d'aujourd'hui :
, Hodie, in Dalat. visitatio R. Domini Huberti Houfflain, a
Superiore generali Congregationis lissionis delegati, qui per
multa et diversa aeris tormenta. in celestem patriam pervenit.
Et in pace quiescit ! "
M. le Visiteur est assez surpris de constater que le Pavilion, avec la villa voisine acquise depuis peu, abrite une assez
raste famille.
Dans l'apres-midi, M. le Visiteur se rend au Domaine de
Marie, Maison centrale des Filles de la Charitd du Vietnam. II
est 6merceille de ee qu'il entrevoit : s6minaire florissant, chapelle de style, bdtiments dispersls sur les pentes d'une gracieuse
colline, tous marquds d'un cachet particulter, jeunesse orpheline
mais formant une famille joyeuse et unie.
Le soir, une sdance groupait des centaines de garcons et de
filles, Vietnamiens et Eurasiens, pour fiter la Swur assistante
de la province. Chaque fami!le donna son numero, avec conviction et adresse. Ce qui enchanta M. le Visiteur, outre la perfection des jeux sedniques, en particulier des danses vietnamiennes si modestes et si souples, ce fut 'atmosphere de franche
faietl et de confiance filiale,
Pris par les obligations de la visite canonique, M. le Visiteur trouvera t peine le temps d'inspecter I'6cole technique et
deux maisons familiales voisines de la chapelle. Par malheur.
tous les mdnages n'dtaient pas faits ! M. le Visiteur admira ndan-
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moins I'Cegance des installations, failes de rien, et la mathode
d'cducation qui habitue chaque enfant aux tdches du foyer : entretien, decoration, repassaye, service, reception des hotes.
M. le Visiteur passa au Domaine une dizaine de jours. 1
accepta une invitation des PP. Redemptoristes, tres ddvouss a
nos Sweurs, le jour de la Saint-Alphonse. Un peu plus tard, it fit
chez eux, sur le probltme des Missions en France, une conf&rence qui passionna I'auditoire. En outre, it alla remercier le
P. Parrel,cure de la paroisse, oryanisateuret animateur de l'action sociale au Vietnam, de ses attentions constantes pour nos
confrdres. Enfin, ii visita /'Institut Geographique de I'Indochine,
acec, pour cicerone, le directeur lui-mdme, qui nous fit assister
au tirage des cartes et nous prdsenta arec une Idgitime fiertd,
les dispositifs stereoscopiques de son invention qui permettent
l'utilisation accdldrde des cues adriennes.
A ces quelques sorties se borna I'activitd externe de M. le
Visiteur. Toutes ces journdes furent consacrdes aux Swumr du
Domaine. Enfermd dans son bureau, il ne souffrit pas du temps
maussade !nous dtions au plus fort de la saison des pluies).
Le dimanche 1" aofit, par une radieuse matinde, nous descendions A Djiring, situd a quatre-vingts kilomdtres au sud-ouest
de Dalat. it mille metres d'altitude. M. le Visiteur, parfois gagn6
par le sommeil, se forcait a contempler fixement le paysage.
A mi-chemin, nous limes halte pour voir de pres les puissantes
chutes de Gougha. Le grondement et le scintillement des eauz
rdveillerent tout a fait M. le Visiteur.
A Djiring, les sweurs nous attendaient et je ne commettrai
pas l'indiscrdtion de si!,naler que le menage dtait fait. Les bougainvillers dtaient rutilants, mais les frangipaniers et les lianes
aurore commencaient seulement a fleurir. M. le Visiteur n'aura
done pas vu la maison de Djiring parde de ses ornements les plus
somptueux. It se trouca moins Gros-lean qu'au temps oil il dnonnait les fables de La Fontaine, car d Djiring, dans le jardin des
Saurs, d'enormes fruits de vingt a trente kilos pendent aux jaquiers (arbre d pain).
Au debut de l'apris-midi, nous nous rendons d la Liproserie, situde sur un mamelon voisin. La S&ur Gilberte, Vietnamienne, nous fait les honneurs de son domaine, pourvu d'installations assez perfectionndes, par les soins du commandant Le
Pichon. ancien inspecteur de la Garde Montagnarde. La Seur
Marie-Louise, supdrieure de la maison de Djiring, malheureusement absente, a fait de la liproserie un centre de recherches
et d'observations.
SDs notre arrivde, les l6preux accourent. Ce sont des Mois
(tribus montagnardes), qu'on a tort de classer parmi les sauvages:
leur costume rudimentaire les metirait plutat a l'avant-garde de
la civilisationnouvelle ! Its sont d'ailleurs hdritiers d'une culture
authentique bien que rudimentaire. La joie des d1preux dtonne
M. le Visiteur. It visite les cases de ceux qui sont trop rangds
pour se ddplacer. Un sourire sur •ci face de lIpreux a quelque
chose de celeste. M. le Visitev.' est pr'o unddment touchd par la
reconnaissance d'un garcon tout grelottant de fievre qui recoit
une sucette de ses mains. Quand nous partons, les lpreux nous
saluent avec affection. M. le Visiteur est visiblement demu. Il se
promet de revenir..
Les deux jours suivants, M. le Visiteur s'installe i Clairval,
maison des tout-petits, voisine du Domaine de Marie. L'affec-
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tion des enfants pour Ma Mere, les Seurs-mamans, et L'accueil
fait auz Peres rdchauffent le cwur. La population sans cesse
grandissante des Eurasiens pose un probleme ddlicat, dont la
solution peut tdre un facteur de prosperitW on de disordre pour
le pays. On a la ferme conviction que l'wuvre du Domaine contribuera grandement d I'hcureuse solution du probleme.
Le mardi soir, nous repartons pour Djiring, oit nous passerons la nuit avant de nous lancer sur la piste qui doit nous mener d Banmethuot, petite ville perdue dans la jungle des hauts
plateaux. Le voyage demande normalement une demi-heure
d'avion, mais les appareils des compagnies de navigation sent requisitionnds sans prdavis. La maison de Banmethuot ne compte
prdsentement que deux Swars ; neanmoins, M. Ic Visiteur ne
veut pas les priver du bienfait de son passage. II a done decidd
de prendre la piste. Pour ne rien laisser au hasard, nous ddcidons
de partir sur une Land-Rover robuste, avec deux chauffeurs de
classe, le Frere Pierre, autre as du volant, le Frere Jean-Baptiste qui, par une heureuse coincidence, rentre de permission, un
fusil de chasse, un Lebel, un revolver, des vivres pour trois
jours. Le mercredi, & 5 heures du matin, le brave Joseph prend
le volant et nous voild sur la piste. Les phares donnent aux fondribres des apparences fantastiques. Nous avions promis d
M. le Visiteur le spectacle impressionnant des yeux de fauves
brillant dans la nuit Hdlas ! pas le moindre chat-tigre ! Au petit
jour, nous passons le bac. C'est ici le domaine des Mois. M. le
Visiteur s'6tonne de les voir si calmes, si dignes dans lear costume simplifid a l'extrdme, tout en muscles et en souplesse. Its
manaeuvrent avec lenteur et stiretW les cdbles d'acier et nous
voici sur la berge opposde. Nous laissons derriere nous la rivibre
rapide qui se perd dans une gorge profonde,
La piste, parfois large comme un chemin vicinal, se r6trdcit soudain et, par des tournants multiples, finit par escalader un
col tres dur. Elle ddbouche sur un plateau et nous roulons d
l'ombre des arbres'gants de la jungle. Le Frbre Pierre foudroie
les tourterelles qui ne se garent pas assez vite. II blesse un coq
de bruyere qui va s'abatiredans un fourr6 impinetrable.La piste
de terre rouge, bordde de hautes futaies, se transforme parfois
en allde de pare qui fait attendre l'apparitiond'un chdteau. Sur
les croupes des collines ddboisdes, anciennes rizires des Mois
nomades maintenant, couvertes d'herbe tendre, on ne serait pas
surpris de voir se profiler un Anglais en tenue de golf.
M. le Visiteur, grisd par le spectacle et l'odenr de la poudre,
s'empare du fusil, vise le ciel et se laisse photographier.
Vers 11 heures, nous faisons halte sur un pont ensoleilld.
Impossible de s'installer d l'ombre des arbres gyants chargtd
d'orchiddes, car les sangsues abondent et se collent immidiatement aux jambes. De son mouchoir, M. le Visiteur se compose
une gracieuse cornette. 11 proteste contre l'abondance des victuailles. Le Frere Pierre lui laisse entendre que les pluies tropicales ont vite fait de rendre la piste impraticable, et que nous
ne sommes pas encore sirs de ne pas passer plusieurs nuits chez
les fauves. M. le .Visiteur se ravise, mesure du regard l'entassement des provisions et le trouve soudain asses peu considerable.
Le soleil s'obstine d briller et. au ddbut de l'apr~s-midi,nous
roulons sur les boulevards de Banmethuot, residence impdriale.
Nous avons devancd le tdldgramme qui nous annoncait.Les Swurs
n'en croient pas leurs yeux : elles ne nous attendaient plus !

-

La itj

rit ivle

208 -

Qua ad rIpare-I'UaS
r"Pill

,,

erls tie Pouuslere rouye. Un
eat'dc'
1,il040(f. et nolls 110115 r~fuf
iwins fi ',m,,ibe ties balulaliers. OUii fail
inlBtimuthcat iSt d ss dIebuts : entre Icurs
a
(it,
da;
boll . L ,Latii
les Sww~rr·s
assislalnce sociate'-:
,scirs
iples
cuarst-,s wacttills
unL dle Itnut fature ,taaisonl. Nous ut Gas
c'Qliwjdeti'U Iiistall.ti
belliara inual-hcrr. Qael bion somm eit dans la imit
Va,,,JA ilex
dmis
fruiclte !
Le I
bnieta ii. jiudi It2 Inj Ic
''tst'
i'll seas &ueese,
aj'""je
r4 dl i'uis puaos suryistseat d'as
i
pat-ait luiuull'u uoc
I/ '`. Ilu sc dandinit- dcrait wiull. aquelque
(i
quatie-vinlgts iii#ft'5x do- distauImw.
Lvar p/a map' '~pari.uitare
le p-dlanb quati'e do
j-itf,- ?

,

.'t(iits sotiilhs r5

LI suit-. tsuom, 0' s i
cil iiillt'
puar \iatr'iit.
dI,.'wil
nina.. y ali a,',. aI

a I alat. El to Ic 'etiderain, crndredi 13.
palu ail tif s.wi

Ia cm6e Est. L'aeion gui

nic itclo i-learc

cst m'quisitiount6..(pNits

du Pacilon, ctemdui'
a
p,,tlous douw (m I-octi joutr )tt leiRenlault
t a.ax
r~tinel (c-n,- iirayes nous foldl deýpair le Fl'i'i'e Pie,'rcr.
i.. quiln'
iz
als Imlr'tf
au n i au de Ia muer. La
I,. li/re du'J
loute de.,wniplirtnu : essences cariL'cs
beaute' d"s jpays'aye.' ti/ic
Vinf inl. fauitqeis
Niu~I',buimmirs (IUJx fealedfs dt'iiesur'Cts, (otulicer-x imtcrmuin~abl'.. 'iiast.' roalurti' ties lialncs. riziteres certteudrF'. 11mu-iNvulesa palludn'.'t
hel
o,' s deXts rrin ires coi06.sIlV.
baie fit
de Ciali.
,t'a a
a atct.
ib
iCam. Jt.'s ai,'niues tic Nhat'ang
bordtecs dtie flminbuyentds *nii flar.. flut's d'tin rouge vif dgijayee,ý

enrJdLlictC~ti'5

.'il''l~i(.)lS.

A uadi. nuas tiiuns cIu' IntM Swuus de Nlhatrang. Pourm ia
dm'uiixciue fu;s. nowis
grguio, dItqntr
e ritvx
le Serice ttý16yraphi, ext fort surprise, au
'i~rtonte. uti' Vietaaaieunie
qlUe. La Souvir
Cter dans sa )Ialison. O)n nouts
rc'oui' d'une' coar'se, tie )aotts f
s(, ul J1. Ic Visietnur, ii peine tcer de table,
-wrt un cc pus iuipi'oti
s'e mtc au travail. Qte'llet jui' puour nos Swurs de s'entretenir r-A
parlict'lw aresib
' Ii 3!. Not're T' i'ds Honoarti Pre !
4ayi
A Ia fin di'r 1'aprl.s-mdi.. 31. le Visitetr parcourt les salles
tic I'or'pltetwiit -I de at ri"/ltv-tiutacx o,'tties acec uan ygot c~equis.
II dciitoitre ju'il coanil VI'!l i'ilre yrand-pire et se dtcrocete
difficitemeat des pelites lniaits-serrt~is saur les pans de sa sol-

talne.

Nous attout. *5Wiucr In' Plre IGirrie. des Missions Elrangcu'es,
bcau eu'diard au regard limpide. La Swuar
cyrýti de NI'arat'i
.e-erante, qu'it a batulis~e, ai'pai'tient it ce qu'i. nomme la Cunrtj'yztlion des Gf'ir'iqueltes. uomiposce de's vocations cncoyces au-t
difpfheres ordrees par ses soiinx. Le ei'ne Garric nous fail cutrer
dans sa mIa'jafiijite #ytiSe.
I1 xauliaii'. lil aussi, que le minaye
W'est pas-fa tft les enfants du 'atisiu'
sont si indiscipliiu'.!
en wouriant le /'vre Gareiic. (ue j'ai eu lear
,( II est icail. /Ijoijle
fige

!1

Q)e I'Vblisci, ous nous dniyt'acoax.
V rs
In playe. NYous dpa-ý"ons arn cycli.te pousaicr~eu.r
, quti u'cst aiutre que MyT Piquet, IP
'icairC apostoliquie (lit lieu. qtu'on dixailtabsent. 31 le Visiteurt
lui d",nande V'aulorisalion Waller pi'2senter s's respects Un pet,
plus lard etl naus poursxruzons notni' promenade. Le bleu profotud
de la mer tourtie all'iolct,
conouee celiti des montaynes quli elsel,'cut (a belic. Notts api-rreeons parl'ois an aliginentent de tenttes
"t un *qrouillement de ctifuyis-.'Myr Piquet, quetques instants
)lus lard. nous par/era aCec timotion tc ces pauvres exiids V0-

-

209 -

lontaires, qui out abandonnt
leurs terres et leurs chaumibres
pour mettre a l'abri leur croyance : la quasi-totalitd des 4vacuae
est chrdtienne. 11s sont d'ailleurs prdts d renouveler les exploits
d'hdroisme des premiers martyrs du Vietnam.
Le samedi 14, mal informds, nous renonCons a la visite de
l'lnstitut Oceanographique, pour prendre d 9 heures le chemin
de Dalat. M. le Visiteur a promis de terminer, dans l'apres-midi
de ce jour, son travail & la Maison Centrale. Nous arrivons au
pied du col d 12 A. 05 1 II y a cinq minutes que le col est fermd,
pour trois heures, aux voitures du convoi ascendant : le nombre
et I'angle des virages ne permettant pas la circulation simultanee dans les deux sens. Nous essayons de fldchir le chef de paste,
mais le rnglement est formel. II nous donne acces au mess des
sous-officiers, tenu par un Chinois, qui n'est pas peu surpris
d'entendre demander l'addition dans sa langue. Le chef de poste,
les soldats viennent nous faire des confidences, montrer des photos de famille, offrir une tourne. Que de d6licatesses sous des
&corces si rudes !
A 15 heures, le Frdre Pierre lance la voiture, prend les virages a la corde, et nous depose au Pavilion avec deux heures de
retard. M. le Visiteur, & peine de retour, monte au Domaine.
Le lendemain, fete de l'Assomption, M. le Visiteur prend la
parole a trois reprises. II prdche notamment en plein air avec la
force d'un haut-parleur (au cours d'une procession, on bdnit la
statue de Notre-Dame de la Jeunesse). Le soir, M. le Visiteur
recoit les Confreres pour dclaircir les decisions motivees par la
Visite canonique, et sa journde s'achfve a une heure avancde de
la nuit, ou plut6t du lendemain !
Le 16, a 3 heures du matin, it est debout. C'est par la route
que nous regagnons Saigon. La premiere centaine de kilometres
se fait en circulation libre, mais au point de formation du
convoi, nous sommes pris dans l'engrenage : impossible de manrauvrer a sa guise I Le del est gris, les paysages bouchds, un
tronCon de la route affreux. Enfin, nous atteignons Thuduc, d
trente kilometres de Saigon. M. le Visiteur s'y arrdte pour la
visite de la maison de nos Saurs. Nous poursuivons jusqu'd
Saigon.
Le lendemain, M. le Visiteur nous rejoint rue Thevenet. II
nous dit son dmerveiUement de I'auvre accomplie & Thuduc,
Maison Centrale des Saurs au temps de la fondation.
Au cours de la semaine, M. le Visiteur constatera l'importance des wuvres A peine entrevues lors de son premier passage : Thdvenet, avec son Centre de convalescence, son Ecole
d'infirmieres, son jardin d'enfants, ses nombreux dispensaires
et les debuts de ce qui est devenu tout dernierement une vaste
organisation de secours aux refugi&s ; les grands hdpitaux de
Cholon et de Giadinh ; le nouvel Hopital populaire transformd, A
peine ouvert, en camp de rdfugids ; la Maternitd et son Ecole de
sages-femmes.
M. le Visiteur ne peut s'empscher de tdmoigner son 6tonnement et son admiration pour le d6vouement et le courage des
Swurs, trop peu nombreuses, leur abndgation aussi, car ces (Euvres ddpendent de l'Administration. Ndanmoins, les. Scurs se
sentent bien chez eUes : le Gouvernement, pour rien au monde,
ne voudrait se priver de leurs services.
Toutes les maisons, spdcialement Thevenet et la Maternitd
avec leurs 6coles professionnelles, exercent une forte influence
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sur la jeunesse feminine. Les bapt·mcs nie sont pas rares. C'est
avec bonheur que M. le Visiteur s'adressa d un groupe d'dlWve;
sages-femmes, et fit, sur le respect de la vie, une confdrence auw
ileves infirmieres de la rue Thkvenet.
Le samedi 21, Myr Cassaigne invitait M. le Visiteur d sa
table. II insista pour avoir aussi tous les confreres qui 'accompaynaient, MM. Bringer, Radenac et moi-mdme. Le repas fut
dgayd par des anecdotes savoureuses, car Mgr Cassaigne est nd
Gascon, et M. le Visiteur a eu I'occasion de le devenir.
Le soir, M. le Visitcur cut une entrevue avec M. le President du Conseil, S.E. M. Ngo-dinh-Diem, oncle de trois Filles de
la Charitd. La reception fut tres cordiale et M. le Visiteur fut
extremement frappe par l'esprit de foi et d'abnayation du chef
du Gouvernement.
Le dimanche matin, aprBs un faux depart, M. le Visiteur,
toujours infatiyable, se fit conduire d la chapelle des Peres Rddemptoristes pour jouir encore du spectacle d'une foule profondement croyante et pour entendre une derniere fois ces cantilnes plaintices aux quarts de ton infaillibles.
Vers 10 heures, M. le Visiteur, muni de ses clefs, montait
dans l'avion d'Air-France et disparaissaitbient6t au ras de l'horizon. Nous n'acions pas besoin de deviner a quoi il pouvait penser. 1 nous arait assez dit qu'elle ,tait sa derniUre pensde :
Revenir I
23 aoit. - Aux portes d'Alger, a Saint-Michel d'El Biar,
oh il se trouvait depuis plusieurs mois, M. Pierre Verges, ancien visiteur d'Alg6rie, et directeur des Sceurs, s'Rteint en ce
jour. M. Albert Brldant. dans une lettre au TrBs Honor6 Pere,
fournit aussit6t quelques renseignements et tout ensemble degage les supruees legons d'edification de ce venerable mission-.
nalre.
Maison Saint-Michel d'El Biar, le 25 aoit 1954.
Sur l'invilation de M. Verhas, notre visiteur, je vous envoie,
mon Tres Honor6 Pere, quelques details sur les derniers inoments de M. Vergs, pieusement dkcedW avant-hier soir, et dont
les fundrailles oat eu lieu ce matin. La santd de notre cher malade, quoique toujours chancelante, s'6tait a peu pres maintenue
depuis plusieurs rois, grace aux soins ddvoues qu'il recut. Cependant, toujours tres faible, il ne pouvait plus dire la messe:,
qu'assis, et une fois par semaine, assistd par M. Morcrette, qui, tous les autres jours, lui portait la sainte communion. Mais, leS
15 mai, une crise serieuse nous fit redouter une mort prochaine.
Aussi, de i'avis des Sceurs et des confreres presents, je lui proposal de recevoir l'extromF-onction. 11 accepte immndiatementet reooit avec piCt~ ce sacrement, A la grande edification des:,
Soeurs prdsentes et des confreres. Le lendemain matin, c'est le
viatique puis la communion tous les jours. Des lors, il reste couchd, et cela durant trois mois. II souffrit beaucoup, mais ne se
plaignit jamais. Ne pouvant plus dire son br4viaire, il avait'
toujours son chape!et a la main. On le voyait insensiblenient
s'affaiblir, mais de l'avis du docteur, qui le connaissait bien et
venait le voir assez souvent. on ne prevoyait pas une fin imminente. Cependant, durant ces derniers mois, il ne parlait plus
que rarement et par quelques mots difficilement prononces.
Mais, tout a coup, le 22, en la fete du Coeur Immaculd de Marie,
g 2 heures du soir, il parut s'dtouffer, et la respiration continue
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A rester penible. Ce lundi 23, devant quelques remedes, ce fut
sans grand r6sultat : le respiration ressemblait A un rile. Je le
vis alors vers 9 heures du matin. II gardait toute sa connaissance, mais ne pouvait dire un mot. Le matin, il n'avait pu communier, tant ses dents etaient serr6es. On ne pouvait mIme pluslui faire avaler une cuitleree d'eau, et il ,n fut ainsi jusqu'a
son dernier soupir. Je I'ai exhort6 A la contrition, a la confiance
en Notre-Seigneur et en la Sainte Vierge. Je lui suggrJai des invocations et pensdes picuses, puis je lui donnai une absolution
qu'il reVut avec devotion et en pleine connaissaace, il apparaissait tout heureux, et baisait son crucifix avec ardeur. Son dtat
s'aggravant toujours laissait prevoir une fin prochaine. Dans
I'apres-midi, la Socur Visitatrice, ia superieure de I'HMpital, et
d'autres Soeurs vinrent le voir et prier aupres de lui, ainsi que
XJ.Florkowski, du s6minaire. A 6 heures du soir, Soeurs et
confreres se trouvaient aupres de lui ; M. Morcrette recita les
priires des agonisants, que le malade paraissait suivre attentivement ; il termina en lui donnant une derniere absolution
et lui signalant les indulgences pl6nieres qu'il pouvait gagner
en ce moment. Il semblait tout comprendre. Nous 6tant ensuite
retirds, on nous rappela bien vite, un quart d'heure apres.
C'6tait la fin. II mourut comme dtouff6, sans une parole et nous
suivant du regard. 11 dtait 7 heures et quart du soir, 23 aout.
Ensuite, on l'exposa selon les regles liturgiques. De notre
maison d'Alger, M. Charles Decamp, pr6venu, vint immddiatement et, vu la fatigue g6nerale, s'offrit charitablement A veiller
notre cher d6funt. Durant plus de vingt-quatre heures, de nombreuses personnes, surtout nos chbres Sceurs, vinrent le saluer et
prier. Nos confreres vinrent egalement, particulierement M.
Verhas, notre visiteur, rentr4 dans la journ6e d'un long voyage,
ainsi que M. Nachez, supdrieur du seminaire. Mgr Duval, archeveque d'Alger, vint longuement prier devant notre regrettd
defunt, nous annoncant qu'il serait avec nous pour les fundrailles.
Ces fun6railles eurent lieu, ce matin 25, dans notre belle chapelle, bien petite pour tant de monde. Elles furent solennelles,
Ilais simples et pieuses, bien dignes de ce vrai fils de saint Vincent, vener6 et estimd de tous.
Au t6moignage de l'Echo d'Alger (jeudi 26 aodt 1954), ce
sont ces sentiments qu'attesterent les mots ddlicats que Mgr Duval, avant de donner l'absoute, adressa A I'assistance, en se penchant sur cette vie de g6nbrosit6.
« Quand on-regarde dans la vie de celui pour qui s'6lEve aujourd'hui la pribre solennelle de I'Eglise, on est frapp6 de la majestueuse simplicitd de cette vie. de sa grandiose unitd. Tout
l'exercice de son sacerdoce fut consacrd au rayonnement de la
charitd de Jdsus-Christ. 3
Evoquant les annees d'apostolat du R.P. Verges en Afrique
du Nord pendant vingt-sept ans, I'archeavque d'Alger ajouta :
SII1fut le timoin fidele de l'amour du Christ D'une vive intelligence, d'un jugement tres s.r, d'un rare dquilibre, il vit ses
belles qualitds s'dpanouir sons l'influence de la divine charitd.
cc Eemple admirable de piedt, humble et modeste, ii dtait
habitue d s'oublier lui-mdme pour servir les autres et la Sainte
Eglise. u
C'dtait comme le pare Girard, le a bon pare n et boa disciple
de saint Vincent de Paul : a it avait confiance en Dieu et il inspirait confiance. ,
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Mgr Dural dit alors la tres grande reconnaissance que doit
I'Afrique du Nord d M. Verges. a Elle se immnifestera -'une maniere dioquente et efficace par les prieres du clergd, des congrdgations religieuses et les fideles qui oat etd ddifids par le ddtouement surnaturel du x bon pkre ,.
Apres avoir exprimn auz Lazaristes et aux Filles de la Charit, L'hommaye du diocese, I'archeveque d'Alger rappela la
grande estime que Mgr Leylpaud avait pour I'ancien visiteur, estime que partageaient tous ceux qui l'avaient approch4.
a M. Verges, dit-il en terminant, est all6 rejoindre aupres
de Dieu les grands ap6tres des temps anciens et ceux des temps
modernes. ,
Compatriote de saint Vincent, M. Pierre Verges, 6tait n6 A
Laluque L-andes), le 28 novembre 1873. II poursuivit ses dtudes secondaires au Berceau de Saint-Vincent de Paul, et ful admis au seminaire interne h Dax (Notre-Dame du Pouy), le 26
septembre 1891. En presence de M. Verniere, a un saint homme ),
le Pere Picaird (Annales, t. 104, pp. 281-309 ,et t. 116, pp. 16-22),
M. Verges prononga ses vceux le 19 juillet 1896, et le 12 juin
1898, re.ut lordination sacerdotale des mains de Mgr JacquesHector Thomas, Lazariste dacquois.
Apres deux ans de professorat, a 1'Ecole apostolique de
Wernhout 'Hoilande), M. Verg, s rejoignit Dax en 1900 oih il se
ddpensa en predications et enseignement. En 1914, il succedait h
M. Edouard Robert, comme supirieur de l'oeuvre du Berceau de
Saint-Vincent de Paul. II y demeura douze ans, puis, apris un
an de superiorat h Notre-Dame du Pouy, ii fut nommd en 1927,
visiteur d'Algdrie, et directeur des Soeurs. II cumula ces deux
emplois jusqu'en 1949, oi M. Verhas lui succda. Encore superieur des Missionnaires d'Alger, et directeur des Soeurs d'Afrique du Nord, jusqu'en 1952, M. Verges se retire alors a El Biar
dans la banlieue d'Alger, oh it lui ltait reserve un paisible ministare d'aumunier et de direction. La mort vint I'y prendre le23 aoit 1954, pour la recompense assurde aux bons et fideles
serviteurs.
24 aoit. - A Rome, notre confrere, M. Clarence Corcoran
prend aujourd'hui I'avion pour rentrer aux Etats-Unis. Evenement banal et quotidien ! Mais ee qui relive ce voyage, c'est que
partent avec !ui, en Amerique, dans une precieuse cassette, les
cendres de Mgr Joseph Rosati, Lazariste, premier veOque deSaint-Louis (Missouri), mort de passage A Rome le 25 septembre 1843, itv a done pros de cent onze ans. Enseveli dans 1'6glise
lazariste de Montecitorio (cf. Annales, t. 116, pp. 130-131). il futl
exhumd en 1914. Alors, en effet. eut lieu I'expropriation de l'an-:
tique maison romaine fondee par saint Vincent de Paul, toute
proche de la Chambre des deputes italienne (cf. Annales, t. 106107, pp 351-352 ; t. 110-111, pp. 147-158). Pour cause d'utilit6
publique, la maison dut c6der la place aux extensions pr6vues.
pour les bureaux et commissions des deputes italiens. En compensation, ]a Congr4gation recut les locaux de l'Apollinaire. Les
restes de Mgr Rosati avaient sejournd soixante et onze ans dans.
un endroit assez humide : la caisse de bois s'effritait en poussiere . le cercueil de zinc avait aussi souffert, mais il dtait intact. A l'ouv'erture, on se trouva devant quelques fragments d'ossements. La simple rentrde de fair et une ldgere secousse rtduisirent tout en poudre lgere ; les vdtements se bornaient & quel-
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ques lambeaux rongds par l'humiditd. Le tout fut d6pos6 dans
une nouvelle caisse plut6t massive (70x 35x50 cm.), que marquait une simple croix de zinc et I'inscription : Rosati Giuseppe.
Vescovo, morto il 1843.
Placd --as un corridor de I'Apollinaire, peu fr6quent6 et
tout proche de la sacristie, le cercueil y demeura jusqu'en 1920
oh un troisieme transfert de la maison romaine amena les confreres-a I'actuel 21 de la via Pompeo Magno. La, log6 dans la
crypte de la chapelie Saint-Vincent, la bire prit place dans un
loculus, ferm6 par de simples briques. C'est 1l enfin que le 24
juillet iw54, on vint exhumer les restes du premier 4v4que de
Saint-Louis. Le 31 juillet, on les enferma dans une urne, placde
dans une double caisse de zinc et de laiton. Les procks-verbaux
reguliers y furent ins4ers et le tout, suivant les prescriptions
legales, fut enferm6 dans une caissette de bois. Sur le couvercle
une croix et les armes de Mgr Rosati avec l';scription : Cendres
et ossements de Myr Joseph Rosati, de la Congrigationde la Mission, premier eveque de Saint-Louis, aux Etats-Unis, n d Sora
le 13 janvier 1789, mort d Rome, le 23 septembre 1843.
Cineres et ossa
Exc. mi Josephi Rosati
E Congregatione Missionis
S. Ludovici US.A. dioeceseos
Primi antistitis
Sorae XIII jan. MDCCLXXIX
Romae XXIII sept. MDCCCXLIII
C'est ce precieux colis qui prit la voie des airs (voir Annali
1954, pp. 150-153). Arrivies sans encombre & l'a6roport de SaintLouis, le 25 aodt, en la fete du roi saint Louis IX, et accueillies
par l'archeveque actuel, Mgr Joseph E. Ritter, les cendres de
Mgr Rosati furent solennellement ddposees des le lendemain 26
aoot, en la crypte de la cathedrale actuelle, dans le bas du tombeau du premier cardinal de Saint-Louis, Mgr Glennon, cet ami
de la Congregation, et tout sp4cialement du TrBs Honore PBre
Charles Souvay. On sait que etrd cardinal au Consistoire du 18
f6vrier 1946, Mgr Jean-Joseph Glennon mourut subitement en
Irlande, le 9 mars 1946,'Iors d'une rapide visite au lendemain
du Consistoire. Son corps fut aussitot transportd par avion &
Saint-Louis ; et le diocese de Saint-Louis recevait ainsi, dans
un cercueil. son bien-aimd et tout aimable cardinal.
Le 26 aolt 1956, une pieuse assistance accueille, elle aussi,
Mgr Rosati, figure sympathique et apftre ddvou6 des Etats-Unis,
en ces d6buts du xix* siecle (cf. Annales, t. 60, pp. 292-295 ; t. 87,
pp. 391-396 ;. t. 90, pp. 597-599 ; Annali 1949, supplement au
n* 6, 15 pages : discours d'Achille Lauri).
Ne a Sora, au royaurne de Naples, le 12 (13 ?) janvier 1789,
Joseph Rosati fut admis & Rome, le 13 juin 1807 au sdminaire
interne de Saint-Andre du Quirinal, et y progressa sous la sage
et z616e direction de Felice de Andreis, autre noble figure dans
l'histoire de 1'Eglise des Etats-Unis. Le 10 f6vrier 1811, M. Rosati recoit it Rome l'ordination sacerdotale des mains de Mgr Joseph-Barthllemy Menocchio, eveque titulaire de Porphyreon.
Tout aussit6t, de 1814 & 1815. M. Rosati travaille avec zIle et
succes A I'oeuvre des Missions paroissiales dans les Etats de
l'Eglise et la campagne romaine.
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Sur ces entrefaitcs, en 1815. arrivait d'Amerique h Rome,
Guillaume Dubourg, qui, 6 Emmitsburg (Maryland), de 1809 &
de Mbre Seton. Eveque nommin
1810, dirigeait la comnmunautl
de la Louisiane et de la Floride (18 septembre 1815), Mgr Dubourg etait loge A Montecitorio. It requt la conseeration dpiscopale
en l'dglise Saint-Louis des Franqais,le 24 septembre suivant, des
mains du cardinal Joseph Doria-Pamphili. 6veque de Porto,
qu'assistaient Mlgr Gabriel Cortois de Pressigny, dveque de SaintMalo, ambassadeur de Louis XVIII pres le Saint-Siege, et Mgr
FranCois-Xavier Perreira, 4~ique de Terracine.
Parmi les ouvriers apostoliques que Algr Dubourg peu apr,>s
et non sans peine, par int a recruter, se trouvaient plusieurs Lazaristes dont MM. de Andreis et Rosati. Sans retard, le 21 octobre 1815, I. Rosati, avec trois autres pr6tres, un clerc et deux
postulants coadjuteurs, entreprenait le lointain et apostolique
voyage d'Amerique. Ilen a ecrit et laiss6 le journal, oi I'on
trouve, minutieusement notes, souvenirs et incidents.
Par mer. Rosati joint Genes et Marseille, puis par le canal
du Midi et la Garonne (encore la voie d'eau), ii arrive a Bordeaux au ddhut de ftvrier 1816. La. quatre mois d'attente et
de ministeires occasionnels lui tirent atteindre le mois de juin.
En la Fete-Dieu. le 13 juin, ii est A Pauillac, et le 15, avec sos
compagnons, M. Rosati prend place sur le brigantin amdricain
The Ranger. Aprus quarante-trois jours de fatigante navigation,
c'est enfin la bale de Chesapeake. Sur les dix heures du matin,
le 26 juillet, au jour octave de la Saint-Vincent de Paul, la petite
troupe lazariste d6barque A Baitimore. La ville compte a!,ors
queique cent cinquante mille habitants, parmi eux les catholiques
par leur noimbre et leur ferveur conservent lestime gdndrale.
Depuis 1792. 0lsSulpiciens s'y 6taient etablis et avaient fondi
le Collbge Sailte-Marie, que dirigeait alors, de 1815 a 1818,
M. Simeon Guillaume Gabriel Brute de Rdmur, celui-la meme
que dix-huit ans plus tard. i Saint-Louis. Mgr Rosati devait consacrer cummetd~que de Vincennes (28 oetobre 1834), apres avoir
*dr de 118

1838..

directeur spirituel des Sceurs de Charitd i

Emmritsburg. An college Sainte-Marie, l'accuei! fut extrAmement
cordial, et M. de Andreis trouve en M. Brute , 1'homme le plus
saint. le plus affable. le plus humble, le plus savant de tous ceux
que j'ai pu connaitre...
Apres quelque six semaines de cette
suave hospitalit6. le 13 septembre 1816, a 3 heures du matin, en
carrioles. MM. Fdlix de Andreis, Rosati. Acquaroni, Ferrari, Caretti, Gonzalez, Deys et Tichitoli quittent Baltimore pour gaguer
Pittsburg. Rude voyage. Puis, par la voie de I'Ohio. , au rnoins
cinq fois plus large que le Tibre ,,,
ce ful la derniere keape pour
gagner le Kentucky ,27 octobre). Les incidents du voyage furent,
A.aussi, nombreux et fatigants, et quelques-uns perilleux. Sourfrances egalement que causent le froid. la pluie, la neige. Enfin
le 19 noveinbre 1816. sur les 10 heures du matin, toute la troupe
se trouvait 4 Louisville, ,,ou l'Ohio mesure un kilom~tre de
large ,.Un sejour de onze mois au s6minaire Saint-Thomas de
Bardstown (22 novembre 1816-2 octobre 1817), permit de se refaire des fatigues du voyage, de participer i' Penseignement t4
formation de quelque vingt seminaristes, tout en se familiarisant avec les coutumes americaines et la langue anglaise. Entre
temps, Mgr Dubourg, poursuivant en Europe sa campagne de
recrutement apostolique, ktait parvenu h entralner avec lui six
pretres. deux diacres, deux sous-diacres, neuf clercs, trois frr'cs
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des Ecoles chretiennes et six autres jeunes vocations flamaudes. Toute la troupe s'embarquait a Bordeaux le 17 juin 1817,
sur un batiment royal, et le 9 septembre parvenait & Annapolis,
dans la fameuse baie de Chesapeake.
Des lors, sur les indications de Mgr Dubourg qui approchait,
1'tquipe Andreis-Rosati se mit en route sous la conduite de
Mgr Flaget,- , le bon dveque de Barstown ,,pour parache\er son
voyage. lis entreprenaient, le 2 octobre 1817, la dernicre randonnee, qui les menait a Saint-Louis. En longues etapes et i cheval, par Kaskaskia et Sainte-GeneviBve, ils arrivaient enfin le
17 octobre & Saint-Louis. Le voyage Rome-Saint-Louis leur avait
demandd vingt-quatre mois.
Pour sa part, Mgr Dubourg parvenait, lui aussi i SaintLouis, le jour de 1'Epiphanie 1818. Tout aussit6t, travaux et projets apostoliques se presentent A lui en foule. II se depense.
M1.de Andreis et ses cooperateurs le secondent g6nereusement.
En octobre 1818, Mgr I'Ev6que etablit le seminaire diocesain
aux Barrens, l'actuel Perrycille, et M. Rosati en recoit la direction, tout en etant curd de la paroisse et missionnaire parmi les
chretientds dispersdes des environs. Les apostoliques qualit6s
ot le zele de M. Rosati trouverent ample matiere a s'exercer. Ses
dons de chef rencontrrrent 6galement leur emploi, specialement
a la mort prdmaturee du saint M. de Andreis, decdde i SaintLouis le 15 octobre 1820, a 1'.ge de 42 ans.
M. Rosati lui succede & la tWte des Lazaristes missiounaires
en Ambrique du Nord, tout en restant superieur de la maison et
s6minaire Sainte-Marie des Barrens. II fallait de toute evidence
preparer et former les ouvriers du lendemaif.
Grandement apprecid par Mgr Dubourg, M. Rosati fut choisi,
d&s le 13 aott 1822, comme evque titulaire de Tanagra, et vicaire apostolique de Floride, Mississipf et Alabama. Mais M. Rosati rtcuse cet honneur. lgr Dubourg revint a la charge et le
14 juillet 1823, obtient la nomination de M. Rosati, comme coadjuteur de Louisiane et de Floride. En cette qualite ii fut done
sacre & Donaldsonville le 25 mars t824. A defaut des deux 6evques normalement requis, A c6td de Mgr Dubourg, I'assistaient
dans les ceremonies du sacre deux prdtres, Louis Sibourg, vicaire gen6ral du diocese de la Louisiane, et le R6verend Pere
Capucin Antoine Sedella.
DBs ce temps, Mgr Dubourg se trouvait aux prises avec de
multiples difficultds i la Nouvelle Orleans oU, sous couleur de
democratie, les Trustees (Conseils d'Eglises), s'attribuent abusivemgnt la direction et la quasi gestion des paroisses.
Une premiere fois, de 1817 A 1820, ii s'dtait 6tabli a SaintLouis et avait pu alors retourner A la Nouvelle Orleans ; mais
les obstacles renaissent encore sous ses pas et entravent son ministhre son action. Le 1" f6vrier 1825, devant des difficultds renaissaites, Mgr Dubourg rdsigne son siege, et peu apres quitte
l'Amerique. Le 2 octobre 1826, ii est nomm6 au siege de Montauhan en France, et le 15 f6vrier 1833, transf6r6 a l'archevdchd de
Besancon, il y meurt des le 12 decembre suivant. C'est li qu'il est
inhume.
Devant la douloureuse situation du depart de Mgr Dubourg,
Mgr Rosati devient, ie 14 juillet 1826. administrateur des deux
dioceses de la Nouvelle-Orleans et de Saint-Louis, r6cemment
creds. Le 5 novembre 1826, A Saint-Louis, ii sacre Mgr Michel
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Portier. Ce vicaire apostolique des Florides, Alabama et Kansas
devient bientSt le premier dv4que de Mobile, le 15 mai 1829. Peu
de mois apres ce premier sacre. Mgr Rosati devenait, le 20 mars
1827, premier 6veque de Saint-Louis, tout en restant administrateur de la Nouvelle-Orleans jusqu'au 24 juin 1830. Un mois
auparavant, a la.Nouvelle-Orl6ans, le 24 mai 1830, il avait eu
!a joie de sacrer comme iirque du lieu, son confrere, le Lazariste Leon Raymond de Neckere, nd le 5 juin 1800, a Wevelghenm,
en Belgique. et admis a Perryville le 1 juin 1820. Ordonne pr6tre le 13 octobre 1822, ii se d6pense comme missionnaire au
Missouri et en Louisiane, de 1822 a 1827 ; il devait, hdlas I primatur6ment mourir de la fivre jaune, le 4 septembre 1833.
Le travail et le zele apostolique de Mgr Rosati le reprenait
et occupait ses journees. Le 1" aout 1831, il pose la premiere
du Mispierre de la cathidrale dediee a saint Louis, A proximilt
sissipi. (Une autre 6glise avait 6te entreprise des 1818 par Mgr
Dubourg.) Le 26 octobre 1834 en eut lieu la dedicace. Au cours de
la semaine de grand'messes et des v6pres de l'octave, eut lieu
le sacre de Mgr Brute, le surlendemain 28 octobre. Le consdcrateur fut le vendrable doyen, Mgr Benoit-Joseph Flaget, 6veque
de Bardstown (tf Louisville le 11 fdvrier 1850), quassistaient
Mgr Rosati et Mgr Jean-Baptiste Purcell, dveque de Cincinnati.
L'ann6e suivante, le 22 novernbre 1835, A la Nouvelle-OrlWans encore, Mlgr Rosati, assist6 de NN.SS. Portier et Purcell, sacrait le
Lyonnais Mlgr Antoine Blanc, comme eveque de la Nouvelle Orleans (t20 juin 1860).
Trois ans plus tard, a Bardstown, le 16 septembre 1838,
Mgr Iosati. enrJour de Mgr Brute et de Mgr Chabrat, coadjuteur
de Bardstown, sacrait le premier dveque de Nashville, le Dominicain Mgr Michel-Pius Miles. Enfin, a Philadelphie, en 1'dglise
Sainte-Marie, le 30 novembre 1841, Mgr Rosati, assistd de Mgr
Francis-Patrick Kenrick et de Mgr Pierre-Paul Lefebvre, coadjuteur de Detroit, proeddait A son sixieme sacre episcopal, en imposant les imains i son coadjuteur, Mgr Pierre-Richard Kenrick
qui, durant plus de cinquante-quatre ans dirtgea le diocese de
Saint-Louis, of il mourut le 4 mars 1896. Ce long et f6cond 6piscopat trouvait trois paroisses A Saint-Louis, et trente-neuf dans
le diocfse. En 1896, le diocese comprend cinquante-huit paroisses a Saint-Louis et cent huit hors de la cite. Erig6 en archevechd le 28 juillet 1847, les confins du vaste diocese primitif des
temps de Mgr Rosati, furent, avec le temps subdivises ; et seize
nouveaux dioceses y avaient
c
tW taillds quand prit fin '4piscopat
de lMgr Kenrick.
Pen apres le sacre de son coadjuteur, Mgr Rosati 6tait nomm6 d616gut apostolique aupres de la Rdpublique d'Haiti, en 1842.
Sa ddicate mission prorogde, devait supprimer quelques criants
abus et restaurer l'organisation de 1'Eglise en cette lie.
Revenu en Europe, ce fut au cours d'une visite A Paris que
Mgr Rosati tomba malade. Envoy!d
Rome, il y mourut inopin6ment le 25 seplembre 1843 d'une crise pulmonaire.
11 avait certes bien travailld pour 1'Eglise et tout sp6cialement pour ses clers diocesains des bords du Mississipi. On ne
I'oubliait pas. Ainsi, en 1931, le gouvernement des Etats-Unis
decretait que, dans 1'Etat de Missouri, la cite de Krowbiew, modeste bourgade, prendrait desormais le nom de Rosati. C'est unp
manifestation officielle de la gratitude universelle. Et les 25-26
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aobt 1954, ce retour triomphal redit galement, A plus de cent
ans de distance, la gratitude de ceux qui se souvenaient de leur
premier dveque, leur pasteur dans la foi.
30 aoit. - A Venegono, dans le grandiose seminaire diocesain de Milan, s'dteint le pieux archeveque, le cardinal Schuster, d'origine suisse, nd A Rome, le 18 janvier 1880. Dans son;
Bulletin paroissial,du 4 septembre 1954, notre confrere, M. Allara, cur4 de Notre-Dame de la Mgdaille miraculeuse, insure quelques souvenirs vincentiens, sur ce Prince de i'Eglise, elu prieur
de I'abbaye bdandictine de Saint-Anselme et nommi archeveque
de Milan, le 26 juin 1929.
Le cardinal avait une sceur Fille de la Charitl, simplement
occupde A la lingerie dans 1'Institut hdliothdrapique des Marches. Celle-ci, tout dernibrement, avait Wth autoris6e par ses superieurs h rendre visite a son illustre frere qui, le 21 juillet
dernier, atteignait ses vingt-cinq ans d'dpiscopat. Quand elle
parvint A Milan, son frbre venait d'expirer, et elle lignorait encore. M. Allara, supdrieur de Milan, fut aussit6t charge par le
secrdtaire particulier du cardinal d'annoncer cette douloureuse
nouvellea la bonne fille de Monsieur Vincent.
Au cours de la conversation, tres tOt M. Allara s'apercut de
la profonde et delicate affection fraternelle qui unissait ces deux
nobles Ames. Toutes deux avaient chacune de leur c6td, gdn6reusement suivi leur vocation : leurs destinations et offices les
avaient longtemps tenues dloigndes l'une de l'autre ; toutes deux,
elles restaient Ames de devoir. La Soeur signalait par exemple
que bien rares 6taient les visites rendues h son frere. Une fois
tous les deux ou trois ans, avec toutes permissions requises, elle
s'arretait & son passage h Milan, en se rendant a la retraite annuelle, ou pour tout autre exceptionnelle occasion. D'avance,
c'etait pour elle une vdritable joie du cceur. Toutefois, lors de
ses brefs sdjours a Milan, son frere lui accordait seulement un
quart d'heure d'entretien chaque matin, et il s'adonnait ensuite
h son devoir d'6tat, a son rude travail apostolique pour diriger
ce grand diocese milanais, un des plus grands du monde, malgrde
ses quatre mille huit cent cinquaute kilombtres carres. 1 compte
en effet plus de trois millions et demi d'habitants, avec huit cent
soixante-dix-neuf paroisses, plus de deux mille dglises, deux
mille cent prdtres sdculiers, cent cinquante maisons religieuses (trente et une d'hommes et cent dix-neuf de femmeis). On
imagine le labeur et les soucis qu'impose une telle charge
d'ames, surtout exercde avec un vif sentiment du devoir et de
l'apostolat pastoral I
Le frere et la sceur ne pouvaient manquer d'dvoquer leur
passi familial. Leur pore appartenait h la Garde suisse pontificale. Peu apr4s 1870, en consequence de la chute de Rome, Pie IX
fut contraint de licencier une grande partie de sa Garde. Mais
non sans peine, M. Schuster, afin d'elever sa petite famille, trouva
entln son gagne-pain, comme employd dans les magasins des
Gardes suisses du Vatican. Hilas la mort survint pen apres, et
la mere, A son tour. pour Blever ses deux enfants tout jeunes, fut
contrainte A un second manage d'ot elle cut une filie. origine
des neveux et petits-neveux qui assisterent aux obsiques de leur
oncle, le cardinal Schuster.
Le petit Alfred, encore bambin, se rendait chaque matin h
la chapelle des Sceurs de Saint-Vincent de Paul, en la Maison de
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Charitd de la via Giulia ; ii y servait la messe du chapelain. le
I.azariste, M. Valentini. Tout allait bien quand c'6tait I'auminier. habitud qu'il etait a deplacer lui-meme le gros missel d'autel. Quand sur\enait un autre celebrant, tout de suite, a la sacristie. le petit enfant de chceur de neuf ans, fragile et gringalet,
se declarait tout aussitlt incapable d'une pareille et ddlicate entreprise. Cela lui coOtait d'avouer cette impuissance ; mais. courageusement, il s'enhardissait a la declarer. La rdaliti
se lisait
dans sa petite figure, la maigreur de son visage et la faiblesse
de ses jambettes. Les forces physiques 'lui manquaient. Mais,.
d'autre part, I'enfant valait dejh grandement, par sa piete, sa
vivacit6 de comprehension, son 6tonnante m6moire et son etonnante intelligence.
Pour le jour de sa confirmation, les Filles de la Charite de
la via Giulia lui choisirent un parrain dans la famille Sacchetti.
Ce dernier, tout de suite, fut conquis par cet enfant exceptionnellement douw. Pour cet orphelin. M. Sacchetti alia frapper a
I'abbaye b6nddictine de Saint-Paul-hors-les-Murs. Le petit Alfred
entra bientbt conmme Ileve a H'ecole abbatiale ; il en sortit unr
jour moine, en attendant le cardinalat et l'archevich6 de Milan.
Quant h la sowur, aisement et providentiellement, elle trouva
chez les Filles de la Charit6 le chemin de sa vocation.
Ainsi. le cardinal Schuster, comnme nombre d'autres enfants
de I'Eglise, est done h ranger parni les innombrables obliges de
saint Vincent de Paul. 11 le reconnaissait et sut traduire sa gratitue. en conflant, en 1952, aux confreres de Turin, le rectorat
de Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse (eglise de Saint-Victor), au 2o du ciale Lucania, oi tant de bien s'opere chaque
jour.
30 aodt. - De tlong-Kong I(Hpital Saint-Paul), on annunce
la mort de M. Ren6-Joseph Flament, agd de quatre-vingt-douze
ans. Quelques mois auparavant ii avait ete renvoye de Pdkin, ot
il se trouxail dedj dans un 6tat de ddpression et d'affaiblissement
exceptionnel. Ce missionnaire avait ete retenu i I'eseale de HongKong : on avait alors estime qu'il ne pouvait poursuivre son
voyage vers I'Europe, vu que depuis assez longtemps, il avait
perdu conscience des contingences et des dvenements de cette
terre et de notre temps. Et pourtant, tout au cours de sa lonizue
carribro, dans les trois grandes etapes de sa vie, M. Flament manifesta de hautes qualites et une forte personnalit6, d'abord,
pendant ses onze ans de professorat au grand seminaire de Montpellier (1890-1901). puis lors de son bref supdriorat au grand
smrinaire de Chalons-sur-Marne (1901-1903). enfin dans ses cinquante ans de Chine.
Nd le 1. juillet 1862. a PBrenchies. dans le Nord au diocese
de Carmbrai, il entra le 18 juillet 1886 (il avait done 'ingt-quatre
ans), au seminaire interne de Paris, et y dmit ses vaeux, deux
ans plus tard. le 19 juillet, en prdsence du Tres Honord PEre
Fiat. Ordonn6 pretre i Paris, le 31 mai 1890, par Mgr de Briey,
6v6que de Meaux. il fut aussitlt place au grand s6minaire de
MIntpellier.
A pros de soixante ans de distance, les rares survivants de
ses anciens 6l1ves montpelli6rains. revoient le jeune professeur
parmi l'dquipe des directeurs d'alors. L'un des siminaristes de
ce temps, rdsumant les souvenirs de jadis, redit I'estime gdnerale devant cette fidlit6 au devoir d'6tat, .ette pidt6 profonde,
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ce souci du travail bien fait, cette activit6 multiforme... en rdsum4 les qualitds dont prdcis6ment M. Flament fit montre durant tout le cours de sa vie. On trouve M. Flament dans ce tenoignage reconnaissant :
M. Flament dtait d peine plus dga que la plupart de ses
tlbves quand il vint professer au grand seminaire de Montpellier, mais it s'imposa aussitdt par son caractdre et tout un ensemble de rares qualitds que sa profonde humilitd ne parvenait
pas d dissimuler. Homme du Nord, froid, presque impassible en
apparence, ii offrait un parfait contraste avec le bon M. Charles
Fontaine, toujours souriant, volonliers taquin (cf. Annales, t. 102.
pp. 401-436), et mdme avec le supdrieur d'alors, laustere M. Francois Verdier, que la galdjade ddridait d l'oecasion.
Je ne sais si l'un de nous a jamais vu rire M. Flament. Parfois un tout ldger sourire semblait s'esquisser derriere ses lunettes, mais bien vite ii dtait rtprime comme une faiblesse. Et
lorsque, fort rarement, ii hasardait un semblant de joyeuset4, it
prenait soin de privenir : Oh ! Messieurs, ne riez pas trop fort...
Et comme il n'avait pas aisdment le mot pour rire, I'on se regardait entre grands enfants que nous itions, et l'on dclatait jusLement parce qu'il n'y avait vraiment pas de quoi !
, Comme professeur, M. Flament fut une maniere de specialiste universel. Caltchismes aux petits orphelins, chant gregorien, cours de physique, histoire de l'Ellise, ecriture sainte, cours
d'hebreu, ne l'empechaient pas de faire de longues recherches
aux Archives ddpartementales ou municipales, sur I'ancien couvent des Rncollets, dont il voulut erire l'histoire, parce qu'il
etait devenu le grand sdminaire avant de loger un jour les Archives d6partementales de I'lldrault.
Comment cet infatigable travailleur trouvait-il le moylen de
s'adonner a chacune de ses tdches avec autant de soin que s'il
avail eu rien d'autre en tete ? Aussi, ne perdait-il pas une seule
minute, et ce qu'il abordait,il le voulait possider d fond car ii
yardait la plus haute idde de ses devoirs de professeur.
Et cette vie, toute de labeur infatigable, de regularitdet de
vertus exemplaires, demeurait pour chacun de nous I'image
mdme du devoir qu'il.nous prdchait.
Des deux annies passies ? ChAlons. la Semaine religieuse du
diocese de Chilons-sur-Marne (17 septembre 1954) rappelle, en
quelques lignes, divers souvenirs d'il y a cinquante ans, alors que
I'on inaugurait les bitiments du nouveau grand s6minaire diocesain, qu'allait diriger M. Flament, premier superieur de ce
Seminaire de Sainte-Croix.
Le P&re Flament, Lazariste, est mort le 30 aolt, d HongKong, dans sa quatre-vingt-treizieme annde.
Nous avions donnd naguere de ses nouvelles d nos leeteurs,
car M. Flament, Prctre de la Mission, fut le premier supdrieur du
Sdminaire Sainte-Croix.
La retraite pastorale de 1901, au grand seminaire SainteMarie de la rue Carnot, ancienne rue Sainte-Croix, avait ftdendeuillde par la mort du superieur, M. Grandhomme, Lazariste,
originaire au surplus du diocese de Chdlons.
M. Flament, ddsignd pour le remplacer, dtait un professeur
d'Eeriture sainte assez connu. Son volume de psaumes traduits
de l'hdbreu est une wuvre de valeur. II devait, au cours de 'ses
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deux annres de suppriorat chez nous, enseigner 1'Ancien Testamen tet 'Eloquence sacree, avec, en plus, la deuasime annde, le
Droit canonique.
M. Flament inaugurases fonetions en assistant, le 8 septembre 1901, i la binddiction, par Mgr Laity, des bdtiments du sdminaire Sainte-Croix.Le lendemain lundi 9 septembre, au ddjeuner qui suivit, dans le grand refectoire, la benediction de la chapelle, M. Flament prononqait le premier toast, ses premieres
paroles publiques & Chdlons.
Mais la rentrde d'octobre se fit encore dans le sdminaire
Sainte-Marie.
Fin fevrier 1902, M. Flament prit possession du nouveau
smniinaire, avec ses eleves (nous avons citd les survivants en no*
Tablettes historiques du 25 avril 1952), tandis que Mgr Latty
publiait sa cdl&bre a Lettre aux directeurs de son grand semtnaire f,
faisant suite 4 sa ,, Lettre aux dleves de son grand sdminaire ,. parue en 1900.
Le 3 mai, c'etait la consecration du maitre-autel (dont le
cinquantenaire fut marqud, il y a deux ans, par la consecration
de l'ensemble de la chapelle).
Le 29 juin, premiere ordination d Sainte-Croix (M. I'abb6
Prot est le seul survivant des a prdtres a de M. Flament).
Le 14 septembre, bdnediction du Calvaire.
En octobre, M. Flament commencait, d Sainte-Croix, cette
fois, sa deuxieme et dernidre annie de Chdlons.
Le 11 janvier 1903, au soir de la solennit6 de I'Epiphanie, a
'issue d'une seance d'dloquence sacrde, Mgr Latty nommait M.
Flament vicaire general honoraire. M. le Supdrieur avait ddjd
fait donner, V'aunne prgdcdente d Fontenay, une sdance oratoire
restie fameuse.
Le 3 mai fut marque par la bedndiction de la statue de 'lmmaculee Conception dans la cour Notre-Dame. Cette statue etait
due presque entiirement a la liberalite de MM. de Saint-Lazare,
directeurs du siminaire. J'espere, dit avec emotion Mgr Latty,
que ce n'est pas un souvenir qu'ils nous laissent. Qui sait ? Dieu
pent tout : nous le conjurons,ardemment de nous dparyner,parmi
tant de deuis, ce qui serait un coup plus cruel encore & notre
cwur d'dcdque et. de pasteur ! i
Le r6dacteur de la Semaine (le futur supdrieur) ajoutait au
vetu de L'Vceque ces lignes : a Aec vous, Monseigneur, le diocese tout entier supplie la bontd de Dieu de conserver d votre
seminaire ces maitres si meritants, si ndcessaires, dont tous vos
prdtres vianrent les vertus et admirent le ddvouement. ,
La retraite pastorale qui s'ouvrait le lundi 27 juillet de cette
annde 1903 fut dmouvante. Le pape Lion XIII venait de mourir,
apres vingt-cinq ans d'un pontificat illustre entre tous, tandis quw
lu France expulsait ses congyrdations et fermait ses 6coles religteuses.
Le jeudi 30 eut lieu a la cathidrale le service funabre pour
le Pape. Le dcuil, trLs solennel, a laisse un vif souvenir dans
notre menoire d'enfant de dix ans a peine. Mgr Latty officiait en
presence de cent soixante pritres de la retraite et d une foule de
fideles. Seules, hdlas ! les autoritds militaires Otaient reprisenLe soir cut lieu la binediction de l'orgue de Sainte-Croix.
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Le vendredi, A la salle des exercices, Monseigneur adressa
ses adieux aux Lazaristes qui quittaient Chdlons et la France
plutdt que de renoncer a lear qualite de religieux.
a M. le Superieur, surmontant son emotion, cut la force
d'adresser a Monseigneur quelques mots de remerciement...
AAvant de partir, ii demande, a genoux, d Sa Grandeur, de
vouloir bien le binir, lui et ses chers compagnons d'cxil. Alors
l'6motion est d son comble. Monseigneur bUnit I'dminent religieux
et ses frbres ; ii benit tout son clergd et, en lui donnant rendezvous le lendemain pour la messe de communion generale, il rappelle qu'au moment oit nous sortons du Cdnacle, le Sacrd-College
vient d'enrer au Conclave... ,
Le lendemain, tous les prdtres communiaient, de la main de
leur Wzvque, pour le futur pape.
a Le lundi 3 aolt, vers onze heures, les fils de saint Vincent
de Paul ont pris le chemin de l'exil. Les pretres et les sdminaristes qui les accompagnaient ont pu admirer, une fois de plus.
leur courage. Au dichirement d'un pareil depart se melait, dans
I'dme des vendrds directeurs, une paix intime et surnaturelle :
ils souriaient a travers leurs larmes et I'on voyait sur leur visage
un reflet de la joie qu'dprouvaient les ap6tres a souf[rir pourl
le nom de Jesus-Christ. a
Le mardi a midi, le Pape 4tait 6lu, Pie X, saint Pie X.
Le samedi suivant, la Semaine religieuse annongait I'election
pontificale, racontait les adieux chdlonnais que nous venons
d'6voquer, et nommait les nouveaux directeurs du grand sdminatre.
M. Flament etait parti pour Shanghai - pour cinquante ans
quittant cette ville que l'an dernier, devant la persecution,
-ne
pour passer d long-Kong la derniare annie de sa longue et belle
vie.
En 1903, providentiellement, se raalisait enfin pour M. Flament son apostolique d6sir de travailler a la conversion des
paiens : flamme d'apostolat qu'il conserva toujours vivace en
son Ame.
Arriv6e Shanghai, en septembre 1903, M. Flament fut place
par M. Boscat. visiteur de Chine (f27 d6cembre 1904), a Tchousan
(Chusan), comme directeur des Etudiants ; puis, d&s janvier
1904, k Kashing, oil il resta jusqu'au printemps de ]'annde suivante. Ce sdminaire Saint-Vincent, dans Ia pensde du visiteur,
recevoir des jeunes clercs europdens d6sireux de
etait destinde
se d6penser at Fapostolat de la Chine, dans les vicariats confids
Sla I Congrgation de la Mission. La maison recevait 6galement
des jeunes Chinois, souhaitant devenir enfants de saint Vincent.
Dans ce but, on crda sdminaire interne et etudes ; mais, bient6t
la fondation entreprise aux lies Tchousan dut se transfdrer &
Kashing. (Voir notice par Octave Ferreux, dans Annales, t. 117,
pp. 465-489.)
M. Flament n'y fit qu'un bref sdjour car des avril 1905, ii
quitte le sud chinois et regoit son placement dans le vicariat
de Pdking; il y parvenait le jeudi saint. Placd a Tonglu, il y fut
d'abord vicaire, puis curd, en 1906. C'est dans cette chrdtient6
que M. Flament eut la remarquable pensee, bient6t rdalisee, de
faire peindre une Notre-Dame sp6cifiquement chinoise. 11 rbsolut
de prendre modle sur un portrait de 1'Impdratrice de Chine.
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la fameuse Tseu Hii (oir : J.O. Bland et C. Backouse : Tseu Hi,
Impdratrice douairidre (La Chine de 1835 A 1909), Paris, Hachette, 1912). Sous ces traits impiriaux, M. Flament fit done
executer a Zikawei, un tableau de Notre-Dame de Chine. La
Vierge (l'Imperatrice) est assise sur son trOne, et 1'Enfant Jesus
se tient debout sur les genoux de sa mere. Le type de la Vierge,
qui n'etait plus une occidentale. et I'Enfant aux yeux brides, rencontrerent un grand et comprehensible succes aupres des fideles
de Tonglu et de toute la catholicitd du nord de la Chine.
M. Tremorin, successeur de M. Flament dans la cure de
Tonglu, a beaucoup fait pour accentuer et d6velopper le culte
de Notre-Dame de Chine. Chaque annee, pendant le mois de mai,
a Tonglu. de nombreux fideles accouraient des vicariats voisias
pour vcnerer et prier la Vierge : Notre-Dame de Chine...
Aprus quatre ans de Tonglu, M. Flament Btait nommn, en
1910, cure A Nan kia tehoang, dans le nouveau vicariat de Paotingfu, et en 1911, place 4 Houtchou, corme directeur de ce r6cent district. En 1912, il fut question d'6riger a PMkin une 6cole
d'enseignenent secondaire. Pressenti, M. Flament avail accept4
de s'en charger, mais le projet n'eut pas de suite. Aussi, en dcembre 1913, pour utiliser au mieux ses rdelles compdtences
pedagogiques, Mgr Fabregues placa M. Flament au petit semninaire de Paotingfou, coime directeur. Tout y 6tait a org-aniser : discipline, programme des etudes, direction, etc.. M. Flament y appliqua tout son savoir et son ndergie. En peu de temps.
la maison se trouva montee sur le type et le cadre d'un serieux
petit smiinaire de France, autant du moins que cela etait possible et souhaitable dans le milieu du Celeste Empire. Les suecesseurs de .M. Flament n'eurent qu'a continuer dans la ligne de
1'Gu\re entreprise : les murs 6taient bons... Les fructueux r4sultats t1moignent hautement du travail et des conceptions pedagogiques de M. Flament.
Deux ans aprbs, en 1915, nouveau travail, et pour douze
mois, M. Flament dtait place a la t6te du s6minaire interne de
Chala, mais cette delicate et tres speciale besogne agrdait peu i
son temperament et a ses goits. Aussi, au bout de l'anniee,
M. Flament obtint de retourner au vicariat de Paotingfou, comme
cure A Nan-kia-tchoang. L'assemble provinciale de Chine nord
le nomma D:ligu'
e
l'Assemblde gendrale qui, le 30 septembre
1919, dlut comme Sup6rieur gsneral 3I. Francois Verdier, I'ancien superieur du grand sdminaire de Montpellier, que M. Flament avait jadis connu et appreci6.
superieur de Chala.
En fevrier 1920, M. Flament fut nommi
Cette maison de formation (seminaire interne et 6tudes) avail etW
fondde, en 1909, pour les clercs de Chine nord souhaitant leur
admission dans la Congrdgation de la Mission. En 1920, elle
comprenait cinq 6tudiants et un certain nombre de clert. s6culiers, appartenant aux vicariats apostoliques de Yungpingfou et
Tientsin. En 1918, en effet, NN. SS. Geurts et Dumond avaient
demandt
d'adresser h Chala leurs rh6toriciens pour y faire leurs
etudes de philosophie. Cette requete des vicaires apostoliques
etait motivde par la p6nurie de pretres pour le travail des
missions.

Lors de la visite que fit en 1921 M. Emile Cazot, commissaire extraordinaire, il fut ddcid6 que ceux qui voudraient entrer dans la Congregation de la Mission, seraient envoyds a
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Kashing, et les autres vicaires apostoliques lazaristes (Pekin,
Paotingfou et Tchengtingfou), ayant consenti a envoyer a Chala
tous leurs s6riinaristes, la maison de Chala devint sdminaire r6gional. M. Cazot prit les mesures et dispositions pour cette nouvelle organisation et transfert.
M. Flament Pe resta que deux ans supdrieur de Chala. En
octobre 1922, en effet, par suite d'un autre arrangement pris par
le ineme M. Cazot, avec les vicaires apostoliques, s'ouvrait &
Pekin une Ecole de Hautes Etudes thdologiques pour les clercs
indigenes. M. Flament fut nomme superieur de l'Institut nouveau. II avait comme confrires et professeurs : MM. Henri Crapez, Georges Prevost et Gregoire Dimitriades. Tous trois rdsidaient h Chala oil M. Crapez 6tait supdrieur. Its venaient pour
leurs cours au PNtang, siege de 1'ecole, qui ne rdunit qu'un tout
petit nombre d'dl6ves. six ou sept, parmi lesqueties se trouvait
M. Chow, promu en 1946 archevdque de Nanchang. L'dcole cut
une fort brive existence (deux ans h peine), car sur ces entrefaites, l'Universitd catholique de Pdking ouvrit ses portes avec
la prevision de chaires de thLologie et philosophie. Devant ce
nouvel etat de choses, M. Flament devint done cure du Sitang en
1924. Outre les occupations inh6rentes & toute paroisse, le nouveau cure eut encore A organiser au Sitang meme une dcole prparatoire au petit seminaire de P6king.
En cette meme annde 1924, du 15 mai au 12 juin, un fameux
svnode reunit A Shanghai tous les vicaires et prefets apostoliques
de Chine. La r6union dtait pr6sidee par Mgr Costantini, ddldgub
apostolique. M. Flament y assistait comme un des cinq conseillers techniques du president de l'Assembide (voir Annales, t. 90,
p. 485).
En 1927, M. Flament quitte la cure du Sitang et rentre &
Chala, comme professeur de morale et de droit canon ; ii y demeura jusqu'en juillet 1935. Encore une fois il se retire au Pdnomm6 sur ces entretang oi il poursuit ses etudes. II avait tdi
faites thdologal du vicariat et prdsident de la Commission synodale qui sidgeait a la ddlegation apostolique, sous la haute direction de MIgr Zanin. et qui publiait une revue documentaire :
les Dossiers de la Commission synodale.
Sur ces entrefaites, M. Flament revint en France en 1933,
comme ddl6gude 1'Assemblde g6ndrale de 1933, qui 6lut M. SoAvay comme Supdrieur g6neral. Dans tous ces emplois et sans jamais perdre de temps, M. Flament, comme il le fit durant toute
sa vie, dtudiait sans cesse. II avait dedj publi en France quelques ouvrages qui furent remarqu6s en leur temps.
Ainsi, M. Flament contribua a une publication documentaire
de circonstance (consecration de la chapelle du grand sdminaire:
avril 1896) : la chapelle et les bdtiments du grand seminai.e de
Montpellier, 1896, Montpellier, xvi-128 pages (ef. Annales, 1896,
p. 413). Les pages 106-112 de cette brochure rdsument en ses
grandes lignes 1'histoire du grand sminaire depuis que, par
Mgr Thibault, il fut confid, en 1844, aux Prtlres de la Mission.
Comme supdrieurs, I'on eut : Flagel (aolt 1844-sept. 1846), Baudrez (oct. 1846-oct. 1847). Peyrac (1847-1865), Laplagne (18651872), Eugene Tournier (1881-1883), Augustin Dupuy (1883-1893),
Francois Verdier (1893-1903). Ce fut I&Montpellier que M. Flament composa et edita son remarquable ouvrage, fruit de son
enseignement : les psaumes traduits en franais sur le texte hdbreu. Montpellier, 1897, 170 pp., (Annales 1898, p. 467), qui eut
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une seconde 6dition, en 1898, A Paris, chez Bloud et Barra,
xxi-224 pages. Dans un autre ordre de prdoccupations, M. F.ment a collabord notablement h un livre de chants avee musique:
Cantional, vi-216 pp. (grand s6minaire de Montpellier, 1902)
(Annales, 1902, pp. 471-472). Chants liturgiques, cantiques dans
le gout du temps (chaque generation a les siens : les n6tres anront aussi leur declin... c'est la vie), quelques chants profanes et
des textes proven(.aux. A signaler dans ce recueil, les textes
nombreux, signes R[end] FLlament] et la musique des artistes
montpellidrains : Dellerba, Clement Vidal, Joseph Praneuf, etcEn Chine, M. Flament put editer trois volumes de dogmatique : Conspectus theoloyiae doymaticae (vin-420 ;80 ; 584 pages)
(Annales 1922, pp. 432-434). Signalons De jure civili inter Sinenses notulae, Pekin 1923, 20 pages) ; Adjumenta pro regimine
Missionum (en collaboration avec M. Fabregues), Paotingfu (1914,
630 pages) ; Glossarium Juris canonici : De processibus, De judiciis (en 1928) : Normae yenerales ; De clericis in genere
(1930). Pastoralia adjumenta pro regimine Missionum : (1923)
Conmentarium facultatum. Synchronismus biblicus (1923, 8 pages). etc...
Bien plus nombreux sont les autres derits et notes qu'a laissds M. Flarnent. Les travailleurs n'utilisent pas d'ordinaire toutes
leurs notes... Helas ! gendralement au lendemain de leur mort,
la corbeille a papier absorbe avidement les papiers informes •n
inutilises. Habent sua fata libelli !...
Dans ces divers travaux, M. Flament eut a cour de faciliter
au clergd chinois l'6tude des sciences sacrdes et I'exercice du
saint mniistere. Sa vie fut une legon qu'il donna, avec son temperament, son energie, ainsi que les caracterise le tdmoignage
autoris6 d'un de ses confrbres de Chine, qui I'a bien connu etL
apprecid.
Cet iddal de servir la cause de Dieu I'anima dans ces tIr'
vaux, postes et emplois. Sa r~gularitd se manifestait toujourt,
par une grande fiddlilt aux exercices de communautd, et le soil.
apportd 4 la prdparationde ses classes et de tous ses ministere ..
De caractere asses fermi,
il ne s'ouvrait pas facilement. IU1
ttait exigeant et mdme severe : & cause de cela, on le frdquen-.-tait asses peu. On l'estimait beaucoup pour son savoir et sa va-.
leur intellecttuelle, mais on n'allait pas volontiera chez lui. D'auIre part, ses idses trbs arredtes sur les gens et les choses ddcon-.:
certaient assez. Certainement, avec un tel caractr.e, il a dt souftfrir de ses confreres, mais il a fait aussi souffrir ses collgues.
et professeurs.
Cela n'empechait pas de reconnaitr'eses profondes et s6rietvses qualitis, ses notables vertus. Le respect de 'autoritd tait.
remarquable chez 3f. Flament. Jamais la moindre critique &a 'et-.
droit des decisions, tant des Papes que des Congrdgations romaianes, fidele obdissance awx ordres des supdrieurs de la Congrý&.ý
tion ou des chefs des dioceses.
D'autre part, sa dignitm sacerdotale lui attirait le respect
universel. Sa tenue, sa conversation restaient toujours d'unegravit6 et modestie exemplaires. Jamais un mot trop familier,
jamais une parole vulgaire ou une anecdote tont soit peu l1gere. Aussi, quand en rdereation un confrere se permettait un
lungage assez libre, it ne faisait pas d'observation, mais il se retirait simplement dans sa chambre.
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II agissait de mdme quand, dans la conversation, on attaquait la reputation du prochain. Sa discretion et sa modestie
etaient vraiment remarquables. Jamais on ne I'entendait parter
de lui-meme, de sa famille, de ses fonctions. Aussi, quand il fut
conseiller de la ddelgation apostolique, it savait, d ce titre, sans
doute bien des choses, qui auraient pu piquer la curiosite, mais
jamais la moindre allusion ne laissait deviner quoi que ce soit.
M. Flament demeurera toute sa vie un travailleur acharn6.
Toujours fiddle a so cellule, cn le trouvait d son bureau, occupd
a lire ses auteurs ecclsiastiques : thdologie ou droit canon, ou
bien a etudier la langue chinoise. Promenades, sorties en ville
claient inconnues pour lui.
Enfin, c'6tait un Lazariste modile, parfait observateur de la
WRgle sans le moindre mdnagement, et sans manquer a un exercice de communautd.
Son extirieur etait plutdt froid et reserve, mais une fois la
glace rompue, sa conversation etait interessante et enjoute.
Les pauvres ne recouraient jamais a lui en vain. Les jours
de confession, sa porte etait assiegde par les penitents, surtout
par les enfants, car it avait un faible pour la jeunesse, et celle-ci
d'ailleurs manquait facilement de patience pour faire de longs
stages devant le confessionnal.
Pour traduire la reconnaissance et la gratitude que lui conservaient ses confreres et les missions de Chine, un service funbbre eut lieu dans I'eglise paroissiale de Longjumeau (Seineet-Oise), le 14 septembre 1954. Dans cette banlieue parisienne,
tout proche de Villebon, un frere de M. Flament s'est etabli depuis 1914-1918. Aussi, A cette cedrmonie, se trouvaient, avec plusieurs confreres, deux 6veques missionnaires de Chine, Mgr Montaigne et Mgr Tchdnn. Quelques sdminaristes et etudiants assuraient chants et c6remonies. Tout fut pieux et confraternel dans
cet hoVlmage, comme dans I'dvocation du cher defunt que lut
M. Trdmorin, celdbrant de ce jour, et lui aussi, ancien cure de
Tonglu. La Chine se profilait sur les cinquante derni6res annees
de cette apostolique vie de quatre-vingt-douze ans.
6 septembre. - Annonce et attendu depuis plusieurs semaines. M. Tichit arrive aujourd'hui A Paris en compagnie de M.
Jacques Huysmans, assistant de la maison du PMtang, & Pekin :
deux nouveaux glorieux expuls6s. Un chacun sait que le visiteur
de Chine-nord, renvoyd comme tous les autres missionnaires, a
subi pour sa part quelque trente-trois mois de rude prison et de
cruelles sevices (25 juillet 1951-21 avril 1954). Libdrde comme
plusieurs autres, dans un pitoyable 6tat de sante, il a deja dO
s'arr~ter et sejourner quelque temps h I'hbpital Saint-Paul de
Hong-Kong.
Peu apres son arrivee A Paris, ofi la sympathie de tous accueille les deux missionnaires de ce jour, M. Tichit, des le 9 septembre, doit entrer i I'bhpital Saint-Joseph, pour essayer de refaire son organisme maltraitd et calmer un systeme nerveux
surexcit6 : fe sommeil n'a encore pu revenir bien regulier,
malgr6 tous les efforts et m6dications. En dehors des lignes d'interview plus ou moins fiddles que faiL subir la presse A I'affat
des nouvelles sensationnelles, M. Tichit nous donne une conference of il laisse parler ses souvenirs. Plus tard, il parvient A
mettre sur le papier, un peu de son effrayante histoire : cet emprisonnement qui s'6tale sur trente-trois mois. Quelle suite de
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soulfrances ! Quelle providentielle protection d'echapper a une
telle suite de mauvais traitements ! Ce temoignage de M. Tichit
demeure un texte precieux que les Annales, apres d'autres lifuUetins, se doivent de retenir, car U1s sent 6tonnamment suggestifs.
Arrestation
Je fus arrdtd, le 25 juiilet 1951, au PMtang, la residence epircopale de Ptkin. C'dtait la Saint-Jacques,jour de fete de l'assistant de la Maison, M. Huysamans. M. Cartier, supdrieur du yrand
sedinaire de Chala, etait venu, en apportant deux canards pour
rehausser le menu ; le Pere Rebruy, missionnaire de Selcent.
venu nous apporter quelques nouvelles, voulut bien rester pour
partayer noire repas qui fut simplement gai. Apres cela, chacus
fit un bout de sieste. Quand je me lecai, le Pare Struycen, pricur
des Trappistes, me fit une courte visite. Je lui donnai un paquet de billets de banque que je lui avais promis, et aussitdt
aprds j'eus la visite d'un policier du quartier qui me demanda
d'aller & la porterie prendre livraison d'une caisse de licres que
j'acais livr6e a la police pour inspection. J'arrivais decant la
porte de la chambrette dans laquelle se trouvait ddposde la caisse
en question, quand se presenterent devant moi une douzaine de
policiers avec casques, armes et uniformes de la police centrale.
Le premier, chef de yroupe, venant directement sur moi, me
dit : a Comment t'appclles-tu ? » - o Ti tsun i n, lui dis-je,
Viens arec moi n, et ii demanda d quelqu'un de la maison ob
se trourait une chambre vide. On lui indiqua la chambre du procureur de la Maison, qui etait juste en face de nous. II m'y conduisit aussitlt, me fit asseoir, m'enleva les lunettes qu'il mit
aans sa poche ; puis ii me fouilla et me laissa sous la garde d'u
policier de noire quartier. Je restais silencieux dans cette position pendant deuz heures. Je me disais : t C'est une mise ea
scene pour m'expddier en Europe. Je ne serai pas le seal ,,pesais-je, en entendant les pas des policiers qui allaient et venaieit,
offairds, sous les verandahs, en train de chercher des pretres.
Vers les quatre heures et demie, le chef qui m'avait conduit
dans la chambre revint, se plaga droit decant moi, et, en le tenant
des deux mains, me presenta mon mandat d'arrdt : c Nous, Ronojonitrine, ministre des Forces de la Stiretd Nationale, ordownons I'arrestation de a Ti tsun i , pour activites contre-revolutionnaires. n La lecture finie, ii mit le mandat dans sa poche, et
me mit aux mains les menottes, me dit de sorttr et d'aller droit
vers la premiere jeep stationnee dans la cour.d'entree. Je montais ; nous itions quatre : le conducteur deux policiers et moi.
D'autres jeeps dtaient derriere nous. Quand tout fut prdt on dmarra. Apres avoir passe la grande porte de la residence du P6-.
tang, nous alldmes droit vers le sud. De chaque c6td de la rue se
trourait une rangde d'orphelines de la Mission qui chantaient des
chants patriotiques. Arrivds d la grande rue appelee c Si hMf
men ,,nous tourndmes d gauche ; arrives au cBureau des Recherches Scientifiques ,, c c6td de la Bibliotheque nationale,
nous primes une petite ruelle vers le nord et d cent cinquante
metres nous entrions par un portail dans une grande cour. Leautos s'arritrentet on me cria de descendre. Comme favais les
mains lides je ne pus faire autrement que de sauter. La sefcousse brisa net les menottes par le milieu, si bien qu'arrivd A
terre, je me trouvais avoir mes deux poignets libres et ornt
chacun d'un bracelet.Je ne pus m'empdcher de rire et de dire as
policier qui etait en face de moi : a Vos menottes sont plutdl
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frayiles. * It me rdpondit : u Attends, on t'en trouvera des meilleures. , Ld-dessus, ce policier me remit a un soldat qui me mit
face A une porte peinte en noir, comme on met un enfant en
pdnitence. De temps en temps, j'entendais le soldat mancuvrer
a culasse de son Mauser et je ne poucais empccher un frisson
de me courir dans le dos. Au bout de vingt minutes, ii me fit
entrer dans une petite salle, et me fit asseoir par terre face au
mur. Li, je n'dtais pas seul. Nous dtions une douzaine, a une distance de trente centimetres l'un de l'autre, assis tout autour de
la salle, face au mur. Nous etions surveillds de l'exterieur par
une sentinelle qui nous criait de temps en temps a tracers les
fendtres ouvertes : t Baissez la tdte ! , Je jetais cependant un
coup d'wil discret sur mes voisins. Je remarquais que mon voisin de gauche dtait un chritien de Kirin, Mandchourie, nommd
Lien Tsaitsing. J'entendis sans qu'il me fat possible de le regarder, quelqu'un fredonner tout bas un cantique a la Sainte Vierge
sur lair : De Marie, qu'on publie. Environ toutes les huit minutes, quelqu'un quittait la salle, et chacus avancait d'une place.
Quand ce fut mon tour, on me mena dans une chambre contiyuc. C'dtait la qu'on faisait l'inscriptiondes prisonniers entrants.
On me demanda mon nor, mon dge, mon adresse et mon pays
d'origine, puis le gardien de service me conduisit dans un bdtiment traverse dans le sens de la longueur par un couloir, avec
des chambres numdrotdes des deux- c6tes, disposdes en aretes de
poisson. Nous arrivdmes devant la cellule, numdro 20. Le gardien me l'ouvrit, me glissa dans I'intdrieur, et referma la porte
sans rien dire. Je me trouvais maintenant dans une salle de six
mntres de loon, -sur quatre metres- de large ; les deux tiers en
0taient occupes par un bat-flanc de bois, I'autre tiers servait de
passage. Quand j'entrais, les prisonniers etaient divisds en deux
groupes, disposes en rond, assis en tailleur sur le bat-flanc. L'un
d'eux descendit d terre, me demanda mon nom ; ma profession,
mon dye et me dit de m'asseoir sur les planches contre le mur,
sans m'appuyer. II appela un des hommes qui fit un bond jusqu'i nous : , Occupe-toi du bleu, lui dit-il, et donne-lui les premiers principes ), ii s'en alla. , Je suis T'sai pao Kang, dit le
moniteur improvisd ; mon pore s'appelait Ts'ai tung lang. II a
et dans le temps ministre des Finances a PMkin ; mon oncle
est Ts'ai tung kai, actuellement membre du gouvernement du
peuple. Et moi, je suis un ennemi du peuple en prison. Nous
sommes onze dans cette chambre ; tu fais le douzime. Nous
sommes tous des ennemis du peuple. Notre vie passde n'est
qu'un tissu d'erreurs et de crimes. Le gouvernement qui aurait
pu nous rdduire A ndant comme nous le mdritions, nous a mis
ici pour nous donner l'occasion de reconnaitre nos fautes passees, les regretter profonddment et t la place des iddes rdvolutionnaires qui nous ont conduits sur le chemin de perdition,
dquiper notre cerveau de principes nouveaux qui seront pour
nous un guide sfr pour l'avenir.n
Les interrogatoires
Une voiz cria dans le corridor : a Heure du coucher ,. T'sai
pao Kang me quitta et comme les autres s'allongea sur le batflanc pour dormir. A ce moment, la porte de la cellule s'ouvrit,
et on cria : t Ti tsun i ! o, Sors vite n, dit le petit chef de
la chambre. Je chaussais en vitesse mes souliers et me prtcipitais dans le couloir : cinq on six pas et j'dtais dehors. Je me
trouvais devant un soldat qui m'attendait.If tendit vers moi un
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Mauser, et de l'autre main m'indiqua le chemin vers lest en me
disant : c Marche. , Jallais dans la direction indiqude et trave?
sais la cour d'oit j'Ftais descendu d'auto dans la journee, et quanl
je [us arrive presque d la porte d'entree par oi fj'tais arriv,
it me cria : c A droite ! , Cette fois, je me trouvais dans une pe.
tite cour, devant une chambre oii il y avait de la lumiere. c,Nowu
sommes arrives, cria le soldat. , - c Entrez ),cria une voix de
l'interieur. Je poussais la porte, Le soldat entra derriere nei
me fit mettre debout contre le mur du fond, face & l'autre bout
oit se trouvait une table derriere laquelle se trouvait assis u*
petit bonhomme noiraud, en uniforme de communiste, la caquette bien enfoncee jusque sur les yeux ; a cS6t de lui Rtai
une jeune filUe d'environ dix-huit ans, en uniforme, elle auti,
qui avait I'air d'dtre sa secretaire.Le soldat se mit debout d cdtE
de la table, en se donnant un air protecteur. ccComment t'appeles-tu ? me
m dit l'hoimme enfoncd dans la casquette. - Quel dye
as-tu ? D'ofi viens-tu ? Quel est ton pays d'origine ? Et pom
quelle raison as-tu 0td arretd ? - Je ne sais pas pour queUe
raison j'ai 6tM arrdtd. - Ah ! tu ne sais pas. - Je jye sauara
dire comment, mais c'est un fait que je ne sais pas. - Alors ts
te crois encore en libertM, tu penses que tu peux encore dat*lonte tromper le peuple chinois ; ditrompe-toi. Tu es maintl
nant ici au tribunal du peuple et tu ne pourras en sortir qu'er
confessant tes crimes passes et en donnant des signes certains de
repentir. II y a devant toi deux voies : celle de la vie et celle do
la mort, et maintenant choisis. Je te donne cinq minutes pow
rdflechir. n
Les cinq minutes 6tant dcouldes, il me dit : a Eh bie L
-- Je ne sais pas ,,,
dis-je. 11 dit alors au soldat : cc Ramene-e
en cellule, mets-lui les chaines de douze livres, et donne I'ordre
au chef de chambrde de le faire mettre debout toute la nuit jui:
qu'd noucel ordre.
De retour, arrives devant le batiment dans lequel se trouvit,
ma cellule, le soldat me cria t arrdte ! n II pan6tra dans le bureau de service et en sortit avec une chatne, une enclume et 0a
marteau, me fit mettre assis par terre et me riva les deux awneau., un 6 chaque jambe ; puis il me conduisit dans la chambsr
nummro 20, en passant la consigne au chef de cellule. Celui.me lancant un regard furieux, me plaqua contre Le mar de l'es
en me defendant de m'appuyer, nomma un prisonnier pour me.
surveiller pendant la nuit. Debout dans le silence de la nuit. i6:
me disais : c'Pourquoi ai-je dtd arrted ? Qui pourra me dire I.
mot de l'dnigme ? , Je finis par m'arreter a Lidee que c'dtA
I'effet d'une vengeance et je soupconnais un nommi
Lus#
Kunyou, que j'avais accuse autrefois au tribunal, qui avait maian
tenant une place importante dans le gouvernement et qui mi'avt
fait parvenir des menaces. t Je ne puis pas dire cela au jugs
me disais-je, ce serait compliquer les choses. - Le jour appartk
dans la chambre, mes compagnons se levrent, et de nouveat
assis en deux groupes sur le bat-flanc, its continuorent a dik
cuter entre eez. Le theme dtait : c Les cent dernidres annd
d'histoire de la Chine, et les invasions impdrialistes. n A ne*
heures, le repas fut servi : pains de mais cuits a la vapeur, el
un bol de bouillon extra-liger dans lequel flottaient quelque&
parcelles de tomates. Je ne pris que le petit bol de bouillon. AJ
fis de meme au repas de l'aprbs-midi qu'on servit apras quatre
heures et demie. Enfin, le soir, je fus appel chez le juge, ek
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ayant dtd incapable de r4pondre d la question posse dejd la
veille, jen revins avee les menottes aux mains ; celles-ci me
serraient terriblement, car c'dtaient des menottes pour poignets
chinois, d'ordinaire asses fluets, et quand le soldat les passa
autour des miens, it dut se servir de ses genoux pour faire joindre les bouts. J'avais ce qu'on appelait dans les moments de d6tente, I'dquipement complet, et je montais la yarde contre le mur
de la chambr.e. Les nuits suivantes, le juge me dit de raconter
ma vie depuis I'enfance. Je la racontais trois fois ; puis, passant & un autre exercice, 11 me demanda de raconter dans tous
les details, mes relations avec toutes les ambassades de PIkin.
Nous parcourfmes ainsi I'ambassade des Etats-Unis, celle d'Angleterre, celle de 'l'nde, celle de France, celles d'ltalie, de Beliique, de Hollande, de Tchdeoslovaquie, et enfin celle de I'Union
socvutique. Une autre nuit ce fut Ie tour de mes relations avec
les membres du Kuomintang. Cela fait, une autre nuit, nous entreprimes un voyage d travers toute la Chine. II me fallait dire
quels dtaient dans chaque ville les amis que j'avais, on simpleient ceu. avec qu'i javais etd en relation, ne serait-ce qu'une
fois, et ne serait-ce que par 6erit : ce voyage autour de la Chine
prit un bout de temps : parti de la cellule d neuf heures du soir,
j'f revins d la pointe du jour suivant.
Un incident et ses consequences
Debout jour et nuit, les poignets et les jambes serrds comme
dons un 4tau, j'eus bientdt les membres enflds au point que le
medecin de la prison intervint le dixieme jour de mon internement, je quittais les chaines et les menottes d l'endroit oft on
me les avait mises. Je fis cinq ou six pas pour revenir dans ma
cellule. Je ne fus pas plut6t entrg que le chef de la cellule me
dit : a Pourquoi le gouvernement t'a-t-il enlevd les chaines et
les menottes ? n Je lui rdpondis : a Je ne sais pas. ), - c Tu oses
dire que tu ne sais pas ? n et ii detacha sorn ceinturon de cuir,
le plia en deux, et s'avanya sur moi. Je lui dis alors : Ne me
frappe pas, car si tu me frappes. je repondrai. , I brandit alors
son ceinturon pour me frapper en plein visage. Je n'attendis pas
que le coup arriva sur moi. Je prts le petit chef d la poitrine.
par ses habits, et I'envoyai sur le bat-flanc oi it tomba sur le
dos. Son voisin, un gyndral de Yen shi shan, nomm6 Chen joui,
s'e prcipita alors sur moi. Je le pris de la meme facon et de la
mme facon le jetai sur le bat-flanc. II tomba sur le c6t6 droit,
ent I'dpaule et le bras contusionnes au point de ne pouvoir les
mouvoir pendant trois mois. C'est alors que les autres, tous ensemble, se precipiterent sur moi. Mais j'etais decide d ddfendre
ma vie, et risquant le tout pour le tout, je tapais ferme et j'en
mis plusieurs hors de combat. Malheurcusement, its 6taient plus
nombreux, et surtout, ils s'armrrent de leurs souliers, si bien
qu'au bout d'une demi-heure, je gisais d terre sans connaissance.
Quand je revins d moi, javais de nouveau les chaines et les menottes, et cee fut la station debout jour et nuit au fond de la
cellule, et les interrogatoiresde nuit. Au bout du douzieme jour,
mon esprit commencait d battre la campagne, et je me souviens
rju'dtant devant le juge, d un moment, je cessais de le voir et de
I'entendre, et je me representais un groupe important de chrdtiens auxquels je faisais un sermon ; une fois, en cellule pendant
la nuit, je me reprdsentais que j'etais dans un bel h6tel de la
ville de Tien-Tsin ; je voyais par une fendtre ouverte, un paysage
d'une beaute ravissante, et pour faire une promenade d travers
"
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les arbres en flours, je me mis d secouer fortement la porte de
la cellule, si bien que la sentinelle fut alertee et notre chef de
chambrde aussi. On me recolla brutalement contre le mur ; mais
le mirage est plus fort que tout, et je retournais cing ou six fois
donner des coups d'dpaule contre la porte pour l'ouvrir. A partir
de cc moment, je perdis conscience de la vie rdelle, et je vecus
la vie d'un somnambule, jusqu'au jour oi, sur l'intervention du
docteur de la prison, le chef de l'deablissement ordonna qu'on
m'enleve de nouveau chaines et menottes. Mes jambes, d ce moment-ld, dtaient tellement enflees que, disespErant de les voir
revenir a I'etat normal, et craiynant la yangrene ou le tetanos.
on avait decidd dc me les couper. Je ne sais quel hasard voulut
que juste a ce moment-Id, durant la nuit, la peau du mollet tendue comme une peau de tambour, se fendit en forme de T majuscule, et permit un icoulement qui diminua la tension, laquelle
decenait insupportable. A partir de ce moment-ld, c'est-d-dire un
mois apres mon internement, on me mit petit a petit au sommeil
tout en maintenant les interrogatoiresde nuit. On pansa quotidiennement mes blessures. Et quand les froids arriverent,on me
fit faire, dans la prison mdme une paire de bas et de souliersbateaux, car j'avais marchU jusque-ld pieds nus, faute de trouver
des bas et des souliers d la mesure de mes pieds d'ledphant.
L'endoctrination
A la fin de novembre, on me fit passer & l'endoctrination
avec nmes comnpaynons de cellule. Cette endoctrination,c'est I'entrainement d Ia vie de la noucelle socidtd organisee selon les
principes du communisme. II cst dcident que cet entrainement
ne peut se faire sans changer complltement la mentalit de ceux
qui out veci en dehors du courant communiste. El c'est a changer la mentalitd que visait surtout l'endoctrination. La premiere
idde inctulqude est que, dans la nouvelle socidtd, I'individu ne
compte pas ; c'est la masse qui est tout. Voilh pourquoi le but
de la vie ne doit plus etre comme par le passe, de se faire une
situation qui permette de dominer la masse et de l'exploiter.
mais an contraire de se fondre dans cette masse et de la servir.
L'iadividualisime et l'amour de soi a dtd la grande erreur qui a
conduit tous les prisonniers a des fautes et des crimes contre
le peuple ; maintenant ils doivent se plier d tous les disirs de
la multilude et apprendre en prison a s'aneantir eux-mdmes, et
quatd its autrott donni des preuves ccrtaines de repentir et fait
montre de souplesse dans l'adaptntion a la nour'elle vie, alors le
youverninment pourra considdrer s'il y a lieu de rendre l'un ou
I'autre de res prisonniersa la liberit. Mais ce n'est pas I• l'ao'ure
d'un jour. Mao-tsd-toung a dit : , Pour changer la mentalitd d'un
rdactionnaire,ii faut dix ans ,.
La libdration
La journde en cellule avec lendoctrinationpasse assez vite :
pensez, onze heures par jour d'dtudes des theories communistes. Le reste du temps, ii faut assurer les corvees, laver son
tinge, coudre ses habits, on na pas le temps de penser d l'avenir ; on fiit
par i:rre au jour le jour sans se prdoccuper du
lendemain. Et c'est un bien, car dans I'enfer de la cellule, on
mourrait de chagrin. La liberation vint pour moi comme une
surprise. Elle fut cependant preparde : ainsi, le 17 janvier 1954,
un gardien de la prison entra vers deux heures de l'aprds-midi
dans notre cellule, et nous dit : , Sortez tous dans la courette du
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sud, prendre lair pendant vingt minutes. n Arrives sur le terrain en question, le gardien m'appela en particulier et me dit :
a Que penses-tu de cette largesse du youvernement ? a Je lui
dis que c'tait d cause des santds qui flanchaient d force de vivre
entre quatre murs. IIme dit : a Non. C'est pour montrer aux impdrialistes que nous soignons mieuz les prisonniers qu'eux. ,
Cet effet de propagande ne pouvait tdre atteint que s'il y avait
des 4trangers libdrds. De plus, le 6 acril, je fus envoyd a l'h6plital central de la police pour recevoir des injections de vitamine, chose jusque-ld inouie. Enfin, le 12 avril, au moment ofi
nous allions nous coucher, un gardien de la prison me dit de
prendre tous mes objets et de le suivre. J'allais dans la grande
cour de la prison, et Id on me fit poser mon paquet par terre, et
j'allais dans une salle oil un juge me lut la sentence d'cxpulsion
pour toujours, du territoire chinois. Apres cela, en compagnie
de Vetels, un Francais emprisonnd en mars 1951, je fus conduit
i Tientsin ; le 23 avril, je prenais le bateau, et le 29, j'arrivais
n Hong-Kong, ou une population heureuse semble ne pas connaitre la crainte et la frayeur que le sadisme communiste font rd!1ner sur tout le territoire chinois.
La relation - volontairement restreinte - de M. Jacques
Huysmans, I'autre rescapd que nous accueillons en ce jour, se
penche sur les trois longues annees de son emprisonnement et
de ses souffrances. Ces pages font revivre uu peu de ce qu'il a
vu et endure, en essayant d'analyser cette serie d'6preuves. Son
recit sobre et dmouvant retrace la suite des dvdnements qui ont
prdcdd6 les sombres journees et sa vie dans les prisons communistes A PMking. et. 6mouvant temoignage demeure une page
6difiante, pleine d'instructions : elle ouvre a nouveau nos yeux
et attire notre attention devant ces rdvoltantes atrocitds. Et puis,
que de vies de prisonniers dont nous ne saurons jamais aucun
detail ! Remont4e
la surface, sans passion et froidement ce flot
de sang et tortures (tout n'est pas dit ici), crie vengeance et misdricorde, tout ensemble. 11 suffit d'ecouter et de m6diter, parmi
plusieurs autres, ces temoignages et ces dires de martyrs.
ARRESTATION ET EMPRISONINEMENT

(Peking, 26 juillet 1951-28 mai 1954)
(Compte rendu par M. Jacques Huysmans)
Pour bien saisir la suite des dvdnements, ii me faut mentionner quelques circonstances qui eurent lieu bien avant mon
arrestation.
Tout d'abord, au mois de mai 1951, Ly Kiun Ou, vicaire gdndral du cardinal Tien ko Shing Thomas, et en son absence depitis 1947, administrateur de l'archidiocese de Pdking, nous fit
savoir qu'au Pdt'ang, qui dtait toujours la maison des Lazaristcs, les prdtres europdens, d savoir, MM. Tichit, Joseph Gdtd,
Louis Gdtd, Duvigneau, Thibault, Couybes, Huysmans, Verhaeren. et Frdre Van den Brandt, devgient disormais vivre a part
dans les bdtiments au nord de la cathddrale, oft ils auraient rdfectoire, chapclle, salle de rdcrdation, cuisine. Pratiquement, il
nous ddfendait d'avoir des relations avec le clergd indigene du
Pet'ang. J'avoue que ce coup me fut trbs dur, au point que je
protestais aupres de M. Tichit, mon supTrieur, et le priai de ne
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pas admettre un parilprocedd pour notre propre maison. C'dtait
ripoque ot le gouvernement communiste, ayant demandd l'autonomie administrative de I'Eglise de Chine, M. Tichit, d'accord
arec ses consulteurs, nomma M. Pierre Soun, visiteur des Lazaristes du nord de la Chine, M. Andre Tchang, supdrieur de la
maison du Pet'ang, Augustin Ly, supericur du sdminaire regional
de Chala; Thadd6e Shu, procureur de notre procure de Tientsin:
Paul Chan, supdrieur du T'ong Tang, et Jean Yang, supdrieur de
Tientsin.
Un deuxieme incident fut le Jugement populaire que le
cler•Id indigyne du Peta'an, pressd par le Gouvernement populaire, fit subir a quelques pr~tres europeens. De grandes affiches, apposdes au mur extdrieur du Pt'ang, etaient les chefs
d'aceusation contre MM. Tichit, Huysmans, Pierre Soun, Andre
Tchany et Paul Tchang, curd de la caaUtdrale. Mon accusation
fut formulee par le cure du Nan T'ang, M. Liou Fou Tong, qui
m'accusa de monter contre les communttistes, les Scaurs de l'orphelinat du Jen ts tang et de Chopital Saint-Vincent, de les empicher de prendre part aux manifestations pro-communistes en
ville ; M. Pierre Che, prttre sdculier de soizante-quatorze ans,
alla mime jusqu'd parler au micro en ville contre nos men6es
imperialistes... Pour i'tre juste, je dois ajouter que l'un et f'autre MM. Liou Fou Tong et Pierre Che se sont rdtract.s, et out
fait amende honorable, le premier au .an t'ang, le second au
Pdt'ang, dans In cathtdrale nmme. Ce jugement populaire cependant neut pas lieu ; le temps fit difaut, car le Gouvernement
nous interna dans la prison poliique de la ville.
Un troisinme fait, igalement significatif, fut 'dtablissement dans les dglises de la ville de Pdkiny du ComittS de R6forme
(Ko shing hoei). Le ministre des Affaires etrangores, Chow en
Lai, avait demandd l'adhesion de I'Eglise catholique en Chine
aux trois autonomies, 6conomique, administrative, doctrinale.
De nombreuses confdrences des membres du clergd de la ville
eurent lieu aut Pt'ang et jamais un pretre europeen ne fut invit6 i y assister. Tout le monde tomba d'accord pour I'autonomie 6conomique : I'Eglise catholique en Chine devait subsister
par ses propres moyens et ne plus avoir recours d toute aide pdcuniaire cenant de i'tranger,soit de Rome, soit d'Amirique, soit
d'Europe. II en fut de meme de l'autonomie administrative de
l'Eylise en Chine : son administrationdevait etre entre les mains.
de Chinois. Mais le point crucial fut 'autonomie doctrinale. Sur
ce point, le clerg6 fut divisd : les uns la rejeterent completement, d'autres firent la distinction suivante : on continuerait
toujours a suirre les directives .de Rome pour tout ce qui regarde la foi et les minurs, mais non pour la politique imperialiste du Sourerain Pontife. Le but du Gouvernement 6tait de
former une Fglise nationale, stparce de Rome, partant une dglise
schismatique. Chow En Lai, ministre des Affaires 6trangdres,
lors d'une reunion & Pdhing du clerJ indigne, a l'Hdtel de
Ville, avait bien declare hypocritenment, que le Gouvernement ne
demandait pas que le clergy se sdpardt de Rome. Mais on savait
d quoi s'en tenir. La minoritd du clerg adhdra & ces trois autonomies. Ce furent les progressistes. A la suite, on 6tablit, dans
toutes les dglises de la ville, le famenx Comitd de Rdforme, destine a mettre sur d'autres bases I'Eglise catholique en Chine. Au
Ptl'ang, ce Comite avait quinze membres, dont cinq seulement
dtaient chretiens, et encore quels chritiens ! Des son installa-
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tion, on demanda d M. Tichit, le versement de trente millions de
dollars (Jen rain piao) pour subvenir aux premiers besoins. Ce
Comitd regle tout, et pour le spirituel et pour le materiel du
Pgt'ang. Ainsi I'dconome ne pent faire aucune depense sans cc
Comitd, qui regle en mdme temps le service religieux de la cathddrale : pour les messes a dire, pour les confessions, pour la
predication. En signe d'autoritM, le chef du Comiti, un Kia, fils
d'un de nos anciens imprimeurs, a sa place dans le cthur pour les
offices religieux. C'est ainsi que M. Liou Fou Ton 9 , le cure du
Nan t'ang, qui voulut s'opposer d l'Ntablissement du Comite dans
son dglise, dut donner sa demission et fut remplacc par M. Francois Ly. Ce dernier, mais pour d'autres raisons, devait dtre, peu
de temps apres, excommunid nommAment par Rome, et I'dgLise
du Nan t'ang fut interdite.
Les sentiments anti-europdens allaient s'accentuant de plus
en plus. En mai 1951, l'orphelinat du Jen ts6 t'ang qui comptait
environ mille orphelines, nous fit savoir d huit heures du soir
que le comite des domestiques du Jen ts6 t'ang avait decidd que
ddsormais aucun pretre europden ne pourrait plus mettre les
pieds A Vorphelinat, qu'un prtre chinois y dirait la messe et y
entendrait les confessions. Malgr les difficultis, nous installames le soir meme des autels de fortune, puisque la cathddrale
nous 4tait igalement interdite. Pen apres, Sceur Supdrieure, Sceur
Raymond et Sour Bernadette Geurce, son assistante, durent quitter l'orphelinat. Elles allerent demander l'hospitalitO aux Franciscaines Missionnaires de Marie qui les recurent d bras ouverts.
Elles ftaient les dernicres Scurs europdennes du Jen tse t'ang,
toutes les autres Scurs europdennes 6taient deja parties, soit
pour I'Europe, soit pour le Japon. Quand Sweur Raymond et Saur
Geurce quitterent la maison, leurs maigres bagages furent examines par le Comite que le Gouvernement, en vue de s'emparer
de l'Euvre, y avait diej install. Un des membres de ce Comit6
Jtait une ancienne enfant de l'orphelinat, Liou Ou Ts'ai. Le Jen
tse t'ang etant tres populaire A Pdking, le Gouerniement ne recula pas devant la calomnie. A certaines pdriodes de calamitis
publiques, lors de la Boxe en 1900, au temps des secheresses,
innndations et guerres si nombreuses en Chine (surtout le conflit sino-japonais) comme la mortalitd infantile avait dtd fort
elevee (parfois deux cents ddcas par an), Swur Superieure, tenue
pour responsable, fut accusde d'avoir tuW nombre d'enfants, et
d'etre au service de la France imp6rialiste. En si bonne voie.
on se mit a gdnaraliser, et a raison de deux enfants morts par
an, on 6tablit le calcul des enfants decddes depuis la fondation
de l'an 1866 jusqu'd 1951. Et, renchirissant encore, on avancait
que chacun de ces petits aurait pu fonder une famille avec une
moyenne de cinq enfants. De la sorte, Seur Raymond, de par sa
faute et cruautd, avait privu la Chine, de dix mille citoyens environ. Et coux-ci auraient fonde d'autres families... Et ainsi l'on
arriva a des millions de personnes ! Soeur Raymond fut done condamnee d la prison. La propagande avait de nouveau produit son
effet parmi le peuple de Peking. Mais comme la Sceur etait dgde
(soixante-douze ans A ce moment) et maladive. elle subit sa r&clusion de trois mois dans l'infirmerie de la prison, oit elle etait
relativement assez bien soignde. Au bout d'un certain temps, les
orphelines furent dispersdes dans les divers itablissements
payens de la ville. Les Sceurs (une quarantaine environ) sont
allees chercher fortune aileurs : soit dans leurs families res-
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pectives, soit dans des oucroirs, oi elles travaillent comme de
simples laiques. Ainsi, cosmme Swurs europdennes, it ne resta en
cc mouo;ent IPiking que quatre Filles de la Charitl : Seur Raymond et Swur Geurce du Jen tse 'ang ; Seur Groussard et Seur
.arguerite Moreau, de 'h6pital Saint-Vinecnt du Pdt'ang. Ces
deux derniires s'ctaicnt dialement installdes jusqu't leur ddpart
en 19.2 chez les Franciscaincs Missiounaires de Marie & Pdking.
Au mois de juillet 1951. dans tout le nord de la Chine, it n'y
acait plus que qurlqucs Lazaristes europdens, rdpartis comme
suit : d lPI'ing, JIM . Tichit, Huysmans, Trdmorin, Joseph et
Louis Gdtd, Ducigneau, Thlbault, Cartier, Verhaeren et Kavanayh ; a Chengtinifu, 31. Bruno ; a Tangchan, dans le diocese de
Youngpinygfu, 31Mr Jean Hcrrijyers et son frire Antoine. Tous les
autres acaient pu tyay,•r I'Europe.
Cornine nous tiepoucious plus exercer aucun ministere, M.

Ticltit dWcida dte nous ac·aty'er tous i Hongkong, oi l'on agirait
d'aprcs les circons.tatires *vcentuelles de la Chine communiste.
Nous nous ,mimes dune en ri'yle acec la police centrale et les
divcrses amba.ssadls. L'exeat de la police fut accordd A tout le
iutodc, sauf a 31. Tichit et i M. Duriyneau, le premier d cause
de l'inmportance des offices qu'il acait remplis, le second a cause
des ddmdlds qu'il acait eus en 1943 avec le personnel de I'imprimerie dont it dtait alors directelr.
Ethprisonnement
Nous arrirons au fameux 25 juillet 1951. Comme nous. deciuns partir le 27 juillet pour Tientsin en vue d'y prendre le batcatt pour llongkong 'nous acions d•c• achete nos billets), j'dtais
sorti dans I'apris-midi en rille pour y faire quelques commissions et je ne drais rentrer qu 'u ciiq heures. En revenant, je vis
decant le I't'anyM, la place noire de monde, surtout d'enfants de
I'orphelinal du Jen tse tang. A la grande porte, je trouvai un
policler quf m'interdit l'cntrce, disant que I'ordre dtait de ne
laisser pid•i•trlor personne. Ne sachant oil aller, je me rendis a
I'h6pital Saint-Vincent. C'est le que les Seurs m'apprirent que
vers quatre' hicurcs, elles araient ru passer, dans des autos conduites par l a police, IMM. Tichit, Pierre Soun, Paul Tchang, Tsi
lyttace et Thomas Pien. Tous avaient les menottes aux mains.
-'appris par apres de M3.Tichit, comment se fit cette arrestation.
Jr soupai chcz nos Sewurs ct a sept heures, je me proposal de
rentr(r ani PItang, pour voir ce qui s'y passait. Les orphelines
etaicnt touiour0s 1i. Cctle fois, lc policier qui gardait la porte
d'entee me demanda mon Inom. Jc rdpondis par mon nom chinois. Yu loei Min. Et lui aussitdt de rdpondre : , Entrez rite, on
vous cherche ! , Aprhis quclqucs formalitis, on me conduisit dans
mon ancienne chambre. En passant, je vis sous la vdrandah, assis, tete baissse et gardunt un silence rigoureux, sous la surveillance de plusieurs policiers, les deux 'frres Gdtd, MM. Duvigneau et Vcrhaercn. J'essayais de demander t M. Joseph Gdtd,
mon roisin de chambre, ce qui se passait. Mais aussitdt un policier me cria de me taire et me sigifia que, sous des peines tres
sedvres, je decais garder le silence et ne communiquer avec personne. Mais le paurre Joseph n'arri,a qu'd me dire qu'il ne savait
rien. Le Pere me semblait e.rcssivenent nerveux. Je lui dis de
se dominer un peu et surtout dil ne pas se montrer abattu devant
ces egns de la justice communiste, au contraire de manifester
qu'on n'avait pas peur, qu'on ne les '-raignait pas.
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D'ordinaire,les communistes font passer leurs victimes par
cinq phases :
La premiere : mise aux arrits dans la chambre ndme de
la victime, avec fouille tres sev~re du local.
La seconde : interrogatoires, menaces, promesses, accusations en vue d'arracherdes aveux.
La troisieme : la prison. El s'il n's pas encore confessd ses
crimes, on continue les tortures, jusqu'a ce que la victime, reduite a ne plus avoir de la volontd, avoue tout ce que l'on veut.
La quatrieme : lavage du cerveau par 1'endoctrinement, pour
faire de la personne qui s'est reconnue coupable, un communiste.
La cinquimme : travaux forces au service du Peuple, soit
daas une ferme de l'Etat, soit dans une fabrique, soit dans les
mines de charbon.
Premiere phase :
Vers dix heures du soir on me demanula les clefs de la chambre de M. Tichit. Ne les ayant pas, on alia les chercher che:
M. Tichit, en prison. Jusqu'd deux heures de la nuit, on fit la
visite de sa chambre, et on continua le lendemain 26 juillet.
M. Verhaeren et moi. fames obliges de rester dans la chambre de
M. Tichit, pendant toute cette perquisition pour timoigner que
rien n'avait disparu et aussi pour fournir des explications. C'est
ainsi que je dus compter et inscrire I'argent qu'on y avait trouvd.
II y avait bien une dizaine de personnes, parmi lesquelles deux
jeunes filles, qui, d la lumirre examinerent des feuilles de papier
blanc, dans l'espoir d'y decouvrir une dcriture secrete.
A neuf heures du soir, on commence la visite de ma chambre. La visile s'annonce tres minutieuse ; on fait mdme de gros
trous dans les murs, on souleve des planches du parquet. On examine les livres un par un, on ddfait quelques tableaux sous verre.
La corbeilUe d papier est examinee a fond ; avec une patience
infinie, les petits bouts de papier furent assemblis pour reconstituer les lettreq dcchirdes. Comme choses suspectes, on ne
trouva que deux livres de la L6gion de Marie, un en anglais et
l'autre en chinois. Apres, je dus signer un billet, attestant que
rien n'avait disparu pendant cette visite. C'est ce qu e e fis, en
mentionnant cependant la disparition de ces deux livres.
Le lendemain, je fus appeld d fournir des explications et
traductions,lors de la visite de la grande bibliothbque du Pit'ang,
dont je m'diais occupd pendant de longues anndes. En y arrivant,
je constatai un ddsordre indescriptible, au point que je ne m'y
reconnaissais plus. II y avait la, bien une vingtaine de personnes, dont la plupart etaient des jeunes filles communistcs, de
quinze & dix-huit ans. Je refusai d'y rester, et le policier me
reconduisit dans mon bureau. Comme les communistes travaillaient de huit heures du matin jusqu'd deux heures de la nuit,
nous ne primes pas nous coucher avant deux heures et tous les
jours nous dimes nous lever & cinq heures et demie.
Deuxibme phase :
Pendant la journee du 28 juillet, les policiers avaient vidd le
puits que se trouve dans la cour de la <, Cloche , du Pet'ang ;
ils avaient trouve, affirmaient-ils, cinq revolvers, plusieurs centaines de balles et un grand sabre (ta tao), dont jadis les soldats
du gendral chritien Fong yu Siang, se servaient. On nous accusa
d'avoir jetd ces armes dans le puits pour dchapper d la perqui-
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sition et on ajouta ironiquement que : a c'taient 14 les moyens
que nous employions pour propager la foi en Chine. a A la suite
e cette fouille, MM. Thibault, Buysmans, Simon Wang (prdtre
seculier) et Andre Tchang, furent photographies devant le puits
avec les armes a leurs pieds. Cette photographie fut depuis publite dans les journaux et revues de la capitale. La mnme scene
se rtp:ta le lendemain, a la suite d'un revolver, qu'iL• disaient
avoir trouvc dans une de nos caisses mises en d6pot au Jen tse
t'ang. I tva sans dire que toutes ces histoires d'armes n'existaient que dans leur imanination. II en est de mime d'une boite
conttnunt douze mausers dyalement rdcupgrds dans nos bagages.
Leur maucaise foi etait manifeste ; tout 6tait de parti-pris
et tout conceryeait vers notre condamnation. C'est le 29 juillet
que nous primes ensemble notre dernier repas, en silence et sous
la surveillance d'un policier.
Dans la suite, chacun recut sa pitance cn Chambre. Done, le
soir de rclte journee, a la fin du repas, cinq policiers entrbrent
dans te local qui nous servait de rqfectoire. Le chef de la bande
n'en coulait qu' mnoi. II me traita de a hoai tan , et, sous escorte e quatre policiers je [us conduis dans ma chambre. Je fus
interroye d'abord sur les armes, sur leur provenance, etc... Je
repondis qu'il n'y avait aucune arme entre nos mains, que nous
en ignorions ,nldne le maniement. Ensuite, on m'interrogea sur
les objets que nous, Lazaristes, avions en dep6t au Jen tse t'ang.
Aussi bicn que possible. je leur fis comprendre que, depuis 1946,
I.et Laaristes n'etaient plus wnaitres au P6t'ang, que la Mission
de Pdling dtait confide au cardinal T'ien Ko Shing, que les objets
qui se tronraient dans les deux chambres du Jen tse t'ang,
Claient des objets appartenant aux l.azaristes et non d la Mission de Peking comme telle, qu'en plus il y avait des caisses des
misssionnaires d6jd partis coomme celles de MM. Van Waggenberg, Erk-lens. Couybes. 'an den Brandt. Ils me forcerent alors
de me dontier les clefs de ces deux chambres. C'est ce que je fis.
C'est ainsi que toutes nos archives tomberent entre leurs mains.
A cette ln,,m(e sance, je dus faire une lettre pour M. Jankolevitsch, pour qu'il livrdt d la police les deux caisses de documents
que M. Tilhit y avait deposecs. Je fis cette lettre et le consul
francais. 31. Jankolevitsch, lirra les deux caisses, dont I'une rewfermait de tris imnportants documents.
Je reTus alors l'ordre d',crirc toutes les fautes de ma vie
depuis l'~ige de raison jusqu'd ce jour, mais surtout les fautes
comminies en Chine, et surtout encore les fautes commises depuis fivrier 1949, c'est-a-dire depuis l'occupation de la Chine
par les communistes. Je me mis done a derire et je m'attachai
surtout it certaines vivacites comnmises en mission pour avoir
les enfants d l'cole. Je siynalai mn'rme les gifles que j'avais parfois donnies pour ricger des smaiages de nouveaux chrdtiens.
pour faire baptiser Ips enfants. De mime. je m'attardai a d6crire
mon esprit impirialiste,deployJr quand j'tais
directeur au petit
seminaire. Mais toutes ces fautes ne satisfirent en aucune faqon
ces messieurs de la justice. Trois fois, je dus recommencer ma
confession, trois fois elle fut d4chiree et jetie au panier. Le principal manque, me dirent-ils. a Mlais quel esi done ce principal ? *
leur demandai-je. Ce n'est pas possible, me r6pondirent-ils,
quuune personne comme vous. qui avez commis tant et de si
grand.z crimes, ne se les rappelle pas. - Je le regrette beaucoup,
rtpondis-je, mais je n'arrive vraiment pas d vous-comprendre.
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Aidez-moi un peu, peut-dtre arriverai-je a vous donner satisfaction.
lls me dirent alors : a Apres vos repas, n'arrive-t-il
pas qu'entre vous, confrkres, vous parliez de la politique mondiale et de la Chine ? , Et moi aussit6t de rdpondre : a Certes,
oui. mais quel mal y a-t-il ? Tout le monde en fail autant.. a Mais, c'est de L'espionnage, cela ! , repondirent-ils. , Et qu'avezvous dit entre vous, pour ce qui concerne la Chine ? , - a Mais,
ce que j'avais entendu dire en ville et ce dont tout le monde
parlait ; par exemple, que Mao Ts6 Toung etait gracement malade, etc... n On me dit alors de faire une declaration par dcrit.
par laquelle je me reconnus coupable d'espionnage.Et comme je
refusais, on me mit les menottes. Its consentirent a la fin a ce
que, dans ma declaration,j'omisse le mot d'espionnage.Je siynai
et les menottes me furent enlevdes.
Peu apres, je dus subir de longs interrogatoiressur les affaires de la Boxe de 1900 ; et I'on me fit emme dresser une carte,
un croquis indiquant les limites du Pdt'ang, du Jen tse t'ang, de
l'h6pital Saint-Vincent et du Josdphinat avant la Boxe. Ce mime
jour je dus subir un interrogatoire qui, sans interruption,dura
de neuf heures du soir d quatre heures du matin. Je me rappelle entre autres qu'ils m'exiberent la copie d'une lettre que.
soi-disant, ils avaient trouvde parmi les papiers de M. Tichit. La
lettre, 6videmment fausse, m'dtait adressde et prdtendait venir
de M. Breal, consul franqais d Pdking. Elle etait ainsi conque :
a Mon Rdverend Pere,
,Je vous prie de passer ces jours-ci d nos bureaux pour toucher l'argent destind aux personnes que vous connaissez. Jamais
la France n'oubliera les services que vous lui rendez en ces
temps difficiles, et, 4 l'occasion, saura se montrer reconnaissante.
vRdvrend Pere, l'expression de mes sentiments
c Agreez, mon
les plus distingues. - BR9AL. ,
Le but etait de me condamner comme espion et de me faire
avouer qu'd cette fin j'avais des personnes 4 mon service. Sans
leur dire que ce papier dtait un faux, je niai cependant d'avoir
re"u cette communication.
Its me montrbrent egalement une autre lettre, celle que
j'avais ecrite d M. Op Hey, professeur d'Ecriture sainte d Chala.
Cette missive blait authentique. Et ce fait m'apprit que la police
avail opdr4 une descente a Chala et y avait trouvd cet ecrit. Un
point les intriguait : je conseillais d M. Op Hey de partir, car je
ne pouvais faire pour lui ce que j'avais tent6 pour M. Martin.
a savoir, d'intercdder aupres de M. Tichit, visiteur, en vue de
son ddpart en Europe. M. Op Hey dtait en effet devenu suspect par
son livre sur la Sociologie, ofa il critiquaitle communisme. Its me
demand&rent pourquoi je conseillais & M. Op Hey de quitter la
Chine. Comme je savais ce dernier en s4retd, je pus leur donner
satisfaction, mais & mon detriment.
Le lendemain, its me lancerent a la figure le grand chef
d'accusation : le P6t'ang est un centre d'espionnage. Le grand
chef, c'est M. Tichit ; ses deux lieutenants sont, M. Soher, prdtre
auxiliaire beige, au service du cardinal T'ien Ko Shing, et Huysmans. Et its ajoutrent que j'avais a mon service d'autres, qui
me fournissaient ample matiere d mon espionnage. Its me poserent alors les questions suivantes :
i* QueUes sont les personnes que j'emploie ?
2' Queles sont les personnes qui frdquentent M. Tichit
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3" juels bulletins d'espionnale j'envoie au nom de M. Tichit ?
4" A qui j'envoie ces bulletins d'espionnage ?
5° Combien je suis pay6 moi-meme et combien je paie les
personies que j'emploie ?
. 11 Jullait icidemnment qu'il fit question d'un poste tmetteur.
Un autre chef de police fit subitemcnt irruption chez moi, jeta
une paire de menottes sur la table et me dit : c Je vous donne
quinze minutes pour me dire ce que vous etes alld faire, en compagnie de C. Couybes, dans la chambre de M. Pierre Souen, tel
inois, tel jour, telle heare. Si, au bout d'un quart d'heure, vous
nec m'acez ptas donne de rdponse, ces menottes vous attendent.,,
Pure iincention de sa part, car pour ne pas gener M. Pierre Souen,
mon succcsseur comine directeurau petit siminaire du Pdt' ang,
je n'araisjamnais mis le pied dans sa chambre. Je n'avais done
aucunc reponse i lui donner. C'est alors qu'il me dit, que c'dtait
pour aller chercher un poste itmettcur. Restait d savoir, ois dtait
ce poste intetteur ? Menaces, menottes, parfois mdme paroles
douces, proutettant yignrosite et cldmence du Gouvernement a
mon Cgard, si jc ,diis tout bonnement la veritd. Rien n'y fit, car
je n'acais rien a acouer sur ce point.
Mais ce n'etait pas impuntment que je rdpondis negativement a toutes leurs qucstions. A la suite de chacune de ces seances, je fus eminenC a la bibliotheque qui se trouve au nord de
la cour que nous occupions, et ld, les menottes aux mains derriere le dos, serries jusqu'au dernier cran, au point que les fers
pInetraient profouddnment dans la chair, je dus me tenir debout,
sans appui, des jours et des nuits entibres. Sur le c6td, mon
bourreau avait place un rdflectcur dont la vive lumiere me frappait en pleine figure. Je croulai de sornmeil d chaque instant.
J'ai sou-enance qu'une fois, tomb. sur un morceau de bois, j'eus
toute la fiyure en sany. Aux deux soldats qui me gardaient, je
demandais en g.rdce la permission de m'asseoir un instant et de
m'essuyer la figure, mais eux de suite promenerent sur mes
joues leurs retolvers et me contraignirent a rester debout. Je
perdis toute notion du temps et sentis mes forces decliner. J'essayai de prier. Depuis le 25 juillet. je n'acais plus de brdviaire,
j arais pu ependant rdciter un rosaire par jour et dire mes pridres du maatin et du soir, que je sacais aC
peu pres par cwur. Mais
Sla lfin, e n'arrivais pas it terminer un Ave. Dans ma detresse,
je fis en esprit le chemin de croix, mais je ne ddpassais guere
le jardin des Olives.
De temps en temps, ils enlevaient mes menottes pour me
faire transcriredes bulletins d'espionnage, que, soi disant, j'avais
envoyss. lis revenaient continuellement sur la question d'une cave
secrete, qui devait se trouver au P6'tang, et me demandaient des
explications sur le caveau de Mgr Favier (Fan Kouo Leang), qui
se trouve dans la cathddrale, a la chapelle de la Passion. Souvent, je dus entendre d'atroces injures, comme celles-ci : a Vous,
gens de l'Eglise catholique. vous n'dtes que des voleurs, des brigands ; la mission de P6king existe par ce que vous avez vole en
1900 d la Boxe. Mdme les boiseries (bois ddcoupd) de la sacristie,
et ceux des parloirs viennent des palais. Et vous osez dire que
vous etes venus en Chine pour propager la religion, la vdritd !
etc., etc...
Parmi toutes ces tribulations, approchait ce 8 septembre
1951, date tragique, ott je devais 6tre jetO en prison. Au ddbut de
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septembre, les nuits 6taient fratches et je n'avais sur le corps
qu'une chemise et un calecon, les habits que je portais le 25
juillet, en plein td, lors de man arrestation. J'acais beau demander a mon bourreau quelques habits. La piti6 n'existe pas
chez un communiste. Je fis alors une neuvaine en l'honneur de
la Sainte Vierge, en cette fete de la Nativitd. Or, le jour de la
Nativite de Marie, la police me permit de demander par dcrit d
I'hdpital Saint-Vincent un tricot et une couverture. Je n'en
croyais pas mes oreilles. Comme je remerciais la Bonne Mare !
Ceci se passa d quatre heures du soir. Et voild que le meme jour,
i neuf heures de la nuit, entrerent tout d coup chez moi, en
chambre, deux chefs de la police *et quatre soldats (depuis deux
jours on m'avait ramend de la chambre des tortures et on avait
enlevd les menottes). Les chefs m'ordonnbrent de les suicre immediatement. Its me permirent d'emporter ma couverture et mon
tricot. M'ayant conduit dans la cour d l'entrie du PNt'ang, ils me
firent monter dans une auto fermie. Je dus m'asseoir au fond
de la voiture entre deux gendarmes qui tenaient tout le temp.s
leur revolver braqud sur moi. Par devant, il y avait le conducteur et deux chefs de la police. AprBs m'avoir bandt les yeux.
I'auto se mit en marche. Apres une course assez rapide de trois
quarts d'heure environ, I'auto s'arreta dans une vaste cour. J'ignorais complttement oit j'etais. On me fit d'abord entrer dans
une petite chambre, ofi je devais m'asseoir par terre, les yeux
baisses. Quelques minutes apres un policier arriva et me fouilla
de haut en bas, enleva *tes habits pour les examiner, prit tout ce
que j'avais sur moi : mes medailles, mon chapelet, ma croix.
Apres cette inspection, je pus remettre mes habits. On me con'irisaitalors dans un batiment, oh il y avait une serie de cachots
u'ce un corridor au milieu et on me poussa dans le cachot qui
portait le numro 1. J'etais en prison proprement dite. C'est alors
que commenfa mon internement, qui devait durer jusqu'au 26
mai 1954. Trois ans de prison !
TroisiBme phase : ma prison (8 sept. 1951-26 mai 1954) :
Cette course en ville avait pour but de me ddrouter.IUs voulurent me cacher l'endroit de ma prison. De fait, le 8 septembre,
j'ignorais completement I'endroit oft I'on m'avait conduit. Mais.
Ic 9 septembre, au matin, j'entendis la petite cloche du Jen tse
t'ang qui sonnait le rdveil des Swurs & quatre heures. Je savais
alors que j'etais dans le prison politique n* i sise & Tsao lan
tse hutong n* 13, tout proche du Pet'ang.
Je commengai par faire l'inspection du cachot oil I'on m'avait
enfernd. C'dtait une petite cellule de trois metres dc large et
trois mdtres et demi de long. Elle comportait un lit chinois
(kang) en planches, et couvert d'une vieille natte, troude de tous
c6tds ; ce kano tenait toute la largeur de la cellule, laissant par
devant un espace libre d'un metre et demi pour circuler. Le fond
Ntait plein d'asp6ritds. Dans un coin, se trouvait un seau pour
les besoins naturels. La porte, en gros bois, possidait un judas,
permettant & la sentinelle qui se promenait dans le corridor de
surveiller les prisonniers. A l'opposO de la porte, ii y avait une
assez grande fendtre avec de grosses barres de fer. Dans la cellule se trouvait un individu d'une cinquantaine d'anndes, un
nomm, Wang, originaire de Moukden. C'est lui qui etait le chef
de la cellule.
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I'eus d pcine le temps de m'y reconnaitre que tout a coup on
elieva les verroux de la porte et une sentineUe cria c Yu Hoei
min, chen sjun ,,ce qui signifiait que favais d me rendre au
tribunal. Un soldat, revolver au poing, m'attendait pour me conduire d la salle d'audience distante d'une cinquantaine de mrtres.
Ld. se trouvaeint trois juges et une secredaire.Apres m'avoir fait
decliner nom, age, profession, I'on me demanda quelles avaient
iti mres activits anti-communistes et antirdvolutionnaires. Je
tins a dire que je ne m'tlais livr6 i aucun mouvement politique,
et que je ddfiais quiconque de me prouver que dans mes paroles, 6crits et actions, je m'etais livre d pareilles manwuvres.
Comme it ne tirait rien de moi, le president leva a sance, au
bout d'une demi-heure, disant au soldat de me mettre les fers
aux pieds. Ainsi enlrauc. je rentrai dans ma cellule. Pendant
maon absence, on avait assiyn6 un compagnon au Wang. C'est
ainsi que j'acais deux bourreaux au lieu d'un. Toute la nuit.
jusqu'a sep;t Ieures du matin, its m'interrogerent et essayerent
de e faire avoucr des choses qui n'existaient pas.
A sept heures du matin, nouvel appel pour le tribunal. Mais
ii n'y avait plus qu'un seul juge, avec sa secrdtaire, une jeune
fille de seize ai dix-sept ans. Le juge me demanda si javais reflichi et si jetais pret & avouer mes crimes. Et ii ajouta que
c'dtait le seul moyen d'attirer la clemence du Gouvernement du
1'euple sur moi. Je lui rHpondis que je n'avais rien i ajouter i
re que je lui actis dit la nuit, en d'autres termes, que j'tais
innocent. (c Mais, me dit-il, poouruoi alors on vous a mis en prisun ? Croyez-cous que le Gouve-rnement puisse se tromper ? ,
- < La seule raison, rdpondis-je, pour laquelle je suis en prison,
c'est que je suis missionnaire catholique, et il n'y en a pas d'autre. . Nous verrons bien. dit-il, qui aura le dernier mot. ,
Et it appela le soldat et lui dit de me mettre les menottes aux
mains, derriere le dos. Ainsi, j'avais les fers aux pieds et les menottes aux mains. En voulant faire quelques pas pour sortir du
tribunal, je tombai de tout mon long, faute d'dquilibre.
Bentr6 dans ma cellule, je dus subir les avanies de mes deux
bourreaux, q(i ne faisaient qu'cxdcuter des ordres recus d'en
haut. N'obtenant pas d'aveux de ma part, its me jeterent par
terre, me craclhtrent a la figure, multipliant leurs coups sur les
fers qui enchainaient mes pieds et de violentes bourrades en
pleine poitrine tellement fortes que je fus projet6 contre le
mur. Tombant a chaque instant par terre, je dus me ritablir par
mes propres forces, sans aucun appui. Pour le reste du temps, je
dus me tenir debout sans appui des jours et des nuits entieres
sans dormir. Eux. se relayaient pour se reposer en sorte qu'i V
eut toujours quelqu'un a me surveiller.
Comme mes pieds et mes mains s'enflaient i cause de la
mauvaise circulation du sang, je ressentais d'atroces douleurs,
surtout en faisant les cent pas pour me rendre au tribunal, oit
jltais appele parfois trois fois par jour. Le moindre mouvement
sciait les chairs de mes pieds. Comme dans cette position, it fallait manger et faire ses besoins, je resolus de ne pas m'alimenter,
me contentant de prendre un peu d'eau, deux fois par jou. le
me rappelle avoir tenu d ce regime pendant huit ou neuf jours
les trois premiers

furent Ir"
s pnibles a passer. Dans la suite, le

corps s'y habitua
et je ne souffrais plus. Mais voild
le uitiirmc ou le n e u vitme a ce rigime, j'eus une terribleque
d'estomac ; je crus ditre coupe en deux et je n'arrivai pas dcrise
respirer.
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Le m6decin, appeld en hdte, put me remettre d'aplomb avec quelques injections. Je pris peur alors, en constatant que je commettaist un suicide par cette greve de la faim. Mon intention pourtant n'4tait pas de protester de la sorte, mais uniquement de
m'dviter ainsi l'aide de quelqu'un pour les besoins naturels. Sur
ces rdllexions, je pris, deux fois par jour, un morceau du petit
pain de mais, cuit a la vapeur d'eau, qu'on me jetait sur le
< kang n et que je mangeai d la faqon des chiens.
Mais, & la fin, j'6tais tellement 6puisd et abattu que, mime
sans savoir ce que demandaient mes juges, je repondis u( oui ,
i toutes leurs questions et & toutes leurs affirmations. Je fis
ainsi des aveux des plus curieux, que j'etais en relation avec le
PrIsident Truman ; avec Eisenhover, avec le Pape, avec son secrdtaire d'Etat, avec le cardinal Spelman, que fetais au service
de M. Tichit pour l'espionnage, que j'envolais des bulletins d'espionnage dans le monde entier, etc., etc... J'etais des lors note
comme un grand criminel, puisque j'dtais un espion international de vingt-deux Etats I Telle est la mdthode que la prison politique d'un pays communiste emploie : on vous torture jusqu'd
ce que vous avouiez ; les uns tiennent plus longtemps que les
autres, mais tous finissent par dire oui, tellement la volontd est
affaiblie. On ne vous permet pas de vous justifier, de prouver
I'injustice des accusations port6es contre vous, on vous accuse
de tel ou tel mWfait et vous n'avez qu'd avouer.
Apres cette auto-critique, on m'enleva les menottes des poiynets, mais javais encore les fers aux pieds. Mes mains, seules,
ttaient libres, mais de suite, je dus me mettre a 6crire, selon un
questionnaire du juge. En tout, j'ai bien noirci mille pages grand
format. En premier lieu, je dus retracer l'histoire de la Congrdyation de la Mission et celle des Filles de la Charite, depuis
l'origine jusqu'd ce jour. Comme.je disais que ceci m'dtait impossible sans le secours de quelques livres ; on m'apporta les
livres que j'avais demand6s : Histoire de la Mission de Peking,
par Thomas ; le Catalogue de la Congr6gation. Je cherchai une
occasion de perdre du temps en m'enfonCant dans la lecture de
res pages. Comme je ne produisis rien, on me fit remarquer que
ces livres m'6taient donn6s non pour lire, mais uniquement pour
consulter. Je dus encore ddtailler l'histoire de toutes les per'sonnes que je connaissais, en Europe, en Chine, de mdme que la
biographie de tous les confreres lazaristes qui d'apres le catalogue, se trouvaient en Chine ; on me demanda de noter aussi
mes relations avee les membres des ambassades de Hollande, de
France, de l'lnde, de la Syisse et de l'Angleterre. Je dus mettre
par derit toutes les affaires de la Boxe (1900) : les terrains que
le Pdt'ang s'dtait approprids. Je m'attendais d 6tre interrogd sur
une mine d horlogerie que la police avait cach6e dans les ressorts du canapd qui se trouvait dans la chambre des tortures et
sur lequel j'avais 6td parfois assis. Mais la chose 6tait tellement
grotesque qu'on n'en a plus parli. De mdme il ne fut jamais
question des armes que, soi-disant, on avait trouvies dans le puits
et dans les caisses du Jen tse t'ang.
Certaines personnes etaient specialement vis6es : feus d
Acrire sur M. Tichit surtout, sur ses relations avec les ambassades, avec -Mgr Tchenn Job, I'vedque de Chengtingfu, avec
M. Moulis, notre procureur de Shanghai. Elaient particulitrement intdressants, certains prdtres lazaristes en fuite ; M. Maurice Kavanagh, le Pare trappiste Jean-Marie, Jean-Gabriel Wang,
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Andre Tchang, Thaddee Shu, Van Wagenberg, pour ses activites anti-communistes lors du comitd drig6 au Fujen, pour lei
renseignements sur 'action des communistes sur les eglises
la campayne ; sur M. Op Hey, pour son lire, a Sociologia
oi
o,
a ii avait trbs malhonndtement calomnid le communisme
; sur
M. Duvigneau, pour les annies 1946, 1947, 1948 du Bulletin Catholique de PMking, ot etaient publides les lettres des missionnaires sur les mdfaits des communistes. On m'a mdme demande
de mettre par ecrit les conseils que les Sceurs apres leur confession me demandaient et ce que je leur avais rdpondu. Je ne fivdidemment aucune rdponse d cette question. On me demando
encore d mettre par dcrit mes activitis contre ia nouvelle loi
agraire, mon opposition d la yuerre en Corde, mon influence sur
la Legion de Marie. Comme j'avais avou6 avoir rdpandu force
rumeurs antirivolutionnaires,et avoir tenu avec divers confreres des conversations sur la politique intfrieure de la Chine. je
dus 6crire ces rumeurs et aussi les informations que j'avais entendues, en disiynant les personnes qui les avaient allugudes devant noi. 't pour avoir de I'ordre, ii fallait diviser ces rumeurs
en quatre colonnes, celles qui se rapportent d 'armee, a I'industrie, d la politique et d la culture.
Quatrieme phase :
Apres avoir fait mes areux et de vive voix et par ecrit, on
m'enleva les 'ers que j'avais aux pieds. Les fers laisserent quatre trous tellement profonds qu'on y voyait 'os. Mes bas y avaient
complbtement pdndtrds. Et je dus faire des efforts bien douloureux pour les extraire de ces plaies saignantes. Chose curieuse.
Iien que les chaines fussent enleves, j'dprouvais les mdmes douIcurs et la iwee gene que lorsque je les portals. Au debut, ii
m'ctait impossible de faire un pas. N'anmoins, apres deux ou
trois jours je commencai i eprouver un reel soulagement ; pendant deu:x nois, je fus conduit tous les jours d l'infirmerie de la
prison pour me faire soigner. On traitait ces blessures avec de
l'alcool ; traitenment fort douloureux, mais efficace.
J'auais l'illusion de croire qu'apr&s mes aveux, on allait me
dire que j'ftais condamnt
a faire tant de prison, ou qu'd cause
de mon espiionage et de mon titre d'dtranger,je devais quitter
la Chine. Rien de tout cela ! Ce n'dtait qu'un commencement,
lendoctrinemcnt allait commencer. Et le chef de la celule nous
cita la parole de Mao Tse Tchoung, que pour changer quelqu'un
d'idecs, c est-a-dire pour la\er son cerveau, ii faut au moins dix
ans, et encore si, de la part de cette personne il y a bonne volont, s'il.cut craiment travailler dans cette ligne et devenir un
bon communiste.
Le chef de la cellule, conlr6ld par un autre employd superieur, diruie cel enseignement. Pendant on=e heures par jour, ii
faut suicre ces classes. Et on reste immobile sur le kang, les
janbes croisdes a la faion des tailleurs pour suivre cet endoctrinement. Conmme texte, on a d'abord le ,cJournal de P6king n
(Peking je pao), qui donne surtout des articles sur le communisme et montre, comment le conmmunisme est appliqud en Chine.
C'est le c6lt pratique.En dehors du Journal, on avait deux livres
pour la theorie, dont I'un a pour titre " L'unique voie , (Y pien
tao). Cette unique voie est evidemment le communisme. L'autre livre a Ce qu'ii faut toujours savoir au point de vue politique , ,cheng che tch'ang tche). Cette politique, c'est 14 politique
cornmuniste.
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Voici le procede : on lit trois fois un passage. Apres cette
lecture, le chef de la cellule en donne l'explication. Puis chacun
a son tour dolt donner le contenu et I'explication du texte, ensuite, les pensees que ces liynes ont suyaerees. Malheur si on ne
fait pas attention, et si L'on le peut pas rendre compte de la lecture. De suite, on est condamnd, parce que cette inattention montre quon a d
ri pour e
muism qu'on ne veut pas
changer d'idees, se faire laver le cerveau. Chacun doit dire cc
qu'il pense du texte. Au ddbut, tous disent qu'ils n'ont que de
bonnes idees, que le communisme repond vraiment d fous les
besoins de la societ, etc... Mlais le chef de la cellule a vite remarqu6 que c'est du faux et des lors, it vous condamne. Si on
est sincere et qu'on ose manifester une critique sur ce texte, on
est egalement condamne. C'est pour cela que la plupart du
temps, on ne sait que faire. On arrive alors d esquisser quelques remarques candidement innocentes, en constatant que c'est
profond, qu'il faut du temps pour rdflIchir. En un mot chacun
essaie de montrer un certain zile pour la cause communiste.
Ce d quoi l'on attache une grande importance, c'est I'examen
de conscience (kien tch'a hoei). Rdgulierement, ii y en a deux :
le petit, qui a lieu tous les samedis. On s'accuse alors des fautes
commises pendant la semaine, et chacun des prisonniers de la
cellule doit donner son opinion sur les manquements releves et
par consdquent les condamner. On a soin de s'avouer coupable
tres humblement, comme par exemple quand, allant aux cabinets, on a os6 regarder un peu d droite on a gauche ; on s'en
accuse, comme d'une grande faute.
Une fois par mois a lieu le grand examen de conscience. Cet
examen peut durer une semaine et parfois plus. t1 s'agit de confesser pratiquement son esprit antirevolutionnaire, en faisant
appel i toutes les fautes de la vie passee, La, on arrive a de
rraies condamnations (chow cheng) parce qu'on veut faire
acouer, d cause de certaines fautes accus6es, un dtat d'esprit
anti-communiste. La rigle est celle-ci : si vos compagnons de
cellule disent que vous avez commis telle ou telle faute, il faut
ladmetire, bien que vous ne l'ayez pas faite. Si on persiste trop
i nier, le chef de la cellule fait appel d un des surveillants de la
prison pour imposer les chaines au recalcitrant. Cela s'appelle
- Education , (kiao yu), car ces chaines permettent de reflechir
davantage sur le triste etat de son esprit. Je fus une fois fortement repris, pour avoir employ2 le mot a torture , au lieu
d' a education ,. J'ai vu quelqu'un, qui pour s'dtre montre un
peu titu, porta les chaines pendant six semaines.
En dehors de ces deux examens de conscience, ii y en a
parfois d'extraordinaires.Au mois de ddcembre 1951, il 1y eut
an de ces a Grands mouvements , (ta yun t'ong), qui a dure plus
de deux mois. Cet examen se fit sur tout le temps qu'on avait
passe jusque-ld en prison. Cet exercice, au dire du chef de la
prison, eut un immense succes. Par les diverses revelations on
decouvrit quantitd d'armes cachees (fusils, revolvers, etc.), on aurait pu en charger tout un wagon ! Considerable aussi fut lor
et les billets de banque amdricains qu'on decouvrit & cette occasion ; de hauts parleurs installes dans les corridors de la prison mettaient en scene un certain nombre de prisonniers qui
avaient fait des iveux sensationnels. II y eut parfois des choses
bien pdnibles d entendre : tel un de nos s6minaristes de Chala
proclamait qu'on l'avait tenu dans I'obscurantisme, que pratique-
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inent on ne lui avait appris qu'd prier, mais que maintenant,
grace d la doctrine communiste, it commncait a ouvrir les yeus.
Tel encore un chrotien qui anuaona qu'il etait bien inutile de
prier ; pour preuve, itavait recitd un rosaire pour faire tomber
les fers qu'il porlait aux mains et aux pieds ; apres la rdcitation,
itconstata qu'il les avait encore et que la rdcitation du rosaire
ne lui avait apportd aucun soulagement.
A la fin de 1952, ity eut quelque changement dans ma vie
de prison. J'dtais incite par le Gouvernement populaire d donner
deux lois par jour des classes de hollandais d trois employes du
Gouvernement qui venaient du dehors. C'dtaient des personnes
employees d la police. En donnant ces classes, j'dchappais un pet
aux seances d'endoctrinement. Et, comme ces eibves n'avaient pas
de texte hollandais, je composai sur leur demande une grammaire nderiandaise. C'est ainsi que souvent, en rentrant dans
ma cellule, apres ces classes, je disais au chef que je devais
ecrire pour composer une yrammaire, que, par consequent, il
devait me fournir du temps. , D'accord, me dit-il, parce que
maintenant cous Rtes au service du Gouvernement populaire.
C'est un grand honneur pour cous ; sculement, it ne faut pas
croire que pour cela vous tles dispense de l'endoctrinement, votre cerveau doit dtre lavd, et si pour cela vous devez rester plus
longlemps en prison, un ou deux ans, le Gouvernement vous le
permeltra certainement. , Je l'appruucais et lui disais toute ma
reconnaissance pour un Goucernement aussi gdndreux a mon
dgard ! Un de mes eilces, plus avance que les autres, recevait
r'dulierement le journal conmmsuniste hollandais a De WaarhLid ,,que nous lisions ensemble dans ces classes.
Vie de cellule.
Ma cellule, oil au ddbut de scptembre, j'etais seul avec mon
bourreau, s'emplit peu d peu ; en novembre, nous dtions dix
dans ce petit reduit, d'ordinaireoccupd par sept personnes. Midte
dons cc cas on 0iait dvjd eort gynd la nuit. Que dire quand on
elait dix ? Ce chef de la cellule acuit alors interdit de se coucher
sur le dos, car cette position prenait trop de place. Tout le
monde devait se coucher, reyarder du meme cdte, et ddfense de
se tourner. A deux heurcs de la nuit, au signal donnd par le
chef, tout le monide devait circr de bord :
tous
b
d 'est, ou d
Iouest !
criait-ii. Outre les petites ollules, il y en avait de
dimetsi6ns doubles, avec deux lois plus L- pensionnaires. Le chef
de Ia cellule n'1 l l it pus un empiloyt de la prison, c'dtait un prisonter comm.e les autres, rais un espion ou un traitre. L'autor•it de la prison 'avcait cloisi comnm e chef de la cellule,
eparce
/
qut
ant dCj en prison depuis un certain nombre d'annees, il
etait devenu prouressiste sin.cre, parce que, desirant sa liberalion au plus rite. ii diployait un z•le outrd. Les occasions ne
aisaicnt pas d efaut, car. deux fois par semaine, it devait lui
dre comple de I conduite c t dcs pensdes des prisonniersrende
leur cellule, de vice voix et par Ocrit.
Durant mes trois ans de prison, ayant change exactement
dix fois de cellule, j'cus done loccasion de rencontrer diverses
sortes de prisonniers.J'ai parlayg la cellule avec des prdtres. tel
1. Andtre Tchang, supdrieur de notre maison du P6t'ang, ce qui
nous permit de nous donner muluellement l'absolution en secret ; tel notre confr'rc, M. Laurent Wang, et d'autres pretres
sicaliers. J ai aussi vccu avec des laics europdens, comme M.
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Friedlander,un Russe blanc, le docteur Bruhl, un Allemand. de
Hanovre, professeur de chimie 6 l'Universitecatholique du
Fujen d PLking ;-le docteur Capuzzi, Italien, ancien medecin de
l'ambassade italienne de Peking ; M. Kin, Japonais, professeur & '
I'Universite du Peta de PIking pour la litttrature japonaise et
la langue mongole. J'eus parmi mes chefs de cellule des types de
mdchancetd, tel un certain Ly. ancien tircur de pousse-pousse,
qui se plaisait d humilier et tracasser un Europeen ; une fois,
it se laissa emporter par la colere jusqu'd me donner des coups
de pied. Or, depuis 1952, le rgglement de la prison portait que
disormais, sous des peines sdveres, il etait d4fendu de frapper
les prisonniers et d'infliger des punitions qui avaient un caractere de violence. Mais qui auraitpu l'accuser ? Et les reprisailles ! Car il ne faut pas oublier que les chefs de cellule sont mattres absolus dans leur cellule. Un autre chef m'obligeait d laver
les habits d'un prisonnier qui portait les chaines. Mon dernier
chef de cellule fut un certain Joseph Tchenn, novice lazariste du
seminaire interne de Chala, decenu malheureuscment tres progressiste. Toutefois, je n'ai pas eu d me plaindre de lui ; malyrd tout, il gardait toujours un peu de respect a mon endroit.
Deux fois par jour, le matin d cinq heures trois quarts, et
le soir, d quatre heures et demie, on accordait cinq minutes pour
aller en commun, tkte baisste et dans un silence absolu, aux
cabinets. Le long du petit trajet dtaient posties des sentinelles.
revolver en main. C'est dans ces alldes et venues que, discretement, j'ai pu reconnaitre plusieurs prisonniers, entre autres
M. Tichit, que je vis pour la premiere fois le 14 dWcembre.
On ne faisait que deux repas : le matin a huit heures et
demie, et le soir d quatre heures et demie. C'etait invariablement
le petit pain de mais cuit a la vapeur d'eau ou un bol de petit
millet, accompagne d'un demi-bol de legumes. Apres chaque repas, on donnait une boUde d'eau chaude d boire. Aux fdtes nationales du i" mai, du 1" octobre et au Nouvel An, on servait du
riz avec un bol de sauce grasse. La nourriture, tout en n'6tant
pas ddlicate, etait pourtant propre et saine. C'etait la nourriture
ordinaire des Chinois pauvres. N'ayant pas autre chose a mettre
sous les dents, je mangeais chaque fois avec bon appetit. Tant
ii est vrai qu'on s'habitue a tout I
Les ann6es 1951 et 1952 laisserent beaucoup & desirer sous
le rapport de l'hygiene. Les cellules etaient pleines de poux et
b's rats n'y manquaient pas. Deux fois par jour, a midi et le soir
apris le repas, c'Nlait la chasse aux poux. Chacun alors se deshabillait pour se ddbarrasserde cette vermine. I'en attrapais bien
une vingtaine par jour. Mais combien cette chasse reste pdnible,
.iuandon a des fers aux mains et aux pieds ! Dans cette situation, it dtait impossible de se soulager un peu. Impossible aussi
et interdit de se faire aider, car en prison la r&gZe restait qu'on
ne doit pas avoir des amis et qu'on est toujours ennemi l'un de
'autre. It m'est arrivt pourtant qu'on a fait une exception. Un
prisonnier,ayant les chaines aux mains et aux pieds depuis de
longs mois, avait tellement de poux qu'il infestait tous ses com'ignons de cellule. Sur la demande rditer.e des prisonniers, on
await obtenu la permission de l'epouiller.Ce pauvre homme etait
litteralement d&vord par les poux ; nous en avons comptd plus
de cinq cents I Ajoutez d cette plaie, celle des punaises qui nous
harcelaient toute la nuit. Sur la fin de 1952, it y eut enfin dans
la ville de Peking, d l'instigationde Mme Fong Yu Siang (Ly Teu
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Ts'uen), ministre de la Santi publique, un grand mouvement ex
faveur de L'hyyi'ne. Les prisons de la ville devaient 6galement
en bendficier. Tout y fut nettoyd, les murs blanchis, les parquets
de terre battue recurent une couche de ciment, tous les samedis,
nettoyaye complet de la cellule, lacage des habits, bain en commun, toutes les deux semaines, coupe des cheveux et de la barbe
toutes les trois semaines. Sans doute, it y eut parfois quelques
oublis, mais on parcint a ne plus avoir poux, punaises, mouches
oiu moustiques. C'dtait un vrai soulayement. J'en ai bdneficid jusqu'oi mon ddpart.
La premiere antde de mon emprisonnement fut vraiment
penible : je nre souffris pas uniquement de cette rermine, mais
enccre de la [aim, de la pacrrett et du froid. N'ayant pas d'argent, je ne pourais me procurer ni un morceau de savon pour
se lfcer, ou nettuyer les habits, ni mime du papier hygidnique, et
on acail dqfense d'emprunter. En fait d'habits, je n'avais que la
chemise que je portais depuis des raois. Ce ne fut que le 24 ddcenmbre que je reius des habits d'hiver qu'on m'avait autorise.
le 15 decembre, de demander par lettre d M. Joseph Gdtd. Je
devais malheureusement couslater que les habits dtaient trop
larges et trop courts. Je ne sais par quelle erreur on m'avail
encoyd des habits confectionnis pour M. Tichit, plus gros et
plus petit que moi. Mais que faire ? Je dus m'en servir mailUr
tout, n'en ayant pas d'autres.
En depit de ces inconcenients et de I'idde obsddante que je
ne sortirais pus virant de la prison, je ne me laissai pas aller
au d'scspeoir. Sans doutc, it certains jours, j'ai 6td abattu, tris
abattu minme, mais je voyais un but dans mes souffrances.
J'ct~ais enl •iitr heureur de pouvoir prier. Pendant la journ'e
t mi'dtait impossible de formuler une priere, mais d&s que
j'rtais couci(';, je faisais tranquillement mes exercices de pidtd,
pour autant que ma minmoiri me le permettait. Combien je p!aivinais les paucres payens qui, c mes cdtes, vivaient pour la plupart, dans :n dcsespoir continuel, comme l'attestait leur autocritique. IIs i,rorcttaientf leur vie facile et riche d'autrefois, se
tdeaindat cc qu'ils deciendraient quand, au bout de dix ans de
d4tetio•m, ift sortirairnt de prison. lls ne possidaient rien ni
terres, nii ibruistrie, ni commlere. Tout leur avait dtd enlevd et
de plus, its nr .sltaient pla, traailler, ne l'ayant jamais fait.
Ces gens souffraicnt sans but, alors que l'ideal de lear existence
ctait de joitir ici-bas Ic plus possible de la vie. En les entendant
dans lI'mr aUlto-critique, je rcmerciais Dieu de m'avoir donnd la
foi et dr, It'aoil mnontrIun seus i mes souffrances. Les suicides ve mliuquaitent pas en prison, du moins des tentatives de
suicild. in tel. aguit rcussi d carher une lame a gillette a dans
la doublure de son habit, se coupa la gorge ; un autre voulut,
en perforant le tympan de son oreille, atteindre le cerveau ; vu
autre ncore lcta de ese oyrer dans le seau hygidnique de la ce/lule. II y eat certainemnc t d'au'res cas que j'ignore, car Id aussi,
le rideau de fer ne laissait passer que bien peu de choses.
En prison, ii .tail absolut•ent ddfendu de parler religion et
(ausside prier. C'Cait PIun principe et les autoritds soutenaient
lonjours qu'aucun prdtre ou chretien n'dtait en prison pour sa
religion. Le Gouvernem.ent avait proclamd dans a Constitution
Squ'il y avait pleine libertd de r'.ligion pour tous ). Mais le
mdme article proclamait aussi u que un chacun a 6galement
pleine libertj pour combattre la religion n. Cependant, de temps

-

247 -

4 autre les autoritds desiraient savoir oft en 6taient les catholiques, les prdtres surtout, sur la question religion. Alors, en secret, elles donnaient ordre avu chefs de cellules d'interroger a en
passant , sur cette question. C'est ainsi qu'un jour le chef de la
cellule me demanda, si je priais. Je lui rdpondis aussit6t que
oui. II me reprit alors tres fortement, me repdtant qu'il etait
absolument ddfendu de faire en prison le moindre acte de religion, que la libertM de religion n'existe pas pour des prisonniers
politiques. Je lui rdpondis que je priais la nuit, que par cons6quent je ne portais aucun prejudice a l'endoctrinement, ni aux
legons de hollandais que je donnais deux fois par jour. II me
demanda alors en quoi consistaient mes exercices de piMtd.
, C'est un sujet que vous ne comprenez pas, lui dis-je, mais puisque vous me le demandez, je vais vous l'expliquer. Nous, prdtres, nous devons rAciter chaque jour, le breviaire, mais d la
place, nous pouvons dire le rosaire,dans des cas particuliers ; en
plus, j'ajoute mes prisres du matin et du soir, sans oublier le
( Souvenez-vous ,, au moins trois fois par jour... a Je ne fis
aucune mention d'un essai de baptdme que j'avais tentd auprds
d'un Japonais tres gravement malade. Comme tout permettait de
prevoir sa mort comme imminente, et comme ii Ntait mon voisin
de lit, je me crus l'obligation de l'instruire un peu et de lui confrer le bapt&ne. Mais comment s'y prendre ? Je savais d quoi je
m'exposais si la chose etait d6couverte. Mais ceci n'entrait pas
en ligne de compte, ii fallait courir le risque, mame au prix des
plus grosses punitions. Le danger pour moi, venait de ce qu'il
etait absolument d6fendu de parler d voiz basse. Je devais done
profiter de la nuit, quand tout le monde etait bien endormi.
C'est ce que je rdsolus. Je commenqais done par lui demander
s'il ne voulait pas etre heureux apres sa mort, car en recevant
le bapteme, il irait droit au ciel, etc... Mais de suite, ii m'arrdta
pour me dire qu'il ne voulait pas de mon ciel imparialiste. Heureusement qu'il me fit cette rdponse en parlant doucement ;
heureusement encore qu'il etait ddja par trop malade pour songer le lendemain d me denoncer. Je ne pouvais insister davantage. II n'a pas cdd adla grdce que le bon Dieu lui offrait en
ces derniers moments. Le jour suivant, on l'enleva de la cellule :
pour tous, c'6tait un signe de mort prochaine.
Une autre fois, le chef de la cellule m'affirmait que je devais renoncer au Pape, ne plus le reconnaitrepour mon chef. II
me menacait des menottes, si au bout de cinq jours, je ne rdpondais pas favorablement. D ici 1d, je devais me tenir dans un coin
de la cellule pour rqflachir, en ne communiquant avec qui que
ce soil. J'avais beau lui repondre que je n'avais pas besoin de
cinq jours, que je pouvais des maintenant donner ma rdponse.
Rien n'y fit. Je devais refl6chir sdrieusement durant cinq jours.
Au cinquidme matin, je me voyais dejd a nouveau enchaind. Le
chef pr6voyant ma reponse negative, prit les devants et me dit
que le Gouvernement populaire, trds climent a mon
rgard,
me
faisait grace, mais ne regardait pas la question comme finie et
reviendrait sur ce point, des que j'aurais fait plus de progres
lans l'endoctrinement. De fait, it nen fut plus jamais question.
Ma d6divrance.
Je ne devais pas passer par la cinquiame phase, celle des
travaux forces, car ma ddlivrance dtait proche. En mars-avril
1954. avait lieu d Gendve, la Conference u de Paix , entre divers
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Etats d'Europe et les Etats-Unis d'Amdrique d'un cdtd, et d'autre part, la Russie, la Chine et teurs satellites. La France profita de la prdsence personnelle de Chow En Lai, ministre des Affaires etrtxnqtres du Gouvernement populaire de la Chine communiste. (';ow Fn Lai. qui voulait obtenir l'admission de la
Chine d lu'..U., el rC5lter les questions de Corde, For.rfse et
Vietnam, se montra tres ftavorable a l'intervention du representant de la France & GAemvre, demandant !a liberation de tous les
Franacis,prisonniers en Chirie. C'etait le 22 avril 1954. Chow En
Lai, au sortir de 'ette rntrcvue, envoya immr diatement une dPpeche d Mao Tsd Touifg, & PIking, pour tlargir de suite tous les
prtsonniers fra ,cais. Le mdme jour, M. Tichit et les autres Francais dlaient libilrs: et renvoyds en Europe. It faut se souvenir
qu'il y a une dijffrence de sept heures et demie entre l'Europe
et la Chine. Cormme ce 22 avril, ii y avait un bateau & Tientsin
en partance pour Hongkong, les Francaisfurent embarques immddiate ment.
1
de la Hollande a Geneve, M. Luns, minis.sentants
,es re•'
tre de" Affaires Rtrang&res, et M. Jacquet, ( Hoofd bureau voor
Azie en Pacilic n, savnient des 1951, par M. de Voogd, ambassodeur de Hollande d Peking, que deux missionnaires hollandais
se trournient enmprisonnes en Chine, M. Hermans et moi. lIs tentQrent egalement une demarche aupres de Chow En Lai, en vue
de notre libration. Ce fut le 24 mai ; tout aussitdt, commencerent les formalitts pour notre liberation. Mais d ce jour, d Tientsin, itn'y avait pas de bateau en parlance pour Hongkong. Je
dus done attendre jusqu'au 27 uai. Ce sont les ddmarches que
m'a racontees le docteur Jacquet, lui-meme. Sur sa demande, a
mon retour, je suis alld le voir & La laye, au minist&re des
Affaires dtrang@res. Et, d I'appui de ses dires, it m'a montrt',
daas son caract de notes, le detail de ses interventions poursuivies & cette cotnftrence de Geneve, en vue de notre libdration.
En prison, it Peking, tout se passa fort mystdrieusement. Le
24 mai Ctait le jour de la coupe des cheveux. Apres cette operation, jYtais alld, comme d'habitude. donner ma legon de hollandais. En re:Cenant, on vint m'appeler pour me rendre de nouveau
chez le coifleur. Chose extraordinaire,c'etait pour me raser qu'on
m'laait manld. Je n'y comprenais rien, mais je sentais qu'allait
se puasser qucique chose d'extraordinaire.Le soir, a neuf heures,
je fwus convoqud au tribunal, oit t'on me dit que je devais dc
nouu,:au mettre par ecrit, les ' crimes n dont favais ddej fait
laccu en 1,51 : je devais avoir fini a deux heures de la nuit.
Quand ce momecnt fut arrice, on vint chercher mon papier. Apres
l'avoir iu, le juge diclara qu'il n'y avait rien de bon dans tout
ce que i'arais couchi par 'crit, que je devais recommencer et
qu'it revicndrait a quatre hcures. II recint done deux heures
apres. De nouAeau u critiqua ma composition et me dit de recommencer pour la troisieme fois. II me donna deux heures pour
refaire ce tracail. II eait L ai six heures. Apres quelques retouches, it accepta enfin ce que j'avais si piniblement dlabord. Pratiquement, il n'y avait presque rien de ma propre compositiotl
Quelques heures apres, j'eus i comparaitre devant le tribunal.
'lacd devant un micro, je dus lire ce que j'avais dcrit durant la
nuit. Pendant ma lecture et I'enregistrement de ma deposition,
un emnploye
du tribunal me photographiaitsons tous les angles
et toutes les coutures.
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Reconduit dans ma cellule, un des chefs de la prison vini
me dire que le Gouvernement. dans sa tres grand- clemence, me
permettait d'acheter des vivres. N'ayant que peu d'argent et ne
saclant pas d quoi m'en tenir, je nosai ddpenser qu'une petite
somme sur ce que notre confrere, M. Augustin Ly, supdrieur du
sdminaire de Chala, m'avait fait parvenir.Le jour suivant, transf6re dans une autre cellule, je devais y rester jusqu'au 27 mai.
Ce jour-14, apres une trWs minutieuse inspection de toutes mes
affaires, appeld au tribunal, je dus entendre la lecture de mes
a Crimes ,, faite par un envoy6 du ministere de la Justice,
assistd de deux juges de la prison. Apres cette c6r6monie, on me
fit monter sur une auto qui me conduisit d la gare, oit, occompagnd de plusieurs policiers, je montai dans le train en partance
pour Tientsin. Au terme de ce voyage, on me conduisit en une
prison de la ville. J'y passai la nuit derriere les grilles avec mes
nouveaux compagnons, les Nres Dries van Coulie, lynace Rybens, tous deux Scheutistes. le Pere Meiners, du Verbe Divin,
l'ingdnieur allemand Gunther, le docteur Bruhl. Le lendemain,
sur convocation individuelle, le juge de cette prison nous lut
notre exptuis.ao de la Chine d perpdtuit6. Chacun dut soussigner
cette sentence, et grace 4 vingt-sept empreintes digitales, garantir l'excution de la susdite sentence. Une auto nous conduisit
aux douanes, oi I'on examina encore nos pauvres bagages, et de
la, nous mena au bateau anglais, le Hopeh, qui allait faire route
pour Hongkong. Nous y arrivdmes le 4 juin. Quel ne fut pas mon
6tonnement de voir au d6barcadere M. Tichit, que je croyais
toujours en prison ! Mon emotion en ce moment fut vive et grande. Nous avions &te separds L'un de I'autre pendant trois ans et
vicu ensemble une vie bien pdnible. Du bateau, on me conduisit
directement & I'hbpital Saint-Paul, tenu par les Swurs de SaintPaul de Chartres,o&t M. Tichit 6tait install depuis son arrivee d
Hongkong. J'y restai une bonne semaine et le 10 juin, je pris
place d la procure chez notre confrere,M. Moulis, a Stanley beach
road. J'y recus les meilleurs soins, au point que je me remis
rapidement de la faiblesse contract6e pendant ma captivitd.
Quand M. Tichit fut suffisamment rdtabli, nous primes ensemen partance pour
ble le Cambodge, des Messageries Maritimes,
Marseille, ohf M. Deiber nous recevait le i " septembre. En passant par Saigon, nous eimes le bonheur d'y rencontrer les Sceurs
Groussard et Marguerite Moreau de Peking. Le 6 septembre, nous
4tions I Paris.A la gare de Lyon, nous attendaient nos anciens
confrares de Chine, NN. SS. Montaigne et Tchen Job ; MM. Desrumaux, Ferreux, TrEmorin, Van Wagenberg, Couybes, Vandorpe, Poncy, Pachier. Hahn. Apres les salutations les plus cordiales, la voiture nous conduisit a la lMaison-Mare, oil Notre Tres
Honor6 Pere, M. Slattery et les autres confreres nous firent le
plus cordial accueil. Le cauchemar avait pris fin. Te Deum laudamus ! Merci, mon Dieu !
1i septembre. - Une Commission de confreres, specialement versds, dans le Droit canon, se r6unit et travaille, matin et
soir, k adapter aux nouvelles Constitutions les divers livres de
CommunautA : Directoires, Rggles d'Offices, etc.
Sous la prdsidence de M. Fdlix Contassot, visiteur de Toulouse, la competente equipe rdunit MM. Cocchi (Turin), Checroni (Plaisance), Giacehino (Genes), Van Ruyven (Panningen),
Fernandez (Madrid), Brufau (Barcelone) et Czapla (Pologne).
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Grace a leur savoir et a leurs efforts. le terrain sera nettement
ddbrouilld, et bien des questions seront ddjhiclairdes pour la
future Assemblde gendrale de 1955. Apres trois semaines de labeur intense, les ouvriers se dispersent, emportant avec eux
encore de la besogne et maints problemes a dtudier pour une
session ulterieure, pr6eue pour fin mars et debut d'avri 1955.
12 septembre. - Preparde depuis plusieurs semaines par
Pierre Sipriot, directeur de la Table ronde, et enregistrde avec
des textes lus par leurs auteurs : Francois Mauriac, Jean Guitton. Jacques Chevalier, etc.. I'mission. consacree au Lazariste
M. Pouget, passe ce soir sur les antennes du Programme national
de la Radiodiffusion franQaise. Ainsi, 1'academicien Francois
Mauriac, de sa voix sourde et chargde d'emotion, prdsente les
Dialogues aec 31. Pouget, le recent ouvrage de Jean Guitton.
Jacques Chevalier, apres I'aoir deja couchee en plusieurs endroits sur le papier de ses livres, reconstitue a nouveau la rencontre de M. Pouget et du philosophe Henri Bergson, le 12 f6vrier 1933 (cf. Annales, t. 98, pp. 482-497). Jean Guitton dvoque
en un resume savoureux, vingt ans d'entretien avec M. Pouget.
Le tout est illustre et renforc6 encore par des textes et temoignages inddits d'Alain, Albert Camus Paul Claudel, Victor Dillard, Andrd Th6rive, etc...
Des avant 1'emission, quelques lignes de Jean Guitton, dans
le Fiyaro de ce matin, situent et campent la personnalite du
PNre Pouget qui nous parle encore. Savourant ce programme et
philosophant sur I'enxers du dkcor et sur les dessous de la radio, Jean Guitton nous invite a rifldchir sur les bienfaits ou les
niefaits de la radio-tlIl6ision. Dans le studio vide, et sous le
regard souriant de Pierre Sipriot. le Sphinx de ce jour, M. Guitton ne peut s'emppcher de songer et de d6rouler par devers lui
quelques-unes de ses r6actions en presence du fait du moment.
levant ces enregistrements mecaniques que multiplient quotidiennement les besoins et le service de la Radiodiffusion. Sur
de multiples longueurs d'ondes, elle dolt assurer des heures,
des jol•.ni'e. d'nmissions, de causeries ou des programmes fixds
assez luInatenips h lavance. La grande majoritd de ces textes
ain:i dilu-s dans l'atmosphlre. est mise en rdserve sur disques
pour ire servis A point et sans a-coup, aux moments voulus par
I'honai-e inpitovable. Des lors, discours, d6clarations de grands
personnages sont assez rarement transmis en direct et cela pour
6viter tout accroc et par\enir A la minute fixee, sans bousculade g:nante, pour les programmes imperieusement minutds.
MNmc enregistrde, c'est toujours la voix qui nous parvient
Ainsi mis A contribution, AM.
Guitton. aux multiples acti\vitc; professorales, nous fait part de ses r6centes experiences
'., considerations devant cette oix sans visage.
J'ai fait une experience tardire et qui m'a appris ce que je
croyais savoir : ce qu'est l a parole. L'autre jour done par uf
almae matin, 'e Sphix lm'interrogeait devant un micro, cherchant d pdealrer
,
jusqu'au partage dc l'<ime et de l'esprit, des
jointures et des inoelles ".
Je derais oublier que jc parlais decant un autre homme et
v
croire que j'j tais seul a tec
ioi-mnme ou devant la v6ritd. 11
avait des moments oit 1'effort que je faisais pour rdpondre V
de
mon mieux a ce qui m'6dait demandd 4tait si penible
je
m'ar.,tais, cherchant le mot le moins impropre, comme leque
pein-
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tre sur sa palette hisite entre le cobalt et l'outremer. Tout conspirait, vous disais-je, pour me faire croire que j'elais seul ; que,
si j'hesitais ou tremblais, personne ne s'en apercevrait ; que ce
que je disais ne tirait pas d consequence. En face de moi, derritre le micro, le bon sourire du Sphinz dtait rdconfortant. II
semblait me dire, le mensonger : , Personne ne ous coate. ,
Or je savais bien que cela n'dtait pas vrai, que des indiscrets, des indi(fdrents, des inconnaus, des dtrangers, des adversaires allaient moler mon secret et que je parlerais d l'oreille de
milliers de gens. Je me rtpdtais le conseil profond de Joubert :
parler a voix basse pour que les sourds entendent. Mais alors
qu'un auditoire visible me donne toujours un peu de crainte.
celui-ci me rassurait.Pourquoi ? Sans doute parce que la radio
rdalise ce vau de tout esprit de communiquer avec les autres
esprits (et une multitude invisible an fond n'est qu'un seul dtre)
sans l'interposition deplaisante d'un corps. Le corps, ou bien it
est vltu. part et compost, et c'est de I'artifice. Ou bien il est tel
qu'une nature distraite l'a barbouilld, avec un nez trop long, un
crne en forne de roe
es gestes maladroits. Et je redoute la
teldvision, qui viole les visages et qui va nous obliger a nous
singer nous-memes.
La radio, qui ne retient que la voix, ce per miroir du moi,
multiplie les echanges inconnus, les rencontres furtices, les entretiens sans dcho entre de
cru atures
de qui
meurent voildes.
II n'y a pas dee regard indiscritement plongd dans le regard. Ni
pour cel qui paitrle la gdne d'avoir un corps ; ni pour celui qui
ecoute l'embarras d'avoir a se ddplacer, A sortir un soir d'averse,
d s'asseoir en public, A se savoir regarde par des voisins. Ni le
derangement d'applaudir ou de siffler ; ni pour l'orateur la
crainte d ene pas tre applaudi dans l'exacte mesure. Et cette
communication presque sensuelle que l'orateur cherche toujours
un pen, ici n'exisle pas. Tant mieux : car je la trouve vulgaire ;
ses ruses ne sont pas supportables a froid, et it m'est impossible
de retire un orateur s'il n'est pas aussi un poete.
Dans le studio vide, j'admirais ce silence qui cst I'enveloppe
de la parole. Je e souvenais de ce mot de Saint-Exupry :
, L'espace de l'esprit, la oit il peut ouvrir ses ailes, c'est le silence. a Comme la lumiere est silencieuse ! Et comme il serait
ddsirable que la parole, en cheminant de celui qui l'met a celui
qui l'accueille a travers le grand vide frissonnant, soit accomparinee de silence ! Et que celui qui dcoute ne voie pas le visage de
celui qui parle. Et que ce solitaire et ces innombrables s'ignorent, ou pliutt qu'ils ne se reconnaissent que dans la patrie des
ates. Quand on parle devant un micro, on se sent dloignd, par
l'espace, de ses auditeurs. On en est bien plus dloign, par le
temps, puisque la voix est enregistrde plusieurs mois avan•
qJu'elle ne soit dmise. Ce double ddcalage d'espace et de temps
accroit le mystfre de la parole. II vous donne l'impression qu'opt
est dtranger au monde et comme ddja deportd dans une sorte
d'au-deld, d'oi l'on s'adresserait aux survivants, uniquement par
la voix, qui traduit I'intimitd plus que ne le font les traits. La
roix, qui est plus charnelle que le visage, vdhicule l'dme davanlage. Et si un mort avat A choisir entre ces denu mroyens de se
faire connaftre aux siens, je gage qu'il prdfererait la voix avec
ses inflexions si douces et si particulieres A chacun.
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Je veux dire encore que Pierre Sipriot, le Sphinx, m'arait
concoqud pour une emission consacree d c Monsieur Pouget n,
ce pretre aveuyle que j'ai tant aime. Elle-aura lieu le 12 septembre au soir. On a reconstitud l'entretien unique que M. Pouget,
quelques jours avant de mourir, eut avec Henri Bergson sur le,
plus hauts problemes que i'homme puisse se poser dans sa breve
existence. Un paysan sublime, un genie universel, ce jour-ld, se
rencontrerent. 0 bizarre ironie des choses ! ce sent les ecrits
qui passent et les paroles qui demeurent.
A la Maison-Mere, en ce soir du 12 septembre, tres exceptionnellement et nimme pour la premiere fois, quelques confreres et freres se trouvent reunis a la salle de recrdation des prdircs, devant un modeste appareil de fortune dont la transmissiun un tantinet essoufflie, en nous faisant tendre l'oreille, nous
permettra de saisir ce qu'un diffuseur A peu pros normal, nous

elt fait 6couter sans effort. L'essentiel pourtant est atteint.

L'emission, de qualitM, eut un reel succes, puisque, sur demande enfin satisfaite, 1'6niission fut redonn6e le dimanche 14
novenibre.
Caracterisant cette heure passde avec le POre Pouget,
M. Louis Chaigne, entre autres temoins, donne dans le Courrier
de Bordeaux du 23 octobre 1954, ses impressions et sentiments.
Le dimanche 12 septembre dernier, bien des auditeurs de la
Radio eurent la revelation du personnage extraordinaireque [tt
le Pere Pouget. L'meission, organisde par M. Pierre Sipriot, eut
ce don de susciter atne profonde communion spirituele autour
de i'humble Lazariste, qui fa'aait eu jamais d'autre ambition,
que de sercir obscuriment la vcritd. Le Portrait de M. Pouget,
ds 1939, nous avait rendu familibre sous la plume de M. Jean
Guitton la physionomie de ce savant, et pour ma part, favais
beaucoup goutd, entre autres payes, celles qui rapportaient la
rencontre du I'ere Pouget arec lord Halifax, et celles qwi retrafaient sa risite d Beryson. Je les avais fixdes dans cette zone
proteyoe de la mimoire oic chacun retient les images et les voix
qui nourrissent I'amour de la cie.
Dans un petit livre qui vient de parattre, avec une preface
brillante et timue de M. Fran,;ois Mauriac, M. Jacques Chevalier
nous ecplique ce que furent les rapports entre Bergson et le Pre
Pouget. D"s I'annce 1901, il connut fun et l'autre de ces hommes
c.rcepion'els et jusqu'd lear mort, it ne cessa d'entretenirarec
eax un commerce d'iddecs intime et frequent. Le P&re Pouget
avait l tous les ouvrages du philosophe de I'intuition, et il avait
rapporte un souvenir tardable de celui de ses cours au Collge
de France. oit Bergson d
ddfiait un mathematicien de mettre en
dquation le mouveinent d'une fourmi a. 11 lui avait envoya
une
longue eIttre t a suite de la publication du livre sur les deux
sources de la .Morale et de la Religion, et Bergson, de son c6te,
avait chargd Jacques ChevaiSr de lui soumettre a les difficultds
qu'il dprouvait dans sa rerherche de Dieu . recherche mene,
on le suit, avec une avidite et une passion nuancdes de bonne

foi.

Le passage important de la premiBre partie de ce liUve est
celui oh lauteur, apris 6tre remont, aux origines de la crise
spirituelle qui devait dbranler les doutes de t'ilustre penseur.
nous fait suivre avec precision re qu'it appelle, en des termes
particulierement heureux I4le dt eloppement et... la maturation
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d'une pensee qui, pareille d celle de Newman, ramasse dans la
duree d'une vie humaine l'evolution de l'humanite an cours de
deux ou trois sikcles, et en presage I'aboutissement ,. On a ddja
beaucoup ecrit sur la conversion de Bergson. Le Pere Sertilanges, et plus rdcemment Mme Jeanne Ancelet-Hustache, nous ont
mis sous les yeux de prdcieux ttmoignages. Jamais encore ne
nous avait 0t offert un expose aussi complet ni aussi prdcis. On
y surprend la force convaincante d'un art magistral.
M. Jacques Chevalier, dans la seconde partie de son petit
volume relate la rencontre de Bergson et du Pere Pouget, d'apres
les notes de son propre journal. 1 n'est pas exagdr&de dire, avec
un des t~moins cites, qu'il s'agit Id d'un 6vdnement qui, sur le
plan de la pensde, reprdsente une date historique. La simplicitd
de langage du grand Lazariste le met d la portie de tous.
En ces semaines qui precedent novembre, le mois par excellence du souvenir qui unit les vivants aux disparus, nul ne lira
sans en 6tre touchg au plus profond, ces paroles de M. Pouget
d l'adresse de l'ami qui fut si souvent son intermidiaireaupres
de M. Bergson : ccJe men vais vers mon 6ternite... Allez, Monsieur Chevalier, nous ne serons pas sdpares. Les esprits communiquent d travers I'espace et la mort meme. Nous avons les pri.res... Les morts doivent avoir quelque chose. Nous, nous ne serons pas sdpards. Dans le Christ, L'union est bonne.. )
Plusieurs mois avant I'mission radiophonique a Monsieur
Pouget ,, du 12 septembre 1954, M. Jean Guitton, pour fournir,
sur demande. quelques lignes a la Croix du 28 mars 1954, redonne et rebrasse sur M. Pouget, quelques traits, r6flexions et
attitudes de son vdndrd maitre. II les a ddej utilises maintes
fois, mais l'ensemble reste neuf, pour la quasi-totalit6 des lecteur du journal.
AprBs sa monstrueuse mdmoire, ce qui m'dtonnait le plus
chez le Pere Pouget, c'tait sa pauvrett. II me faisait compter sa
fortune, et ii me disait : u Voild une piece d'un franc dont je
n'arrive pas & me d6barrasser. 11 se voulait trbs dtnud. N'osant
pas charger la Congregation de depenses, ii allait copier d la
Nationale un dictionnaire copte. 1 apprenait le breviaire par
cwrur. Souvent, je l'aidais 4 se rdciter, la veille au soir, les oraisons du lendemain, I'entendant maugreer contre les petites differences des secretes communions ou post-communions qui n'crt
pas 6tW faites pour les aveugles. Car, on oubliait toujours qu'il
etait aveugle !
II s'dtait arrdtd avant le Pater. Son servant de messe croyant
a une petite extase, l'interrogea : Pauvre, fit-il, un rayon de
soleil tombait sur la patene, je calculai l'angle de rdfraction 1
Parfois, pour se distraire de l'exdgese, it me disait : Si n"us
cubions le soleil ?
C'dtait un homme du xvri sidcle, dgar6 dans le ndtre : voulant tout apprendre, tout retenir et cela sans maitre et par lui
scul. A toutes les sciences, ii avait mordu en autodidacte, surtout mathdmatiques, astronomie, botanique, physique, quanta,
relativitd. Les langues anciennes, it les savait en humaniste.
L'histoire des peuples, il la savait. La liturgie, il la savait par
cwur. Virgile aussi. Mais sa part royale, c'lait I'dtude de la Bible et des sources de la religion. Et chaque matin, it remettait
tout en question, faisant de la critique, portant comme Atlas, le
poids du Cosmos, perfectionnant les raisons de croire. Cela pour
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les anges et pour lui, car il etait sans eleves, sans renom, aveugle, pauvre et solitaire : Si on ne veut pas m'embrayer, me
disait-il, cela ne m'enmpche pas de tourner.
Des pretres frappaient sans cesse d sa porte, pour se confesser : Je ne sais pourquoi on aime se confesser aux aveugles !
It me disait : Tirons le \errou. Puis, vaincu par la charitl, it
allait ouvrir, it rccevait, il revenait ravi : II y a dans Paris, me
disait-il,des etres sublimes et des petits vicaires de paroisse. autrement vertueux qu'Adam et Eve !
Sur le Christ, itdtait inepuisable et neuf. C'est qu'il travaillait a le connaitre par l'Ecangile et d I'imiter par ce travail
de dix-huit heures par jour, par cette dpouvantable humilitd.
Quand j'Rais jeune, j'eus envie d'entrer chez les Jesuites, car
pour les etudes on ne fait pas mieux, mais je me suis dit : Ils
me pousseraient... Allons chez les Lazaristes, j'y serai bien inconnu. Et c'est au fond ce qui arrica. Quand on veut etre inconau avec obstination, on est inconnu. Dieu donne ce qu'on demande.
M. Pouget dtonna ses confreres qui le voyaient passer dans
leurs couloirs, mais peu le discernerent pleinement. Beryson,
qui acait fant d'esprit, disait que personne ne l'avait plus impressionnO pour I'inconscience de I'effet produit. Et Alain ecrivait : Jules Lagneau s'ftait d6tach6 de tout. mais il etait encore
bien loin de M1.Pouget.
En somme, qu'ttait-il et comment te difinir ? Les uns ont
lit : Un paysan saxant. D'autres : une autorit4 morale. Mgr Calct : un Lazariste de inie. Le cardinalSaliege : c'est I'Auvergne
pensante. Albert Camus : un gourou. Claudel : un Socrate chretie'L. ine concertie me disait : c'est un pretre. Moi, je dirai : un
hotnnle et si nature !
II m'a toujours sembhl q'u'il faut autant qu'on peut, quand
on a 0t;temoin d'un grand exemple, en ravitailler les dmes. Et
si l'huuilit ensevelit les talents, alors l'esprit les venge apres
ler moirt. La Justice vent ces compensations. Et c'est pourquoi
ja i cnt-indu, romine un devoir sacre, faire revivre ce pauvre. Je
i'ai imail ii, de nouveau prdsent dans le monde, dialoguant encore arwe nrous et sur tons les sujets (de la pluralitd des mondes
au pr)btl':ne des Evangiles. des pretres-ouvriers d la bombe H;),
ecouant nos anyoi.ses et subtilits. nous raraenant toujours vers
la vcrtl simnple, d'un grand coup de bon sens et de simple foi.
Aux Icteurs de la Croix, je confie ces Dialogues oiz j'ai mis
ma substance, ma surprise et ma vendration.
En dehors de cet article grain de mil parmi taut d'autres), M. Jean Guitton a publii en mars 1954, un volume Dialogues avec M. Pouget, ou, sur des thbmes qui lui restent chers, il
fait avec joie converser son cher M. Pouget. A propos de cet ouvrage, M. FranCois Mlauriac retrace h son tour quelques r&
flexions. Tout en louangeant la vie et le talent du professeur de
1'Universitl de Dijon, ces lignes remontent avec admiration jusqu' M. Pouget, dont le nom et la personne se profilent dans
Particle du Figaro du 23 mars 1954. Voila, certes, une autre manifestation qui eut dtonn6 I'humble et savant Pretre de la Mission.
" Que d'hommes admirables et qu'on ne connattra jarpais ! ,
Oui, des hommes qui, pour 'esprit, furent peut-dtre les pairs de
Blaise Pascal et quils ddpassaient en saintett. C'est signe de
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grandeur que de mettre autant de soin d brouiller ses pistes, A
deme-arer obscur, que d'autres en ont ddpensd pour brillit et
pour se pousser au.z premieres places.'Nous saurons un jour que
ce qui s'agite a la surface n'etait pas le meilleur et que la lie s'est
crue I'dlite. Les genies et les saints authentiques n'aurout souvent 0t6 connus que de Dieu.
II a dtd donn6 d M. Jean Guitton cette gloire enviable de
ressusciter un de ces hommnes dont ii fut le familier : un vieillard tres inconnu qui n'aurait meme pu imaginer qu'il resterait
la moindre trace de son passage sur la terre, un pauvre Lazariste d qui rien n'Wtait dtranger des sciences, ni de la philosophie,
ni de l'exegýse, familier de L'hdbreu comme du grec, dou6 d'une
mnmoire, on peut dire monstrueuse, au point que, atteint de
cecitd, it retrouvait au-dedans de lui la plupart des textes dont
it avait besoin, les rdefrences, la page meme et la note au bas
de la page. Avant que Dieu t'eat frappe, ne lai laissant d'autre
clartd que cette lumidre intdrieure qui dblouissait les yeux accugles du vieux Tobie, ses superieurs lui avaient retird le droit
d'enseigner. Non qu'il fst le moins du monde moderniste ; mais
ce religieux, obdissant jusqu'i la mort, savait ce que c'est que de
demeurer, dans L'amour de l'Eglise, dans la soumission la plus
filiale, une crdature noble et libre. Ni une plainte, ni meme un
commencement de murmure n'apparaitdans les propos que Jean
Guitton a recueillis.
Ces Dialogues avec Monsieur Pouget, qu'il vient de publier
chez Grasset,peuvent 6tre compris et goftis par les lecteurs qui
i/norent Portrait de M. Pouget, paru en 1941 chez Gallimard.
Mais que je souhaite qu'ils remontent jusqu'd ce Portrait ! Je
me souviens de ce que m'apporta ce livre, au plus noir de loccupation. En ce temps-ld, une tasse de vrai cafe, une tranche de
pain blanc avaient une saveur pnd6trante, indicible. Chaque
chose avait retrouv6 sa valeur exacte, dtait une merveille absolue. Mais un bon livre ! mais un vrai livre ! Nous avons peine a
l'imaginer aujourd'hui, au milieu des vagues 9normes d'imprimd
qui nous submergent chaque matin, toute cette dcume d'aberrations et de crimes, oit nous nous dpuisons i nager, nous qui
sommes du metier, nous efforcant de tenir les narines et la bouche au-dessus de l'ordure, oui, nous avons peine & imaginer ce
que fut pour nous, en 1941, ce Portrait de M. Pouget, ce livre
qui entrait d pas de colombe dans la maison oi nous avions froid
et meme un peu faim, ce livre qui 6tait quelqu'un. Je ne connaissais meme pas son nom ni d'ailleurs celui de son introducteur. Cet inconnu nous dtait envoyd par-deld la mort, pour nous
rendre confiance dans l'esprit humain illumind par la Grcde.
L'envers de I'immonde histoire hitldrienne que nous vivions jusqu'd la nausde, cee saint de gdnie nous la decouvrait soudain.
Dans les Dialogues que Jean Guitton, aujourd'hui, mane
avec M. Pouget ressuscitd, utilisant ses notes, les ( logia , saisis
au vol, il se manifeste lui-mdme davantage que dans son premier livre. Nos lecteurs lisent, depuis cette annie, ses chroniques. Je le tiens, ce presque inconnu, (qui a d'ailleurs publih,
entre autres, chez Aubier, huit remarquables volumes sur La
Pensde moderne et le catholicisme), je le tiens pour un des derivains de ce temps - je ne dis pas un grand dcrivain : M. Pouget disait, je crois, qu'un grand ecrivain est quelqu'un qui 6crit
trop bien, c'est-d-dire mal. Jean Guitton, disciple de M. Pouget,
a dt• enseignd et, universitairecatholique, it enseigne i son tour.

-

256 -

It ne cherche pas l'effet mais l'efficacit6. Appropriation et plenitude, voild les deux vertus d'un ecrivain de cette race. Ce qu'il
a appris de son maitre, d la fois tres savant et trWs saint, et ce
qu'il nous transmet, c'est la parole de Dieu dans ses rapports
acec la science, la philosophie et lhistoire telles que I'esprit humain aujourd'hui les concoit.
Jean Guitton a ramene des bords qu'on ne voit pas denu fois
ce vieux Lazariste aveugle. 11 le guide jusqu'd son ancienne cellule de la rue de Stcres oil nous pinatrons avec euz ; et nous
ecoutons parler ce mort qui avait vecu toute sa tongue vie hors
du monde, i l'abri de sa politique, de ses thditres et de sa gloire,
et qu'il dominait ; et sans le rejeter ni mmie le condamner, it
le jugeait. Ce grand savant nous rappelle d chaque instant que ce
que nous sonmmes tenus de croire, nous autres eatholiques, ne
tient pas daus beaucoup de mots. et que tout le reste est conjecture. Ce saint ob6issait les yeux ouverts, tout aveugle qu'il etait,
soumis en tout a l'Eglise qu'il aimait avec tine passion lucide,
et bien qu'il eut souffert par elle et qu'il ait Otd brisd. C'est
pcut-etre maintenant que sa vraie mission commence. M. Pouyet est un saint pour nous. Ce n'est pas un hasard si un autre de
ses premiers disciples qui allait, comme Jean Guitton, s'asseoir
t ses pieds. dans la cr!lule de la rue de Sevres, s'appelait Emmanuel 3lounier.
Cette Bvocation finale d Emmanuel Mounier (t22 mars
1950), rappelle le directeur d'Esprit, la vivante et audacieuse
rexue internationale, fondee en octobre 1932, et nous met In
presence d'un autre ami de Ja.cques Chevalier. Celui-ci, pris
par ses obligations professorales de l'Universit6 de Grenoble,
n'avait pu assister aux obsi+ques du P. Pouget (f 24 f6vrier
1933). Mounier mande alors sa vision et ses sentiments lors de
cette messe d'enterrement en la chapelle de la rue de Sevres.
Inturessant de voir par de tels veux. cette levee du corps, cette
arrixve A la clhapelle, et cette inesse - dont Jean Guitton a ddja
parle en un de ses kcrits Wcf.Annales, t. 117, pp. 304-305).
Voici le mnot de Mounier.
J'ai re':ondat hier totre vieil ami avec Jean [Guittonj. II
nous eat arrive de derriere Vautel d'abord par un cortege iucisible de psaunmes, puis la longue file blanche des siens, et tout d
la fin, lui, dans son cercueil de bois blanc, sous un drap d'argent.
La pauvrete de i'honme dans la gloire de I'Eglise, c'dtait bien
emoutant... Je crois que c'est de la pauvretd que doivent dtre
faites nos anndes a venir. Dieu sait sous quelle forme. Depuis
quelques jours, je me prdpare a la mort. J'ai appris le renoncement, il ny a pas tres lonjtfemps et que c'est au fond la lutte de
t'Espranwe contre les espoirs. Je sus bien avec vous en pri-re.
Sur le li v r e Bergson et le PNre Pouget, qui donne pp. 62-63,
cet extrait de correspondance, voici, pour finir, quelques mots de
Marcel Leveque, dans Rirarol, du 2 decembre 1954.
Bergson et le Pore Pouget, de Jacques Chevalier
Sous son tres petit format, voici un pricieux livre - qui
dit prdcieux dit rare. - Rare etait la qualitd des deux hommes
qui se rencontrerentdans un salon parisien sur le ddclin de leur
vte, un soir de 1933, sous l'oail
bouleversd de Jacques Chevalier,
ieinr Bergson, Villustre philosophe que l'integre et intdgral dt veloppement de sa pensde avait men6 de degr6 en degrd, par la
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ddcouverte de rdalitds invisibles, jusqu'au Dieu de nos peres, et
l'humble Lazariste, dans le domaine de I'esprit, 6mule et pair
d'un Blaise Pascal qu'il depassait en saintetd.
Dans cette entrevue, le PNre Pouget, a demi-aveugle, un Socrate chretien, par une maieutique simple, leve les dernieres difficultis qui sur lesquelles Beryson achoppe avant d'adhdrer pleinement au catholicisme. Jacques Chevalier, tdmoin visuel et oral
de cette 6mouvante conjonction spirituelle, reussit d faire partaIter son emotion philosophique et religieuse d son lecteur. Normalien et agregd de philosophie, il est lui-mdme un familier des
plus hautes questions de la philosophie et des grands maitres qui
en ont traite : Pascal,Descartes, Bergson, Claude Bernard. Veritable missionnaire de la Pensfe francaise, fameux en Angleterre
oit ii passa deux anndes de sa studieuse jeunesse d Oxford, it fut
aussi le Missus dominicus du Mardchal aupres de lord Halifax
pour conclure les accords secrets franco-britanniquesen ddcembre 1940.
On trouvera dans les notes le texte authentique du testament de Bergson, en date du 8 fetrier 1937. II voyait dans le
catholicisme, I'achevement complet du judaisme, mais, par noblesse d'dme, voulait rester parmi ceux qui seront demain des
persecutds. L'Eglise vint dire ses prieres rituelles sur le ddfunt
qui avait recu le bapteme de desir.
M. Pouget, pendant son passage de quatre-vingts ans sur la
terre, a mis d brouiller ses pistes autant d'ardeur que d'autres
cn ont ddpensd pour briller dans le monde et se pousser au premier rang. Quidquid latet apparebit. Le vieux Lazariste qui vivait, dans sa cellule de la rue de Sevres, hors du monde, de ses
pompes, de sa politique, de son agitation forcende et dissolvante,
le petit pastour auvergnat d'avant le seminaire, apparaft aujourd'hui comme un genie d qui rien n'dtait dtranger des sciences,
des philosophies et de l'exegese. Familier de l'hibreu comme du
grec, doue d'une memoire qui retrouvait d sa lumiere intdrieure
les textes et les rdferences que ses yeux ne voyaient plus, le Pere
Pouget est venu rappeler que ce que nous savons tient dans le
creux de la main et que tout le reste est vanitd. , Je m'aperoois avec bonheur que par la lumi6re naturelle de la raison, dit
Berigson au cours du memorable colloque, je suis arrive aux
conclusions qur se ramenent a celles de Pascal, de saint Augustin et de saint Thomas. croire & l'enseignement du Christ, le nom
devant qui tout genou flechit, qui a donn6 & l'humanit6 la poussee sans limites et 1'l6an createur, mfme quand les raisons ddpassent I'intellect pur..
On trouvera dans ce petit livre d'une extraordinairedensitd
les paroles de vdrita dont notre dge a si grand besoin. II est de
ceux qui font du bien.
13 septembre. - A I'hopital Saint-Joseph (Paris), s'6teint
litt6ralement, notre cher confrbre M. Georges Ferla. Interrogd A
la Conference, sur les vertus du d6funt, M. Henri Desmet laisse
parler eceur et souvenirs. L'essentiel de ces paroles se retrouve
dans les lignes suivantes qu'avec joyeux entrain, il a bien voulu
nmetre par dcrit pour notre commune edification :
M. Georges Ferla naquit d Lyon, le 19 aofit 1901. Devenu
trBs t6t orphelin de pdre, it fut elevd par sa m&re et reput au
foyer, avec son unique saur, une education foncierement chrdtienne. toute pdndtrde de tendresse maternelle. II fit ses premia17
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res etudes d Lyon. Bon enfant, it fut remarqu6 par le bon PNre
PWrichon, visiteur de Provence, qui l'envoya finir ses dtudes secondaires au Berceau de Saint-Vincent de Paul.
Le 23 septembre 1919, it entrait au sdminaire, d Paris. Le
27 novembre 1925, it prononcait les saints vwceu d Dax, et y dtail
ordonne pretre le 3 juillet 1927, par Mgr de Cormont.
Place d'abord d Damas, il connut ensuite plusieurs maisons:
Le Berceau. Cuvry, Loos. Partout it ne faisait que passer. It
trouva finalement le lieu de son repos dans la compagnie de
M. Kieffer, a Strasbourg, oit il fit, avant.et apris la guerre, deuz
lonis sejours. Entre deux, ce fut l'entr'acte de la guerre. It fut
mobilisd. Pendant la premiere annde, qui fut relativement paisible, n'Mtant pas homme a rester inactif, il en profita pour organiser dans son unite, arec une equipe de bons jeunes gens, des
reunions, avec des causeries religieuses qui firent du bien. 1 prit
Id un certain ascendant. Mais survint le recul gendral des armdes:
libere, it fut envoyd a Vichy, a la Maison du Missionnaire. Or, la
maison itait develue le siqee de la nonciature. M. Ferla eut d'ezcellentes relations avec le nonce apostolique, Mgr Valdri, ui
l'appreciait et qui fut heureux de l'utiliser pour des missions de
confiance et V'expedition de certaines affaires courantes.
Apr"s quoi, it revint d Strasbourg pendant plusieurs annea,
puis alla occuper un poste de confiance A la procure gdndrate,
avant de partir malade d Yillebon oa la maladie devait le terrasser.
M. Ferla jut, au total, un bon confrere, pieuz, consciencieut,
dou# d'une foi profonde, agissante, exercant son influence 8wr
toute la conduite de la vie. II avait une intelligence trWs vive.
un esprit un tantinet malicieux. avec des gouits d'artiste, une mmtoire remarquable.
Avec res belles qualiids, it a rendu a certains moments de
bien gjrands services. Pourtant, it n'a pas jetd grand eclat ; et
mnme, ila tde
parfois rial jug4. Ses diplacements multiples oat
etdpour queeque chose dans ces appreciations defavorables. Ils
6taient pourtant surtout le fait d'une santd ddficiente, jointe a
une dtlicatesse d'inme peu commune. II 4tait d'une nature tres
fine. Elevr par une mnre trds ddlicate, en cette ville de Lyon of
sont en ihonncur loutes les ddlicatesses, celles du savoir-mvre et
de !a politesse, comrme celles de la pidtd, et de la pidet mariale
en partirulier, il etait lui-mdme poll, ddlicat, affectueux, tendre
en sa jpiit, soucicux de belle tenue, et tout prdt des lors a se
blesser Itrs rite de tout proceddd uquque pen cavalier. Sa sensibililt
tres rive, et attentive a une parfaite rdgularitd de vie, se
heurtcrait facilement ia linattention des gens oublieux et distraits. au dynamisme precipitd des temperaments puissants, d
'insensibilitd des formalitds administratives, a toutes les asperitds et vulyaritis de la vie. It dut chercher longtemps la maison revde qui abriteraitson ime ddlicate. It n'eut d'apaisement
que lorsque le bon Dieu.eut mis ddfinitivement sur sa route le
confrere trWs aimed, tres respectd, qui fut le conseiller de set
incertitudes, le solide appui de sa frile santd et de son ime ddlicate, et le compagnon de ses travaux d'artisanat,,dans lesquels
ils excellaient tous deux.
M. Ferla 6tait un u tresor cache ). Quelqu'un qui le connaissait bien, put dcrire un jour & un supdrieur qut, d raison
sans doute de ses nombreux ddplacements, hdsitait d le prendre
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dans sa maison : a Cher Monsieur, n'hisitez pas ! C'est une perle
qu'on vous offre. , Un professeur de la Facult6 de Strasbourg,
apprenant sa mort, ecrivit d M. Kieffer la peine que lui causait
ce deuil, et il ajoutait ces mots : a Je le regrette beaucoup, d
cause de sa franche amiti6 et de l'humilit6 exquise de son
dmie. , L'dme, chez M. Ferla, dtait en effet exquise. C'est un bel
dloge. Tous les confreres, d'ailleurs, ont pu le constater ; ils out
dt~ tUmoins, a la fin de sa vie, d Paris et d Villebon, de La sdr6nitd avec laquelle ii accueillit et porta son epreuve. Son sourire
sympathique exerait un v-ritable attrait, rayonnement d'une
belle dme.
Sa bontd lui valut beaucoup d'amis ; et it en dtait digne. II
etait tres serviable et ne marchandaitni ses services, ni ses prevenances. Econome, a Strasbourg, ii avait necessairement beaucoup de relations, qui auraient pu rester de banales relations de
client a fournisseur ; elles devenaient vite chez lui des relations
empreintes d'une cordialite de bon aloi et parfois d'une veritable
amitid. On l'a vu parfois dans ses allges et venues en ville, traverser la rue pour aller vers la noire voiture de son marchand
de charbon et serrer la main du brave homme qui d&chargeait
ses sacs. II en revenait dvidemment avec la main un peu noire,
lui aussi, mais il avait fait un beau geste et donn6 une marque
tres appriciee de sympathie.
11 avait si bon cwur ! M. Kieffer. qui a vdcu dix ans avec
lui, a pu dire qu'il ne l'avait jamais entendu dire un seul mot
malveillant.
It etait pourtant trbs vif, et irritable,tout comme un autre,
et plus peut-etre qu'un autre, parce que plus sensible. Mais il
savait commander d ses coldres ; il en gardait les foudres d l'interieur. Aussi, pouvait-il dire aux gens leurs veritds ; et it ne
s'cn privait pas, d l'occasion si c'dtait utile. Mais il le faisait virilement, sans 6elat, avec un calme qui faisait tomber les ractions
violentes.
Au fond. il etait viril, avec un grand fonds de bontd.
Ces qualitis-l&s'dtaient revdldes chez lui des la jeunesse,
fruit d'une excellente dducation. Quand ii arrica,adolescent, au
Berceau de Saint-Vincent de Paul il fit sensation. L'annde scolaire etait commencde depuis quelques jours d peine. Nouveau
venu et arrivant en retard, il fut doublement le point de mire
des regards scrutateurs de ses camarades. II tombait, d'ailleurs.
dans une classe de fins lurons, excellents travailleurs, mais un
peu diables - bons diables, certes ; ce qui vaut mieux que de
mauvais anges. - Tous ces charmants gamins, quand le nouveau
se leva pour rdciter d son tour sa leqon, dirigerent vers lui leurs
regards curieux, quelque peu rieurs. Mais les fronts devinrent
vile serieux. Le nouveau rdcitait sa lecon imperturbablement,
acec une belle assurance, une parfaite tenue, tine sorte de petit
air magistral qu'il aura parfois plus tard dans la vie, sans trop
s'en rendre compte. Ce jeune homme prenait done la vie au serieux, y compris une rdcitation de lecon ! Ses camarades ouvrirent alors de grands yeux, eux qui se payaient parfois le malin
p1i'isir de ne pas savoir, alors qu'ils dtatent capables de savoir
parfaitement. Cette coquetterie-ld est une fantaisie contagieuse.
Et Georges Ferla,tout en conservant sa grande dme, perdit peutitre un peu de son irrdprochablesdrieux. La malice de sa riche
nature jaillit bient6t et mdla sa finesse aux fantaisies de ses camarades.
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II faut dire, a la decharge de cette excellente classe, tres
vicante et tres laborieuse,qu'on etait a l'dpoque difficile et mouvementde de la guerre, dans une maison oil fusionnaient les elements de trois maisons distinctes, deux maisons etrangeres dlant
venues chercher refuge au Bcrceau. IIy-avait 14 un bouillonneiment de vie qu'il fallait surceiller de pres, mais dirigeravec sagesse. 11 r6gnait d'ailleurs au Berceau un regime disciplinaire
qui ne ressemblait aux autres que d'assez loin ; mais gr&ce 4
I'autorit6 puissante et paternelle du pere superieur et d la belle
rquipe de professeurs dont le Pere Serpette avait rdussi i s'enluurer, cette discipline-ld produisait d'excellents resultats,de bons
et beaux caracteres, et des totes bien faites. Le Pdre Serpette
tlait mort, mais l'esprit vicait.
D'aillcurs, une chose sercait de sauvegarde a ces bons petits
diables de la classe oit venail s'encadrer Georges Ferla ; c'etait,
vtec leur pidtd, leur e:prit de foi et leur bonne camaraderie,une
masanifique ardeur au tracail ! Et Georges Ferla ne demandait
pas mieux que d'entrer dans I'dquipe pour abattre belle besoyne : c'dtait dans ses gjoats. 11 deait mime de taille it tre, mais
toujours avec discretion, parmi les entraineurs.
C'etait un charmte, pour un professeur, d'affronter avec de
tels disciples, de beaux tracaux difficiles, capables de procoquer
l'effort et d'dceiller le sens de la beautd. Un jour, la traduction
de l'Odyssie avait ,irtendmaitre et eltves au fameux passage oiL
le viei liomere presente Nausicaa, la jeune princesse, sur son
char atteld de deux mules et conduisant allgrement I'attelaye
vers les bords de la mer, oil elle lavera le linge du palais et oi
elle reacontrera Ulysse, qui vient de faire naufrage. Toute la
classe avail adird la fraicheur du rdcit et la beautd harmonieuse des rers. 1 fallait profiler de l'enthousiasme. Le professeur se hasarda i dire : .es
M amis, c'est trop beau ! 1 faut apprendre cela par cteur
a
n Apprendre des vers grecs par cwur .
Ce n'etait plusluere
dans les habitudes. Les fronts s'assombrirent quclque peu. Mais le lendemnain, ces jeunes homnes recitaient acec ullgrcsse les vingt vers du grand poete grec.
Une autre fois, un livre d'institutions grecques avait amene
danrs la lc'on le calendrier et alignait une douzaine de soms
curreu, rnompliques et difficiles, mots composes mais bien bdtis,
faits d'dlements aux allusions piquantes. Le lendemain, cette fois
rncore, ii y eat de l'alttygresse dans la rdcitation, quelques renarqucs plaisantes restdes cdlebres, et beaucoup de joie !
Georges Ferla eut vite fait, en pareil milieu, si vivant et si
riche., de s'adapter et d'y prendre, avec tel petit defaut peutd'ire, grande ardeur au travail, bel dlan et grande joie. I! entra
voloniiers dans le cadre de vie de la maison. Le temps qu'il It
passa ne connut pas de ces gvenements disciplinaires sensationnels, qui amenent des soubresauts dans la vie. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. II y resta d'ailleurs peu de temps, un
an, peut-etre deux. En septembre 1919, it partait pour Parts.
II y mena la vie d'un bon seminariste, soucieux de modeler
son atme sur l'dme de Monsieur Vincent. It fallut pourtant, des
ce moment, moderer en lui un goft trWs prononed pour les travaux manuels, travaux d'ajustage en particulier,oit il 6tait trds
habile et qui, en lui prenant trop de temps, auraient pu facilement confisquer a leur profit le temps prdcieux des etudes. Des
le seminaire, ce golit et cette habilet6 s'dtaient rdvdlds. Et on se
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chargea de les mortifier : un jour qu'il partait avec quelques
outils, travailler d quelque ajustage, it rencontra quelque directcur qui l'arrdta,lui dit qu'il avait autre chose d faire et te
reucoya au s6minaire. A Dax, sa reputation l'avait prdcedd, bien
entludu ! Et Ml encore, ii eut d se soumettre aux sayes admoiceslalions de ses supdrieurs. On raconte qu'un jour le superieur
de la maison le rencontra dans un corridor, portant sa chore
boile d'outils precieux et s'en allant a quelque raccommodage. La
encore il dut rebrousser chemin, et entendre ce petit avis qui le
.io,-tifia bien fort : Vous
o acez Id une belle boite & outils. Vous
me l'apporterez ; je la yarderai et. vous la rendrai aux racances. n II dut s'exdcuter et retourner d ses etudes.
Sa reputation de ban , bricoleur,, tait des lors deja bien
Nlablie. Et le mot prenait, sur les lUvres de beaucoup de ses confrdres, une nuance defavorable. Ce bricoleur etait, en rdalite, un
" bricoleur , de qualitd, et en certains domaines. un a ouvrier
qualifid ,, capable de faire d'excellente besogne. II le montra en
certaines circonstances, d Strasbourg. en particulier, a res la
guerre, quand it fallut restaurer la maison.
Mais en 1919 on dtait au siminaire ! II fallait suirre saint
Vincent dans une vigoureuse ascension spirituelle, d coups
d'oraisons et de lectures, et d'efforts, dans l'apprentissage d'un
renoncement joyeux. Apr&s cela, on serait aux n Etudes )) et ii
faudrait 6tudier ! Et cependant, notre cher ( bricoleur , aimait
bricoler ! II avait mdme sa fiertd de bon travailleur : quand il
acait, avec ses doigts et ses outils, fignold quelque beau travail,
it avait quelque plaisir, entre confreres, I le faire admirer. On
souriaitde ses petites vantardises.On le plaisantait meme, quand
it proclamait, ayant la devotion de l'ouvrage bien fait, que , de
son atelier, ii ne sortait point de camelote ,.
Il avait en effet un a atelier ,. Ii avait rdussi d se manager,
pour remiser ses outils et assurer sa tranquillitd pendant son
tracail,un pauvre reduit qui lui servait d'atelier.C'dtait son domaine. II y tenait, un pen trop, peut-dtre. On le taquina. Et sur
la porte de ce rdduit, interdit aux profanes, un pince-sans-rire
inscrivait, un beau jour, en belles majuscules, les deux initiales :
P.C. C'dtait le paste de commandement ! Mais, la fantaisie s'en
inlant, les deux initiales donnerent toutes sortes de traductions
sanoureuses, qui cachaient bien des malices. On savait s'amuser
entre amis.
Quoi qu'il en soit, ce c bricoleur , rendit un jour de bien
grnnds services. En 1947, quand fut decid6e la reconstitution du
St:minaireInternational,et qu'il fallut, a la rentree scolaire. receroir des sdminaristes dans les locaux de /a rue -Beethoven, les
breiix locaux dtaient en piteux 6tat. Tout etait dWlabrd. Des soldat. de toutes nations avaient passe par Id. La gelde, elle aussi,
arit pass6 par Id, faisant sauter les radiateurs et ddfoncant les
jI'afonds ; l'occupation et les requisitions avaient vid6 la maison
de sa literie et de ses meubles. 11 fallait. pour remettre les choses
en 'tat, de bans ouvriers, et pour faire valoir nos droits aupr's
des administrations civile et militaire, de bons diplomates. Le
N',:inaire International eut cette bonne fortune. II cut pour ce
difficile et hdtif travail, des ouvriers qualifies et d'habiles diptomates en la personne de M. Kieffer et de M. Ferla. Grde A
eu r. la maison fut ouverte & l'heure dite.
A.lssi, lorsque plusieurs anntes plus tard, Mgr Andrieu, le
doyen de la Facultd de Thdologie, apprit la mort de M. Ferla, it
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exprima, en prenant sa part du deuil de la Compagnie, l'espoir
que le sacrifice de ce bon travailleur porterait des fruits et
que viurait, .grdce ses mdrites, I'wuvre du sdminaire, qui s'etait
acquis tant de sympathie.
En travaillant si activement 4 la reconstitution du sininaire, M. Ferla avail sauvd l'cuvre. Mais it avait aussi par sa
cooperation personnelle, epargnd d la Compagnie des ddpenses
considerables. La a bricole aavait servi en cette heure-ld ! Mais
ce n'itait plus pricisdmeut l'heure des a Etudes u et des livres,
de la a Somme thdologique , et du t Petit Becan n !
M. Ferla savait d'ailletirs, dans ces travaux manuels, djplayer un esprit trbs large. Bien qu'il fitt tres consciencieux en
matiere de pauvret cetqu'il evitdt resolument parfois de modiques ddpenses, dis qu'elles s'acvraient inutiles, it n'hisitait pas
a fournir 6 la maison les moyens modernes, souvent couteux.
qui faciliteraient et simplifieraient le travail des serviteurs. Et
it s'etait muni, lui-meme, pour ses travaux, d'excellents outils,
qu'il soignait comme un trdsor et avec lesquels it etait toujours
prdt d remedier d tant d'accidents qui prennent une maison au
depourvu.
A vrai dire, it se sentait la dans son eidment. 1 avail un
esprit concret, fait pour les rdalisations pratiques, et aussi, it
est vrai, pour les sciences exactes et les sciences physiques. Mais
il se sentait mal a l'aise dans les hautes speculations de la philosophie et de la thdologie.
II eut pourlant, un jour, - qui le croirait! - d enseigner la
philosophic. II le fit et le fit bien. Le Bon Dieu, qui se plait d
taquiner parfois ses enfants, contrarie leurs desseins et leurs
golts. C'cst une ipreuve de force, qui revdle la vertu et une
belle occasion de mdrites. II arriva done que le doyen de la
Faculte de Thdologie, ayant besoin d'un auxiliaire pour l'enseignemclnt de la philosophic A tout un yroupe de sdminaristes, fit
appel 4 la collaboration de M. Ferla. M. Ferla etait serviable, et
par ailleurs les deux rueures de la Facult6 et du Siminaire
etaient qucique peu solidaires. M. Ferla rendit service d la Faculte. M. Ferla se fit professcur de philosophie !
Mais, ces performances-l f[ont du bruit ! Ces appels au decoueeacnt sont lacilement contagieux ! II arriva qu'un grand
pensiotnnat roisin, le pensionnat des Dames de Sion, eut besoin,
Ili nssi. d'un professeur de philosophic. Cette fois encore, "11
attendant de Irouccr un titulaire, on fit appel d M. Ferla. Puis.
cointe le professcur intlrimaire rdussissait parfaitement, on
voulut lui con/ier le poste de facon definitive. M. Ferla s'y serait colonliers dicourd. Mais il fallait des lors l'agr6ment de M. 1/'
Suptrieur finviral. Or, M. Verdier, pressenti, rdpondit, avec quelquc malice. cctte solcnnclle sentence : u La Congrdgation de Ia
Mission a ite inosiitu'Le ad clericorum disciplinam, non ad disciplinam puellaruinm . On dut done y renoncer. Mais le devouemnent
de M. Ferla avait dlid tres apprecid. Et on lui en sut gqr toujours.
Mais it adrint que le pensionnat Sainte-Clotilde, lui aussi,
an beau jour, cut besoin momentanement d'un professeur. II
s'agissait, cette fois, de l'enseignement de I'histoire. Cette fois
encore, on rccoui(t au Sgminaire International qui d'ailleurs
avait envers la maison Sainte-Clotilde une grande dette de reconnaissance. Et M. Ferla assura la suppldance. t1 devint pow,
quelque temps professeur d'histoire.
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II avait une prodigieuse facutd d'assimilation, ce ban
M. Ferla ! 11 arriva qu'un prddicateur qui avait promis son
concours pour une retraite de jeunes filles chez les Filles de la
Charitd, fit ddfaut au dernier moment. Ma Seur Couffin vint
dire son embarras au Seminaire International.M. Ferla pourrait
peut-etre supplder le prddicateur ddfaitlant ? M. Ferla n'avait
jamais eu l'occasion de pareil ministdre. Eh bien ! son ddvouement, ce jour-ld encore, fat splendide. La reconnaissance lui fit
faire des prodiges : n'ayant aucun sermon prdpare pour la circonstance, mais se confiant & son insolente mdmoire, il alla dinicher parmi les livres de la bibiiothWque un sermonnaire. Et,
jour apres jour, sermon par sermon, il apprit sa lecon et la ddbita sans ddfaillance, y mettant par ailleurs tout son cceur, qu'il
avait excellent. Et ce fut, Id encore, un beau succes.
Ces prouesses-la dtaient exceptionnelles. Mais, bien d'autres
services trouvaient place dans cette vie, quelque pea dispersee,
nais toujours ddvoude. Le clergd de la paroisse Saint-Maurice,
coisine du seminaire, en sait quelque chose. It eat, a l'occasion,
en M. Ferla, un predicateur et un confesseur apprdcigs.
Le pensionnat Sainte-Clotilde l'eut aussi quelque temps
comme aumOnier. Et a ce titre, M. Ferla dut assurer les coura
d'instruction religieuse.
On a pu regretter que tout ce beau devouement et cette prodigieuse faciiltd n'aient pas dtd ddpensds dans des services plus
rejuliers et mieux definis, et que ce bon M. Ferla n'ait pas davantage cultiv6 par un travail spdcifiquement sacerdotal les dons
d'intelligence et de ceur que la Providence lui avait departiv
et qui furent donnes d plein cwur mais par intermittence. Peutn'eit-elle pas resistz d ce travail approfondi
dtre sa frdle sante
et assidu.
De fait, son esprit tres actif, toujours en dveil, eut t6t fait
d'epuiser par ailleurs cette chitive sante. Pendant son dernier
sdjour & Strasbourg, M. Ferla se leva un matin avec la parole
embarrassee. C'etait un debut d'attaque. Le madecin, tres attache t la maison, 'emmena immedialement d l'h6pital et le soiyna pendant quinze jours avec un beau devouement. II le sauva.
M. Ferla put rentrer au s6minaire. mais en se soumettant a un
r6gime alimentaire particulier assez severe, et en s'imposant
quelque repos. Un bon repos, pris "ALyon, dans la maison hospitatidre d'un curd, qui 0lait son parent, acheva la gudrison.
En 1950, M. Ferla vint d Paris. Un poste de confiance 6tait
'acant d la Procure g4enrale. Mais la fatigue l'obligea bient6t au
repos. Un nouveau sejour a Lyon se termina matheureusement
par une seconde attaque. L'embarras de la parole reparut et s'accentua. M. Ferla revint & Paris.
Puis, ce fut Villebon, la maison de campagne avec, pendant
les vacances, la compaynie des sdminaristes, dont ii suivait avec
sympathie les 6bats et les travaux.
C'est lI qu'il fut terrasse et de la conduit d I'hdpital SaintJroseph. of, aprds quelques jours, il rendit son Ame d Dieu, dans
dIe grands sentiments de foi, le 13 septembre 1954.
It etait trds beau dans la mort. Le visage, repose, rayonnait.
Ses funerailles furent celebrees dans I'oratoire de I'h6pital,
par d'anciens condisciples, devenus ses confrdres, devant une
assistance trWs sympathique, d qui, en s'en allant chez le Bon

Dieu. itlaissait beaucoup de regrets, mais aussi de bien belles
espdrances.
Son corps repose aus caceau du cimetibre Montparasse, sous
'imaye de saint Vincent. Beati mortui qui in Domino moriuntur !
15 septembre. - A Farafangana (Madagascar), la famille
vincentienne et la province, avec les vingt-cinq ans de sacerdoce
du Lazariste nalgache Thomas Zafliiasima, cel1brent le jubile
sacerdotal de lMgr Antoine Sevat : cinquante ans de pretrise
(dont quarante-six a Madagascar), et vingt-cinq ans d'6piscopat.
Sacre & Paris, le 28 novembre 1928, par Mgr le Cardinal Dubois (cf. Annales 1928, pp. 530-532).
A ces solennitis, comme il se doit, nombreux sont les invites
et les presents: Mgr Fresnel, vicaire apostolique de FortDauphin, Mgr Thoyer, 616que des Betsileo, et le PNre Dupons,
superieur de Fianarantsoa, sans compter plusieurs confreres.
Des la veille. la fete commence par une seance recreative
dans la vaste salle de la Tranompokonolona. Souhaits de bienvenue et representation fort bien reussie des Fourberies de
Scapin, la comddie-farce de Moliere (24 mai 1671), adaptde ea
langue malgache.
Le jour de la f',te, a la grand-messe 4piscopale du jubilaire,
on entend les chants de la foule et une double allocution de
.Mgr Thoyer, en n:algache puis en francais, sur le theme: le
vrai bonlhur, e'est de donner. de se donner ; et sur la leon:
fidelit' aux pasteurs des mres, i la hierarchie, fid6litk
I'union
des cmeurs.
A 11 heures, er6emonie officielle : vin d'honneur offert par
les Europtens de Farafangana, eloge du jubilaire par I'administrateur du District et reponse aimable par Mgr Sevat: remerciant de toute la xivante sympathie pour la Mission.
A 13 heures, repas de famille dans un rdfectoire heureusement 6difi! pour ce jour par le FrBre Henri. Cordialitd de la
r6union que soulignent les paroles de MM. Devisse, Chilouet,
Cassan, Visiteur, de Mgr Fresnel et enfin de Mgr S6-at.
Puis, en plein air, prtsentation des enfants et des dd16gations axec leur kabary, leurs declarations, leurs voeux, leurs
adresses. La bInitdiction du Saint-Saereinent termine cette journee jubilaire : eile traduit e r6sure I'estime de tant d'ann6es
de d •voueients et d'activite missionnaire. Tout cela soude les
comur• ct rcste un excitant pour une marche en avant
17 scte, brc. - A 'oceasion de ce quatrieme anniversaire
de la mort de Mgr Marina (cf. Annales, t. 116, pp. 300-308).
M. Louis lPaadini poursuit sa cueillette de souvenirs et. de textes
sur lancien visitcur de la Province de Rome, mort nonce apos-

tolique du Liban cf. Annales, t. 117, pp. 516-517). En ddpouillant

quelques-uns des papiers depos6s aux archives du Ldonien, le
collaborateur des Annali y insure ces textes suggestifs sur Il
temps o'i lMgr Marina fut aum6nier militaire en France. Envoye.
en avril 1918, comme aumOnier du 8' groupe des Troupes Auxiliaires Italiennes 'T.A.I.F.), M. Marina resta alors un an eI>
France. A Noel 1918, s'adressant au commandement du groupe,
i tui disait entre autres : Aujourd'hui, la joie fait battre notre
cceur d l'unisson parce que nous nous sentons davantage frerc'
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sur un sol Jtranger, en ce jour d'amour divin et humain. II fait
surgir d nouveau les songes que tout enfant nous caressions en
cette fete de Noel. Maintenant devenus hommes, cet anniversaire
nous rappelle le mystre que I'Eylise, dans la potsie noslalgiqur
de son admirable Liturgie, commemore en son lyrisine classique,
et il deplore que trop souvent on passe decant ces souvenirs
grandioses sans que l'esprit s'arrete a les edditer, c'est-d-dire h
se livrer & quelques rdflexions sur la vie qui demearent une
indispensable condition pour vicre vraiment.
En une autre conference de la meme periode, mais sans
date, apres avoir cit6 le vers de Prudence : Spargite flore solum,
praetexite limina sertis [Des fleurs A brassdes sur la terre, des
guirlandes A toutes nos portes], il adresse cette courageuse lepon
a tous ceux qui rentreront mutils de la guerre, mutilis dans
l'dme s'entend, non dans le corps; a savoir ceux qui au sens
religieux avec lequel its ont laisse leur famille ont substitue le
vide et qui, croyant se libdrer, se sont mutilds. Ld sont les
blessds : ensevelissement de tout iddal dans les 6troites limites
de la vie presente, illogisme de notre vie, obstacle enorme. La
continuation de notre vie poureu qu'elle nous reste ! Non, its
ne vivent pas en fait vraiment ceux qui n'ant pas devant eux
un ideal d atteindre. Cet iddal, la philosophic le prIscnte a tres
peu d'hommes, mais la Religion l'offre d tous... C'est I'amour, la
charitd, le meilleur don-que Dieu fasse a I'homme...
Le dernier discours que M. Marina, aumn6nier militaire en
France, adresse en mars 1919. lors de la reunion de trois compagnies du groupe porte sur les lecons qui ddcoulent de noire
sejour en France : leqons d'ordre moral, social et militaire. Pour
ce qui est de lordre militaire. nous sommes venus en France
pour avoir manqud de faire valoir, en prdsence du dWsastre de
Caporetto, le fait de la resistance sur la Piave. Elle fut notre,
parce que weuvre de nos gdndraux et de nos soldats. II faut done
que nous rentrions avec l'orgueil d'dtre les frres des vainqueurs
de Trieste et de Trente. Quant itIordre social, on retenait seulement que l'ltalien se disaffectionnait du travail, de la sobrietd,
et des Italiens on ne retenait plus que les indchoires et la main :
celles-ci, bonnes seulement d madcher du macaroni et celle-la a
brandir le couteau. L'une apres l'autre, vous avez ddmoli ces
Idgendes. II y a aussi I'ordre religieux, et ici peut-dtre nous avons
d apprendre. Tandis que dans l'ordre militaire et social nous
pourrions donner des lecons, ici ce serait a nous d'en prendre.
Dans I'ordre politique, je retiens que notre sdjour en France n'a
pas d06 inutile...
Rentr4 en Italie, M. Marina, le 25 mai 1919 (on ne dit pas
oi), en presence d'une Eminence, d'une Excellence, de dames, de
messieurs : cedant aux pressions de personnes amies reclamant
une parole d'Jvocation et d'dloges pour les milliers d'dtudiants
tombes d la guerre, ii rappelle : j'ai souvent reconfortd leurs
dmes sur les champs de bataille par les sacrements de la Religion chrdtienne pendant que leur esprit s'ouvrait aux visions du
ciel. I y a une discipline sociale, semblable i la militaire pour
laquelle se commande I'acceptation d'une fonction publlique,
comme pour les fantassins I'assaut d'une tranchde ennemie, mais
je tiens, Messieurs, d declarer tout aussicdt que je ne suis pas
ici pour faire de la rhdtorique... Et comment du reste pourrait-on
"'adonnerd l'impdtuositd inventive alors que I'on a dans le fond
de rdme, vivante, palpitante, tranchante, la rdalitd de ce qu'ont
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dtC ces heros tout jeunets, dont les dernieres paroles me bralent
encore les Lývres, tout comme ne s'efface pas de mes yeux la
vision de leurs membres de toute blancheur, martyrisds et
sanglants.
Encore en juin 1920, pour la fete de Saint-Pierre, M. Marina
fait allusion h ses chers jeunes soldats dans le discours qu'il
adresse h la jeunesse de Vollerra sur le theme du Pape. II est
toujours doux de 'parler du P&re, mais cela m'est particulierement cher quand on est entour6 comme moi d'une foule de
jeunes, accourus pour rendre hommage d cette dignitd qui fait
du Christ un citoyen de Rome. Je salue ces jeunes phalanges,
comme jadis je saluais sur le champ de bataille mes inoubliables
soldats prompts a 1'assant... (Annali 1954, pp. 169-170.)
22 septembre. - Au repas de midi, B la table des h6tes, les
veux avertis remarquent discritenient un personnage qui, par
son zile et son d6vouement, tient actuellenent la vedette. En
ce jour, I'abb6 Pierre, dont la presse, ddment stylde, relate les
activites charitables, partage le menu de la Communaut6. Evidemment, conmme it se dolt, rien n'altere la paisible ordonnance
du service, ni ne trouble la lecture de table, et tout s'acheve
sans le moindre incident.
Durant ces mdmes instants, h l'infirmerie, s'est aggravd l'6tat
dun de nos mnaiades, M. Joseph Catteau. et son souffle de vie
s'exhale, peu aprbs, paisibleinent. Depuis plusieurs mois, cet
auminier du 140 rue du Bac se trouvait dans son lit d'infirmerie. La vitalitW petit i petit et irremediablement, s'4moussait.
11 approchait de ses 74 ans, etant nd le 7 novembre 1880 i Roncq
(Nord), oui les ramifications el alliances de famille lui menageaient quantitý de ne\eux. niices et cousinages... AprBs ses
etudes commenedes au Grand Scminaire de Cambrai, M. Joseph
Gatteau, alors ddja tonsure, fut admis au seminaire interne de
Paris. le 22 septembre 1899. Et en la prcsente ann6e 1954. pour
sa part, i! Imarquait dans le silence, la priire et la souffrance le
cinquantiinte anniversaire de son ordination sacerdotale, reque
le 28 mai '1i04des mains de MNr Potron. Ponderd. attentif, pieux,
travailleur, tout compte fait, ii paraissait indiqu6 pour l'enseiguement etla \ie caline des Grands Senminaires. Elle a ses aust'res exigetices mais aussi ses joies. Dans cette perspective d'emploi, M. Catteau passa deux ans d'etudes 4 Rome, sans histoire
ni notable incident. DLs lors, en 19U6, ii gagnait la Sicile qu'il
ne quitta dhliiiti\(eient qu'en 1918. Piazza Armerina le retint
sept aus '19(i-19131. puis Noto ;pour 1'annre scolaire 1913). La
mobilisation gcnierale de 1914 1'arracha au paysage et au milieu
sicilien, mais en
tI17 ce fut encore Facara. Au lendemain
de l'arm•istire, M. Catteau rejoignait le Grand Seminaire de Nice,
dont la direction venail d'etre confide h la Congregation de la
Vission par M1gr Cliapon. Ce turent alors six ann6es parmi les
charmes et douceurs de la Cite d'Azur. Transf6br en 1924 I
Troyes, 3M. Catteau y poursuivit un stage de 18 ans : il y conserva
des e1;ves recocnaissatts qui, par la suite, faisant echo aux
secrets desirs de lert ancien inaitre. se donnaient la joie d'appeler 3. Catteau an secours. pour 'es aider dans leur ministbre
PI'ques on lors des premieres coinunions... Volontiers et suivant ses possibilitds M. Catteau se rendait aupres d'eux, et evoqnuait d'anciens souvenirs. En 19i2. on le mande 4 Dax (en fail,
vu I'occupation de Notre-Dame du Pouy, ce fut un stage dans
une installation de fortune. k Pontchrvron,. En 1945, Marvejols
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le rebut un an seulement, comme Sup6rieur, et en 1946, le
Bouscat r'eOt 9 ce meme titre. Enfin, en 1947, I'aumbnerie de
la rue du Bac lui permit d'utiliser au mieux quelques-unes de
ses qualitds : serviabilit6, patience, ponctualit6 et devouement
attentif, ainsi que le souligna M. Castelin dans quelques mots de
la conference traditionnelle traduisant 1'estime des Sceurs.
C'est A Clichy, au cours d'une retraite, qu'il fut atteint par
un commencement de paralysie. On le ramena a l'infirmerie. Et
14, malgrd soins et midications, ii 6prouva cette rude souffrance
de se voir chaque jour physiquement diminu6. Sa patience trouvait de multiples occasions de s'exercer. Ainsi eprouvd et de
plus en plus amoiidri, il termina ici-bas sa carricre d'enfant de
saint Vincent qu'il avait tant aimd et imitd de son mieux.
14 octobre. - En 1847, B pareil jour, naissait & Maurines
(Cantal), Guillaume Pouget, fils de Jean et de Catherine Besse.
Depuis quelques annies et tout sp6cialement en ces derniers
mois, le nom, la physionomie et la vie de l'humble et savant
lazariste sont nettement mises en vedette. Les pub'ications de
Jacques Chevalier y out specialement contribue tout comme
deux livres de Jean Guitton qui vient d'obtenir pour 1954 le
Grand Prix de Littirature ddcernd par I'Academie Franeaise.
Get vdBnement naturellement pousse journaux et revues a
s'emparer de l'actualit6. Dans son optique, la presse periodique
accentue volontiers les lignes pour les rendre plus voyantes et
supprime aisement les nuances souhaitables. Parmi nombre
d'autres, deux articles de 'lhebdomadaire L'Auverynat de Paris
(4 et 11 decembre 1954), avec enthousiasme, ont campd M. Pouget
a ce fils de l'Auvergne n, et digagd, en les soulignant, les caracteristiques de cette physionomie, de ce saint de genie, suivant
le mot fulgurant de Francois Mauriac.
Quelques mises au point de detail doi\ent rectifier quelques
assertions : iinsi la chambre insalubre de M. Pouget... non, le
Portrait la ddpeint exactement : sombre, noire, avec ses fenetres
obstindment fernnes et obturdes contre les rais de lumiere ; de
nmme la m6moire de M. Pouget savait par eour les prieres
de la messe : cela n'aurait rien d'exceptionne., mais M. Pouget
avait retenu 1'ensemble et le propre du Missel, ce qui est tout
autre chose, etc.
En dehors de ces quelques bavures, les legons que nous laisse
M. Pouget s'avbrent toujours valables et de qualitd : ardeur au
travail, simplicitd, humilit6, amour du Christ, culte de la vdrit6, etc. Ce rayonuement du mod6le met les lecteurs de I'Auvergnat de Paris en presence de ce grand inconnu... Un saint de
genic, M. Pouget, par Raymond Cortat.
L'Academie Frangaise a dicemrn son Grand Prix de Littrature, en mai dernier, & l'dcrivain philosophe Jean Guitton,
pour son ouvrage considerable, consacrd de surcroit d I'un des
personnages les plus etonnants qu'ait produit l'Aureryne : il
s'agit des Dialogues avec M. Pouget, qui constituent une suite
a un autre livre, non moins important, du mrme aututcr, Portrait
de M. Pouget, publid en 1941, aux editions de la N.R.F. Dans
nta chronique du 24 juillet 1954, je m'tdais plui mnettre l'accent
i' propos de la Vie du PBre Bonhomme, de Ga;tan Bernovillc,
et de I'Exorciste - vie du Pere Gaschon - d'Henri Pourrat,
sur ces humbles existences exemplaires qui nous convient, dos
lors qu'elles nous sont rdvmldes, d r6dxaminer la hierarchie des

valcurs. A c6td des , Hommes officiels ,,, des paradeurs, des
vedettes, brc[ de tous ceux qu'une presse fr~netique nous presente romnme les Ieneurs du jeu, vicent en marye de l'aclualit4
(mais qu'est-ce que i'actualite ?) o l'dcart de la grande chaudronnerie des notoridt;s lapayeuses, les HIommes de Silence, ces inconuas , dont on n'a su qu'apres coup ), comme dit Pourrat.Of

n'a su, qioi ? Ce qu'ils acaient ilt rdellenent, leur action en
proloudeur, Leur efficience, leur qualit6 qui tout ensemble nous
cotfond et nous aide a cicre, f mnicux vicre, d bien vivre. Comme
le Pfre Bounhol,,me, quercynois, comme le Pere Gaschon, d'Ambert, le P'rc P'ouyet, cantalicn, appartient d cette catdyorie
d'huotains qui tmircut auluan de suoit d effacer leurs traces que

d'autres en apportent i jtlunne'r leuI piste, afin de n'Ytre point
perdus de cue, ticants ou morts. Encore les Peres Bonhomme et
Gaschoa avaient-ils, dans la rtyion oil ils wuvrerent, laisse un
soucenir incffal-able et mndme, pour le premier fonde, des tucres
et des institutions toujours cices et florissantes. Ils dtaient en
quelque sorit populaires. Jlais le Pere Pouget, aceuyle depuis
une quarantaine d'annes, et des lors t peu pres confind dans
une austere cellule de la Maison Mere des Lazaristes de paris,
rue de Svcres, qui cut pu songer qu'un jour sa mdmoire s'irradierait au point de compter tout a coup parmi les plus belles,
les plus yrandes do notre epoque ? Ce grand inconnu, ce vieur
prdtre lazariste qui ne recccait que quelques etudiants dans la
chambre obscure, paucre et insalubre, oit it achevait sa vie.
resle pour ceux qui font approch6 comme dut rester Socrate
pour ses disciples -- rais un Socrate chrltien et aveugle. Comme
Socrate, il n'acait ni desir de paraitre,ni talent ; et it se refusait
c , q u 'on i'appeldt bno maitre, disant que nous n'avons qu'n
scul Maitre. E
stest
en efft un Socrate chrdtien que nous rdvlent, d'ane part, le Portrait de 11. Pougel et les Dialogues avee
M. Pouget, de Jean Guitlon, d'autre pua't, un non moins important
petit lirer' qu•.lp•s
les Dialogues, retrace une rencontre d'une
silnqulire potorte entre deux des esprits les plus dminents de
notre temps : Bergson et ie Prre Pouget, de Jacques Chevalier.
Je reviendrai sur ces ouvragjes. Mais je coudrais des aTpresent
proposer une esquisse de la vie et de la personne de M. Pouget,
montrer qu'il appartenait au petit wionde nombre de ces hommes
vrais. cooitr dit Henri Pourrat. qui s'en remettent a la Proridence pour faire, le plus possible, dans l'effacement le plus
comiplet possible. Seduemcut ajoute 'auteur de l'Exorciste en obsercant que c Plre
•
Gaschon dut passer aux yeux de certaiis qui croynient Ie connaitre, pour une nature un peu fruste.
i n'est pa- tneccsaire qu'uni saint soit une espkce d'aigle. Or, cc
qti caracterise ie Pere P'ouqet c'est qu'il a dt6 tout ensemble, un
saint et une espbce d'ailie. Et sans doute alors son humililt
apparait-elle plus miritoire. 3. Pouqet. ecrit de son c6t6 Jean
;Guitton dans Vavant-propos du P'ortrait ne s'est pas fail coniaitre pendant les jours de sa vie mortelle. II apportait A se
terrcr le soin que d'autres prennent pour se faire valoir, un soin
mnticuleux et farouche.. 3. 1Iou'.et faisait penser a ces 6tres
decrits dans les Deu:r Sources de M1.Bergson comme constituant
& eux seuls une espuce : il ne ressemblait 4 aucun autre. Et
Francois Mauria de diclarer, dans la preface qui ouvre le livnr
de Jacques Checalier : Que d'hommes admirables et qu'on ne
connaitra jamais. Oui des hoinmes qui pour I'esprit furent peutetre les pairs de Blaise Pascal et qu'ils d6passaient en saintete.
Nuus saurons un jour que ce qui s'agite h la surface n'6tait pas
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le meiiteur.. Les genies et les saints authentiques n'auront souvent ete connus que de Dieu. II a e•t donni & M. Jean Guitton
cette gloire enviable de ressusciter un des hommes dont il fut
le familier : uu vieillard tres inconnu, envoy6 de Dar dela la
mort pour nous rendre confiance dans l'esprit hunain illumind
par la grace... Ce saint de ginie.
Que fut-il done pendant les jours de sa vie mortelle, cet
Inconnu qui n'aurait janais pu imaginer qu'il resterait la moindre trace de son passage sur la terre, et que ceux qui ont eu le
privilege de le rencontrer mettent cependant au rang des plus
yrands esprits de son temps, et mdme ne craignent pas d'dgaler
a quelques-uns des plus grands esprits du passe ? J'ai connu des
hommes d'un gneie singulier, Bergson d'abord et Henri Poincar6,
Vincent d'Indy et Michel de Unamuno. le vieux lord Halifax et le
cardinal Mercier, deux ou trois autres encore qu'i! serait primature de nommer. Je n'en ai connu aucuh qui atteignit i la
grandeur du Pire Pouget. Ainsi parle Chevalier, tandis que Jean
Guitton voit dans M. Pouget un autre saint Augustin qui apporte
ei nos esprits le principe d'une renovation semblable en importance a celie que nous apporta saint Augustin. FranCois Mauriac
prononce le nom de Pascal d propos de ce pauvre lazariste qui
sous le sacrement d'obscurit6 d6robait un esprit ouvert d tout,
informd de toutes les connaissances humaines, depuis les mathdmatiques jusqu'aux langues orientales en passant par le dedale
de l'histoire sacrde et profane (Jean Guitton). Quant 4 Paul
Claudel, it n'a pas cele, sans pourtant l'avoir connu, l'attraill
qu'exerQait sur lui ce Socrate chrtLien. Formrule d laquelle les
Dialogues avec M. Pouget et Bergson et M. Pouget apportent un
admirable commentaire. Je dirai dans mon prochain article ce
qu'a edi durant son passage sur la terre, la miserable et prodigieuse destinee de ce personnage issu du meme terroir que
Gerbert et Pascal, avec probablement le mdme gdnie, autanit
de grandeur sous un denuement total et une absence d'apparence

soigneusement entretenue, et sans doute aussi plus de saintetd.
A ne le considerer que du dehors, c'est une existence toute
simple que celle du Pere Pouget. Nd le 14 octobre 1847. au hameau de Maurines, dans le canton de Chaudesaigues (Cantal),
il itait laind de six enfants. II a vecu dans un pays encore
cnsauvag6, balafre de cascades, hantd par les loups, la dure
cnfance montagnarde, gardnnt les moutons et les vaches, aidant
le pere aux labours, dcoutant 4 la veillde dans la grande piece
familiale contigue I'Etable, la lecture de la Bible qu'on faisait
6 haute voix, s'dmerveillant de ces histoires extraordinaires
soudain ranimdes d la lueur bougeante d'un pain rdsineux. II ne
frdquentera l'ecole qu'd douse ans. Mais, des I'dge de cinq ans.
il s'est exercd d lire, tout seul, dans un vieil alphabet ; et un
pen plus tard, ii se pose des problemes qu'il essaie de resoudre.
at propos de la surface du cercle ou du triangle. Comment ne
pas songer a Pascal enfant, dont Maurice Barrfs a derit qu'il
avait fait-son apprentissage de mathdmaticien en dehors des
rmatres ? A quinze ans, sur les conseils du cure de Maurines,
que deconcerte sa prodigieuse prdcocilt, on I'envoie au petit
Scminaire de Saint-Flour.Faute de savoir le latin, it y est admis
cn 8*, trois semaines apres, ii est en 7* ; Lannee suivante, le
voici en 4*. En seconde, en rhetorique, il enleve tous les prix.
Le Grand Sdminaire l'accueille a dix-neuf ans. Apres avoir penst
un moment d rester dans le diocese, il entre dans les Ordres, A
cause de la RBgle, hdsite entre les Jdsuites et les Lazaristes,
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opte pour les seconds. Pourquoi ? parce qu'd son goit, let
premiers mettent trop en valeur leurs hommes, et qu'il se sentait quelque penchant d l'orgueil. a Si je me faisais j~suite, je
serais expose d paraitre., il se decide pour les Lazartstes ois ii
prononce ses vwux en 1867. Nous allons le trouver & Daz oot
Con a reuni les novices pendant la guerre de 1870-1871, et oil i
enseigne la philosophie scholastique, faisant sa classe indiff.remment en francais et en latin, car cela ne lui coutait rien,
declare-t-il ; it Ecreux, on lui confie le grec et les sciences ; d
Saint-Flour, cette fois, en qualitd de Directeur du Petit Seminaire ; ptis de nouveau atDar oi it enseigne a pen prbs tout ;
enfin a Paris. d la Maison-MWre. II y professe les sciences et
t'Ecrilre sainte, et forme ces eleves qui porteront I'Evangile
par tout le globe, mais partirlidr.ment en Syrie et en Chine.
11 est alors dye de quarante-deux ans.
Depuis Evreux, une terrible dpreuve physique I'avait atteint.
Un accident de laboratoire, une operation mal conduite, provoquerent d'abord la perle de 'itil droit, puis celle de I'<eil gauche.
En janvier I 908, la cue lui manqua ; en fevrier 1909, le monde
extirieur se fermait irrdvocablement pour lui.
, Je ne suis plus qu'une ruine ,, disait-il. Mais au lieu de
se laisser abattre par son infirmitd, ii va s'employer, durant les
vinyt-cinq dernieres autnds de sa vie - it devait mourir le
24 fdvrier 1933 - it puiser en elle de nouvelles ressources et
s'lever i des hauteurs de pensee qu'il n'eit peut-etre jamais
atteintes.
De quelle surprntitte activit intellectuelle et spirituelle
nous le voyons alors faire prcuve ! Quet magnifique exemple
de courage, de sedrnitd, de rmsignation, sans murmure, nous
done ce pauvre aceugle solitaire dans sa cellule de la rue de
Sevres ! Jamais il n'a dld si grand que dans cette pitoyable rdclusion & quoi le contraint son infirmitd. Mais c'est aussi parce
qu'ici intervient, dans son coinportement ce que Gaston Roupnel
a nommd l'infinie r6signation de nos campagues milldnaires. Les
cerius cardinties du paysan frc-alis, la patience, l'esprit d'.paryne, la vainte mddiocritd, nous allons les trouver chez lui coimme
sublimisees. Lorsqu'il poutait encore lire, a notd Jean Guitton
dans son Portrait de M. Pouget, il avangait comme on laboure,
uniforinmecnt, ligne par ligne, page par page. Quand ii ne pouvait pas sc procurer un livre qu'il jugeait important, it allait d
la Nationale et le recopiait, d'une petite 6criture serrde, car ii
fallait aussi dconomiser le papier. Retenons de ces remarques
une double observation : it avanCait comme on. laboure, il fallait
aussi economiser le papier. Elle met 'accent sur un trait majeur du Pire Pouget, tel qu'il apparait dans le Portrait et dans
les Dialogues ; ayant d'abord vecu pour Wtre paysan, it Jtait
demeurd paysan. Le paysan, dcrit & peu pras Henri Pourrat
dans le Secret des Compagnous, cst I'homme qui se tire d'affaire
tout seul, parce qu'il a appris a tout faire, sachant tout du
mnnage des champs, mais capable aussi de fabriquer lui-meme
tout ce dont it a besoin.
Le Pdre Pouget dtait restd paysan en ce sens que ce qu'il
savait - et qui etait prodigieux - il I'avait a peu pres appris
seul. De sa race, immemorialement aux prises avec un pays dur
aux hommes, il tenait le gott de deegede
la lutte avec les
choses et les dltments. Je travaillais seul et je comprenais comme
je pouvais. 11 avait appris d lire seul, et c'est seul aussi qu'il
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apprendra les mathematiques, la physique, les sciences naturelies, toutes 6tudes qu'il mene de front avec l'acquisition dw
grec, de l'Chbreu et des autres langues de l'Orient, y compris le
copte dont it devait par la suite se constituer un dictionnaire.
Dans les dtablissements oft it enseigne, ii est le spdcialiste de
toutes les spdcialitis. II travaillait 6normement. Durant son
passage e Saint-Flour, cet dtrange supdrieur, capable de suppleer d tous ses professeurs, se tuait de travail supplementaire,
poursuivait en secret ses etudes, niait les vacances. a Je puis
dire que je n'ai jamais pris de vacances ,, avouera-t-il en ses
jours derniers. A ce r6gime il avait encore dedeloppe sa memoire
qu'il qualifiait lui-meme de monstrueuse. Quant il fut devenu
tout A fait aveugle, loin de cdder d son infirmite, it se dressa
pour lui-mdme un inventaire de ses connaissances, comparant,
disait-il, ce qu'il ne savait A ce qu'il savait. Et ce peu qu'il savait
restait considdrable. It pouvait se reciter intdrieurement les
pridres de la messe du missel et du briviaire, le Nouveau Testament et ies plus belles pages de l'Ancien, et les classiques, de
Platon et d'Aristote, qu'il avait lu plusieurs fois en entier dans
le texte, d Moli&re, La Fontaine, Boileau, en passant par Horace,
les Bucoliques et l'Endide. II dtait capable, note Jean Guitton,
de vous raconter I'histoire d'un pontificat ou d'un regne, comme
s'il vous racontait une affaire de sa famille.
Cette mdmoire, it en etait fier, parce qu'elle etait I'euvre
de sa volontt ; mais s'il la soigna avec tant de persivdrance
jusqu'd la fin, c'est qu'il ne pouvait plus vivre que sur elle et
qu'il ne vivait que d'elle. a Elle dtait, dit encore Jean Guitton,
le secret de son hygiene ; sa memoire etait sa force comme la
cievelure de Samson. ,
11 s'dtait fait sa mdthode seul, une mdthode d lui, une m6thode de recherche patiente, paysanne, qui dans la recherche
d'une solution aussi bien en physique ou en mathdmatique que
dans l'interprdtationd'un texte ancien, grec ou hebraique, procddait par digressions apparentes, avec des parentheses, une
Icnteur qui n'dtait que l'expression d'une vieille prudence terrienne, sans hdte de conclure comme font les paysans quand,
avant de se ddcider pour l'achat d'un objet, its se familiarisent
sayement avec lui, par une espace de contact et de palpation.
Et comme les paysans dans un marchd, il rem'ettait toujours
tout en question. Son enseignement, docile ala complexitd des
choses, donnait pourtant I'impression d'une extrdme simplicitd,
non pas la simplicitd toujours un peu factice de la science
livresque, mais ic celle qui tend d lI'vidence des gdomRtres comme
d sa limite n. Au temoignage d'un de ses 6leves, son passage a
Saint-Flour laissa longtemps a un sillage de lumiere ,.
Ainsi, par son extraordinaire tenacitg, le goit du travail
sdrieux, fut-il pdnible, et des recommencements, le refus du
repos, sinon dans de nouvelles tdches, ce besoin de palper, de
soupeser, de mesurer, pour bien se rendre compte soi-meme de
toute chose, le sens du langage.concret et concis, par son respect
cnfin des grandeurs dlablies, mais en gardant au fond, la conviction qu'il n'y a de vrai grandeur qu'intdrieure, le Pre Pouget,
nd pour 4tre paysan, ne cessa jamais d'etre un paysan et mrme
un paysan montagnard. Tout le portrait de ce saint de gdnie se
resume en une saisissante comparaison de Jean Guitton : a 1
ressemblait a une montagne. apercue sous un ciel changeant,
des jeux de lumibre sur les versants, et toujours cette impres-
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sion de puissance et d'une masse qui occupe presque tout le
ciel. ,
21 octobre. - La grande famille du Berceau de Saint Vincent de Paul cedlbre les noces d'or de vocation de son chef esLirmeet aimi. M. Pierre. Sur cette journee, voici quelques notaLions de M. Joseph Duval.
Cette elebration axait 6t6 volontairement retard6e pour
permettre aux apostoliques de protiter pleinement de cette fete,
pour leur permettre d'en tirer les encouragements et les enseignements les meilleurs.
Dans la chapelle illuminee et ornme comme pour les plus
par
grandes sollennitds, la .Messe de Communion fut ce61bree
Mlgr Deymier, archeveque de Hanchow, et compagnon de cours
de M. Pierre. Apres I'Evangile de la Grand-Messe, qu'il chanta
avec une emotion particulibre, M. le Superieur du Berceau voulut
bien prendre la parole. En quelques phrases d'une grande noblesse il remercia tous les presents, et aussi tous les absents.
pr·sents de cwur. 11 evoqua le souvenir inoubliable de la promotion 1904 et ii donna aux jeunes les encourageantes consignes
qu'ils attendaient : 1 Oui, nous restons sept de la promotion
de 1904, sept qui acons revdtu la soutane ici-mdme le 19 juillet
1904, et qui acons fait ensemble nos premiers pas au Srminaire
Interne en septeimbre de la mznme annde... Je crois que cette
&quipe de 1904 n'a pas digendrd et notre souhait de jubilaires
cst de voir toute une jeunesse ardente mettre ses pas dans les
pas de Icurs dccanciers en rdpondant au meme appel du Maitre..
Que ious ici se rechauffent d I'anour du Christ ! Qu'ils en
fassent ie grand ideal de leur vie . Its y trouveront comme nous
la source du plus pur bonheur... ,
Quelques instants aprus la messe solennelle, seminaristes et
petits orphelins se rassembirent 4 nouveau pour offrir au jubilaire leurs compliments et leurs vceux.
Pour traduire et exalter les sentiments d'admiration et de
gratitude qu'inspire et doit developper I'anniversaire de ce jour,
M. Joseph Duval, s'inspirant d'E. Schwartz, fail passer par cinq
choristes les lemons de ce jubild. D'oit ce compliment choral
adress6 ?t Mgr Deymier, archeveque de Banchow, et A M. Pierre,
sup6rieur du Berceau, deux anciens condisciples et 6lives de la
maison.
1.
Excellence,
Cher Monsieur le Supdrieur,
Chacun de vos cnfants de I'Ecole apostolique voudrait vous
apporter, ia 'occasion de votre heureux jubild, un tribut special
d'admiration et de reconnaissance.
Sous les nails symboles d'un compliment choral, vous ddcouvrirez aismecnt 'immense joie de tous ces enfants, leur gratitude ind6fectible, leur admiration emue.
Nous n'oublierons jamais vos admirables exemples.
Nous assureronsla relcve avec fiertd.
Nous continuerons dans l'enthousiasme la belle mission que
rous avez entreprise, jusqu'au jour oil le maitre de la moisson
coudra bien nous accueillir et nous accorder le repos.
Vivez d jamais
en sante, en paix :
ce sont nos souhaits I

2. •
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.

4.
5.
4.
5.
4.
5.
4.
5.
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n jours de mars, un jour de mai,

L'Ange de Dieu est descendu...
Un jour d'Aiver, un jour d'Wt4,
L'Ange de Dieu s'en est venu...
L'Ange de Dieu, tout rayonnant,
S'en est venu vers quatre enfants..
Quatre enfants choisis entre mille,
Au regard pur, au cwur virils.
Leur a transmis le beau message
de la priere,
du sacrifice,
Du don total, dans le plus haut service.
Ces quatre enfants n'ont point tromp6
L'espoir de la divine Trinilt.
Its ont semr en abondanceIts ont rdcoltt quelquefpis
Dans la joie et dans la souffrance
lls ont servi le Christ-Roi.
Terre de Chine, terre de France,
Le champ est vaste, a pleines mains
lls ont semd dans l'esprance...
Its ont rdpandu le bon grain.
Ames d'6lite !
Ames de Lumiere !
Toute leur vie a 0t6 une ascension vers la lumiere.
Toute leur vie a &td une lutte pour la lumiere.
Ames de Lumiere !
Comme une dblouissante aurore
Au bout de la plus sombre nuit.
Sans elles, combien d'dmes pitoyables
Auraient ltd broydes par la dosesprance...
Combien seraient demeurees
Sans joie, sans amour...
Sans elles, combien d'dmes malheureuses,
Auraient perdu le courage
De croire en la bonts.
- Ames de lumiere t
Qui ont paru en ce monde,
Pour timoigner et pour servir.
Ces ames, filles de la lumidre,
Ont suscit6 d'innombrables dmules.
Des dmes gnereuses I
Des dmes lumineuses I
Des dnes de clart6 !
Des dmes qui delairent tout sur leur passage.
Des dmies qui illuminent tout dans leur sillage.
Sans leur presence dans le monde,
II n'y aurait ici-bas que decouragement,
desolation, dOsespoir !
11 n'y aurait que la nuit !
Mais dhs qu'elles apparaissent,
Tout s'claire, tout s'illumine.

-
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Les front se redressent, les ccurs battent,
les dimes vibrent.
Le jour se leve dans les ceurs !
11 emane de ces dies une telle force,
Une telle douceur, une telle paix,
Que tout notre Otre se redresse,
Et vibre, et ckante...
Tout notre etre chante !
A I'avant du yrand Vaisseau,
qui emporte l'humanitd,
Dieu a place dans sa bontd
ces dimes de lumidre, ces pilotes avertis.
lls ne sont point restis
A contempler les dtoiles...
Its ont rtalise la beaute de leur reve...
Lne beaut6 qui surpasse toute beaut-..
Et qui est la beaute m1me,
Car elle est geinrositM absolue,
Charitd rayonnante, sacrifice total.
De leur vie, il ne subsistera peut-dtre
ni gestes spectaculaires,
ni phrases grandiloquentes,
Mais le souvenir d'une vie droite,
haute et pure,
jaillissant vers le soleil
colmme un siaple peuplier de chez nous !
Vie dont doit se nourrir notre tie Pour que nous ayons, nous aussi,
la force et le courage
de raaliser notre mission jusqu'au bout
quoiqu'i! advienne.

4.

Notre mission... jusqu'au bout i

3.

Jusqu'au bout.., comme eux !

2.

Comme eux, nous resterons fiddles d notre belle mission
jusqu'au bout !
i.
Un jour de mars, un jour de n-ai
L'Ange de Dieu s'en reviendra...
Un jour d'hiver, un jour d'etd
L'An,'e de Dieu emportera
Vers les splendeurs du Paradis,
L'dme vailiante de ses fils.
Pour encadrer cet hlommae, la Schola de 1'Ecole apostolique
interprCta avec aisance quelques morceaux de son brillant rdpertoire.
Le sup6rieur du Berceau, hiros de ce jour, remercia de
toutes ces marques de vdndration et souligna que cette fete
dtait surtout celle de 1'Ecole apostolique, la fete de la gdndrositd
religieuse et sacerdotale. Ce deait rester la marque de ce jour.
A midi, le repas de la solennitM fournit h M. 1'Econome,
I'occasion de rdveler une fois de plus ses talents d'organisateur,
comme le purent ais6ment constater nombre de confrbres entourant Mgr Deymier et M. le Supdrieur du Berceau.
M. Houfflain, visiteur de Paris, dtait la lui aussi, apportant
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les fdlicitations et les vaOux de la metropole, non moins que de
retranger, puisque, en tres distingu6 et tres respectable clergyman, il nous arrivait en droite ligne du Royaume-Uni.
M. Fdlix Contassot, visiteur de la province de Toulouse, attendait I'heure des toasts pour faire le point de la journee et de
cette belle fete. II le fit avec sa simplicitd coutumiere, mais aussi
avec.son admirable souci de la v6ritd et son sens vraiment superieur des rdalites : u Lorsqu'en 1914, nouvel ldeve, j'entrais au
Berceau, je ne me doutais gubre que, quarante ans plus tard.
j'aurais I'honneur et la joie, au titre de visiteur provincial, d'offrir au jeune professeur qui m'accueillait alors, les felicitations
et les vweux reconnaissants, non seulement de toute une province,
mais mdme de la Congregation entiere...
M. le Visiteur souligna ensuite I'ceuvre magnifique accomplie
par le PKre Pierre, durant trente ann6es de presence au Berceau:
u S'il me plait de dire au cher superieur du Berceau notre reconnaissance pour l'euvre materielle accomplie ici, ii me plait
aussi de rappeler encore que M. Pierre a 6i6 dgalement comme
le restaurateur spirituel du Berceau. C'est lui qui pendant toute
cette triste pgriode d'entre les deux guerres et aprbs, alors qus
dans toute la France flIchissait la courbe des naissances et du
recrutement sacerdotal, c'est lui qui a pris d tdche, et quelle tdche ! de recruter au Berceau sef gleves... Les resultats des efforts
de M. Pierre, leurs succcs, sent inscrits en preuves irr6futables
dans les chiffres fournis par les statistiques. Le Berceau vient,
et de beaucoup, en tUte de toutes les Ecoles apostoliques, et ce
n'est pas uniquement parce qu'il est la plus ancienne de ces
Ecoles... a
M. Mailhd, ancien visiteur de la province de Provence, apporta ensuite le timoignage d'une belle intelligence et d'un
grand coesr, le tdmoignage de Mgr Brunhes qui, en des circonstances d6licates, eut l'occasion d'apprecier les merites de
M. Pierre, alors sup6rieur d'Ardouane.
Le jubilaire se leva a nouveau pour adresser ses remerciements dmus, redire dgalement sa joie et ses souhaits pour
I'avenir.
Au ddbut de l'aprbs-midi, tout le monde se retrouva A la
chapelle pour la benddiction du Saint-Sacrement. Les petits
chanteurs, magistralement men6s par leur chef, donnerent une
nouvelle preuve de leur talent.
Cette inoubliable fete de famille se termina par une seance
de cinema qui enchanta grands et petits.
Quand la nuit vint, chacun dtait heureux. Dans son exquise
ddlicatesse, M. Pierre n'avait oublid personne. Et, comme le
rmarchand de sable , passait, il nous semblait entendre, en un
dcho merveilleux, les nobles paroles de M. le Visiteur : a Pour
ces raisons et pour beaucoup d'autres, au nom de tous mes confreres. au nom de tous les anciens du Berceau, particulibrement
au nom des nombreux missionnaires dispersds dans le monde entier, je dis d Monsieur Pierre notre affectueuse reconnaissance,
et je prie Dieu, en union avec tous, qu'il le conserve longtemps
encore d ce cher Berceau, jusqu'au jour lointain oil, dans Le? demcures celestes qui ne connaissent pas les incendies, ii recevra
la bienheureuse rdcompense promise aux bons ouvriers I Ad
nlultos annos I
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21 octobre. - Pour marquer l'annie mariale, le sdminaire
interne de Da. fait aujourd'liui son pleriiage au sanctuaire de
Notre-Dame de Lourdes. Lever des quatre heures, c'est le depart
dans la nuit et dans le silence de la m6ditation. Arrive &iLourdes au petit jour, tous se hatent vers la Grotte, oui M. Eyler ctlibre la messe de coinimunion. 11 fait frisquet sur les bords du
Gave A cette heure et en cette saison. Mais la ferveur de la priere
et la jeunesse s'acconmmodent aisdment de ce milieu tonifiant
pour les ames et pout le corps. L'abri Saint-Vincent assure peu
apres I'hospitalitl couturiitre de son accueil. A dix heures, en
la basilique superieure (on sait qu'it Lourdes deux basiliques sont
quasi superposees), grand'miesse celbrie par M. Piet, supOrieur.
A l•evangile, M. Eyler detaille quelques dons de Notre-Dame :
outre son sourire maternel. elle nous livre son message et se
donne elle-meme a chacun de ses enfants... A quatorze heures et
demie, chapelet a la Grotte, suivi du chemin de la croix par
le sentier rocailteux et sous le chaud soleil : h chaque station.
M. Jean Contassot aide la meditation. Tout cela menage des
souvenirs plein le cutur dans le chemin du retour... et pour I'effort de chaque jour.
24 octobre. - En ce dimanche des Missions, la Journie
missionnaires de Gcneve est assur.s par des Lazaristes dans les
diverses paroisses de la ville. Ici, se sont donn6s rendez-vous,
surtout d'anciens niissionnaires de' Chine : Mgr Georges Deymnier,
archevtque de Hanchow, et MIgr Andr6 Defebvre, eveque de
Ningpo, les deux isiteurs de Chine MM. Joseph Deymier et
Hippolyte Tichit, et que!ques-uns de leurs confreres, Jean Trcmorin, Leonard Engels, Henri Brossard, Louis Corcuff, Pierre
Hahn, puis Adam Swiadek, de Madagascar, et Pierre Causse, de
Toulouse, qu'accompagne M. Hubert Houfflain. visiteur de Paris.
Tous ces divers missioinaires lazaristes assurent dans la
vinglaine d',glises paroissiales de Geneve, quelques predications
en fa\eur des \Missions, de leurs victimes et de leurs espoirs.
Des la veille, Action catholique et Action missionnaire out fourni
un thibme dans la seance du Victoria Hall. Apres une allocution
d'ouverture par I'abh6 Albert Marchal, directeur du Centre nissionnaire de GcnIve, M. Joseph Deymier donne sa conf6rence sur
lI' Wcliiiruse missionnaire en pays de Missions, et exalte toutes
les iel'igieuses qui, dans le monde entier, trouvent des terrains
l'apostolat. Maais 'ancien directeur des Filles de la Charite cn
Chine se reporte sur ce champ d'apostolat et mentionne parni
ce labeur dtlsint6resse, les treize orphelinats des maisons de charitd, s'6panouissant h l'ombre des cornettes des Sceurs de SaintVincent de Paul.
AXant la -uerre japonaise 1937-1945 les treize maisons de
charit6 en Chine. fermrn6s en 1947 devant I'invasion des troupes
rouges, groupaient et soignaient quelque cinq a six mille enfalts,
orphelins on mialades.
A. - Province du Tchikiang :
Diocbse de Ningpo : Weacrhow, creche municipale, 250 enfants (garcons et filles) :; ingpo, orphelinat de pres de 300 garcons ; .ingpo, orphelinat de 600 filles ; Chusan, orphelinat de
3 A 400 enfants 'garqons et filles).
Diocse de Hangchow : Kiashi.inr,
orphelinat de 3 t400 garcons ; Hanychow, orphelinat de 300 filles.
B. - Prorince dii Kiangsou : a Chanyhai, hospice SaintJoseph TPou Yo Dany), fondd par Lo Pa Hong (le saint Vincent
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de Paul chinois), abattu & coups de revolver en 1937 par les
Chemises bleues, 8 a 900 enfants ou vieillards ; Nangchany
hjpital et 6cole d'infirmieres (une cinquantaine).
C. - Province da Kiangsi : Kiu Kiang, Notre-Dame des Anges, 400 enfants .gargons et filles).
D. - Province du Hopei : Peking, Jents6tang, 1.200 filles ;
Tientsin, Notre-Dame des Victoires, 250 filles, plus un h6pital et
6cole d'infirmiires (60 eleves) ; Tangshan, orphelinat de 200 A
300 filles, et un hospice ; Paoting fu, hupital et orphelinat de 250
iiles ; Tchentingfu, orphelinat de 7 & 800 filles.
Toutes les oeuvres missionnaires dans le monde entier redisent a leur facon i'lhymne de la Charite, inspiree du Christ. qui
est Vdrite et Amour...
AprOs cet 6mouvant temoignage et un vibrant Maynificat de
I'Assembl6e entiere, la ligue de I'Anneau d'or, en ce vingli~me
aiiixer'saire de sa fondation, offre trois calices aux missions lazaristes (ils out Rtd depuis affectis A Madagascar, 6 l'Abyssinie). Ils font partie des soixante-dix-sept vases sacres ou objets
de culte que la Ligue genevoise a depuis vingt ans genireusenint offert aux Missions catholiques.
Aprcs l'offrande des calices, Mile Benedicte Milcent evoque
a\ec emotion le r6le des missionnaires laiques en territoires
d'apostolat, preuve de vie chr6tienne catholique, temoignage d'amour et de joie.
En fin de sdance, Mgr Georges Deymier et Mgr Petit, vicaire gntdral, de Mgr Francois Charriere, 6evque de Fribourg,
Lausanne et Genzve, ddgagent quelques leqons de cette noble
rmarifestation : a) esprit apostolique B d6velopper en tout foyer
clhrtien ; b)- oeuvres missionnaires A soutenir en chaque paroikse ; r) groupement des efforts 4 1'chelon diocesain. Enfin,
toujours et partout, priere pour les Missions, et priere aussi pour
la conversion des pers6cuteurs. Nobles consignes tout h fait dans
la ligne de cette journde, et de la cause des Missions.
24 octobre. - Profitons de ce Dimanche des Missions sur
les bords du lac LUman pour insdrer enfin dans les Annales
quelques notes sur les CEuvres des Filles de la CharitW en Suisse.
,ebien s'y fait discritement et en profondeur. Ces pages des
,iiu'rs de Fribourg, font heureusement un consolant pendant
aux sombres souvenirs de septembre 1875, longuement detailles
et insdrds dans les Annales de 1876 et 1877 (t. 41. p. 177-192 et t.
41 p. 192-224). C'dtait alors ie Kulturkampf et 1'expulsion du canton de Geneve. Les Filles de la Charite etaient arrivies A Gen)ve. le 19 juillet 1810. Le vaillant cure d'alors, Jean-Francois
V'tarin i( 6 septembre 1843) avait negoci6 non sans peine leur
vr·nue et leur 6tablissement. Elles reviendront enfin en 1929.
Depuis ces dtbuts, et malgrd ces entraves locales, les ceu\xr-s se sent multiplies en Suisse, et la Charitd de Monsieur
Vincent rdpond tout B fait aux nobles sentiments de philanthrojic et de devouement de ta Confeddration helv6tique. CroixRouge et Cornette, quels vivants emblemes de la Charit6 ! On
!,- \oit transparaltre dans ces lignes tout comme dans les actu"Hies fondations et activit6s suisses.
Au cour de I'Europe, la vocation de la Suisse, c'est 'amour !
Aifer, aimer efficacement, comme le Christ le demande, c'est-d('i, en accomplissant, en lant que nation et & l'6gard des autres
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nations, les ceuvres de misdricorde : donner a manger 4 ceux qui
ont /aim, donner d boire d ceux qui ont soil, vdtir ceux qui out

froid.

Dans un tel terrain, la charitd comme un arbre dvanqgi:ri
ne pouvait que .randir, se developper et apr&s GenBve, voir refleurir sa premiere branche i Fribourg, en 1858.
Un vieux toit d l'auvent large et hospitalier abrite la maison, qui fut achetc aux lied'rends PNres Rddemptoristes, le 5
mai 1841, par la comtesse de la Poppe, chanoinesse du chapitre
de Chdteau-Chalon, en Franche-Comtd (Jura, canton de Voiteur). Remise &a 'evche de Lausanne et Gen4ýe, la residence devait devenir un orphelinat. La ygdnreuse fondatrice voulail, das
le ddbut, conlier cette wuere aux Filles de la Charite, mais la
Communautl
e put alors accider d ce desir.
e
Sur les instances de Myr Marilley, rditerant la demande de
ses prddvcesseurs, trois filles de Monsieur Vincent enfin, sont
ddiaclthes de la Maison de CharitW de Genbve. Elles entrent A
l'orphelinat le 21 nocembre 1858, apportant pour tout bien une
petite statue de la Sainte Vierye, d laquelle eles donnent la place
d'honneur, lui conifiant l'acenir. En janvier 1859, deux autres
Swurs vienaent les rejoindre.Swur Thierry sera la premibre supdricure de la maison et l'une de ses compagnes, la premiere
, maman , de douse lillettes pauvres...
Depuis, I'arbre s'cst dccloppg ; voyons-le qujourd'hui. , La
Providence
,, point n'est besoin d'autre adresse, tant ce nom est
cotn, en ville et ailteurs.
.L' orphelinat, un peisionnat, une 6cole enfantine - la premiere ouccrte en notre ville, - des classes ; depuis l'dcole pri-.
maire jusqu'd I'ecole normale, deux cdoles professionnelles de
couture el de stoppaye : trois cent soixante dl&ves, beaucoup de
bruit, de vic el de yaitd. L'ecolc m6nagere, avec des cours constcutifs de quatre mois, acee vingt-cinq d trente dleves par
coups, pr;parent les

<

ulamans de demnain ).

Le 5 octobre 1869, un second groupe de bdtiments fut vesdu ar le Pres
's Ridemptoristes & l'dedchd de Lausanne et Genece. Get agrandissement permit 'ouverture de C'hpital-hospice
de la Sarine. Un concordat passe entre les communes et la direction de I'Itablisbsement des Fil;es de la Charitd, stipulait ftol
les ddtais d'organisation et d'adiinistration.Des lors, I'h6pital
n'a cess de fonctionner. Grandes ou petites chambres, oil sont
alloniees tant de destinies lhunaines, tout est voud aux malades, pour tes mener vers la tuwrison, les aider d franchir les
plus iinuidlants pasraes et les c.talourer de l'amour auquel ils
out droit. A c6t1 ilu inedecin allitre a l'h6pital, six Steurs, aiddes
d'fl•!es-infirmibres et d'emjnolys, sr dtvouent dans les diff&rents sercices. Les bobos jou;rnaliers sont soignas gratuitement
au Dikpensaire annexC
ou rcz-de-chauss.e ddeI'h6pital en 1908.
La Swur qui le diriye visite aussi les families nceessiteuses.
Attenant a I'h6pital, void la ciapelle toute rdnovie, oit la
Vierge aux Rayons invite ala confiance. Chaque lundi, la Neu",aine perpdtuelle voit acrourir de nombreuses personnes pour*
•,iliciter des grdces ou pour rcmir'cir.
A ces weures s'en ajoutent d'autres : les meres chrdtiennes
de la paroisse, les colonies de vacanecs, les patronages - avee
un bel appareil de cindma qui pernet la prdsentation de films
dducatifs on rejouissants pour la joie des gargons et des fil-
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lettes. L'association des Enfants de Marie est bien vivante, les
retraites et les rdcollections sont tres apprCcides de nos jeunefilles. L'wvrue des Louise de Marillac groupe les bonnes volontes qui vont visiter une a grand'mire odans son petit a chez
elle ", l'egayant de lear sourire et de leurs chants, lui rendant
quelques services. Pour fdter sainte Louise, on viendra cahincaha, avec la a petite o ou avec l'aide de quelque voiture complaisante assister d la sainte messe. Un joyeux dejeuner complWtera la fete.
Sur la colline dominant Fribourg, voidci la Crche SaintEtienne.. Mgr Besson, ddsirant beaucoup la presence des Sceurs
dans le quartier de Beauregard, et M. de Zoubaloff, alant remis
d Mile Cldment une certaine somme pour etablir une euvre charitable, la creche fut ouverte le i"- mai 1923. Elle est placde sous
l'administration d'un Comitd preside par Monseigneur. Ainsi, un
petit nid plein de vie et de chansons s'accroche pour Otre berce.
a la premiere branche du bel arbre - 6 charite, que tu es merveilleuse !
1864. - Six ans apres l'ouverture de la Providence, le 21
novembre, arrivent d Billens les premieres Cornettes de saint
Vincent, appelaes par M. Pache. II veut leguer sa maison (chdteau de Billens, et avant cette dpoque, couvent des Pares Mansles) & une ceuvre charitable. Propritddu district de la GlIne,
'et dtablissement depend d'un Conseil d'administration.De mulliples transformations, des appareils modernes ont fait la reputation du bel hopital que nous admirons aujourd'hui, dont la
faqade principale regarde les Alpes. Les nombreux malades et
les bdbgs de la Maternit, bendficient des soins dclair6s et ddvouds des medecins, secondds par les Steurs, les infirmieres et
un personnel competent.
1865. Le 31 juillet, trois Filles de la Charitd debarquent A
Chitet-Saint-Denis, non d'un avion, ni d'une auto, pas mdme d'urp
train, mais d'une de ces pittoresques voitures postales qui fai-:
suict le charme des voyages du temps passe. Ces troiz Sewrs. A
la demande de M. le Cure Comte, viennent tenir t1'cole des filles
et prennent domicile dans les combles du bdtiment scolaire. LI
1" jinvier 1874, elles s'installeront d& 'bospice.
1874. D'accord avec M. le Syndic Chaperon, M. le Cure Comte.
qui a l'eil ouvert sur tous les besoins de sa paroisse, a decidO
de fonder une maison hospitalir.e et d'en confier la gestion aur
Filles de la Charitd. Un emprunt d la commune, un don de
Mgr Marilley, l'intlret de la Confrdrie du Saint-Esprit permirent
I'acquisition de la fameuse Auberge du Bain, sise en Fribourg.
,i la frontiere vaudoise. Ma Scur Lafeuille, arrivie en 1865,
sera la premiere supdrieure de l'hospice Saint-Joseph. Au Nouvel An 1874, arriveront les quinze premiers pensionnaires.
L'aminagement de l'ancienne auberge est encore bien primitif. Au centre, la grange et l'6curie. L'aiie nord sert d'asile aux
vieillards et aux garcons, tandis que dans l'aile sud, oh se trouve
la cuisine, s'entassent Swurs, femmes et fillettes.
Voild pour le passe... 1914... Arrive d l'hospice, celle qui aujourd'hui encore est l'dme de la maison et la , maman des orphelins ,. Des transformations urgentes vont apporter un premier bien-tdre, mais c'est le 19 mars 1933 que commence pour
I'hospice une ere hdroique : entrepreneurs,macons, charpentiers,
peintres se succedent, bouleversant la maison de fond en comble.
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Pluie, vent, s'abattent sur le pauvre bdtiment sans toit. On y
circule en parapluie et I'eau ruisselle de toutes parts. On ddme-'
nage ici, on emmwnage Id, jusqu'd ce qu'enfin. C'hospice, pimpant
et rajeuni, invite parents et amis a cledbrer la glorieuse [iet de
sa ( rtsurrection ,.En 1942, de nouveaux pourparlers permettront la realisation de la ferine modele, qui provoque I'admiration des passants et surtout des connaisseurs qui viennent li
visiter.
1892. C'est d'une inspiration charitable qu'est nd 1'HSpital
Monney d Chdtel-Saint-Denis. L'arbre ldargit sa frondaison. En
vertu d'un acte de fondation pass6 le 22 janvier 1892, le chalet
de M. Victor Monney ra devenir L'Hfpital Monney.
Par le mime acte, le y:ndreux fondateur affectait une
sommefprliminaire a ceite ewure, quil doterait d'une grande
partie de sa fortune. Celle donation, faite en mdmoire et sous
'inspiration de Mile Julie 3lo•ney, sa fille, amie devoude des
pauvres (f d 27 ans, en 1891), cenait seconder les charitablesintentions de Mme Monney, son 6pouse. Cette euvre, confide exclusivement ete perpetuilt aus Filles de la Charitd, allait prendre un developpement surprenant et realiser un tres grand bien.
Aujourd'hui, de belles salles, une vaste terrasse et des galeries,
permettent aux malades de jouir de grand air et de la vue reposante des montaynes. Un evenement important pour l'h6pital
sera I'ouverture de la Maternit6, le 17 novembre 1930.
Etablissement prict, l'Hpital Monney doit son succds au
d6vouiement des Filles de la Chariti. d la valeur des mddeciw.
qui exercent leur art arec nutant de ddlicatesse que d'habiletV
cl i cille qui, toujours dans C'ombre, anime et dirtge.
A ceite belle mis.sion du s,-rrice des malades, it faut ajuuter
reducation de la jeunesse confiee egalement d nos Saeurs. (L'acte
de fondation stipulait lour habitation a l'h6pital). L'Ecole m6nas;re forie les futures mamans ; dans le mdme b4timent les
bambins viennent apprendred connaitre le petit Jesus et un pet
laborieusement parfois, les rudiments de la science des letlres.
Enfin des classes primaires acrcieillent les fillettes dans de spacieux et tout nouceaux batiments.
1916. Le 30 acril, un nombreux public repondait, d la Matson du eIuple d Lausanne, unI pressant appel de Mme Widmer.
presidente du Comit6 de Secours aux enfants belges. Des secours.
oui, mais de quelle maniyre ? On hesitait, lorsque Mme Bellet se
leva et s'inscricit pour receloir vingt garcons beiges. Cette dWclaration fut accucilie par de vifs applaudissements. 11 fallait
passer a 1'ex6cution. Chacvn y mit tout son emur et tout son
zele, et le 18 mnai 1916, vintl-deux premiers enfants de la glorieuse Belgique faisaient leur entree au Servan.
Les Sceurs - les premieres Sa'urs de Saint-Vincent de Paul
de la rdiyton - arriverent de Fribourg le 30 mai. En 1917, quelques petits Frangais s'ajouttrent aux Belges, puis l'annde suivante des Suisses el des Itnlions Cela fit un nombre de cinquante enfants, entierement nouirris et vdtus par les soins d '
Mme Bellet, sans I'aide'd'aucune weuvre. La guerre terminde, le%
enfants belges, francais et italiens partirent. Restaient six enfants suisses on alsaciens. Que deviendront-ils ?
L'idde vint d Mine Bellet de faire de cet asile du Servan.
une oeture suisse, un orphc:inat catholique pour le canton de
Vaud. Aucutne ceuvre de ce genre n'y existait. On en parla d
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M. le Doyen Pahud, curd de Notre-Dame, qui les encouragea
virement. Apres differentes tractations, un accord fut passe.
le 15 novembre 1919, entre Mine Bellct, le conmit constitu6,
et Mine la Superieure gentrate des Filles de la Charitd, qui
assumait definitivement la direction de la waison. Dfs lors, 'wuvre n'a cesse de se dicelopper. La pouponniere decenant trop pese vit
tite et les enfants enlres jeunes ayant grandi, le Comiti
dans la ndcessitt de construire un bdtimaent neuf. L'inauguration
du nouveau Servan se diroula le 21 novemibre 1931. Elle (ut prdsidee par Mgr Besson. Les Lausannois n'ont plus d'etonnement i
roir passer dans les rues de leur citd la blancheur ailde d'une
cornette de Saint-Vincent.
19L6. A Clarens, proche Montreux, dans une ancienne ferme.
transformte a grands frais, les Filles de la Charitd cont oucrir
un dispensaire, qui deciendra une maison de conctalescence pour
les Seurs, en attendant Briangon, puis une maison de repos pour
les estivants ou les pensionnaires en quete d'un logis tranquille.
vite trap petite
Dans le sous-sol, une chapelle est amenagde putr le grand nombre de fidiles pour lesquels I'rdlise paroissiale de Montreux est trap loin. La presence bienfaisante des
S'rurs, leur z-le, leur activit6 aupres des petits de I'dcole enfantine, incitlrent les autoritis diocdsaines at faire appel en 1931.
aur Filles de la Charite, pour les ecoles catholiqucs de Montreux.
1927. Sous la forte impulsion de Mgr Petite, se fondait i
Genrve, I'Association dite du Priventorium Notre-Dame des
Monts, d Salvan, dans le Valais. Cette Association s'efforce de
rialiser le vewu du Conseil fideral : lutter contre la tuberculose
Et I'arbre de la Charitd va puiser une sive nouaelle dans Ic
sol calaisan. Bien expose, le Preventorium est aussi bien colditionnd. Les enfants restent deux, trois ou quatre mois suicant
tat de sante. La surveillance indicale est assurde chaque
w
leur
se;aine par un mddecin, et tous les mois un contrule des enfants, suivi d'un rapport medical, renseigne les parents. Les
appareils de radiologie rendent de pricieux services.
Une belle proprildt autour de la maison favorise les cures
de repos et permet aux enfants de s'dbattre, voire mdme de
culticer quelques fleurettes. Le grand inconrenient d'enlever les
elvres pendant I'annue scolaire et de les pricer ainsi de presque
tout travail intellectuel est uvitd, grice a 'Ecole Alpine. Avec
quelques heures de classe par jour, les enfants pourront pendant
I'hiver profiter de la cure d'altitude, en perdant le minimum de
temps.
Notons encore que cette weuvre du Pr6ventorium est due 4i
l'effort gdenreux des catholiques genevois, soucieux de placer
leurs petits malades dans un milieu de haute tenje morale et
reli'icuse.
1929. C'est la premiere maison de Geneve qui, le 15 mars
1929. recut les Filles de la C&aritd chassdes de cette ville en 1875
par le Kulturkampf. On y garde precieusement la statue de la
Sainte Vierge que nos Swurs possedaient auparacant. et qui a
/td retrouvie intacte.
Comme un nid dans l'arbre, la Crkche Sainte-Clotilde ouvre
de !•rand matin la porte de la maison aux petits bambins que la
mahan laisse a la garde des Swurs, pour se rcndre a son travail.
D',ntlres arriveront apras la classe, pour jouer on faire leurs de-
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voirs scolaires. Une interessante lefon de catechisme donnte
par la Swur ne manquera pas d'etre rdpetde d la maison. Do*cement I'apostolat se fait. Une Association d'Enfants de Marie.
la decoration de l'6glise et surtout la visite d domicile dans ce
quartier populeux occupent largement les Swurs.
1929. C'est pour r~aliser ce que dentande la nouvelle loi concernant la lutte contre la tuberculose et pour ne pas laisser d
d'autres le soin de renir en aide a nos tuberculeux catholiquet
que fut decidd, a Geneve, la creation d'un dispensaire catholique d'hygiene sociale.
Ce Dispensaire, et 'administration du Preventorium Notre:
Dame des Monts A Salhan, (ut confie 4 nos Swurs, aidees d'infirmires. Depister la maladie u ses debuts entreprendre les nombreuses ddmarches pour obtenir le secours qui convient, quee
magnifique occasion d'entrer dans les familles et d'y apporter
acec I'aide materiel le secours religieux et moral !
Aujourd'hui, plusieurs paroisses de la ville de Gendve oAt
leur c Soeur attitree ,. Celle-ci cisite r6guliirement les familles,
assurant les soins aux malades ; ainsi s'est dtabli et se poursuit
l'etension du rtyne du Christ par la charitd.
1931. Miles Bizier, auxquelles plusieurs generations d'en(ants catholiques de Montreux, doivent lear dducation, cedent
leur malson priuce i la paroisse de Montreux. M. le Cure Pahud
fait alors une dermarche fructucuse et cinq Seurs viennent consacrer lear pauvretd dans ce decor somptueux de lac et de mantagnes. ( Filles de Paroisse n, visite des pauvres, soin des malades, dispensaire, colonie de vacances, 6coles, Enfants de Marie,
leur charite deviendra cite une branche solide vers laquelle toutes les neccssitis regarderont.
1940. L'asile de la Maison de la Providence de Montagnier a
WtE fondA rn 1926 par des efforts conjuues : l'heureuse initiatire de Mile E. Gard, de Montagnier, la gdnerositd de Mime Mergen, de Prarreyer, 6miygre en Amrique, et enfin une disposition
teslaumentaire de M. Justin Bessard, a Martigny.
Ce ,aest que le 18 juin 1340 que les Filles de la CharitO
font leur apparition dans cette belle vallee de Bagnes-en-Valais.
Detux agrandisseents successifs permettent d'abriter a l'heure
acluelle cent vin't vicillards, homines ct femmes, de condition
modeste et indigents, c les Seigneurs et Maitres de Monsieur
Vincent ,.

Les petits Croises de la paroisse aiment aussi d se retrouvers chez les S,'murs landis que les bonnes gens du village ne
manqucni pas de recourir leur devoutement pour quelques piqtres ou soins d donner.
1941. Foyer Saint-Vincent. Cette maison intdressera tous
ceux qui se posent le grand problmine deI1'ducation des enfants
hors la faminle. C'est une experience neuve faisant ses preuves.
Une wuvre suscit&e & Gcneve, il y a une quinzaine d'annees, par
un pritre au grand ceur. Son idee itait celle-ci : redonner, aux
enfants des foyers d-sunis, une vie se rapprochant le plus possible de celle qu'ils auraient et' en droit d'attendre de leur propre famille, M. I'abb Corbat fit aplpel aux Filles de la Charite.
Le Foyer Saint-Vincent cst divise en petits appartements coquets, ayant chacun sa vie autonome. Dans une atmosphbre de
chaude tendresse s'dpauouit un groupe limitf d'enfants, garcops
et filles, d'dges differents, soiyncs etclecds toujours par la mcame
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Swur, lear maman. Ces enfants vont d l'Ecole publique, suivent des cours d l'ezt'rieur,font partie de groupements suivant
leurs gofts et aptitudes. Les contacts avec la parent6 sont non
seulement admis mais grandement encourages. M. I'AbbB et les
Sturs, par des rapports reguliers et sympathiques avec les parents, ont i lear actif, des retours i Dieu, et l'union dans plusieurs families. Les catholiques genevois, fiers de cette weuvre.
construite sur les donndes de la psychologie moderne, la soutiennent avec une noble gendrosite.
1941. Grand-Lancy, dans la campagne genevoise, est nu le
g mars, en la fete du bienheureux Pierre-Rene Rogue.
La paroisse compte environ deux mille cinq cents imes, dont
la moitid de catholiques. C'est dans ce milieu que les Steur
allaient entreprendre lear travail et en tout premier lieu la visite des pauvres et des malades. Les Swurs sont d la fois catdchistes, directrices de patronage, d'Ames Vaillantes. Pendant les
vacances memes, le travail ne cesse pas, il faut assurer la bonne
marche de la splendide colonie " Cit-Joie n i Randa, pros Zermatt, la cdldbre station touristique.
On a pris tres vite a Grand-Lancy I'habitude de voir circuler les cornettes blanches, symbole de Charitd, si bien que les
protestants eux-mdmes les appellent pour les soigner.
1941. Dans la verte Gruybre, le clair village de Vuadens
ouvre les portes de l'Asile Saint-Vincent, en la fete de SainteLouise, le 15 mars. Vieillards, hommes ct femmes, viennent doucement se preparer au dernier passage d l'ombre des cornettes
tandis que quelques garcons et fillettes doivent y retroucer une
a maman n. Une ferme bien tenue offre ses beaux produits et
les garcons sont trIs fiers d'offrir de temps en temps leurs services.
1948. a La Paix du Soir ,,au Mont-sur-Lausanne. Cette maison inaugurde le 19 juillet porte bien son nom. C'est li, dans le
calme, au milieu de la verdure, qu'une cinquantaine de dames
y\jdes, viennent trouver aupres de trois Saurs, un repos merite,
et la preparation sereine au dernier passage.
1950. En voyant avec regret s'eloigner les Saurs aux sombres
annues de 1873-75, les habitants de Chene-Bourg (banlieue de Genebre) disaient tout bas pour se consoler t elles reviendront ,.
De nombreuses demarches, jointes it de ferventes priires,
une personne charitable mettant sa maison i la disposition des
Suwrs, le Bon Dieu ne pouvait manquer de rdpondre a de tels
disirs. Aussi, est-ce avec enthousiasme que furent reques en
cette annee 1950, les trois Saurs se partageaatles wuvres de la
paroisse, catichisme, patronages, visite des pauvres et des malades.
1953. Dans le beau pays vaudois, sur la hauteur, un splendide h6tel domine le Leman, c'est laa Maison du PBlerin ,.
Achetd par Caritas, l'euvre d'entraide si vicante en ce canton de Vaud, ii est destine i recevoir messieurs et dames dges
qui dsirent garder lear petite , autonomie ,,tout en finissant
dans le calme et la douceur leur vie terrestre.
Ouelle helle ceuvre pour des Filles de Monsieur Vincent.
Aussi, malgri la p6nurie de vocations, on rdpond avec un confiant enthousiasme d I'appel reiterA du ComitW, et la maison est
inaugurde avec le faste qui convient (ily eut mIme retransmission a la radio). C'etait, comme il se devait, en un lumineux
1ft juillet.
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L'6tel a belle allure, camnpd sur le c6teau au milieu des
foreds. Monsieur Vincent jouirail d'y voir a nos Seiyneurs et
Maillres , si confortablement inslalls. lei l'on peut vieilir ensemble, ensemble se retrourer d une petite table de la salle 4
nanyer, ensernble encore faire une petite promenade dans cc
beau pays de lumiire. De confortables fauteuils dans de yrands
salons incitent aussi (i {urer une bonne pipe aprhs le diner.
Comme il fait ban vicillir ainsi, avec la douce illusion qu'on est
cucore un grand personwage... Les soins ddlicats et maternels
des Swurs aident aussi iI le penser.
19!5. Vuissens. Voici le dernier petit rameau jailli en terre
roinuade. Notre Damie 'a pantt au beau mois du Rosaire de
1'A aitt
•.e

iaritle.

Qtuatre ans durant. M. le Cure de cctte paroisse villayeoise
revint ii la charge iaprJs de Ma Steur Visitatrice. La conaiance
arrive it bout de tout puisque, pour exauter le Pasteuret le troupeau en priircs. le Ciel ne fit pas moins que d'envoyer .otrce
Tres iHonoree Mere se reposer en Suisse.

Ine Swiur institutrice et utne Stur pour le soin des malades
sont eviioydyes dans celte riante plaine oil fleurissent les arbres
fruitiers et oi• in irit le tabac. LU deux c filles des champs n. au-

ront lear chambre de .ouage et pour chapelle l'eglise du rillage.
La population, syndic en tite, les recoit, comme les messageres du
Bon Dieu et la joie se tradtit par des dons multiples et varies.
Quelle excellent

rte

pour pratiquer la pauvretd !... Petit

raiteaui, fleuri dans la joie ct la conlfance !
Parce que la CharitO est internationale, la Province de Cologne a trvourd sur le sol helrttique un terrain favorable pour ses
wai:res, h Tavel, corn e la province de Salzbourg posside a
Zurich un champ d'apostolat, car dans sa belle unitd, la Suisse
esl diverse en ses lan,:l;s.
De nmior:, l'Italie a semer au Tessin comme des fleurs de
ma9 nolirs. dIrs cornettes qti se penchent specialement vers les
malades dans les h6pitaux : une dizaine de maisons.
, Dons cotre hutilitl profonde. aciez-vous pense, Monsieur

1inr'ent. q1il',

cette Suissc minuitscule pourrait vous faire honneur

de Ioute s vciqoureuse bonnieroltifn ? » Vous 6tes un bon jardinier. smrrcillez I'panouissement du bel arbre et envoyez-fnolu
des vocations.
25 oclobre. - A Rorne. dans !a s6rie des manifestations du
Congris n;arialozicue Irerimnational f25-31 octobre 1954) se ti'ent
une rkuiion a l'Vniversiti de la Propagande. Notre confrere. M.
Annihal 1Bunaini v donne une confirence : la Mddaille dans le
culte rt la liturgie, dont le texte peut se lire dans les Anwali
della M1issione, 95i4, pp. 297-314. La manifestation de 1830, la
M!daille sa diffusion. son ir-fluence lans la proclamation du
d',rfe de i'Immaculde en 185A. sn f6Me liturgique, autant de
thitmes qui,ne nous sont pas 6trangers. Le conferencier, reprenant. par exemp!e. T,'-!q-es-unes des donnes des Annales 1930,
0
pp.80453-5
4, les compl1te ii et 1a. Ainsi. pour le 27 novembre
18 , a I'occasion du rinquantenaire de la manifestation de
J83f 't(alement un samedi. vei;ie du premier dimanche de
P'Avent)i.
. Bugnini rappelle que. sir demande du Trbs Honori
Pire Fiat le Pape ILon XITT conu6da aux PrStres de la Misi.'-n
de pouvoir cdlibrer la messe votive c6e !'lmmaculie-Conception.
et aux fidbles, visitant les eglises ie la Oongrigation. !e gain
d'une indulgence pl6niere.
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Quatorze ans plus tard, le 27 janvier 1894, le Pere Fiat demanda pour la famille de saint Vincent, une fete en l'honneur
de Notre-Dame de la Medaille, comme deja se trouvaient honordes Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame du Carmel. La Congregation des Rites, pour ne pas se prononcer sur !'historicit6
et sur le caractere surnaturel des apparitions de 1830, hisita
tout d'abord sur cette concession. Les textes liturgiques proposes in solemnitate sacri Noitimatis Immaculatae Conceptionis
B.M.V., racontaient sinplement 1'apparition de 1830, ex monitu.
ut creditur Immaculatae Virginis. Suivaient la description de la
Mldaille son 4tonnante diffusion et ses prodiges. La supplique
rddigoee par Tiberio Fonti et approuvee par le sous-promoteur
de !a Foi, Mgr Gustavo Persiani reprenaient et d6taillaient les
motifs deja allgues dans les legons liturgiques du second Nocturne. En soulignant les relations entre l'oraison jaculatoire
i Marie conque sans pLch... et le dogme de I'lmmaculde
Conception, Tiberio Fonti observait : (, Si un jour il arrive qu'on
declare la realit6 de I'apparition, alors nous dirons que la forimule de la priere revdlee h I'humble Sceur est le premier signe
surnaturel, confirmant la pieuse opinion qu'a suivi le filial instinct de la piitt clhrtienne, des avant la definition dogmatique
de 1854. Cette v6rit6 dogmatique devint aisement populaire par
luniverselle adoption de la formule O Marie conque sans pJchi... Et la relation concluait par un avis favorable h la fete
demandde.
Aussi le cardinal Caitan Aloisi-Masella, crd6 cardinal en
1887, et devenu prefet de la Congregation des Rites (f22 novembre 1902), fut rapporteur de la Cause dans la Congregation ordinaire du 10 juillet 1894. Notons ici que dans les Annales, t. 95
(1930), p. 532, Pierre Coste, racontant cette affaire, fait h tort
du cardinal Aloisi-Masella, un Jdsuite. Erreur, confusion avec
Camille Mazzella, Jesuite, lui aussi cardinal depuis 1886 et de\enu plus tard, 6galement pr6fet des Rites (f26 mai 1900). GrAce
au Ponent de la Cause, le cardinal Gaitan Aloisi-Masella, la ddcision sur Notre-Dame de la Medaille miraculeuse, fut, en 1894,
favorabie, et la preparation des textes liturgiques fut confiee
au promoteur de la Foi, le Pere Agostino Caprara.
Une cedlbration liturgique, en I'honneur de la sainte Medaille seulement parut trop peu au cardinal Ponent, vu que
peu de mois auparavant venait d'etre approuvee la fete de
Notre-Dame de Lourdes. Pourquoi ne pas conceder semblable
faveur en I'honneur de la Medaille Miraculeuse ?
Dans ce but les lemons furent refaites et le nouvel Office
abandlnna le special motif pris de la Medaille et se basa cette
fois sur la manifestation elle-meme de la Vierge. Le texte prepare rebut le titre : Messe et Office pour la Manifestation de la
Vicr-e Inmmacul6e de la sainte Medaille communement appeIe Mledail!e Miraculeuse. Missa etofficium, in manifestatione
BJI.V. Immaculatae a sacro Numismate vulgo < de la MIdaille
Miraculeuse n.
L.e nouveau schema et projet furent approuvds par le Saintl'Pre des le 23 juillet 1894. L'Office emprunte tout au commun
de ]a Vierge excepte I'antienne de Magnificat (Qui me invenerit) et du Benedictus (Posuit in ea) ou se montrent avec evidence les allusions a la Medaille, aux signes et prodiges (signa,
prodigia) par elle ope6rs, sp6cialement les guerisons corporelles
ou pirituelles (vitam, salutem).
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L'hymne de Matines (Tutela praesens omnism) exalte la
Vierge Mere qui, par la Medaille, soulage et r6conforte les humaines miseres.
La messe spkciale exalte la puissance de Marie qui par la
Medaille, qualifite dans I'lntroit (signum, mnonumentum), accomplit des merveilles. L'epitre Sinurm magnum exalte rlmmaculee. L'Evangile des Noces de Cana, met en valeur la toute
puissance suppliante de la Mere de Dieu, etc... Dans 1'ensemble
des textes tout se rivale harmonieusement compos6, d'une facture et d'un style heureux, et surtout reste d'une tonalite pieuse
et devote.
Toutefois, le mot d'apparition fut 6vit6, Manifestation demeure plus reserve, plus nuance. A la quatrieme lemon. comme
le rdyelent les pieces originales conservees aux Archives des
Rites, ]e nom de Catherine Labourd fut ajoute par la plume
mime du cardinal Gaetan Aloisi-Masella.
On est en 1894 : la modeste Fille de la Charitig tait diedde
le 31 decembre 1876, il y avait done dix-huit ans ; elle ne sera
canonisue que le 27 juillet 1947.
A notre 6poque oil la pietd liturgique d l'endroit de Marie
tend d coasid6rer et honorer les privileges personnels de la
Vierge et a la presenter seule, en dehors de son Fils, la Vierge
aux Rayons, la Vierge au Globe. inaugurant ce mode nouveau :
c'est la Vierge reine. La Royautd de Marie consacre cette evolution et ce triomphe de Marie qu'evoquait Catherine Labouri :
Marie, Reine du Monde.
i" nocembre. - Parmni les modernes ap6tres de la Royaute
universelle de Marie, proclamee en ce jour, figure incontestablement Mgr Ange-Miarie Hira!. Ce franciscain montpellierain
(nd . Meze, Herault, le 29 juin 1871, et mort & Quebec le 18 janvier 1952), \icaire apostolique du Canal de Suez, voulut dresser
la statue de la MNdaille Miraculeuse, la Vierge au Globe, en
tant que Reine du Monde. II la desirait au sommet du clocher de
cette pro-cathtdrale de Port-Said, qu'il fit inaugurer le 13 janvier 1937, par le cardinal Dougherty* legat pontifical, se rendant au Congres eucharistique de Manille. Le m6me Mgr Hiral
eut egalement h cour de realiser effectivement les paroles de
sainte Catherine Laboure : Oh ! qu'il sera beau d'entendre dire,
Marie est la Reine de l'Univers, de la France et de chaque personne en particulier. Ce sera un temps de paix, de joie et de
bonheur qui sera long. Elle sera portie en bannibre et elle fera
le tour du Monde. Aussi. profitant de sa situation h I'entrde m&diterranieime du canal de Suez, le vicaire apostolique confia le
20 octoire 1937 au croiseur-ecole Jeanne-d'Arc, la banniere de
Marie, Reine du Monde, brodee chez les Clarisses d'Haubourdin
(Nord). et ionitde sur placr
nar les Filles dc la Charit4 de PortSaid. Apres son tour du monde, la bannibre rentra A Paris, verant de Brest. le 2 juillet 1938. Elle avait accompli le pdriple
entrevu et souliaitd par la voyante !...
Divers incidents et la guerre de 1939 maintinrent en France
la faincuse banniire : solennellement, elle put enfin reprendre sa
place, le 21 nol:embre 1947, dans la cathedrale de Port-Said. Au
verso. une inscription compl6mentaire reproduit l'essentiel des
paroles suggestives de Catherine LabourB : Elle sera portte en
banrnire et fera le tour du monde, 1937-1938.
Cette histoire, les efforts et des textes de Mgr Hiral, pour
glorifier et propager la devotion b la Royaute universelle de
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Marie constitue l'ouvrage Marie, Reine du Monde, et Monseigneur Ange Marie Biral O.F.M. (xvi-328). Achev6 d'imprimer le
22 octobre 1954. ces pages presentent lettres, privdes et pastorales, mandements, sermons, etc., relies habilement par des liminaires du Pere Trudel. Ce volume prend place dans la sdrie
copieuse des ouvrages qui glorifient, A leur faVon et par leur
vivant apostolat, la Medaille Miraculeuse et les apparitions de
1830. Ces pages, dues & la plume et au cceur de Mgr Hiral, traduisent nettement sa continuelle devotion envers Marie. Notons
pour finir qu'au cours de sa vie et avec perseverance, dans ses
diverses lectures, le Pere Hiral eut & coeur de mettre sur fiches
les appellations et qualificatifs donnus & Marie. Cette extraordinaire, cette unique collection parvint b grouper jusqu'A 140.125
fiches. Imagine-t-on ce qu'est ce fichier marial de cent quarante
mille cent vingt-cinq fiches ! L'amour ne doute de rien !
6 novembre. - Un des bienheureux de ce jour saint Leonard, le solitaire du Limousin (vr sidcle, Saint-Leonard-de-Nobletj est devenu en fait, depuis nombre de sikcles, le patron des
detenus de tout genre. Saint Vincent de Paul, lui aussi. specialement lors de la guerre 1940-1945, a paru dans les Litanies que
'(Euvre de secours aux prisonniers de guerre, r6citait et rdpandait... Devant ces souvenirs, en ces dernieres anndes, aux Antilles
s'est etablie une (Euvre de Saint-Vincent de Paul, pour assurer,
m eme
aux emprisonnis. les bienfaits et les secours de la religion.
Suivant une note de notre confrere, M. Hilario Chaurrondo,
les diverses prisons de 'le de Cuba ont regu successivement,
tt recoivent le bienfait d'une mission itin6rante. Les modalit6s
et le travail de toute mission, suivant la volont6 et 1'exemple
de saint Vincent, doivent s'adapter aux divers besoins des lieux,
des situations et du temps. Dans les prisons de Cuba, cet acte
de religion s'offre aux bonnes volontes et demeure libre. D'autre
part la Mission doit s'insirer dans les travaux, occupations et
horaires des prisons. Aux exercices de la Mission, ne peuvent
done assister ceux qui sont tenus ailleurs, en des services qui ne
ch6ment guBre : cuisine, proprete, entretien auxquels les prisonniers doivent en partie collaborer. En outre, une minorit6
- subissant l'influence n6faste de quelques esprits forts n'importe quel acte de religion. Cependant.
e:arte farouchement
ies trois-quarts des detenus, mOme dans les importantes maisons
de d6tention, assistent a ces exercices et un peu moins de la
moitid de cet effectif participe jusqu'au bout, aux graces de ces
jours-li : predications, messes confession et communion. Dans
les petites prisons, le pourcentage des participants atteint presque la totalitd.
Autorisde par le ministbre de l'Int6rieur, l'Euvre de SaintVincent s'entend et prend iangue avec le directeur local de la
prison on maison de detention. Devant les lecons de l'expdrience,
on s'en tient d'ordinaire B l'horaire suivant : b 9 heures et &
15 heures, deux seances de catechisme aux prisonniers, divisds
en trois groupes : a) ceux qui n'ont pas meme dtd baptisds ;
b) ceux qui n'ont pas fait leur premiere communion ; c) les
autres.
D'abord, quarante-cinq minutes d'une lemon donnde par les
Soeurs, dames ou demoiselles catdchistes, dament styles et forimes ; puis un quart d'heure de chant en vue d'apprendre quel-
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que cantique. Le missionnaire vieut ensuite et aux trois catgories adresse une instruction qui s'ouvre bien simplement par
la recitation des Actes du chrelien, et se termine par quelques
chants. Le tout se couronne par une tombola de menus objets,
toujours les bienvenus parmi Jes prisonniers.
Le samedi soir, ont lieu les confessions et le cure de la
paroisse baptise ceux qui le ddsirent. Le dimanche matin, devant
toute la prison r6unie, en presence de tout le personnel administratif, g6ndralement I'eveque du lieu c6elbre la messe, landis
qu'un pretre missionnaire dirige chants et prieres de I'assistance, dont une partie communie d'ordinaire. Peu apres, I'eveque administre la confirmation, assez souvent i un grand nombre de d6tenus. Apris cette matinee, ainsi sanctifie, suit 'un
repas. dont le menu rele\ , l'assortit A la sollemnitd religieuse.
De son c6te,
I'(Euvre de Saint-Vincent organise une tombola oh tous les billets gagnent quelque chose d'utile : savonicete, dentifrice, brosse 4 dents, crayon et porte-plumes, papier
h lettre, quelques sous-\%tenents, etc.... Le soir, avant un exceptionnel goitler, une procession en I'honneur de la Vierge
riunit les bonnes volontes et oriente la priere.
C'est IA le type des missions, utilise dans les diverses maisons de detentions-de Cuba. Mais, A 'ile de Pinos, la situation de
la vaste prison nationale pour hommes, impose une spdciale fagon de faire. L'Utablissement, divis6 en bitiments circulaires,
peut contenir quelque cinq mille detenus, mais, de fait le chiffre n'a guere dUpasse trois miile : quelle paroisse, cependant !...
Le travail aux champs et aux ateliers fait ici partie de I'horaire des prisonniers. Pour le temps de la Mission, on en donne
ies exercices. le matin, aux infirmeries ou au bAtiment 4, destine a ceux qui ne sortent jamais pour travailler. Le soir aprls
le repas, tous les detenus rejoignent leurs cellules et quartier
iespectifs ; et, accompagnd de la police, le missionnaire s'en va
dans les diverses sections. R6unis durant une heure et demie,
les prisonniers regoivent l'instruction du predicateur ; en fait,
c'est une bonne petite leqon de catechisme et une instruction
que relevent et soulignent plusieurs cantiques. Chacune des neuf
sections de la prison sert ainsi de centre missionnaire. Un des
jours de la semaine est consacre tout entier h donner des projections de cinema : film et programme parcourent les diverses
sections, tandis qu'en une s6ance de la Mission a lieu la bienfaisante surprise de l'attirante tombola.
Le samedi, de 8 heures A midi, et de 15 heures a 22 heures.
ont lieu les confessions. La cluture de la mission est gn6eralement assuree, le dimanche. par une messe d'*6vque (par deux
fois, ce fut le cardinal de la Havane). Tout le personnel y est
present, tandis qu'aux infirmeries et "au quartier des detenus
politiques, d'autres messes et ceremonies facilitent et sanctifient A leur fagon cette conclusion de la mission.
L'Euvre de Saint-Vincent avec '(Euvre des Missions paroissiales assunient les divers menus frais de cet apostolat, tandis
que I'administration de la prison prend A son compte logement et
entreticn des missionnaires.
Ainsi, en cette annie 1953-1954. les Missions des prisons de
Cuba out 6td assurees par diverses communautes. Voici le tableau
rdcapitulatif de ce labeur d'ap6tres :
Lazaristes : prisons de Guantanamo, Baracos, Boniato, Camaguey. Matanzas, Cardenas, ile de Pinos, chateau du Prince,
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la Cabana, prison des hommes et des femmes de Guanajay. et
Pinar del Rio ; au total douze missions, assurkes par MM. Chaur
rondo, Obanos et Silvestre Perez). Aux Missions de chateau du
Prince et de l'tle de Pinos out participd quelques Peres Franciscains. Jesuites, Claretins et Dominicains.
Franciscains : prisons de San Juan de los Remedies et de
Manzanillo.
Jesuites : prisons de Sagua la Grande et de Cienfuegos.
Carmes : prison de Sanctus Spiritus.
Capucins : prison de Santa Clara.
Dominicains : prisons de Trinidad et chAteau du Prince.
Derriere cette simple enumeration, on devine le labeur, le
ddvouement et le bien, realisd et procure a ces milliers de d6tenus et prisonniers, dont tous, plus ou moins, ont pratiqueiment oublid quelques-uns de leurs devoirs ; o'est ce que leur
ont opportunement rappele ces dames et demoiselles catdchistes, les Filles de la Charitd, ou membres de diverses communautds religieuses, sans oublier ici et 1 quelques prAtres sdculiers.
L'Esprit de Dieu souffle partout I Seigneur, envoyez votre
Esprit et tout en sera transformid
25 novembre. - Annoncd par une lettre de la Tres Honoree
M.re Lepicard, en date du 11 septembre dernier, 1'dtablissement
des Filles de la Charit6 a Daz, b Notre-Dame du Pouy, se rdalise
en cette avant-veille de la Mddaille Miraculeuse chore a toute
la famille de saint Vincent et spdciale titulaire de !a chapelle de
la maison. Grace & la sollicitude avisee de M. le Visiteur de
Toulouse, cette cause des chers malades et de l'infirmerie de Dax
vient d'etre heureusement amdliorde.
Sceur officiere de )a Communautd, Soeur Aujay, jadis visitatrice du Sud-Ouest, est venue installer la premiere superieure
de la maison, Soeur Lepers, assistante au grand hOpital bordelais de Saint-Andre. L'on imagine ais6ment la joie de tous et
sp6cialement celle des infirmes, les premiers et actuels interesses. Its sont tout heureux de voir circuler nos chores Scours, se
devouant au soulagement et & la consolation des clients de l'infirmerie. LA, depuis 1910, done depuis quarante-quatre ans, le
Frere Bordy s'est d6pens6 jour et nuit, avec compdtence et esprit
de foi au service de nombreux confreres et freres. L'Age avance
et surtout une notable fatigue cedrbrale ont rdcemment contraint
ce bon frere infirmier h deposer les armes. Et la maison entiere,
par la voix des superieurs, lui a exprim6 sa vive et affectueuse
reconnaissance pour cette inlassable charitd. II n'a d'ailleurs pas
fini de consumer ses dernieres 6nergies charitables ; ii demeure
dans la place et au poste de dAvouement attentif qu'il connalt
de longue date.
Les trois Soeurs de la nouvelle fondation prennent dgalement en charge la lingerie et assurent tout de mnme la rel6ve
d'un autre ddvouement g6ndreux que plus de quarante gdn6ralions d'dtudiants ont connu et apprdcid... Mile Marilys Belin, A
I'Age de quarante ans sonnds, rentrait au service de Notre-Dame
du Pouy, le 27 novembre 1914, pour lui assurer quarante et un
ans de soins vigilants de tous les instants. Elle aussi, de nuit et
de jour, a travaill6 et s'est depensde pour rdaliser le bon fonctionnement de la lingerie. Quel labeur I raccommodage, repassage,
linge neuf A confectionner, entretien du linge de la sacristie,
19
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hroderies pour la chapelle (quelle fine aiguille 1), et les jours
etc...
de fete, gAteries pour la communaute (quel cordon bleu ,),
Et puis, tous les samedis, par tous les temps, soin du marchd,
au prix de laborieuses et incessantes discussions aupres des vendeurs. Dans toutes ces circonstances, Mile Marilys a realisd pour
la chbre maison du Pouv, ce qu'elle n'aurait pas tentt pour ellem1me.. A ces qualites de devouement, s'ajoutaient et rayonnaient parfaite honnetet6 de vie et absolue discretion sur tout
ce qu'elle voyait ou entendait dans la maison. Les gens du dehors ont toujours rendu tinmoignage de son absolu et intelligent ddvouement vis-a-vis de la communaut6, qui, jusqu'i la fin
de ses jours, lui assure une honnete subsistance et lui redit en
cette circonstance sa cordiale. et profonde gratitude.
De la sorte, infirmerie et lingerie passent en d'autres mains
devoudes. Que partout le llambeau de la charit trouve toujours
de g6nereux porteurs de la flamme du devouement I
5 dWcembre. - La province d'Equateur marque en ce jour
ses cinquante ans d'existence, par suite de sa fondation par le
Pere Fiat, en 1904.
de M. Damprun, a GuayaLes Lazaristes, depuis l'arrivee
quil en 1862, s'adonnerent tout d'abord a la direction des Filles
de la CharitO, appeldes en Equateur pour leurs activites charitables. En 1870, deux envois de Scours debarquerent a Guayaquil,
accompagnds de MM. Claverie. Fong et Rieux. Le 5 septembre
1870, parvenaient a Quito. MM. Jean Claverie (voir : Annales,
t 73, pp. 117-145) et Jean Stappers (Annales, t. 104, pp. 572-600).
Les besoins du clerg6 amenerent par la suite, la fondation et
direction des sdminaires de Quito et de Loja (1885-1910).
Avec son premier visiteur, M. Claverie (dkej commissaire
extraordinaire depuis 1896, et vice-visiteur en 1900), la province
partit sur un bon pied, mais M. Claverie mourait le 2 mars 1907
a Riobamba.
Apres M. Cyprien Hermet (1907-1909), et M. Pierre dela
Garde (1909-1910), M. Abel DevriBre recut la charge de la province en 1911 et ja garda avec succes jusqu'en 1927. Lui succd&rent M. Gustave Houllier (1927-1931), et M. Ldon Scamps.
jusqu'en 1947. Depuis lors, M. Jean Loubure preside aux destinees de la province 6quatorienne. Ses efforts, unis A de multiples gendrosites, lui permettent de voir enfin le personnel monter, en cette ann6e jubilaire, jusqu'k quarante-cinq confreres et
six coadjuteurs, rdpartis en neuf maisons.
L'histoire de ces quatre-vingt-quatre ans de vie lazariste
b l'Equateur compte bien des sacrifices et des devouements,
qu'dvoque et resume avec soin et entrain M. Jose Oriol Baylaoh
dans les pages du n- 112 de Christus, revue dactylographide de
de la chere province. Dieu recompense tant d'efforts et de gdndrositds.
12 decembre. - Le Tres Honord Pere, obdissant A sa promesse, a tenu a se trouver h Tarbes, pour le centenaire de la
Misdricorde. Deux nuits de chemin de fer lui permettent d'etre
present aux c6r6monies de cette journ6e, que nous retracent les
quelques lignes dues a la plume et au coeur de M. Amedee Hue.
Le dimanche 12 d6cembre 1954, la ville de Tarbes cdldbrait
le centenaire de la fondation de la Misdricorde. Mgr Thnas, ev6que de Lourdes et de Tarbes, avait alertd I'opinion dans le Bul-
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lelin diocesain, et, en quelque sorte, force la main d l'actuelle
superieure, ma Seur Cazalis, qui aurait voulu celebrer cette fete
dans l'intimite, mais le rayonnement de la Misericorde, proclamail Son Excellence, est tel qu'il ddpasse la citd et se rdpand au
deld. i En effet, les mouvements d'Action Catholique sont chez
eue d la Misericorde. La L.FA.CF.. .a varoisse universitaire et
les Cheminots catholiques aussi... L'Ecole pro/essionnelle, avec
ses trois sections, industrielle, commerciale et menagere, groupe
deux cents Olfves, sans reccvoir la moindre subcention des pouvoirs publics. La, se loyent le centre des Ames vaillantes, et le
secretariat diocesain de la Croisade eucharistique. La Misdricorde, c'est la charitd vivante, c'est la charitd vecue. C'est pourquoi l'on aime la Misericorde. ,
M. le chanoine E. Desblans, cure de la paroisse de SaintJean, oit se trouve la Misericorde, avait, dans son Bulletin paroissial, convoqud fortement ses paroissiens d tmnoigner amisi
publiquement leur estime aux Filles de la Charite n. pour les
innombrables bienfaits qu'elles ont rdpanda depuis un siecle d
tracers la ville entiere et au del&. ,
UC fat ma Swur Menjoulet qui, en 1854. fonda la Misericorde
et s'y ddpensa sans compter, pendant pros de cinquante ans, avec
l'appui de nombreux bienfaiteurs, dont Mgr Laurence, vetque
de Tarbes. Dans la pauvretd et la souffrance, surmontant tous
les obstacles, elle organise peniblement l'wuvre. Son amour a des
ycux qui dWcouvrent tous les besoins, toutes les miseres, les orphelins abandonngs, les malades sans soin. Malgre des difficultUs sans nombre, sa charitd triomphe de toutes les epreuves.
A sa mort, toute la ville pleure cette o Mere des pauvres ,.Parmi
les nombreuses superieures qui continuent cette belle auvre.
mentionnons Seur Silhol, qui, a l'dpoque de la loi sur les Conyr;yations, malgrd de nombreuses difficultts, sut garder intacte
cette euvrre en plein essor.
Mais celle qui sera'la grande et sainte superieure, a partir
de 1917 jusqu'en 1948, date de sa mort, fut l'inoubliable Sceur
Douscatel qui, toute jeune, en pleine guerre mondiale, prit en
1917. la direction de la Mis6ricorde. D'un jugement stir, d'une
intelligence vive, A la charitd ingdnieuse tbujours en qudte de
miseres d secourir, et s'abandonnant d la Providence avec une
confiance dperdue, elle dtait une authentique fille de saint Vincent. Elle organise le dispensaire, la visite des malades a domicile, fonde le Foyer de la Jeune Fille amdnage l'accueil aux Rdfuyies, crCe le patronage pour les petites filles des familles ouvrieres. Saintement audacieuse, de concert avec le clerg6 paroissial, elle groupe les garcons et les jeunes gens. C'est le patronage
des , Pompons verts ,.La Misericorde devient leur maison de
fam ille.
De la MisBricorde, les Sceurs rayonnent dans toutes les paroisses de la ville, pour les patronages, les catdchismes et les
divers services, sur le plan social et religieux, avec un devouement jamais lasse. Aid&e par Mme Fould, Swur Bouscatel cree
nmouvroir pour les jeunes filles de la ville oi. gratuitement,
eiles apprennent la coupe, la couture et I'enseignement menager. Enfin des cours professionnels sont organisds et deviennent
I'Ecole technique de la a Ruche n, aujourd'hui si prospBre, malgre sa pauvretd.
En 1923, Mile Duprat donne a la Misdricorde sa propridet
de Batsurguere, oft Seur Bouscatel construit des baraquements
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pour les orphelins, les colonies de vacances, les retraites fermes. Pendant la derniere guerre, Batsurguere devient un Centre mdnager rural. A Tarbes, c'est encore la crdation de 'CEuvre des Midinettes, du Rayon sportif feminin, des Louise de Marillac.
Les ec&qucs qui se sont succedes a Tarbes, envouragent la
Swur qui est aidde par une bienfaitrice insigne : Mme la baronne
de Ruffieu. Pour montrer en quelle estime on avait les Steurs
de la MisBricorde, le conseil municipal de cette dpoque, d la
suggestion de Swur Bouscaiel, fit changer le nom de la rue qui
lonye les bdtisses de la Misbricorde. Aujourd'hui, ce n'est plus la
rue des Francs-Maao:ns, mais la rue Saint-Vincent-de-Paul. A la
mort de Sa'ur Bouscatel, un ouvrier disait : 4 Des fleurs comme
ýa ne devraient pas mourir ! , Heureusement qu'il reste des boutures, car l'esprit de saint Vincent anime toujours les Filles de
la Charitd.
L'on cormprend pourquoi, lc dimanche 12 decembre, L'glise
paroissiale de Saint-Jean 0tait trop petite pour contenir la foule
qui s'y pressait pour assister d la messe pontificale de onze heures que cedlbrait Mgr Thdas, assist6 d'un nombreux clerge et des
dignitaires de la maison dpiscopale. L'on relaarquait,au premier rang, le Rdvdrendissime Pere Abbe du monastere b6nedictin de Tournay, et le TrBs Honord Pare Monsieur Slattery, Supdrieur yt'-ndral des Pr.l'tres de la Mission et des Filles de la Charite, qui dtait venu de Paris pour la circonstance. Dans la nef,
au premier rany. se tenaient M. le Prefet des Hautes-Pyrrndcs,ct
M. le Maire de Tarbes. De nombreuses cornettes de Filles de la
ChariIt, renues de la region, mettaient une symphonie en blanc
majeur, dans la masse sombre des fideles. Quelques Lazaristes
de la province de Toulouse, dont M. le Supdrieur du a Berceau ,
et le ddlcgud du visiteur provincial, empechd, Jtaient venus s'associer e cette fete de la famille de saint Vincent. Les chants furent nmaqistralement exdcutls par la chorale paroissiale qui mit
en valeur la messe & quatre voix mixtes de l'abbd Carol, maitre
de chapelie de la cathddrale de Monaco.
Apres le chant de l'dvangile, M. Magentie, enfant de Tarbes.
superieur de I'Ecole apostolique de Loos, monta enr chaire pour
degager la lecon de cette journde et traduire les sentiments de
tous les cturs. II le fit en un langage simple, clair, et qui partait
d'un ceur reconnaissant, au souvenir de ma Swur Bouscatel.
a C'est elle, dit-il, qui, des l'dge de sept ans, car ii vivait dans
I'ambiance de la Misdricorde, lui inculqua l'amour du pauvre et
le secret de dkcouvrir Notre-Seigneur sous les apparences des
dishErites de ce monde et a rechercher,comme elle le faisait ellememe, toutes les mis&res t secourir, sans se prdoccuper de leurs
opinions personnelles. Elle se plaisait a lui inculquer cette pensde profonde qui animait sa charitd, que u Notre-Seigneur volt
non seulement tout ce qu'on lui donne mais aussi tout ce qu'on
garde devers soi. ,
Ce bel ideal de charite fut d l'origine de sa vocation. Que
bdnie, soit I'Eglise depositaire de I'enseignement du Mattre divin qui a donnd au monde ce ferment de charit6 qui a suscitd
un saint Vincent de Paul dont les Filles rdalisent son ideal de
pauvrete, de charitd, d'obeissance ! C'est le secret de leur d6vouement & secourir toute misere humaine par l'amour de Celui qui.
le plus riche, s'est fait volontairement le plus pauvre. Ainsi a etd
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transformd le monde. Sachons, nous aussi, vivre de cet esprit do
charite.
Apres la crdemonie pontificale, un dejeuner 6tait offert,
duns la grande salle de la Misericorde, oit se trouvaient reunis
autour de Mgr Thdas, de nombreux invites. A la table d'honneur, de chaque c6dt de Son Excellence, avaient pris place Le
Tres Hlonore P&re Supdrieur g6ndral, le Riverendissine Pere
Abbe du monastere de Tournay, M. le Prefeet t M. le Maire de
Tarbes. Le menu de choix etait mnaillM de trouvailles vincentiennes, du Pouy, de Ranquines, de barbichettes, etc... D'ailleurs
les especes que dEcoraient ces appellations etaient aussi des
troucailles du mtaitre-queux. Un ydteau monstre illumind de cent
chandelles, soulignait agreablement les cent annees de fondation de la Misricorde.
. Cependant, le vrai rdgal, ce furent les toasts, ot, tour d tour,
l'un des jeunes de l'Actiogt catholique, dit avec feu toute la reconnaissance des jeunes envers les Filles de la Charitd. Puis, ce
fut M. le Curd de Saint-Jeanqui, en termes emus, dit l'expression
de la vice reconnaissance et de I'admiration de toute la paroisse
LI'adresse des Swurs et comment lear exemple admirable a suscit4 dans les dmes des dlans de gdanrositd. M. Desblans sc demande ce que deviendrait la paroisse sans le concours d&voud
des Swurs. M. le Maire rappelle qu'il a toujours trouvc aupres
des Swurs, dans le service des pauvres de la ville, un concours
inapprdciable, et leur exprime toute sa reconnaissance.
Enfin, Mgr Thdas rappelle tout ce que- la ville doit aux
Swurs, les remercie profonddment an nom de la citd et du diocese, et se f[licite d'avoir voulu cette cedlbration solennelle du
Centenaire de la Mistricorde qui est un dlan vers de nouveaux
dciouments, et une vicante lecon de charitd pour la gednration
pr6sente. II se felicite du concours des pouvoirs publics d cette
wmanifestation et remercie M. le Pridfet el M. le Maire de lear
presence a cette fete, ce qui temoigne de la parfaite entente entre l'autoritd religieuse et l'autoritd civile, pour le plus grand
bien de tous.
Le Tres Honord Pere, dans la soirde, conduit a Lourdes en
eutomobile, a pu faire ses divotions a la Grotte, a la fin de
l'Auime mariale, puis, accompagnd de M. Magentie, passer uAe
ihrre chez les Filles de la Charite de l'Abri Saint-Vincent, tout
hrureuses de posseder leur Pýre dans lear maison, si hospitaliire, et prendre le train de nuit pour Paris.
23 dce-mbre. -- Pendant les quatre mois de son sdjour a
Paris (28 novembre 1804-4 avril 1805), h l'occasion du sacre de
Napoldon PI, en la basilique Notre-Dame (le 2 decembre). le
Pape Pie VII rendit visite h plusieurs paroisses et a nombre de
conimunautes religieuses de la capitale. Ces jours-ci, on en rappelle le cent cinquantisme anniversaire. que vient souligner une
exposition des souvenirs du sacre de Napoleon, la documentation iconographique de la grandiose journee, les ornements pontificaux, les habits de Jos6phine et de Napoleon. etc...
Ainsi en ce 23 d6cembre 1804, quatrieme dimanche de
"Avent, le Pape celibre le saint sacrifice en I'glise Saint-Sulpice; les s.minaristes communient de la main du Pape. Apres
la messe. le Pape se rend au palais du Luxembourg, puis A la
Maison-Mbre des Filles de la Charit6, qui se trouvait alors rue
du Vieux-Colombier, A I'actuel n* 11, caserne de pompiers.
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Il y avait quatre ans que la Compagnie des Sceurs de SaintVincent de Paul avait 6et retablie par )e Ddcret Chaptal, i nivo-e
an IX (22 dicembre 1800). Quelque huit ans auparavant h Versailles, une discussion et un vote de 1'Assembl6e nationale dui
6 avril 1792, avait ddji conclu aux prescriptions que pronulguera la loi du 18 aout 1792, supprimant congr6gations seculieres et confreries. Bien que non expressement nommees les Filles
de la Claritd avaient abandonnd Icur costume le 21 aout 1792.
Apris nombre d'autres Soeurs. la Trbs Honoree MBre Deleau,
superieure de la Comnnunaut6 depuis le 24 mai 1790, avail quitt6
le It novembre 1793, la maison principale, sise proche 1'dglise
Saint-Laurent, et se retirait rue des Magons-Sorbonne (actuelle
rue Chanpollion), au n* 445. ol le corps de Louise de Marillac
fut egalement transfer6 le L0 octobre 1797. Les Filles de la Charit6, suivant les nobles et sages consignes de la Mere Deleau. en
date du 7 avril 1792, suivirent en France la ligne de conduite :
ne point abandonner le service des pauvres, A moius d'y etre
forc6es dans ce but, se praler honnktement h tout ce que ne
rdprouve la religion, I'Eglise et la conscience.
DWs le 31 mai 1791, une instruction du ministre de l'Interieur avait prescrit que les Sceurs de la CharitL devaient Rtre
protlgees dans les soins rendus aux malades. II v avait alors en
France, quelque quatre mille trois cents Sceurs et quatre cent
cinquante maisons : les Steurs, dans pres de cent cinquante etablissements. deimeurerent h leur poste. durant ces sept ou huit
ans de crisepjvlu!ionnire. Apres les transformations et les
folies de ces annees, enfin I'aurore de la paix et du hon seins
commencerent de poindre h I'horizon. La Mbre Deleau put revoir les junrs meilleurs qu'un chacun souliaitait. Dans ce sens,
le dtcret Chaptal, des le 22 decembre 1800, r6tablissait la Compagnie des Soeurs de Saint-Vincent de Paul, et lui fournissait
comme centre de formation, la faison hospitaliere des Orphelines, proche 1'(glise Saint-Sulpice, rue du Vieux-Colombier,
n° 746 de la numnrotation de ce temps, qui cataloguait les demeures par quartier. Sans retard, les Soeurs en prirent possession le 21 janvier 1801. C'est l1 que la Mere Deleau devait decder le 29 janvier 1804. La Sceur Deschaux, d6jb son assistante depuis I'clection du 22 aout 1802, prit constitutionnellement la
charge et la direction de la Compagnie. Elie fut d'ailleurs elue
superieure A la Pentecte 1804.
Dans cette annte, que doit cloturer le sacre de Napoldon I",
le vent etait h l'espirance. Dans ce sillage du Pape, M. Brunet,
vicaire geneiral et supdrieur des Filles de la Charite, quitte Rome
pour Paris le 31 octobre 1804. I1 parvient sur les bords de la
Seine le 10 novembre. La Congregation de la Mission dtait, ejle
aussi. r6tablie le 27 mai 1804.
Dans cette serie de deplacements du Souverain Pontife. les
Sours, une des rares congrigations alors existantes, ne pouvaient manquer de recevoir le Souverain Pontife dans leur maison-mere.
Dans la brievetd de son texte, la Circulaire du 2 janvier 1805,
la M.re Deschaux mentionne celt dvnement si consolant pour
des coeurs qui avaient tant souffert et qui enfin pouvaient se
dilater.
On sent 6galement dans cette lettre du 2 janvier 1805, tout
un souffle de joie et de gendrosit6. C'6tait le costume & repren-
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dre enfin, et ici le costume, c'est la vocation affirrne ; on y trouve
aussi, comme gages des faveurs divines, la venue et Ia benediction du Pape en personne.
Mes tres chores Saeurs,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais.
En vous envoyant la Circulaire.et l'expression de mes veuz
Lien sinceres, je ne m'attendais pas d'avoir si prochaiineent la
satisfaction de vous ecrire pour une circonstance qui ne pourra
que vous 4tre agrdable. Depuis longtelps, vous arce presque
toutes sollicitd avec instance la permission de reprendre notre
ancien costume ; nous touchons au moment d'effectuer nos desirs. J'ai un vrai plaisir de vous annoncer que nous acons choisi
pour cela la fete de I'Annonciation de la Tres Sainte Vierge. Mais
souvenons-nous, mes chores Saurs, qu'en nous revetant de nos
anciennes livrdes, nous decons nous depouiller de ceur et de
volontt de celles qui nous rapprochaient des habits du monde,
qui ont dit Etre une penitence et une humiliation pour celles qui
abhorent ses maximes et ses vanitis, et qui sont animnes de
I'esprit de simplicitd qui doit nous caracteriser.En vous annoncant noire ancien costume, je vous previens, mes chores Saeurs,
que nous le porterons habituellement dedans et dehors, comme
autrefois. On ne connaissait pas l'usage qui s'est introduit en
plusieurs maisons de prendre des habits de couleur le ma t in (ce
qui ue met presque aucune diffdrence de nous avec les domestiques) et de s'habiller quelques heures apres.
Nous nous sommes ddcid6s pour le noir, afin qu'il y ait plus
d'uniformitd ; ainsi I'on pourra, par dconomie, faire servir le
has des robes pour les jupes lorsqu'elles sont de bonne 6toffe ;
les corsages et les manches pourraient etre employies a faire
les pointes des chemisettes. Le drap et le voile sont interdits
pour les nouveaux achats. Enfin, mes chores Swurs, arrangezvous de maniere d ce que vous puissiez toutes Otre prites pour
le 25 mars prochain : ce jour est d'autant plus precieux pour
nous que c'est celui de notre renovation au service de NotreSeigneur. Faisons en sorte qu'en paraissant aux pieds de ses
autels, revdtues de I'habit de Fille de la Charite pour lui faire
le sacrifice de tout nous-mime, il voie que la disposition de nos
cewurs est une volont6 bien sincere de travailler a I'acquisition
des vertus de notre saint 6tat. Ce sera le moyen d'attirer sur
nous toutes ses grdces et sa protection particuliere.
Je ne peux pas terminer, mes chores Swurs, sans vous faire
part de la consolation inexprimable que nous avons eprouvee
le quatrieme dimanche de C'Avent (23 ddcembre dernier), jour a
jamais mamorable pour nous, puisque c'est celui o· nous avows
eu le bonheur de recevoir la visite de Notre Saint Prre le Pape.
M3.Brunet, Notre Tres Honord Pere, le recut d la porte de notre
chapelle avec plusieurs ecclsiastiques qui le conduisirent a l'autel oil l'on avait exposd le Saint-Sacrement. Apres la bdnediction. Sa Saintetd se rendit dans une salle ot nous avions prdpare un trone. Sa Saintetd Atait accompagnde d'archeveques, de
prAlats, de princes de sa maison. Je lui fus prisentee pour lui
haiser sa mule et recevoir sa benidiction. Ensuite, toutes nos
Swurs et le sdminaire eurent le meme bonheur. Sa Sainctet nous
accueillit avec cette bontO qui la caractdrise;tout en elle annonce
la saintetd. Prions, mes chkres Swurs, pour la conservation de ce
grand Pontife, dont les jours sont si precieux d I'Eglise. Con-
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tinuez-moi aussi votre souvenir devant Notre-Seigneur en l'amour
duquel je suis, de tout mon ceur, mes tr&s chores Swurs, votre
trWs humble servante et tres affectionnee Sceur.
TherBse DESCHAUX,

i..fd.l..s.d.p.m.

On salt que pour commdmorer le souvenir de cette mdmorable visite du Pape, le calendrier, le memento quotidien des Soeurs
tout au cours du xix* sikcle. rappelait cette auguste visite.
Quant au costume des Smurs, le noir fut utilis6 jusqu'en 1835,
ou I'on prit la teinte bleue.
Le TrEs Honord PBre Brunet mourait peu aprbs la visite
papale, le 15 septembre 1806.
Les Soeurs quitterent la rue du Vieux-Colombier pour s'etablir rue du Bac, en 1actuel 140, en 1815 seulement. La chapelle
fut bdnite le 6 aoit 1816. Elle vit plusieurs sacres d'6veques
(cf. Annales, t. 103, pp. 152-154), la premiere messe du bienheureux Perboyre ; elle garda, de 1815 a 1830, les reliques de saint
Vincent de Paul ; elle vit transporter les restes de Louise de
Marillac, le 29 juin 1815 ; elle recut la manifestation de la MN1daille Miraculeuse. Ce lieu saint et ven6rable fut augmentd de
bas-cotds en 1849, et reconstruit en 1930. Ce dernier travail
amena la suppression des pikces qui se trouvaient au-dessus de
la chapelle.
Pour sa part, r6tablie le 7 prairial an XII (24 mai 1804), la
Congregation de la Mission fut supprimde par un ddcret napolionien du 26 septembre 1809. M. Hanon est enfermd A la prison d'Etat de Fenestrelle avec Pacca et autres illustrations, de
mai 1811 h 1814. La Congregation fut rdtablie par une ordonnance de Louis XVIII du 3 ftvrier 1816, et enfin, le 9 novembre
1817, les survi-ants de la Mission s'6tablissaient au 95 de la rue
de Sevres. L'antique h6tel de Lorges (Annales, t. 77, pp. 425440), derribre sa fagade antique, vit se reconstruire peu A peu
la nouvelle Maison-Mbre (cf. Annales, t. 106-107, pp. 347-349), et
requt, le 25 avril 1830, le corps de saint Vincent de Paul.
Grace aux anniversaires qui fournissent l'occasion de faire
le point, dans des simplifications et condenses d'histoire, le pass6
se relie au present.
30 dtcembre. - Au couvent des Franciscains, d'Arras, meurt,
a I'age de quatre-vingt-un ans. M. le chanoine Edouard Fournier,
official diocesain et chanoine d'Arras depuis 1924. Deux ans plus
tard, il dtait normm professeur de droit canonique a l'Institut
Catholique de Paris. Quelque temps, il prit pension et logea rue
de Sevres : en 1929, il donna le panegyrique de saint Vincent, et
glorifia le canoniste en Vincent de Paul. Le texte en a dtd donnd
dans le tome 94 (1929) des Annales, pp. 763-774. C'est une occasion de le lire.
1" janvier 1955. - Dans 'horaire et les caractdristiques de
ce premier jour de !'an. prend place sur le soir, la lecture de la
circulaire annuelle du Tres Honord Pere. Elle souligne d'abord,
cette ann6e, les avantages et les obligations de la vie en commun, en communautd... Puis viennent les nouvelles et le tour
d'horizon accoutumn. Ce rapide voy-age h travers le monde vincentien ce survol et de condense de l'exceptionnel dans la vie
des provinces, prdsente int4rdt pour les Annales, qui trouvent 1I
Ioccasion de signaler un peu de la vie de la Congrdgation, un
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peu, car ii y a tout ce qui constitue le labeur continu et persv6rant de chaque jour. Tout cela justifie celle profitable insertion de cette tranche d'histoire sur I'annee 1954.
...Quelques nouvelles de nos diverses provinces. La mention
de leurs differentes activitts peut etre pour d'autrcs une lumiere, un stimulant. Vous remercierez Dieu des grdces accordees
d vos frbres en saint Vincent et du bien qu'il opere par leur entremise. Emus par leurs 6preuves, vous mettrez plus de ferveur
dans cos prieres d leur intention. Et tout cela dcveloppera dans
voire dme 'amour de votre vocation, votre joyeuse reconnaissance pour ce grand bienfait de Dieus et ce sens de la communaute dont je viens de vous rappeler la nEcessitl, les avantages
et les exigences. Vous soutaite: tout particulierement savoir ce
qui se passe d la Maison-Mere. Lt se trouve le centre administratif de la Congreyation.Mieux que cela. Le successeur de saint
Vincent y reside, charge de maintenir et de promouvoir dans sa
vaste famille I'esprit des oriyines. Sa chapelle a 'insigne honneur de possider les restes prdcieux de notre Bienheureux Pere.
Pour toutes ces raisons, la Maison-M~ re est souvent t'objet de
vos pensdes, la bineficiaire de vos prieres. Et c'est une grande
joie, surtout pour ceux qui viennent de loin et n'osaient faire ce
rdee, de pouvoir, au moins au soir de leur vie, passer quelques
jours dans ses mturs.
A la Maison-Mbre on prepare l'Assemblde gindrale qui s'ouvrira, vous le savez djda, le 30 juin prochain [1955]. L'un des
principaux travaux de cette Assemblde sera l'etude des questions que pent soulever le texte de nos Constitutions et l'examen,
pour approbation, des livres de communaurl, mis en harmonic
avec le Droit canon et notre nouvelle legislation particuliere.
Pour lui faciliter sa tcehe, j'avais convoque d la Maison-M&re
four le debut de septembre dernier une dizaine de confreres de
provinces pas trop dloignees de Paris et que recommandaient
lcurs connaissances juridiques. Pendant trois semaines d'un lab'ur incessant, ils ont accompli une grande part de leur tdche.
lis la termineront dans une nouvelle session qui se tiendra en
avril prochain. IIiy a lieu de croire que toutes les questions susceptibles d'etre posies & I'Assemblee auront ietenvisagees et
rvsolues par cette commission de facon satisfaisante. Plusieurs
visiteurs l'ont ddjd saisie des difficultds priscntees par les confreres de leur province. A tous je demande le mmee service. II
en est encore temps, puisque, je viens de le dire, la Commission
ne se rdunira de nouveau qu'en avril.
Sur4la vie au jour le jour de la Maison-Mere, vous trouverez
damnples details dans la chronique publiee par les Annales.
Nous sommes heurenz de possdder parmi nous plusieurs vingrubles confreres qui ont plus on moins largcment depassE quatre-vingts ans et qui, en plus de leurs sercices passes et de I'ddif•cation qu'ils nous donnent, savent encore se rendre utiles dans
la mesure ou leur dtat de santd le permet. L'un d'eux, M. Benjamin Taillefer, vient de celdbrer ses soi.ante annres de sacerdoce. C'est un bel exemple pour notre jeunesse. Ddsormais, la
Maison-M&re recevra tous les Jtudiants de nos deux provinces
francaises de Paris et de Toulouse. Les siminaristes sont tous
groupts dans la vaste et agrgable maison de Notre-Dame du
Pouy, d Dax. Situde un peu en retrait de la ville, cette maison
leur offre au double point de vue de la tranquillitd et de la sante
des conditions tr&s favorables. Dieu veuille que la prospiritd
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croissante des Ecoles apostoliques de France permette, dans
quelques anndes, aux deux provinces, d'avoir chacune leur Sdminaire et leur Scolasticat ! L'autonomie dont elies jouissent
depuis un an a permis a leurs zd1is visiteurs de donner leur
mesure et de suivre de plus pres l'activite des diffdrentes maisons de leur ressort. Dans les deuz provinces, l'Vuvre des missions est tres florissante, et les mithodes traditionnelles s'y completent prudemment par des procedds nouveaux quand its ont fait
leurs pr'uves. L'Annge mariale a fourni d nos missionnaires une
occasion tres biencenue d'intensifier la devotion d la Medaille
Miraculeuse. Je suis tres hecreux, en particulier, de signaler
que dans Paris seulement trente-cinq paroisses ont adoptd la
Neuvaine et que MM. les Cures sont etonnes et racis de C'assistance qu'clle groupe chaque fois et des heureux fruits qu'elle
produit dans les dines.
Dans la dizaine de grands seminaires qui nous sont confids
en France (lcur nombre serait plus grand si nous pouvions r&pondre aux appels de plusieurs evdques), ces dernidres anncs
ont apporlt aussi, dans le domaine de l'enseignement et mnme
dans celui de la formation spirituelle quelaues changements au-r
habitudes codifides par le Directoire. Ici encore, ici surtout,
parce que nous nous livrons d cette belle wuvre dans l'obdissance
et sous la direction des 6viques, ii faut tdre sagement progressiste : , Vetera novis augere ,.

Dans la province d'Allemagne, le recrutement des futurs missionnaires s'accroit peu d peu. II ne permet yuere, actuellement
que le maintien des euvrcs existantes. MAais le zýld visiteur,
M. Mtcyer. peut prevoir pour un proche arenir des ordinations
sacerdotalcs assez nombreuses pour rdpondre aux demandes qug
lui sont adrcssdes soil dans la MWre-patrie, soil d Costa-Rica. Dans
ce dernier pays, ii y a cinq seminaristes au Seminaire des freres
coadjuteurs.
II faudra attendre un peu plus en Autriche. Mais M. Romstorfer m'annonce avec une joie facile d comprendre que cette
annee verra entrer au Seminaire interne de Graz les premiers
delves de L'Ecole apostolique, au nombre de quatre ou cinq. Puissent les ainds tenir jusqu'd ce que soit assurde la relive !
En Beigique, les wouvres des missions et des retraites sint
florissantcs, et celle de la Neuvaine de la Mddaille miraculeuse
prospere dans la maison de Houraing-Lessines. Nous avons eu le
plaisir de voir
lMaison-MJre en octobre dernier, le jeune et
la
vaillant prdfet apostolique de la Mission de Bikoro, au Congo
beige, Myr Vandekerckove. II se prdoccupe de preparer.d cette
rdyion un cleryg indigene. Une dizaine d'enfants sont au petit
seminaire rHeional, et d'autres se disposent a les rejoindre. Un
sixi6me de la population du vicarial esi deja catholique, et ii y
a plus de cinq mille catechumenes. Quelle moisson en perspective quand les ourriers seront plus nombreux !
La prospiritd croissante de la province de Madrid a fait ddcider la construction d'une maison d'ctudes saparde pour les
thiologiens. Elle' s'ddifie lentement dans la banlieue de la celebre vi!le universitaire de Salamanque. C'est une grosse charge
financiere pour la province. Mais Dieu qui envoie a nos confreres un si grand nombre de vocations les aidera certainement d
la porter. Elle peut compter aussi, ce n'est que justice, sur le
concours des provinces ou vice-provinces issues de la province
de Madrid qui continuent a recevoir d'elle leur personnel. Quel-
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ques-unes, it est vrai, commencent a se recruter sur place et
peuvent entrevoir, dans un avenir plus ou moins lointain, le moment oil elles se suffiront. C'est le cas notamment, de La plus
jeune d'entr'-elles, la vice-province de Cuttack, dans 1'lnde. Elle
possede djai un Siminaire interne florissant.
La province de Barcelone s'adonne avec succes au travail
des missions et des paroisses. Nos confreres ont eu leur secteur
advangeliser dans la mission gendrale, donnee cette annie d Barcelone. C'lait un quartier tout d fait populaire, comme ii convenait a des enfants de saint Vincent, et I'archeveque Icur a dit
sa reconnaissancedu bien qu'ils y ont fait.
La province de Hollande vient de perdre son visiteur,
M. Lansu, dec.diii y a quelques jours, le 26 decembre. C'est une
lourde perte pour notre Congregation que la disparition, &
soixante-trois ans, de ce prdtre exemplaire, tout pinetre de l'esprit de saint Vincent. La patience admirable avec laquelle ii a
supportj les souffrances bien pinibles de sa longue maladie est
eeiiue couronner une vie de labeur dont ses confrBres garderont
le souvenir bienfaisant (1).
Les progres de la ddvotion a la Medaille Miraculeuse out
amenJ l'ouverture d'une noucelle maison en Hollande, la maison
d'Eindhoven, qui se consacrera exclusivement d ce beau ministere. La situation de la vice-province hollandaise en Indonesie
est un sujet d'inqui6tudes serieuses. Les jeunes confrbres qu'on
lui destinait n'arrivent pas a obtenir lear visa; et celui-ci vient
d'etre 6galement refusd d des confreres chinois rdfugies en
France qui auraient rendu de pricieux services pour l'evangelisation de leurs compatriotes demeurant & Java. leureusement,
les dernieres nouvelles sont meilleures, et le gouvernement indonvsien semble vouloir se montrer plus liberal dans l'oclroi des
passeports. Mgr Jean Herrijgers, administrateur apostolique du
diocese de Yungpinfu, en Chine, a dtd appeld d Formose par l'intcrnonce en Chine, Mgr Riberi, qui fait un grand Iloge de nos
confreres. Mgr Herrijgers est done parti pour cette ile avec un
confrere hollandais ancien missionnaire en Chine, M. de Bakker;
et il aura de quoi occuper les confreres qui pourront lui dtre
adjoints.
C'est encore une consolation pour quelques missionnaires
expulsds de Chine de pouvoir travailler dans des pays relativement proches de celui qu'ils ont dit quitter, le Japon et I'Indochine. Au Japon, it n'y a encore que deux aum6niers des Seurs,
et nous ne voyons pas, pour l'instant, la possibilitd d'y faire un
autre travail. En Indochine, it semble que nous puissions compter. d'ici quelques anndes, sur un recrutement sdrieux et abondant. Dieu veuille que la situation politique s'y stabilise et que
le.F chritientis du Vietnam n'aient pas a subir le sort douloureux
des dioceses si florissants du Vietminh !
Nous n'avons que de rares nouvelles de nos provinces d'Europe centrale. En Pologne. nos confreres continuent i s'adonner
arec zBle et succs aux wuvres de leur vocation, dans la mesure
des possibilites qui leur sont laissdes. On pouvait craindre que
It fermeture de l'Ecole apostolique ne tarit a breve cchdance la
source des vocations et ne condamndt la province I perir faute
de recrute-ment. Dieu ne l'a pas permis. Des jeunes gens ayant
t) M. Jean Zoetmulder, depuis ces lignes. a 06t nomm6 Visiteur
de Hollande (Annates).
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fait leurs 4tudes et pris leurs dipl6mes dans les dcoles officielles
ont demandd a etre admis dans la Compaynie. Les rentrees au
Siminaire interne n'ont pas diminud, et l'on peut croire que les
nouvelles recrues ont une vocation particulierement s$rieuse.
Les deux vice-provinces polonaises des Etats-Unis et du Bresil
ne doivent plus compter dvidemment, que sur le recrutement local. Cclui-ci, heureusement, est satisfaisant, grdce aux colonies
polonaises de ces deux pays hvangelises par nos confreres, et qui
gardent les belles traditions de vie chrrtienne de la MWre-Patrie.
Ces jours-ci, M. Bronny mi'atnnonCait avec joie l'entrde de cinq
nouveaux au seminaire interne, ce qui portait d dix-huit le chiffre des seminaristes clercs de la vice-province polonaise du
Brisil.
La situation est autrement critique en Hongrie, Slovaquie
et Yougoslavie. La vie commune y est ou totalement interdite ou
rdduite d presque rien. Beaucoup de nos confreres y sont assujettis i un trarail manuel, souvent au-dessus de leurs forces et
qu'il faut assurer malyrd la maladie. Mais quelle edification
d'apprendre que ces vaillants missionnaires demeurent stables
dans la foi, fidEles d leur vocation religieuse et menent. dans la
mesure oi ils le peuvent, une existence conforme d cette vocation ! Quel bel avcnir presage pour ces chores provinces une
dpreuve si genCreusemcnt supportle ! Partageons fraternellement leurs souffrances et renons-leur en aide par de frequentes
et ferventes prieres.
La province d'lrlande compte une maison de plus. L'archeveque de Cardiff nous a demandd, en effet, de prendre la direction d'une paroisse dans un quartier populaire d Hereford.
Au cours d'un recent et rapide voyage a Rome, j'ai visite
acec grand plaisir dans la banlieue de Rome la vaste maison
d'enfants dont nos confreres ont la direction spirituelle. La transformation obltnue par eux en deux ans est vraiment merveilleuse. Dans la mcme region, le cardinal vicaire a confid A nos
confreres la paroisse naissante de Tor Sapienza et son annexe
de Lunghezza. Les jeunes et dynamiques confreres de ces deux
residences sont particulierement heureux de se divouer dans
cette cantmpane romaine ot vivaient les bergers qu'dvangdliserent nos missionnaires, du temps meme de saint Vincent.
La province de Turin, rdpondant d l'appel -de nos confrdres
de Madaqascar,lear donne un jeune confrere de la dernire ordination. Je veuvr en remercier ici son visiteur, M. Tasso, et je suis
certain que Dicu recompensera cette gndJrositd en amenant de
nombreuses et excellentes vocations aux Ecoles apostoliques de
sa prorince. Cet accroissement du nombre des vocations en Italie
est bien souhaitable. 11 faut subvenir aux besoins des maisons
dfd] existantes et on voudrait pouvoir rtpondre a l'appel des
decques. Rome a instamment prid nos provinces de la pdninsule d'ajoutcr leur contingent a celui d'autres fanrilles religieuSses pour la constitution d'dquipes missionnaires dans certaines
regions du sud de l'ltalie plus menacdes dans leur foi chrdtienne. Jusqu'd ce jour nous n'avons pu, malheureusement, accepter cette mission si intdressante.
Le seminaire interne de la province de Naples a quittd la
maison d'Oria pour la residence de la Via Vergini & Naples. II
y a etd remplacd par le seminaire diocdsain dont nos confrires
ont pris la direction. L'dpiscopat de la region timoigne beaucoup
de sympathie a nos confreres. Cette estime s'atteste en particu-

her par le choix que plusieurs eveques font de la maison centrale
pour vaquer atu exercices de leur retraite collective.
En Portugal, les s6minaristes se sont installds dans leur
nouvelle maison de Mafra. Elle est vaste et pourra recevoir les
nombreuses recrues que permet d'espirer pour un avenir prochain la situation florissante de l'Ecole apostolique de Felgueiras. Dejd le chiffre de cinq prdtres et de huit sous-diacres a une
recente ordination a tedun grand sujet de joie pour M. MendBs
et ses confreres.
II est d souhaiter que la jeune Ecole apostolique de Zeitenlik, dont les Mieves viennent surtout de la cominuniautL
chretienne
si fcrvente de I'le de Syra, donne d la province de Turquie le
rcnfort dont elle a besoin et qui ne peut lui venir des provinces
de France. En attendant, M. Picard et ses confreres continuent
leur weuvre dans des conditions difficiles et d'autant plus ndritoires.
Que dire de notre mission de Chine ? A la fin de I'ann6e
derniere, elle conptait encore onze missionnaires europdens.
Sept dans la province du Sud, et quatre dans la province du Nord.
Six mois aprbs ii n'en restait plus un seul. Au debut de janvier.
M. Lassus, de la procure de Shanghai, mourait en prison. A la
fete de Pdques, Mgr Defebvre, evdque de Ningpo, M. Corcuff.
A. Deymier, visiteur, et M. Prost etaient expulsis de Chine apres
avoir passe plusieurs inois en prison. Et ies deux derniers missionnaires de Ningpo, MM. Brossard et Delafosse, receraient d
leur tour l'ordre de quitter la Chine. Dans la province du Kord.
M. Tichit, visiteur, et M. Huyssmans ont 0td reldchds apres trois
ans de captivitd, dans un etat de sant6 que vous pouvez deviner. II y avait encore dans la province du Nord le venere M. Flament, suporieur du grand seminaire de Chdlons, quand nous
nvions df quitter les sdminaires de France en 1903, ii avait
donnd un magnifique exemple de gendrositd en parlant pour La
Chine da 'dye de quarante ans. II devait y passer un demi-sidcle
et laisser un souvenir impdrissable aux pretres qu'il y a formes.
A son tour, ce vednrable vieillardde quatre-vingt-douze ans fut
arrachl
i l'h6pital de religieuses chinoises oft it avait trouvc un
refuye et cpnduit d Ilong-Kong oit il est mort le 30 aoit 1954.
C'est done au seul clerg6 chinois qu'incombe dWsormais la lourde
charge de sauvegarderla foi et de promouvoir la vie chretienne
armm
i les fiddles. Nos confreres sont la hauteur de leur tdche.
L'un d'eux, un eveque, m'ecrivait dernierement une lettre nmoutante. Ne voulant pas faire mourir de facon sanglante les predicateurs de I'dvangile. on essaie de les discrdditer aupres de
Icurs fiddles. On les prive de leurs modestes ressources, on rend
leur ministere presque impossible. Mais les chefs tiennent ferme
dans leur atlachement au Saint-Siege, et les chritiens sont plus
furvents que jamais. lls out manifestd de facon touchante leur
ddvotion d la Sainte Vierge pendant l'annee mariale. Tout cela
nous permet d'esporer que L'Eglise de Chine trouvera dans son
Jpreuve actuelle, comme elle le fit dans les persecutions du
passe, le principe d'un nouvel essor.
En janvier dernier, la province d'Iran a perdu son doyen,
M. Francois Berthounesque, arrive en Perse au lendemain ile
son ordination,en 1902. A la fin de ses etudes, son directeur ecrivait de lui : a Pidet angdlique, vertu forte et gdnereuse, qui ne
recule devant aucun sacrifice et ne s'est jamais dementie. 3 Ce
magnifique dloge laissait pressentirce que fut la longue carriere
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apostolique de M. Berthounesque. It explique 1'6mouvant hommage qui fut rendu t sa memoire le jour de ses obseques. Qu'il
vetille bien du haul du ciel veiller sur cette province dont it fut
loinytemps le visiteur. Et voici qu'il y a seulement quelques jours
nous 6tait enlev6 bien rapidement un autre ancien visiteur
d'lran, M. Auyuste Poiron. De passaye d Paris, il avait voulu en
profiter pour se soumeltre a une operation qui semblait ne
devoir inspirer aucune inquietude. Tout, en effet, se passa tres
bien. Mais cinq ou six jours aprs l'optration,des crises cardiaques I'ont enlev6 en quelques heures. Conprenant la gravite de
son cas, ila demande les derniers sacreraents et il est mort en
pleine luciditO, avec une sdrinitd, un abandon d Dieu vraiment
&mouvants. II n'aait que soixante ans. Son intelligence, son
amour de la Congrgyation,son experience permettaient de compter sur ses precieux services de longues ann6es encore. Les desseins de Dieu sont impdndtrables. a Dominus dedit, Dominus abstulit. Sit nomen Domini benedictum ! » Mentionnons encore pour
l'lran que M. Jean Galaup y a ctdlbrd en cette annae 1954 la cinquanlaine de son sacerdoce et de son arrivce en Perse. Bel
exemple de fiddlit&dans le ddcouement au service des nmes.
Nos confreres de Beyrouth ont pris possession de leur nouvelle r6sidence de Mar Metri, au point culminant de la ville, prBs
de la basilique elevie en I'honneur de Notre-Dame de la M6daille Miraculeuse. Le cardinal Tappouni et l'archeveque de Tripoli, Mgr Abd ont demand adM. Rivals, visiteur de la province
du Levant, de prendre la direction de leur seminaire. Mais il a
ju!6 plus sage, pour l'instant, de renforcer le personnel des rmaisons existantes. Esperons que l'accroissement des vocations libanoises et syriennes permettra d'accepter plus lard des offres
qui timoignent de la confiance que se sont acquise nos confreres
du Proche-Orient.
La province d'Algdrie a perdu au mois d'aoit dernier son
ancien Visiteur, M. Verges, i qui sa bontd souriante et son inlassable decouement avaient gaygn tous les ceurs. Sa mdmoire demeurera en bnediction parmi les confr&res et parmi les Filles
de la Charit. Les Prdtres de la Mission continuent paisiblement
leur ministere dans les sdminaires du nord de L'Afrique et leur
apostolat dans les missions, malgrH les troubles qui depuis quelques mois ont ayitd, et parfois ensanylante ces reyions qui furent
si cheres a notre saint Fondateur. Puisse l'intercession de saint
Vincent contribuer d y ramener l'union des esprits et des caurs !
En Ethiopie on attend que l'arrivde du renfort ndcessaire permette de prendre la direction du seminaire rdgional d'Adigrat.
M. Bringer, qui avait jadis passd douze ans en Ethiopie, et qut
se trouvait depuis 1938 en Indochine, a genereusement acceptg de
repartirpour la mission qui vit ses debuts dans l'apostolat.
A Madagascar, nos confreres ont accueilli fraternellement
les Pares Assomptionnistes qui letr succedent dans l'6vangelisalion du district de Tulear. Ces reliyieux ont 0te Adifids et profondement touchds de la cordialite de I'accueil que leur ont fait
nos confreres, et de leur ddtachentent. C'est ainsi qu'aurait agi
saint Vincent, et cette attitude attirera les benadictions de Dieu
sur nos ceuvres de Madagascar. Dans cette rTgion de Tuldar.
M. Brunel 6tait arrivd en 1904, et it est demeur• cinquante ans
au mame poste. Quelle somme de labeurs, de sacrifices et de
mirites cela signifie !
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La province orientale des Etats-Unis a 0tc bien 4prouvde par
l'accident de santd qui a brusquement arrdtM en pleine activitg
son tres aime visiteur, M. Leary. Bien qu'il aille mieux, ce cher
confrere a insiste pour que J'accepte sa dWmission. .ous Lui
avons donnd pour suceesseur M. Taggart, jusqu'ici supericur de
la maison d'etudes de Northampton. Sous sa direction, la province continuera d.prospirer.
La province occidentale des Etats-Unis vient d'oucrir une
deuxibme Ecole apostolique. Elle se trouve en Californie, a Los
Angeles. Cette rdgion est ti's dloignee de Saint-Louis, centre de
la province, et de Cape Girardeau,siege de I'Ecole apostolique
djai existante. Or, ii y a lieu de croire que nos ewuvres cont se
developper dans le voisinage du Pacifique. Les heureux debuts
de l'Ecole apostolique de Los Angeles laissent espirer que l'on
pourra rdpondre aux appels qui nous seront faits.
Dans ma circulaire de l'ann6e derniere, parlant des seminaristes et des etudiants de la province du .Mexique, j'employais
l'expression de a pusillus grex ,. Son cher visiteur, M. Morales,
en me le rappelant, dtait heureux de m'annoncer rdcemment que
sa province avait quatrc thgoloyiens, six philosophes et cinq sdminaristes et que I'Ecole apostolique comptait une trentaine
d'eleves. Je me rejouis de cet accroissement et je prie Dieu d'y
a;outer encore.
La province des Antilles poursuit ses travaux avec grand succes, surtout dans les missions et dans I'aum6nerie des prisons
oit les services d'assistance spirituelle et sociale ont 6t6 confids
officiellement & 1' , (Euvre de Saint-Vincent de Paul en faveur
des prisonniers a.
Dans la province d'Amirique centrale, au territoiresi Etendu
nos confreres souffrent d'dtre si peu nombreux en prdsence d'une
tdche immense. Mais on peut esperer que la nouvelle organisation de l'Ecole apostolique assurera bientot d la province un
recrutement satisfaisant.Nos ceuvres n'ont pas souffert des troubles politiques par lesquels est passd r6cemment ce pays.
En Argentine, I'ancien visiteur, le bon M. Prat, donne encore
a. qutatre-vingt-quatre ans un exemple bien edifiant de vie roguliere et de zile apostolique. La province compte vingt-six etudiants, ce qui est bien encourageant pour l'avenir. L'Argentine,
comme ie irs'il
et la Colombie, envoient maintenant quelques
sujets & Romrn pour y prendre leurs grades. C'est tres heureux,
parce que, de plus en plus, ces grades seront n6cessaires pour
nos confreres des grands s6minaires.
Le Brisil se prepare d cedlbrer avec tout I'eclat souhaitable
le prochain Congres eucharistique international.Sans nul doute,
cr'te province bdn6ficiera du renouveau de vie chritienne dont
ces solennitds ne pourront manquer d'dtre le point de depart.
Le recrutement se fait de faeon satisfaisante dans la province de Colombie. Mais it ne peut suffire encore a tous les besoins. Le manque d'ouvriers se fait sentir surtout dans les deux
prdfectures apostoliques dont nos confreres ont la charge ; car
dans ces regions des missions indiennes, le travail est immense.
Aussi, M. Trujillo, visiteur de Colombie, se voit-il dans l'impotsibilitd de les garder plus longtemps, toutes les deux. Si I'aide
demandde & d'aulres provinces ne lui est pas donnee, ii se verra
dans la ndcessitd de quitter la pr6feclure apostolique d'Arauca.
Ce serait bien regrettable. L''euvre est tout d fait dans l'esprit
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de notre Congrdgation, et de vaillants ouriers y sont morts 4 la
tdche. Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de notre
confrere, Mryr Francisco-TulioBotero, dvdque du nouveau diocese
dc Zipaquira,qui a tout de suite confid son s6minnaire d nos confreres de Colombie. A la Maison-Mere, il nous a charmds par sa
bonhomie souriante et sa simplicitd. Au cours de cette annde, la
Colombie a perdu le directeur des Swurs, M. Fourcans, arrive
dans ce pays au lendemain de son ordination,il y'avait pres de
cinquante ans, et M. Castillo, missionnaire dans la prefecture
apostolique de l'Arauca. De ce dernier, M. Trujillo m crit qu'il
n'a pas connu de si saint pretre, et qu'il ne s'dtonneraitpas de
lui voir faire des miracles.
En Eqtateur aussi, les wuvres existantes demanderaient un
personnel plus nombreux. Mais ici encore la prospdritd de l'Ecole
apostolique cst un sujet d'espoir.
La province du Pacifique vient de cedlbrer le centenaire de
l'arrivee des confreres et des Filles de la Charitd au Chili. Les
marques de sympathie reques a cette occasion sont bien encourageantes. Souhaitons que la petite Ecole apostolique de Limache reeoive en grand nombre d'excellentes vocations puisque la
province ne peut guere attendre du dehors le renfort dont elle a
tant besoin.
Au Venizuela, la prosperite des maisons d'dducation confides d nos confryres exige la construction de nouveaux locaux
ou l'agrandissement des anciens. Cette oeuvre de la formation
chrdtienne de la jeunesse a une importance toute spdciale dans
ce pays, et l'dpiscopat du Vdenzuela y tient extremement. Mais
le risiteur. M. Primitivo Gonzalo, souhaite avec raison que I'effectif de son personnel lui permette d'accorder bientdt dans sa
province d l'auvre des missions la place de choix qui lui revient.
Les Icttres du visiteur d'Australie, M. Rossiter, nous donnent
toujours de consolantes nouiellcs. Les wuvres de la province
sont prosperes, et 1'dpiscopat australien tdmoigne d nos confreres beaucoup de sympathie. Tout rdcemment, lors de la benddiction des locaux du nouveau coll&ge de Bendigo, six vegques
ont dit d des milliers de catholiques prdsents & cette edrdmonie.
l'estime qu'ils avaient pour nos confrdres, et leur reconnaissance
pour le bien qu'ils font dans le pays comme dducateurs de la
jcunesse.

Nos confreres des Philippines ont 6td heureux de recevoir
la visite de M. Ojea, visiteur de Madrid, qui s'est arrtd echez eu.
i son retour de I'lnde. M. Ojea a pu se rendre compte ainst par
lui-mime de l'dtat d'une province qui recoit encore de Madrid
son personnel. La jeune Ecole apostolique de Polo permet, itest
vrai, d'espdrer que dans un avenir prochain le recrutement se
fera en partie sur place.
. Et voici terming ce tour d'horizon qui nous incite a la reconnaissance envers Dieu, auteur de tout bien, en mdme temps
qu'il nous stimule a une priere fervente pour tant de besoins qui
sollicitent notre charitd fraternelle.
6 janvier. - Le diocese, le grand seminaire d'Albi cl66hrent en ce jour le jubilU 6piscopal de Mgr Moussaron, archev4que d'Albi, Castres et Lavaur. M. Dulau, secr4taire gendral,
longtemps professeur au grand seminaire d'Albi, est de la fete
et prend part aux voeux et prieres du diocese. Aux nombreux
discours de ce jour, s'unit M. Gustave Combes. Commensal de
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nos confreres au grand sdminaire d'Albi, et sp6cialiste de saint
Augustin, le souriant chanoine cultive la podsie et les vers latins, coinme nombre d'autres humanistes de par le monde entier. M. Combes a ainsi c61brd M. Castamagne (cf. Annales 1952,
pp. 42-45 ; t. 110, pp. 116-119). Voici les six strophes saphiques
de circonstance qui redisent les dtapes du jubilaire de ce jour.
Originaire du diocese d'Auch, I'abbd Moussaron exerga d'abord
son ministere et son dpiscopat sur les bords de la Baise, avant
d'aller a Cahors. II y succedait a Mgr de Ckzerac, qu'il remplaca
a nouveau sur le siege d'Albi I Gaudeas longe viridi senecta I...
Longue vie et verte vieillesse... a I'ombre de Sainte-CUcile !
1.
Praesulem nostrum celebremus omnes,
Corde ferventi modulos canentes
Et manu lauri nitidi coronam
Prompte ferentes.
Hie dies felix revocat superbe
Splendidos annos quibus est sacratus
Et tulit mitram baculumque fulvum
Impare fastu.
Pontifex agrum Domini regalem
In loco primum colitat Baisae
Post brevi terras renovat Cadurcas
Robore firmo.
Albiae jamjam populos gubernat
Inclytus Doctor, sapiens, benignus,
Pervolans totas regionis oras
Cuilibet adstans.
Nam Dei regnum cupidus struendi,
Praedicat, scribit, fragiles lacessans
Incitans fortes stimulans paventes
Ore potenti.
Ah ! Tibi nostros gerimus precatus
Fervidos, grata pietate plenos ;
Gaudeas longe viridi senecta,
Floribus ampla.
9 janvier. - A la chapelle, aprbs les v4pres du jour, dans
une c6r6monie intime, notre confrere, Mgr Job Tchenn, 6vdque
de Tchengtingfou, depuis plusieurs mois en r6sidence a la Maison-Mere, confere la tonsure a cinq clercs de la Mission : premiers pas et officieTfement. porte d'entrde dans la clericature...
Ce m6me soir, au musde Guimet, une invitation des Amis
de Notre-Dame, groupe, autour d'un micro puis d'un ecran, les
fervents et connaissances de feu M. Ldonce de Saint-Martin, organiste du grand orgue de la cathddrale de Paris.
Amis et admirateurs du defunt, musiciens et organistes
-ou'pes notamment autour de M. Marcel DuprB, directeur du
Co:>servatoire, 6coutent les hommages chaleureux de M. Marcel
Aubert, de I'abb6 Roussel! maitre de chapelle de la cathddrale
Saint-Louis de Versailles, puis du pasteur Marchal. Ces paroles
cordiales crdent et maintiennent 1'ambiance pour voir et 4couter un film sonore d'un amateur avis6. M. le docteur Baculard
a pris lui-meme des vues de Notre-Dame et a enregistrd quelques morceaux de son ami, le maitre disparu. L'assemblde vibre
I lunisson de cette admiration, que justifie, entr'autres. le pas-
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derit avec coeur par Georges Marchal (Monde, 15-16 aolt

1954) :

Ldonce de Saint-Martinappartenaita la generation d'artistes
qui, issue de Widor. de Vierne et de Vincent d'lndy, a illustrd en
France et a l'6tranger la technique de l'orgue et Iinterpritatiox
des maitres. A neaf ans Saint-Martin debuta sur 'orgue de la
cathedrale d'Albi, sa ville natale. A quatorze ans, il y fut nomml
suppliant, et de ce jour sa vie fut entierement consacrde & la

musique religieuse. Apres la premiere guerre. mondiale it eut
I'honneur d'dtre choisi par Vierne, en 1920, pour le supplder auz
cinq claciers du fameux Cavailld-Coll de la basilique metropolitaine. Cette suppliance dura dix-huit ans. Stimuld par cette
confiance et par l'admirable instrument qu'il devait faire chanter, Saint-Martin prit rang, du vivant mime de son maitre, parmi
les grands interpretes de notre dcole d'orgue franqaise.
On se rappelle quelle fut la fin tragique et grandiose de
Vierne, terrass6 4e 2 juin 1937 au cours d'un recital de ses rmvres i Notre-Dame. Unanime. le chapitre 6lut Saint-Martin organiste titulaire. II devait jusqu'au 10 juin y maintenir avec eclat
une haute tradition de probite artistique et de ferveur religieuse.
En dehors des recitals donnds en France, it fut invitd a jouer
en Belgique, en Italie, en Tch6coslovaquie, en Angleterre : 'e
Diapason annongait en juillet 1939 une tournee du ( brillant
organiste francais , aux U.S.A. et au Canada. On devine que
cette tournee, qu'il avait prdparde avec soin, ne put avoir lieu .
Chez lti, d Notre-Dame, ii fut associed toutes les grandes
solennitis nationales, dont il assura Vexpression liturgiquc et
musicale. II y donna toute sa mesure. Cette mesure fut grande.
Aux messes basses de onze heures, Saint-Martin faisait entendre
le grand rdpeitoire de I'orgue, essentiellement de Backh a essiaen et d Migot, en passant par Franck Liszt, Widor, Vierne et
Tournernire. La tribune 6tait trop itroite pour accueillir iltves
et mdlomanes. Proyrammes minutieusement prepares un an d
I'avance pour respecter le cycle liturgique et 'appropriationdes
wuvres d l'immense vaisseau. Style, registration d'une 6tonnantu
justesse, qui donnaient lieu d de vraies auditions-types. Luimdme a dote son instrument de pages empreintes d'un large lyrisme, infiniment attachantespar leur inspiration mime. Citons :
Psaume 136 (Bible hUbraique 137), Messe h deux orgues, Suite
cyclique, Genise, Po~me symphonique, Cantique spirituel, etc
(Lemoine et Procure gindrale). Ce grand virtuose fut avant tout
un lyrique. A cet dgard, ses improvisations des vdpres 0taicnt

saisissantes par lear couleur leur pouvoir de suggestion, cI
mdme temps que par leur spiritualit. II fallait 'entendre u rdpondre ,,aux textes grigoriens psalmodies par la mattrise du
parfait musicien qu'est le chanoine Merret... It s'arrangeaitpour
mettre en wuvre routes les possibilitds de l'orgue : jeux de fond,
anches, mixtures dont la puissante ( artillerie ad la pidalc,
entrait tout a coup piremptoire et definitive. Itusait bien pls
de la modalite que de la tonalit6, et concluait volontiers par une
cadence ayant pour fondamentale la sous-dominante avec accords de onzibme et de treizieme ramends ecinq parties. II aimait aussi les glissements par secondes parallales,d'accords de
septi~me et de neuvieme. Mais tout cela sans systAme et au seul
service de l'expression musicale et mystique. Saint-Martin ne
a s'amusait a jamais avec sa palette sonore.
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Ajoutous A ces lignes qu'& plusieurs reprises et tout aimablement, M. de Saint-Martin vint A la Maison-Mere rehausser de
son talent d'orgauiste plusieurs fetes vincentiennes (cf. Annalea,
t. 116, p. 3, etc..).
De son c6te, et avee emotion, le R.P. Riquet. predicateur des
Conferences de Notre-Dame (1946-1955), a tenu lui aussi & rendrc liommage (Figaro, 12 aoOt 1954), A I'artiste qui, trente ans
duran!t, fit parler et prier- les orgues de la cathedrale. Un parall~le, I'Oryue et Chaire, magnifie le zele et la pietd de ce clhrtien mobilisant son talent et son merveilleux instrument au
service spirituel de tous.
Si prenant que soit leur chant lorsqu'elles marient la basse
de cromorne au murmure des flites et des violes, si puissantes
qu'cucls se rivtlent dans le diploiement de leurs grands jeux, les
oryncs de la cathddrale ne sauraient pourtant s'dgaler a la chaire
d'oi l'on doit entendre la Parole de Dieu. Encore faut-il, comme
dit saint Paul, que le predicateur ne soil pas de ceux a qui se
prdc'lient eux-memes ,, plutt que JIsus-Christ. Du moins peuton dire que la chaire est, par destination, au service immidiat
de la Parole de Dieu, tandis que la musique d'oryue n'est que
I'cu.iliaire de la priere et de la predication.
VMais quelle auxiliaire ! Elle crde l'atmosphere. Elle anime.
cle richauffe, elle fait vibrer cette fordt de granit qui, par cle,
pretd vie. Elle saisit les dimes, les met a l'unisson, les entraine
dans une commune dmotion, bient6t dans une commune priere.
Les coici recueillies, attentives, prdtes a 6couter celui qui a
mission de leur faire entendre la Parole de Dieu. Comment done
clui-ci ne rendrait-il pas hommage d ce maitre de l'orgue qui.
pedlant treate ans, comme suppliant, puis comme successeur de
Louis Vierne, sut, avec une si discrete magnificence, donner d
.'otrh-Dnme de Paris la parure sonore de ses fastes et de ses
deuils, le digne accompagnement de ses solennitis pontificales et
le .ersuasif prtlude e ces conferences de Cardme dont la sirie
mayura par Lacordaire.
tti

.AgU
de neuf ans seulement, LUonce de Saint-Martin de
I'aiiha, fils de magistrats et de soldats, de souche aridgeoise,
dttliutait aux grandes orgues de l'dtonnante cathddrale SainteCUcil, d'Albi. DWs ce moment, nonobstant les itudes juridiques
impiosdcs par son plre et le service militaire qui se prolongea
ylieuseiment dans la guerre de 1914-1918, toute sa vie fut consaride au service de la musique religieuse. En 1924, Louis
Viirne, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, se
I'attnchait comme suppldant et lorsque, le 2 juin 1937, ce maitre
illustre mourut d son clavier, , au dernier accord de sa derniere
coimposition », celui *qui,depuistreize ans djaz, le relayait aux
cinq claviers du cedlbre instrument de Cavaille-Coll fut ddsign6

par le chapitre unanime pour y perpetuer la tradition du disJpart. De fait, jusqu'a ce 10 juin dernier [1954], oi la mort le
cucillit d son tour, Ldonce de Saint-Martin n'aura eu d'autre
ambition, d'autre souci, d'autre emploi que de donner a lacathddrale de Paris une dme sonore aux dimensions de ses grandes
heCires. Qui ne se les rappelle ! 1939-1940, la Lib6ration, les
Te Deum et les Miserere, les fundrailles de Leclerc, les fundrailles de de Lattre et tant d'autres... l'ont trouvd, inlassable, a
sont clavier.
Mais n'oublions pas qu'il y a cinquante-deux dimanches par
an et quelques grandes fetes suppl6mentaires,la grand'messe, la
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messe de onze heures, les vedpres. La manibre dent Loonce de
Saint-Martin comprit son rdle dominical vaut d'etre cite en

exemp!e, non pas seutement aux organistes, mais d tous ceus
que leurs fonctions mettent au service de l'Eglise ou de la cit&
Loin de ceder jamais tla tentation de se faire de l'altiBre tribune
des orgues un piddestal personnel, it s'appliqua uniquement A
remplir le programme qu'il fixait & ses eleves : a Jouer de l'orgue pendant une messe basse, c'est allier l'art h la priere, e'est
commenter la liturgie du haul de la tribune de l'orgue tout
comine un prtdicateur le ferait de la chaire. *
Pour chaque dimanche de l'annee liturgique,' depuis la
grande atlente de I'Atent et les joies de Noel, d travers I'aust-

rite du Cartme, jusqu'aux splendeurs de Pdques et de la Pentec6le et durant les vingl-quatre semaines qui s'ensuivent, itavait
choisi, reparti, ajuslt les pieces typiques des maitres de forgue

auxquelles ii ajoutait discretement quelques compositions personnelles, sa Paraphrase du psaume 136, son potme symphomi-

que Genise, le Cantique spirituel.
i Ainsi. concluait-il, chaque dimanche nous aurous v4cu
toute la vie de I'Eglise ; nous aurons compati & ses souffrances
et pris part A ses joies, et. par un hommage constant h la justice et ; la v6rit6 divines, nous serons arrivds i ce vingt-quairimine clumanche apres la Pentec6te, derniere fresque oil le Fils
de I'Iomme, entour6 de tous les anges, juge pour 1'6ternile le
fruit du labeur accompli. ,
Ces ligncs, qui d[finisscnt le but qu'il s'dtait fixd, disent
aussi la grandeur, la noblesse et l'humilit6 de ce chretien, consacrant sa vie entiere, mobilisant sans reldehe les ressources de
son talent comme ceclles de son merveilleux instrument pour soutenir la priere du peuple qui. dans la cathedrale,vient retrouver
soin time.
16-23 janvier. - La cathddrale de Dax, fete cette semaine
le bi-centenaire de sa consecration le 17 janvier 1755. Ce n'est
done pas le remarquable edifice que connut Vincent de Paul en
ses jeunes annies, comme notre confrre Pierre Coste ra notl,
en des articles du Bulletin de la Socitd 'de Borda (1908).
L'ancienne cathedrale gotiique du xrv siecle, priv6e de ses
dtais lors des travaux executes pour renforcer les remparts de
la ville, vit en effet s'ecrouler une partie de ses vorltes, piliers
et arcs-boutants. en 1638 et 1645, du xivant de Vincent de Paul.
Cinquante ans durant, diverses tentatives et expedients s'efforccrent de remedier a cette regrettable situation Enfin, la reconstruction fut r6ellement entreprise par Ientregent, Iactivit4
et les gen6rositis du chanoine Dominique "Darriulat (25 dkcelmbre 1649-27 juin 1725). qui firent serieusement avancer cette
grande entreprise. Trente ans aprds la mort de I'inginieux chanoine, la cathddrale etait enfin virtuellement achevde dans son
gros oeuvre : nef et bas-c6tds... [1lanquait pourtant le dourle
clocher actuel de la facade bAti seulement au xix* siecle At
achevd en 1894.] On voulut profiter de I'Assemblee provinciale
du clerg6 en 1755 pour marquer la consecration de la nouvelle
cathtdrale dacquoise, batie dans le style a greo m.Les 6veques
de la province d'Auch furent done convoquds A Dax pour cette
exceptionnelle crdemonie (14 janvier 1755). A I'Assembl!e, Utaient
presents sept &vdques, quatre procureurs d'6vdques empech6s
et neuf d1hlguds de divers dioceses. Le 17 janvier eut lieu la
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ronsdcration tant desirde. L'arehev4que d'Auch assura les cerdmonies liturgiques, l'6v6que de Couserans chanta la messe et
Mgr d'Oloron donna le sermon d'apparat. C'est ce que rappelle
1'inscription latine, gravde sur marbre A l'entrde de 16glise.
D.O.M.
Hanc basilicam
Vetustate dirutam tun cleri turn fidelium largitionibuse fundamentis reedificatam, Antistitis senatusque Ecclesiae cathedraliv
munificentia. altari marmoreo decoratam, solemni ritu jucta
priscum Ecclesiae morem, provincialis cleri Auscitani concentus
consecracit Virginique Deiparae in caelos assumptae nuncupacit,
religiosum cultum exsequeniibus : Illmo ac Rmo Joanne Francisco de Montillet archiepiscopo auscitano, Ill. ac R. Franc. de
Sarrct de Gaujac episcopo aturensi, Ill ac R. Lud, Maria Suares
d'Aulan hujusce Ecclesiae episcopo, Ill. ac R. Franc. de Revol,
episcopo Oleronensi, Ill. ac R. Guillel[mo] d'Arches episcopo Baionensi, ll. ac R. Pet de la Romagdre de Ronsecy episcopo Tarbiensi, Ill. ac R. Joseph de St Andrd de Vercel episcopo Couseranensi ; ut domus Domini concordi praesulum ministerio sanetificata sit in sempiternum Dei rum hominibus tabernaculum,
Aquensium decus necnon avitac fidei monimentum anno reparatae salutis MDCCLV XVI kalendas februarii.
Au Dieu trds bon, tres grand
Cette basilique tombde par vetustd, riddifiee depuis ses fondations, par les largesses du clergd et des fiddles, orade d'un
autel de marbre, don de I'evdque et du chapitre, a Wdtconsacrde
suivant I'ancien usage de l'Eglise, en presence de l'assemblde
eccltsiastique de la province d'Auch, et dddide d la Vierge m~re
de Dieu en son Assomption : 6taient presents, Jean-Francois de
Montillet, archevdque d'Auch, Francois de Sarret de Gaujae,
fevque d'Aire, Louis-Marie Suares d'Aulan, dvdque de Dax, Francois de Revol, dvdque d'Oloron, Guillaume d'Arches, vedque de
Bayonne, Pierre de la Romagere de Ronsecy, evdque de Tarbes,
Joseph de Saint-Andrg de Vercel, vedque de Couserans. Cette
Maison du Seigneur, sanctifide par la coopration commune desdits prdlats, pour toujours Tabernacle oit Dieu reside parmi les
hoinmes, reste I'honneur des Dacquois, et monument de leur foi
ancestrale.
Le 16 des kalendes de fdvrier [17 janvier] de l'an 1755 de
la ridemplion.
Pour celebrer ce deux centi6me anniversaire, une octave
de edrdmonies fut decid6e. Le dimanche 16 janvier 1955: une
premiere cer6monie rdunit les fideles a la cathddrale. AprBs les
complies de ce jour du Seigneur, Mgr Dicharry, vicaire general, dans son discours d'avant-propos, montre dans ce bicentenaire une triple festivit4 de la cit, de la paroisse, du diocese.
Fete de la cite. Devant I'octroi des franchises communales, dans
l'independance enfin acquise, un peuple entier construit ses cathedrales dans la ferveur: Autour de ce centre, les cites s'organisent a Paris, & Lyon, A Rouen, partout... A Dax aussi. Partout
la chretient6 construit la cite ; suivant le mot de Barrs : elle
assainit le sol de la France, parce que, autour d'elle, la plante
humaine a pu se ddvelopper dans un climat de civilisation qui
moralisait et dlevait les dmes La cathddrale continue aujourd'hui A rassembler les hommes de la cit6, et ses cloches ryth-
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menut les tra\aux et les jours. La cathedrale reste la vraie maiSOi Ccolllune.
Cet anniversaire est aussi fete de la paroisse. Maison de saintete parce qu'elle est la naison de Dieu, elle est en mnme temps
la maison de notre sanctliciation. Le peuple chrrtien et le pr6lre
y prient; la famille paroissiale s'y retrouve dans t'union d'une
Anie conmmune. Aux foules des grandes solennit6s, aux asseinblies plus reduites des dimanches ordinaires, comme aux vis8teurs d'une brive priere solitaire, la cathedrale ouvre ses nefs
comme une mere entr'ouvre ses bras. Ces solennitds sont enfin
la Ifte du diocese. La cathedrale est 1'6glise du diocese ; elle represente l'unitd diocesaine. Unite qui se reconnait ,
la prirre
quotidienne qu'y assure!t les vdenrables membres du chapitre,
a la presence frSquente du grand siminaire diocesain, au rite
aunuel de- ordinations g6ndrales. C'est l'6glise de l'6v&que, qui y
donne I'eclat de son enseignement et de sa charite pastorale ;
elle est aussi eelle de Farchiprtere qui lui assure une jeunesse
louvelle, plus charniante et plus belle, aui durera jusqu'. I'avenement de la Jerusalem ctleste. Ayons done foi en notre cath6drale, et en elle greffons des esoerances d'dternit6.. car sa patronme Notre Dame, reste l'invincible Puissance. Vere non est hic
aliud nisi dornus Dei et porta caeli. ,
Pour feter cette cathedrale, une exposition d'Art sacrd
groupe dans deux salles de I'Atrium Casino, nombre d'objets pr&
cieux : Vierges de diverses epoques, tableaux, pieces d'orfwvrcrie,
passementerie, etc....
Le jeudi 20 janvier, dans la Cathedrale, une grand'messe
groupe specialement les jeunes, afin de leur insuffler le sens de
I Eglise. A 10 heures, quelque huit cents enfants sont groupis
dans la nef. La Manicanterie des Petits Chanteurs du Berceau
de Saint-Vincent de Paul d6file en aubes blanches, puis assure
les chants sous la direction de M. Beuste, tandis qu'h l'orgue
d'accomnpagnement se tient M. Charles Morel (deux professeurs
de I'Ecole apostolique). Au programme, et parfaitement executs : Dextera Domini, de Cdsar Frank I Ave vera Virginitas et
Ave verum corpus, de Josquin des Pres (1455 ?-1521), enfiu,
Jerusalem acclame, de Noyon.
A 1'dvangile, le directeur diocesain des ceuvres d6gage ia
signification de ces fetes jubilaires, et revele le sens de I'Eglise :
essayant de faire naltre ou d'affermir les sentiments de vdneration et de respect pour I'Eglise-ddifice mat6riel, mais surtout
pour t'Eglise-6difice spirituel. L'dglise de pierre est ddjk une
realite sacrde par son art. par sa destination ; elle est I'difice
oi le chrttien est ne a la grice, o0i ii est pardonn6, nourri de
la chair du Seigneur et du pain de la parole : gages de la vie
future. Vraiment I'eglise n'est pas une maison comme les agltres... Mais c'est surtout A I'Eglise-socidtd spirituelle que doit
aller notre vnderation. Ce respect doit se porter sur tous ceur
qui sont revetus de l'autorit6 sacr6e, pape, 6veques, pretres ;
il se nuancera d'amour, il s'animera de ddvouement. Tous ensemble, nous devons prier et travailler pour que cette Eglisa
s'6tende de plus en plus, et l4argisse son Influence sur terre, en
attendant son triomphe du Ciel.
L'apris-midi de ce jeudi etait reserve & la seance solennelle
de la Socdidt de Borda, sur le theme de la cath6drale. Au debut
de la reunion, les apostoliques du Berceau de Saint-Vincent de
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Paul, tout comme le matin, se firent entendre dans des morceaux, ici chantes a capella. Au debut, deux Noels harmonis6s
par Georges Aubanel,. et un Noel auvergnat, aux paroles naives.
Soutenus par 1'ensemble vocal, y dialoguent deux voix d'enfants:
une voix tres pure de soprano et un alto dont le chant a des sonioritds dmouvantes.
1. C'est le Jour de la Nodl
3. Mais d& 'dge de quinze ans,
Vue Jdsus est adL
D&s qu'il sera grand...
II est nd dedans un coin
11 apprendra le metier
Dessus la paille..
De la boutique ;
II est ng dedans un coin
II apprendrale metier
Dessus du foin.
De charpentier.
2. Saint Joseph de son chapeau
4. Et pour la premiere fois
Lui fit un berceau..
Fera une croi....
II coucha l'Enfant si doux
Qui bientOt le conduira
Duns sa casaque ;
Jusqu'au supplice...
11 coucha l'Enfant si douw
Qui bientSt le conduira
Suir ses genoux.
Jusqu'au trepas.
Puis, dans un tout autre genre, des melodies legeres et difficiles : La Mere Michel, par Mile M. PBrissas, et Compere Guilhery, du Cdvdnol Vincent d'Indy. Enfin. un choeur final, ý grand
effet, les Martyrs aux arenes, musique de Laurent de Rilld (18281914).
Apres ce portique musical vivement apprdcid, M. 1'Archipr6tre, dans un quart d'heure, resume quinze sikcles d'histoire locale, sans rien oublier d'essentiel pour comprendre. M. Elie Menaut dvoque les divers artisans qui ont oeuvr6 dans la cath6drale : sculpteurs du portail des Ap6tres, rdalisateur du buffet
d'orgue, auteur de -la chaire, un Bdarnais, enfin, les freres Mazzetti Suisses italiens, amends d'Avignon, ont ddifid I'autel principal et celui de la Vierge. L'archiviste ddpartemental, non sans
un humour de r6gle en tel sujet, entretient des chanoines et de
leur musique. Difficult6s de trouver des enfants ou une hautecontre ; embarras pour payer ces divers collaborateurs et le serpent et le cornet ; ddboires que causent les musiciens, gens exigeants, instables, irascibles. Et pourtant, la musique adoucit les
moeurs I
Enfin, M. Charles Blanc, secr6taire g6neral, pr6sente le r6!e
des Landais dans la construction de la cathddrale : intervention
de Monsieur Vincent au xvir sikcle (voir Coste, t. VI, 93), activitL
providentielle du chanoine Darriulat au xvIIr siecle. et dons des
Dacquois en tous temps.
Le vendredi 21 janvier, A 'Atrium, la s6ance s'ouvre par une
charmante dvocation des souvenirs de l'ancien archipretre, M. Cazaux, devenu dvlque de Lugon ; puis, le PNre Rande, ancien
vicaire de la cathddrale, actuel provincial des Dominicains de
Toulouse, montre dans sa confdrence l'Eglise : perennitd de
IlFgise, stable au milieu de la caducit6 universelle. L'Eglise,
nialgr6 ses adversaires, continue parce qu'elle est divine. L'Eglise
est du Christ. Le Christ est Dieu et Dieu ne meurt pas.
Enfin, le dimanche 23 janvier, grand'messe par Mgr Mathieu. Dans I'assistance on remarque les cleres de Notre-Dame
du Pony (seminaire interne de la Congr6gation de la Mission) et
le grand s6minaire diocesain.
A I'dvangile, Mgr Mathieu, dans cette 6glise oU se dresse son
tr6ne dpiscopal, monte en chaire : Credo unam Ecclesiam, Je
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crois I'Eylise une et unique. Dans cette atmosphere de la semnaine
de prieres pour I'Unit, l'Eglise se montre une : ,,On ne peat
pas dteouvrir la mission du Christ dans le miroir brise d'une
chretient6 divisee. , Rassembler dans l'unitd les fidWles dispersis, voild I'ambition du Christ. , Dans une ample fresque d'histoire de 'art et de la liturgie, Monseigneur evoque l'ge suecessif des basiliques primiti\es et de la conc6lbration, la fondation des paroisses, 1'6poque des cathedrales romanes, I'age
d'or des edifices gothiques, chefs-d'oeuvre de I'art et bibles des
pauvres. ,,Qu'est-ce done que la cathedrale ? elle est, spirituellenent, le lien de Funit6; sa dedicace est fMtAe par toutes les
paroisses. L'dvdque y consacre les huiles saintes, il y ordonne,
Il y enseigne, ii v celebre 'eucharistie. ce myst&re d'unitd, ii y
administre. Oh ! la misere des cathedrales ou l'on n'ordonne
plus ! La nature de la cathldrale diete l'attitude de celui qui y
pdnetre : outre le respect, c'est la confiance a l'endroit du Dieu
tres bon et tres grand ; graces pour ici-bas, vie 6ternelle dans
.
V
Fau-delh. Y
Le soir, dans un dernier discours, le Pere Rande montre que
si la cathedrale de pierre est achevde, ii faut bAtir ja cathtdrale
spirituelle par le triple t6noignage de la charit4, de l'ocumnnicite et enfin de la saintet6. car, sous 1'emprise de 'Esprit Saint,
les chr6tiens doivent.tre
des v6ritables fils de I'Esprit.
Dans cette estime et ce culte de la maison de Dieu, on rejoint les sentiments de saint Vincent de Paul, qui nous recommande ven6ration et respect pour la maison de Dieu, qu'il s'efforga de mettre en pratique : y cherchant Dieu de tout son
ceur.
8 fevrier. - Cette ann6e, M. Ozanne assure le triduum de
pr6dications prce6dant le mardi de la Septuagdsime : Priere de
Notre-Seigneur au Jardin des Olives, fete patronale de l'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie.
13 f6trier. - Au surlendemain de la fete de Lourdes et dimanche de la Sexag6sime, au 95, de la rue de Sevres, Mgr Thias,
eveque de Tarbes et Lourdes, convoque a Paris, pour sa rdunion
annuelle, le Comitd mrdical international de Lourdes (ancien
Bureau des Constatations pour les guerisons des bords du Gave).
Trente-cinq medecins de divers pays : Suisse. Hollande, Irlande,
Belgique, Angleterre, France, etc, examinent, en une r6union
technique, trois cas d'6tonnante guarison. La maladie 6tait-elle
nettement constatLe et attest6e ? le nouvel 6tat du mieux est-il
affirmn
? Comment expliquer le passage rapide, subit, de i'un
a I'autre ? C'est IA le probleme, )a question de l'dtonnante cure,
du miracle... Apres discussions scientifiques entre techniciens,
I'assembl6e se r6unit pour le repas du midi, dans la salle de recreation des oretres. Le cardinal Feltin dans un ordre du jour
dominical charg6, a rdservd pour ici ce moment de presence, le
nonce. Mgr Marella, est 6;alement l1, qu'entourent Mgr Th6as.
et le Tres Honord Pere Slattery. Les autres convives ne sont
que m6decins.
14 fdvrier. - Au debut de l'apres-midi, M. Touz6, depuis
nombre d'annees rdsidant h la Maison-Mere (aummnerie au 140.
rue du Bac et secretariat), quitte Paris, en compagnie de M. Houfflain, qui va l'installer comme superieur de Rennes. Les adieux
de ce jour traduisent les souhaits de tous pour le nouveau travail qui abonde, en cette chore Bretagne natale.
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A 17 heures et demie, s'ouvre la premiere seance de 1'Assembiee domestique : avis et rappel des explications constitutionnelles pour la rdunion du lendemain. Tout s'y passe suivant
le coutumier. Et quatre scrutins donnent : 1l le secrdtaire (cheville ouvribre des votes), M. Chalumeau, et 2* le dligue b l'Assemblee provinciale, M. Edouard Robert, et 3° puur !'ventuel
substitut, M. Allain. 11 y a soixante-huit bulletins de votants,
une dizaine d'abstentions se sont 16gitimeeniet excus6es. Ces
dix confrbres sont retenus ailleurs par leurs traxaux... Notons
que iM.Triclot, en traitement A J'hopital Saint-Joseph, avait tenu
a so trouver present... Souci et effort louables.
18 fevrier. - Le calendrier diocesain de 1'Adoration perp6tuelle en 1955, assigne A la Mlaison-Mbre les deux journees des
19 et 20 f6vrier. Tout se passe suivant les prescriptions de l'Ordo.
Le soir, devant quelques pieux fidiles et la communaut6. M. Joseph Deymier nous redit les grandeurs de I'Hostie et nos devoirs
envers elle.
26 fIvrier. - AprBs quatre jours de travail, un macon et
son manoeuvre ont remplacd et remis en pierre dure les quatre
marches de la chapelle donnant sur la rue. Des g6ndrations de
pelerins, d6vots & saint Vincent, et surtout des Filles de la Charit6 out use ces escaliers pour aller en Monsieur Vincent : Sancto
Vincentio a Paulo sacrum, comme dit l'inscription qui court sur
le fronton de la chapelle.
Le proces-verbal du Conseiltdu 2 novembre 1827 note :
,<La premiere pierre de la ehapelle fut posec [le 17 aouit
1826j par M. Boujard, vicaire gdneral de la Conyregation en
France, Boullangier, procureur general, Le Go, directeur du sdminaire interne, Etienne, procureurde la maison, en presence des
Swurs Amblard, Supdrieure general, Beaucourt, dconome, Benoit, assistante, et Gout, officiere des Files de la Charitd. La
premiere pierre fut posde au coin du pan coupe de la cour principale. Les ddpenses de cette construction furent supportees :
1° par les Filles de la Charitd qui, de tous les coins de France
encoyerent leur offrande pour cette wuvre et qui surtout, dans
cette circonstance, donnerent des marques de leur divouement
pour la Congrdgation ; 2° par beaucoup d'anciens confreres qui
y consacrerent leurs economies, et 3" par les fonds que la Congr•gation s'dtait acquis soit par des donations des fideles, soit
par les Pconomies de ses dtablissements. La chapelle et les constructions accessoires furent terminees pour le aois de norembre 1827. ,
La chapelle fut en effet btnite et inaugurde par I'archev4que de Paris, Mgr de Qudlen, le 1" novembre 1827. I1 y avait
dix ans que, le 9 novembre 1817, les premiers confreres Etaient
entres en.l'hotel de Lorges. Petit A petit la residence fut am6
nagCe. Les bas-c6tds de la chapelle furent construits en 1859.
Cest dans la chapelle, reduite A la nef, que le corps de saint
Vincent de Paul fut amend de la cathddrale Notre-Dame, le 25
avril 1830... Le clocher ne fut ddifi6 qu'en 1863-1864 (voir Annales, t. 72, pp. 137-158 t. 106-107, pp. 347-349).
Les marches usdes ont vu tout cela... avant de s'en aller,
elles aussi, en morceaux, on ne sait of...
23 fdvrier. - Au matin de ce Jour des Cendres, les divers
moyens d'information, annongant la mort de Paul Claudel, retra-
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cent la vie et conversion de I'illustre dcrivain, inhume dans sa
proprieltdcampagnarde de Brangues, en Isere.
Sans retard, dans son nunmro du 27 f6vrier, le Journal de
la Grotte 'Lourdes), insere 'article que l'acad6micien avait r6ceinment Ecrit, a la demande meme de Mgr Th6as. Avec joie,
Claudel, envoyant ces lignes ala gloire de la Vierge les accompagnait d'un mot & M3gr l'Eveque : J'ai dit on ne peut plus hewreux, enfant de Marie que je suis, d'apporter ma contribution A
la gloire de celle, cette creature extraordinaire sur laquelle it
reste tant d dire. »
Dans ces lignes, on retrouve Catherine Labourd, Theodore et
Alphonse Ratisbonne. On y rencontre surtout le poRte, malaxant,
interpretant quelques donnees de la Bible, la lisant avec ses yeux
de voyant inspire...
Dominant le tout, voici I'lmmaculte, se profllant dans ces
mIditations, dans son sanctuaire des bords du Gave, dans I'lnstitution de Lourdes.
La Sainte Vierge, Reine de France, n'a rien de ces souverains constitutionnels qui regnent et ne gouvernent pas. Elle
preud ses fonctions au serieux et ne se laisse pas conftner dans
un r6le decoratif. Pas de coin de France, au xix* sidcle, oifne
flotte un bout de son voile bleu. Catherine Laboure, Theodore et
Alphonse Ratisbonne ne sont pas les seules dmes d qui personntllcment elle ait souri son nom irrisistible. Dans la grandd
cohue des ames 6perdues et 6paissies, des passions dechainwes,
des esprits et des volontds obscurcis, elle est intervenue aux moments slratigiques, et puisque I'Ecriture nous dit qu'elle est une
armde, elle s'est rangde en bataille. La premiere fois, e'6tait a
la Salette. Nous les hommes (et pour savoir ce que c'est gue les
homnmes, on n'a qu'd se souvenir de la jourane d'hier et du journal de ce matin) on a tu cette mnre qui n'en peut plus de chagrin et qui pleure. Ce n'est pas la faute du Bon Dieu que ce soil
si terrible de se conduire comme s'il n'existait pas ou s'll dtait
notre ennemi, et Va a de telles consdquences I Est-ce que qa ne
caut pas la peine pour une mere de rompre, disons toutes les
convenances naturelles, toutes les habitudes et lois de notre habitat physique, pour avertir ces absurdes enfants qui ne savent
ce qu'ils font, le mal qu'ils font et le danger qu'ils courent ? EnIre le mal et eux, ii y a maintenant non seulement les commandements du cat6chisme, mais cette mere dorit les larmes lui tombent jusqu'aux genoux. Mais ii y a un autre pecht que celui qui
rdsulte de la le6gretd, de la sottise, de notre faiblesse devant les
tentations de l'immndiat. II y a l'atteinte aux principes. II y a
cetee nttitude rebellion qui engage d'une facon plus ou moins profonde I'inteligence et la volont6. Un mouvement, apres les premieres turbulences du xv1ne siecle, dont on dirait, promu et
soutenu par une science effrontee. que le triomphe, aujourd'hui

menace, a coincide, avec d'effroyables catastrophes. Je parle de

nos deux guerres et de la revolution athde du pays de Gog. C'est
d travers ces lourbiilons de fumee pestilentielle que nous now
rappelons l'azur et cette source miraculeuse qui jadis a jaiUi d'Wt
buisson de roses.
L'Insense a dit dans son coeur : il n'est pas de Dieu (ps. 13, 1).
La mani re d Dieu de prouver son existence est d~eisie.
er
iumri re iuit dans les tenebres, dit l'evangile de saint Jean. Quand
les nuages se sont accumulds & l'horizon, tout est prdt pour Iare-
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en-ciel. Ainsi dans ces sombres annees du sidcle dernier o RBenan vient d'dcrire sa Vie de Jesus, quand la poussiere des Revo-

lutions se mdle d I'opaque fumde des usines, oi la science fabri-

que ses idoles, I'hortzon est devenu assez noir pour que, repoussant la lumiere, it la rdfldchisse. Le Dieu de David a 4td mis au
de[i. It rdpond : Oh I ce n'est pas le Sinai, ni cet eclair qui en
une seconde illumine toute l'Otendue de l'Est a I'Ouest ! Ceta se
passe dans un coin perdu des Pyrdndes. Et I'intermddiaire que
Dieu a choisi pour se faire entendre aux hommes, ce n'st pas
Moise flanqud d'Aaron, c'est une pauvre petite fille qui ne cause
mtme pas francais, si petite qu'on a de la peine a s'apercevoir
d'elle. Et ce qu'elle a vu dans ce trou de la muraille qui depuis
lonytemps a perdu l'habitude de servir de parloir 4 la Sulamite.
c'est une jeune personne habillde de blanc, avec un ruban bleu
autour de la taille, les deux mains ouvertes et tendues vers nous.
Comme on a pouff6 de rire dans les bureaux du Constitutionnel I
Qu'esl-ce qu'elle a dit la jeune personne ?
Elle n'a rien dit. D'abord, elle n'a rien dit. Elle regardait
Bernadette et Bernadette la regardait.
Et alors on lui a demand6 son nom. Et qu'est-ce qu'elle a rdpondu ?
, Je suis I'lmmaculde-Conception ,, en patois ! a Era immaculada Counceptiou .
Voili, elle est l'ImmaculCe Conception ! On en est restd
beant dans les bureaux du Constitutionnel I Tout le monde a cru
d abord qu'il s'agissait de la conception du Christ. Pas du tout !
Figurez-vous ! c'est celle de la Sainte Vierge. Les savants ont
diaichd cela dans le Larousse. II parait meme que saint Bernard
et saint Thomas-d'Aquin Otaient contre I Vous parlez d'une actualitd !
Tout de meme, ii n'y a pas au monde que les abonnes du
ConstitutionneL II y a aussi les chretiens d qui ce mot d'lmmaculde Conception dit quelque chose et qui consultent leur paroissien. A la date du 8 decembre, its y trouvent une messe sous ce
tocable et l'dpitre nous pr6sente l'dtrange personnage, c'est une
fen me qui parle d'elle-mdme en ces termes :
Le Seigneur m'a possidde au commencement de ses vuies
avant qu'll ne fit quoi que ce soit des le principe. J'ai Mt6 ordonn6e des 1'dternit6 et des les temps antiques avant que la terre
ne fMt. Les ablmes n'etaient pas encore et dedj j'dtais conque :
ies sources des eaux n'avaient pas encore jailli, les montagnes ne
s'deaient pas encore affermies sur leurs masses pesantes, j'ai
recu enfantement avant les collines. 11 n'avait pas encore fait la
terre, ni les fleuves, il n'y avait pas de points cardinaux. Quand
II pr6paraiL les cieux, j'Ldais 1h ; quand d'un compas infaillible,
II circonscrivait les abimes; quand II appuyait le ciel la-haut
sur son firmament et qu'Il dquilibrait les eaux; quand II enveloppait la mer de liquides intransgressibles, quand II posait les
fondements de la terre, et moi j'6tais avec Lui composant et
conferant toutes choses, et je me delectais de chaque jour I'un
apres I'autre, en jouant sans cesse devant lui, me jouant sur le
globe de la terre, et rnes ddlices d'tre avec les enfants des
hommes. Et maintenant, fils, dcoutez-moi 1 Heureux ceux qui gardent mes voies. Ecoutez 1'enseignement et soyez sages et ne le
rejetez pas. Heureux rhomme qui m'entend et qui ne cesse de se
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tenir en faction a rues portes. Celui qui me trouvera, il aura
trou%6 ia xie et il boira a ce salut qui vient de Dieu.
Ce n'est pas i un personnage mythique,.c'est a une creature
vicante, historique, d Marie, que l'Eglise, acccautoritd nous invite d appliquer ces paroles formidables. C'est d elle que Dieu a
pensd de toule 6ternit, c'est pour clle qu'il a crd le monde,
c'est clle au cours des Six jours qui se jouait devant ses yeux en
mille fiyures. El c'est elle une fois rdalisee qu'il a chargde parmi
les homines d'une mission d'enseignement. Ne quitlez pas des
ycux, lear dit-elle, cette porte que je suis. Ce salut que je voua
apporle de la part de Dieu, cette eau vivifiante, clair filet issu
d'une superposition d'abimes, burez-y !
Les Titans du xix" sifcle se sont extinues a nous expliquer
Ie comment de ce monde qui nous entoure, comment le lapin s'y
est pris pour s'extraire lui-iadme par les oreilles du fond td'u
chapeau haut-de-formte. Et voici qu'aux yeux de la petite bonne
femrine de Lourdes tout a coup le pourquoi qui se prdsente en
toute innocence et simplicift. Quelqu'un. Cette robe blanche avec
une ceinture bleuc autour de la taille. C'est moi le pourquoi.
Saint Paul s'est exprintm fortement non pas seulement sur
I'utilitd, mais sur la necessitW, ce sont ses propres termes, des
hdersies la ndgation formant conmne an ecran qui oblige A se
dessiner une veritd diffuse. C'est ainsi que l'apostasie du xix
siecle a donnd forme plus claire au r6le de Marie dans iVconomie des desseins procidentiels, exterminatrice du mensonge par
le contour qu'elle donne c la veritd.
c Dieu a cred toutes choses en mime tenps ), nous dit le
Livre de la Sagesse. Marie doit sa conception Immaculde au sacrifice du Calvaire, mais c'est le consentement de Marie qui en
a fourni la matiere, je veux dire ce sang a ddfaut duquel it n'y
aurait pas eu de redemption. Mais le texte du Livre des Proverbes que je riens de citer nous invite t remonter plus haul encore
dans la seric des causes. Dieu n'a crdd le monde que pour se procurer cet etre sublime qui, par l'incarnation Iui fournit les
moyens de la Ridemption universelle, car it n'y a pas de criature, nous dit saint Paul, qui, soumise d la vanitd, ne le voulant
pas, ne idemisse vers son Crdateur dans l'espirance.La rivolte des
anges avait crd dans 1'cononiie de la crdation un etat de disordre, de porte-a-faux. II y acait une minoritd de rebelles qui
s'etait soustraite a l'autoritd du Seigneur suprdme et s'dtait rctranchie dans un dtat de defi insolent. La crdation tout entiere
marquee du sceau de la souffrance et de la mort, portait l'image
de cette rebellion. C'est le oui hdroique d'une creature soustraite
au pechd oriqinel qui a permis la restauratio in integrum de
l'ordre primitif. Le Christ est ne, nous dit saint Paul, apr&s Isaie,
au nom de qui, ce noma qu'll a heritd de sa mere, tout plie le
genou, au ciel, sur terre et dans les enfers. La souffrance sert,
la mort sert, le pdche sert, L'enfer sert ! It sert Dieu et It sert
& Dieu. II est comnme englouti dans I'expiation du Calvaire qui
se prolonge dans les saints jusqu'd la fin du monde. Jdsus n'andantit pas Satan. 11 lui dit : Suis-moi, vade post me, marche
derricre moi. Le voici, quoiqu'il fasse, qui sert Dieu et qui sert
d Dieu. Et comme Jdsus est le serviteur par excellence, Marie
aussi est la servante par excellence. Elle sert a Dieu, et a nous
aussi, ile a donnd le moyen de servir a Dieu jusqu'd la fin du
monde.
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Telle est la revelation de Lourdes. Mais la Sainte Vierge en
nous manifestant le mystere de son Immaculde Conception a
voulu aussi nous en partager le bendfice. Cette puret6 parfaite en
qui clie a did confue et qui lui a permis de s'offrir totalement (
Dicu en tant que servante, ce nest pas 4 elle-mdme qu'elle la
doit. Elle a Ute baptisde avant sa naissance dans le sang du Golgotha. La loi du temps et de la chair, c'est celle que Satan a
usurpie et e'est celle 4 laquelle nous renonuons solennellement
au bapteme. Nous aussi, it s'agit de faire place, place totale d
Dicu. C'est en dtant rien que nous acqudrons possibilitd, puissance (au sens scolastique) de tout. Nous ne sommes rien de deux
itaaieres ; en tant que parcelle du temps qui n'est rien, qui est
inane, un passage insaisissable,et aussi en tant que parcelle de
la matliere, qui eyalement n'est rien. qui est vide. En mangeant
de vherbe, en buvant de la boue, nous avouons notre inanitd
temptorelle, notre inanitd substantielle. Non seulement nous les
acouons, nous les assumons substantiellenent, nous communiquons avec elle, nous ne faisons plus qu'un avec elle, avec ce
vide qui est une capacitd. Venez, mon tout, me voici, qui ne suis
iic
4 .

Quand done la Sainte Vierge invite 1'Humanite a venir d
Lourdes, elle 'invite conmme Bernadette d manger de 'herbe et d
boire de la boue, c'est-d-diie i prendre dans les caux de lamour
un bain de ndant, a nous replonger dans ces eaux baptismales
qui nous purifient jusqu'd I'dme, jusqu'd cette image sacrie de
Lui-mdme en nous que Dieu seul connait et en qui It Se complait. Dieu donne rendez-vous & Lourdes pour ectir au secours
de sa misdricorde d toute la misere humaine, qu'on peut bier
apipeler, dpousee par Marie, une omnipotentia supplex. L'herbe
et la boue ne sont que les symboles de cette chair precaire et
so uffranie dont le spectacle nous est offert dans sa pathetique
majestd, et pour qu'it en dmane une supplication je dirai officielle, une authentification du fumier de Job, une actualisation
du Golgotha. C'est toute la race d'Adam qui vient s'embrayer
dans Vesperance a ce puissant instrument que saint Ignace d'Antioche appelle la machina Christi. Et ne savons-nous pas que tous
nos maux physiques ne sont que l'analogie extdrieure de plaies
infiniment plus malignes et plus profondes qui sont nos pdches ?
C'est a cette immense communion expiatoire que nous sommes
inritcs. Venez, et enivrez-vous, mes bien-aimds ! dit la Vierge
dans le Cantique (5, 1). Le Seigneur n'a-t-il pas dit que quand
deux ou trois consentent en son nom, it est au milieu d'eux pour
les exaucer. Que dire quand comme a Lourdes il ne s'agit pas de
deur ou trois, mais de multitudes immenses qui se sont donnd
rendez-vous en ce lieu saint pour autre chose que pour consentir ?
Quelle conclusion tirer de ces meditations ?
La Vierge n'est pas venue a Lourdes pour en effleurer simnplbment le sol du bout de ses pieds nus. Pour nous servir de
1'cxpression de saint Augustin non veniit et abiit. Elle est venue
piur y constituer un 6tablissement. (Et diplorons d cette occasion que les deux dglises de ce lieu sacrd soient si mddiocres,
si dtriqukes, si insuffisantes a tous points de vue, si timides, si
inaddquates d leur vocation). Lourdes est une institution qui
bient6t va compter un sidcle. Dans les rapports de Dieu avec
son Eglise, elle est devenue un organe. L'amenagement d'un contart. Un sanctuaire de fixation (comme on dit abces de fixation)
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qui tire du corps de l'Humanitd tout ce qui y brAte de souffrance,
d'espirance et de pridre. Quelque chose de constitu_ pas seulement pour dire mais pour montrer d Dieu qu'on n'a plus de secours qu'en Lui seul ! Un endroit oit I'on se met tous ensemble
pour renir au secours de la misdricorde de Dieu, powr I'aider,
comme dit I'Ecriture, d sortir sa main droite de dessous son aisselle, et d I'elendre sur nous. Nous ne Te f18herons pas que Tu
ne nous aies bdnis.
3 mars. - Plusieurs fois recule. 1'inauguration de la maison de Toulouse, peut enfin avoir lieu en ce premier jeudi du
mois, 3 mars 1955. Le Tres Honor4 Pere, accompagn4 de M. Dulau, secretaire general, se rend a cette benediction. Le programme comporte par apres un arret 4 Montolieu (Aude) ou I'on
fete les soixante ans de vocation de Mgr Jean de Vienne, dveque
de Tientsin.
Entin, le dimanche 6 mars comm6more la celebration des
cent ans de l'arrivke des Filles de la Charite & la Grand'Combe
(Gard) ; a1, dans ce milieu ouvrier, les ecoles se maintiennent
spicialement florissantes et bienfaisantes. Grace au vivant
compte rendu de M. Dulau, il est agr6able de prendre part i
toutes ces heures consolantes ou se melangent heureusement le
soleil et les mercis au bon Dieu.
L'inaugurationd'une maison et le centenaire d'une autre ontamena le Tres Honord PNre ? faire un voyage de quelques jours
dons le Midi de la France, au d6but du mois de mars. Les missionnaires de Toulouse venaient de s'installer dans leur nouvelle residence, et les Filles de la Chlritd fEtaient le centenacire
de letir rrivde d La Grand'Combe dans le bassin houiller du
Gard. Comme ii y avait trois jours de battement entre ces deux
ft[cs, M. le Superieur general en a profitd pour faire une rapide
apparition dans plusieurs maisons de missionnaires et de Filles
de la Charite, qui se trouvent sua le chemin de Toulouse i La
Grand'Combe, ou que, du moins, on peut atteindre sans un trop
grand detour : Montolieu, Limoux, Montpellier et PrimeCombe.
DLpart de Paris, le mercredi 2 mars, a 8 A. 40, en gare
d'Austerlitz, par le train Linmoges-Montauban-Toulouse. Nous arrivons dans cette derniere ville le soir de ce jour, & 19 h. 59.
Ce n'est certes pas la rapidite de l'avion qui, en novembre dernier, ne mlttait pas plus de deux heures trois quarts pour nous
conduire de Rome da l'adrodrome d'Orly. Ce n'est pas l'allure de
la locomotice qui devait, peu de temps apres notre voyage, faire
du 330 a I'lteure sur quelques kilometres entre Bordeaux et Morcenx. Mais ce n'est ddjd pas si mal que d'aller de Paris d Toulouse en moins de douze heures. Et quand on voyage de jour, on
a le loisir de regarder le paysaqe et d'enrichir ou de rafratchir
ses notions de geographie et d'histoire en lisant le Guide Hachette.
En gare de Toulouse, AM.Contassot, visiteur, et M. Coudron,
supdrieur des missionnaires, attendaient le Tres Honork Pere.
II fut aussi salu6 d son arrivde par ma Saur Leclerc, visitatrice,
et une deldgation de Filles de la Charitd. M. I'Abb4 Bessombes,
aum6nier militaire.grand ami des confrdres, nous conduisit dans
sa voiture it la maison de nos confrdres, comme ii devait le lendemain nous amener d Montolieu.
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cDepuis quelques anndes, les missionnaires de Toulouse deineuraient dans la banlieue de cette ville. Its occupaient I'anciciine maison de campagne du grand smninaire. Vaste, bien
amnnagde et situde dans un endroit tres tranquille, cette residence, pourvue dun vaste jardin, ne manquait pas d'agrdment.
Mais son 6loiynement de la ville la rendait d'acces difficile a
qui coulait voir nos confreres ; et les missionnaires avaient un
lonir trajet & faire quand its partaient pour leurs tracaux apostoliqucs ou en revenaient Or, ii y a quelques mois, une communautC de reliyieuses de Toulouse, menace d'extinction par d&lout de recrutement, fusionnait avec les Sceurs de Saint-Joseph
de Cluny, et sa maison etait mise en vente. Le cardinal Saliege.
toujours tres bienveillant pour les Lazarisles, dont it apprecie
le di•ouement, leur signala cette occasion de se procurer une
rdsidcnce en ville. L'ampleur du bdtiment, les dimensions de son
jardin firent hesiter tout d'abord.Mais il dtait sage de voir assez
grand. D'ailleurs, I'Institut catholique demandait bientdt qu'on
lui vendit la maison entourde d'une cour de rdcrdation qui se
troure d l'extrdmit- du jardin et ofi i!voulait installer une dcole
de piuriculture. La vente fut faite, et son montant a fourni un
appoint apprdciable pour le paiement de ce que gardent les missionnaires.
La facade de la nouvelle rdsidence a grande allure. La porte
d'entrde une fois franchie, on se trouve dans un vestibule sur
lequel s'outre la chapelle, de style ogival, qui peut contenir aisdment une centaine de personnes. Du vestibule aussi, on accide d
un grand parloir suivi d'une salle de rcrdation, de la salle d
manger et de In cuisine. Ces pieces sent eclairdes, du c6t6 de la
rue, par de petites fendtres haut placees. Mais elles prennent
aussi jour et lumiere sur un petit cloftre en forme d'dquerre
dont l'autre bras longe la salle d'oraison, attenante d la chapelle. Au premier dtage, cinq chambres ont leurs fendtres donnant sur le jardin, tandis que les portes s'oucrent sur un promenoir o4 se trouve la bibliothaque. Au second dtage, des deux
c6tt. d'un couloir central, deux rangoes de chambres encore.
A l'ctrdmitd des deux 6tages, it y a les appartements de M. le
Visiteur et des chambres pour les h6tes. La maison de missionnaires de Toulouse ne compte actuellement qu'une dizaine de
confreres, mais on peut prdvoir une augmentation de son effectif. D'ailleurs, les chambres disponibles pourront accueillir des
retraitants. Les jeunes pretres de la province, qui auraient &
prendre une licence d'Etat, trouveraient aussi, le cas dchdant, d
s'y loger, et ils seraient & quelques minutes de l'Institut catholiqu(e, ce qui constitue un avantage appreciable.
Le matin du 3 amars, le Tres Honord PWre edldbra la sainte
mcsse dans la chapelle de la rdsidence, devant un grand nombre
de Filles de la Charite venues des diverses maisons de Toulouse.
Apr's la messe, it recut les hommages de ses Filles, tout heurew
ses de cette visite du successeur de saint Vincent. Et comme la
bri;c:etd de son sejour a Toulouse ne lui permettait pas de se
rendre dans aucune de leurs maisons, it accueillit aussi en audience privde celles qui voulaient le voir en particulier.11 procida ensuite d la bdnddiction des diverses pieces de la maison,
suiri d'un nombre assez grand de confreres. Quelques-uns de
ccx.s de la maison se trouvaient, it est vrai, d lear vif regret,retenun. loin de Toulouse par leurs travaux apostoliques. Mais M. le
Visiteur avait convoqud son Conseil provincial, ce qui nous va-
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lut le plaisir de rcncontrer a cette fete de famille, MM. Parde",
supiricurdu Grand Seminaire d'Albi ; Pierre,supdrieur du Berccau de Saint-Vincent de Paul ; Piet superieur de Notre-Dame
du Pouy, et Tiran, supdrieur du Grand Sdminaire de Perigueuz.
Etaicnt ld aussi, M. Hue, ancien missionnaire de Toulouse, et
3M.'lacier, que la pridication de la Neuvaine de la Mddaille Miracuteuse, avait amene dans le Midi.
Vers la fin de la matinde, le cardinal Salidge arrica ave
son coadjultur, Mgr Garrone. II voulut visiter la maison et se
dit cnchadnt de voir nos confreres si bien install6s. Mgr Guiller,
•cdque de I'amiers, dans le diocese de qui nos confrdres de Toulouse travcailent soucent, ýtait aussi lear invite. Et deux autres
dcdqu.s, ceux-ci cnfants de saint Vincent, Mgr Defebvre et Mgr
Demynicr, avaient aussi rdpondu & l'appel de M. Coudron. A table
prire tt ncore place M. Uzureau, superieur du Grand Seminaire,
et plusieurs curds de Toulouse, notamment celui de la paroisse
sur laquelle se trouve la maison de nos confreres. Quelques laiqucs tcaient lr aussi : maitre Chesnelong, notaire de la maisonp
Varchilecte, et plusieurs entrepreneurs dont le concours ddvoud
acail rendu possible 'occupation si rapide d'un immeuble oat
ii y avait tant de rdparationset dinstallations& faire. A I'heure
des toasts, M. Coudron rappela ce que furent les rdsidences des
confreres d Toulouse depuis leur installation en cette ville en
1707, moing de cinquante ans apres la mort de saint Vincent.
It remcrcia tons ceux qui avaient facilitd .La venue des missionnaires dans cette maison oft its seront si bien pour se ditendre
el se livrer d l'ctudc entre leurs travaux de prddication. Le cardinal SaliLge ne fit pas un discours. Mais avec la fraicheur d'une
intelligence et la delicatesse d'un cteur sur- lesquels une dare
infirmitd derneure sans prise, it filicita les missionnaires, lear
dit sa uralitude et leur tanua quelques aimables malices dont il
riat tout le premier. II saisit roccasion de redire une fois de
plus le souvenir emu qu'il garde des Pretres de la Mission fu'il
eut pour formateurs au Grand Smninaire de Saint-Flour. Enfin,
il salua accc :ur respectueuse cordialitd les deux dveques missionnaires confesseurs de la foi. La TrBs Honorde Mere avait
voulu, clle aussi, s'associera Ia fte par I'envoi d'un tdl6grantate:
f JImplorons grAces et b6nedictions divines sur Respectable Visiteur, missionnaires, ceuvres Provinces de Toulouse. Soeur Lepicatud.

Apres Ic diepart do nos h6les, 31. Buhigas, le si ddvoue aumonier de la colonie espagnole de Toulouse, obtint du Trds Honore PWre qu'il alldt faire une rapide visite au centre de so0d
weure. Le Consul d'Espayne et son adjoint dirent d M. le SZupirieur gednral leur reconnaissance du bien qui, dans tons les
domaines, rdsulte du ministere de notre confrere.
A 16 heures, un bon groupe de Filles de la Charitd, dont la
plupart n'avaient pu assister le matin d la messe du Tr&s Honort
PIre, se rdunissaient dans la chapelle pour le salut du SaintSacrement. Le depart pour Montolieu suivit de pres. Les Sawurs
s'agenoudtlrent sons une dernidre benddiction de M. le Supdricur gIdnral regrettant sans doute que son passage A Toulouse
eitt dtd si rapide, mais bien reconnaissantesde la joie qu'il leur
avait value, et des grdces dont il 6tait le gage.
Montolieu ! Le Trbs H onord Pere dtait heureux d'apporter
le rdcon ort de sa prsence et de sa parole aux nombreuses
Filles de la Charitd qui, apres une vie souvent tongue de dIvoue-
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ment aux pauvres et aux malades, y attendent dans la priere, et
souvent dans la souffrance, l'invitation du Maitre 4 la rcompense aernelle. Mais une circonstance toute speciale ajoutait un
motif de plus a ce d&tour par Montolieu. Mgr de Vienne, ancien
devque de Chine, revenu en France quand les communistes 'expulserent, a demandd de pouvoir consacrer ses dernicres forces
d I'aum6nerie de cette maison de retraite de Sweurs. Or, il devait
feter quelques jours plus tard ses soixante ans de vocation.
'c Feter ,, c'est beaucoup dire. Car le vendre et tres airn jubilaire ne voulait aucune solefnite pour cette date. II ne put se
derober a une petite fete de famille qui, s'encadirant dans La rtception faite au Trbs Bonord Pre, avait moins de quoi blesser
sa modestie.
Sur le seuil de la maison, M. le Supdrieur gnderal est salue
par ma Swur Hemar, ma Seur Saujot et un certain nombre de
tears compagnes.
Puis, toutes les Saurs valides se reunissent a la chapelle
pour un fervent Magnificat. Elles se groupent ensuite dans la
salle des retraites pour offrir leurs souhaits de bienvenue au
Tres Honore Pere. M. Edmond Lebacq, supdrieur de I'aum6nerie,
traduit d'abord les sentiments de toute la maison dans une
adresse oi la ddlicatesse du cwur s'altie d t'd'igance du style.
Les Suurs assurent M. le Superieur gnearal d'une tr's large part
dans lurs pribres et leurs souffrances et lui disent la reconnaissance de leur dme pour le devouement de leurs auniadniers.
Le lendemain matin, la Communaute assista d'abord d la
messe du Tres Honor6 Pere, puis d celle du v4ndre jubilaire. A
midi. de fraternelles agapes reunissaient autour de M. le Superieur .qineralet de Mgr de Vienne, quelques confreres seulement,
puistque tout devait se passer dans la plus stricte intimitd. Mais
M. Lebacq voulut exprimer d Monseigneur ses sentiments d'affectucuse vendration. Auparavant, it lut le texte d'un t0ligramme
renu de Rome : a Cit6 du Vatican. Saint-Phre envoie Votre Excellence, occasion noces diamant profession religieuse, fdlicitations, voeux, bn6ndiction apostolique, gage continuation
abondantes faveurs divines. a Touchd par ces tdmoignages d'affectucuse estime,. Monseigneur, les larmes aux yeux et la voix
tremblante d'dmotion, dvoqua son entree d Saint-Lazare, il y a
soiixantf uns, sous l'dgide du venedr M. Mott. II rappela le saint
M. Fiat. dont les exemples et les enseignements furent une des
grandes grdces de sa vie, et it dit sa joze a la pensee qu'il le reverrait bient6t avec tant d'autres bons confreres ses contemporains. En attendant, ii se considere d Montolieu, comme dans un
noviciat qui le prdpare d la profession 6ternelle. Sur quoi on lui
fit ob•erver que cette profession devant durer toute l'dternite. il
convenait que le noviciat qui la prepare filt assez long ; ce qui
nous permtt de souhaiter a Mgr de Vienne quelques anndes encore de presence d Montolieu, pour la joie et le bednfice de tous.
Dnns la soirde, M. Jean Meunier, supdrieur de notre maison
de Linioux, nous prit dans sa voiture pour faire connaitrd au
Tres Honord Pere le sanctuaire de Notre-Dame de Marceille, dont
lui et ses confreres ont la garde. Comme le programme de cette
sortie comportait d'abord une visite d Mgr Puech, le jeune et si
sympathique eveque de Careassonne, il ne nous fut pas possible
de rester & Notre-Dame de Marceille plus de trois quarts d'heure.
Mais le Tres Honord Pere fut tres heureua de faire connaissance
avec une maison de nos confreres et de prier la Sainte Vierge
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dans ui de ses sanctuaires qui a d6ja une lonyue histoire.Nowa
dtions de rctour & Montolieu juste pour la petite saance offerte
a Myr de Vicnne par les Steurs. Elle eut lieu d l'infirmerie. ,e
choix de I'endroit etait tres heureux puisque cela permettait
aux chores inalades d'y assister et que t'infirmerie est le champ
d'apostolat quotidien du cher jubilaire. Les Swurs de Montolies
lui dirent de facon touchante leur gratitude pour le rconfort
que lear apportent ses paroles et paur l'ddification qui leur viefl
de toute sa vie.
L'etape du samedi matin decait etre particulieremnicn loyue, puisque nous irions de Montolieu t Prime-Combe en passant par Narbonne, Beziers, Scte et Montpellier. Aussi est-ce de
tres bonne hcure que nous quittdmes Montolieu dans l'aulo de
la maisonl de Prime-Combe, que conduisait M. Bonnafft,cconome
de la maison. Cette raudo,~une d'environ cing heures fut hies
ayCrable. Le printempss est ici bien en avance sur l'lle de France.
Amandiers et pechers mettaient la note joyeuse de leurs fleurs
blanches et roses sur le paysaye. Bient6t la mer est en cute, et
nous la lotngeons assez lonytemps. Nous traversons des citle ofi
les Filles de la Charitd out de nombreuses maisons el des wuvres
florissantes. On ne les a pas pricenues du passage du TrIes Honord Pere, puisqur nous n'avons pas le temps de faire cheUelles
tine halte, medme tres courte. Et sans doute, regretteront-elles,
quand elles le surront, tout en reconnaissant que c'etail inc;itable, que le successcur de saint Vincent soit passe si pris d'elles
sans s'arreter.
A Montpellier celendant, nous faisons halte quelqtufs tminutes a il maison de la rue d4ela Vieille-lntendanee. Les confrlres du yirand sdminaire s'y etaient groupds pour saluer le Tres
Honorr PIre. M. .lailhl,
ancien visiteur, et M. Cantinat, supdrieur du grand seminaire, nous accompagneront jusqu'd PrimeCombe. Nous quittons le pays de3 vignobles pour entrer dans celui des yarriyues ; et vers mnidi, nous voici d Prime-Combe, sanetuaire de la Sainte Vierge, d I'ombre duquel s'dleve une ecole
apostolique. Apris acoir prescntd nos hommages d Notre-Dame
du IJon-Secours dans sa chapelle ot l'on prie si bien, nous gagnons In arunde salle d'dtides. Les 0lsves arcueillent M. le Spdricur ygenral ace une ferceur bien provenCale. Apris une
adresse ires delicate de M. Charles Philliatraud,supdrieur de la
maison, l'un des dleves lit un compliment en anglais. Le Tres
Houord PIre le fdlicite, puis it dit sa joie de se retrouccr a
Prime-Combe qu'il avait cisit ii y a quelques annies, tdant ators
Assistant de notre Conyrd~ation. Puis it exhorte ces jeunes d ne
rien laisser perdre de lant de moyens de formation humaine et
chr9tienne mis ici a leur disposition. Les discours sont coui'ds
de chants, dont plusieurs, comme il se dcvait, en provengal. On
sent du soleil dans les voix bien timbrtes, et t'execution tres
nuancee fait honneur aux chanteurs et d leur professeur. Tout
cela merite bien le jour de conqd accordd par le Tres Honore
Pire, et qui cst accueilli acec enthousiasme.
Nos chores Swurs avainnt prepard un excellent ddjeuner que
la longuc randonde d'auto et I'heure d6dj avanede nous disposaient a bien apprdcier. Une causerie fraternelle entre convives allonyea un peu le repas. Aussi, en quittant le rdfectoire,
nous nous dirigeames vers les salles de classe. Leur visite fut
tres satisfaisante. Interroges sur les matieres les plus varices,
les eleves timoiynercnt d'un esprit trWs ouvert et d'un veritable
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gofit pour les humanitis classiques. Le Trs
llonord Pere vit
ensuite i part les quelque vingt-cinq apostoliques qui, officiellement el au su de tous, s'orientent des maintenant vers la vie
de mtissionnaire dans la famille de saint Vincent. Its nous firent
la meilleure impression. Puisse leur exemple collaborer, avec la
grdce de Dieu, pour obtenir que leur groupe augmente en nombre, tout en yardant et en ameliorant minee sa qualite ! Ensuite,
le Tres Ilonord Pere accompayne la troupe scoute de i'ecole dans
un bois de chenes verts ois devait avoir lieu I'incestiture de deux
jeunes chefs de patrouille. Puis, it alla roir che: elles les bonnes
Filles de la Charitd, si dWvouees. La grippe avait rempli, ces
jours-ci I'infirmerie qui se trouve duns leur bitiinent ; nous n'1
trouvinies plus qu'un malade, a la veille d'ailleurs d'en prtir.
El la soiree s'acheva sur le mois de saint Joseph, qui comportait,
coine lious les soirs, une allocution vicante et substanticlle de
M. le Supdrieur.
LI lendemain, dimanche 6 mars, apres la messe de conmntunion, cdlibree par le Tres Honord P&re, oif les deldes nous firent
encore entendre de tres beaux chants, nous prenions le chemin
de La Grand'Combe. Avant que l'auto ne ddmarre, les ( Hurrah ! ,
cripitent et traduisent la joie reconnaissante des habitants de
Prime-Combe, heureux d'avoir eu chez eux, plus lonjgtemps qu'ils
ne 'acaient d'abord espir6, le successeur de saint Vincent. En
une hcure, nous voici dans le a pays noir ,, le bassin houiller du
Gard. L.s S'Uurs de La Grand'Corihe et celles des maisons environnailes attendent le Tres Honore Pere dans la cour oil itaient
masseis environ cinq cents enfants des classes. Ici encore souhalts de bienvenue et chants traduisent la joie de tous les cwurs.
II y cut ensuite rdunion des Saurs dans la salle de communnautd.
Mais les cloches nous appelaient ia la grand'messe. Nous y fiumes
concoquc;s aussi par l'Harmonie des Mines, qui, en se rendant
t
l'.glise, crxcuta fort bien une marche entrainante. Elle derait
se faire entendre aussi au cours de la messe. Et ii faut souligner
que dans le choix des morceaux et dans la discrdtion de leur
excutlion, le chef de l'harmonie fit preuve d'un sens avisd des
circon.stances. La vaste dglise est comble. Au premier rany de
l'assi.stance, on peut voir le directeur des Houillfres, entgture de
ses in'::nieurs, M. Thibaut, ddputd, et deja ancien ministre, bien
qu'il n'ait guere ddpassg la quarantaine,M. le Maire et le conseil
municipal.
Myr Girbeau, evdque de Nimes, bien droit mallyr ses quatrevinyt-cinq ans sonnds, prdside au chaeur. La messe est chantde
par l'iconome de Prime-Combe. Apres lIvangile, MI. Philliatraud,
qui arait prechd ddjd le triduum preparatoire a la fete, nous
donnalun beau sermon dans lequel it signala aux fiddles les pensdes et les sentiments qui inspirent aux Filles de la Charitd ce
divouement dont its sont heureux de bendficier depuis un si•cle.
Apres la messe, nouvelle reunion dans la cour de la maison
des Steurs. Cette fois, c'est la population entikre de La Grand'Combe qui se groupe pour honorer les Filles de la Charite, entendre les discours qui les glorifient, et assister d une remise de
ddcorations. Le soleil dtait de la Idte. Mais des nuages blancs
couraient dans le ciel, chasses par un violent mistral. Les gens
du pays, habituds sans doute d ce vent 'acial, n'en semblaient
pas trop incommodds, et les visiteurs tdchaient de s'y faire. II
y eut de beaux discours, de M. le Doyen et des personnages officiels. Monseigneur parla le dernier avec une aisance et une putretd
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de lanyue dtonnantes. Les applaudissements crepiterent qpml
M. Thibaut epinyla sur la poitrine de Seur Palaysi et de Sea
Rouillard la medaille de chevalier de la Santd publique. Au repas qui suivit, ii y eut encore des toasts. De celui du deputt je retiens ce mot qui est tout a son honneur. Rappelant qu'il est pie
de plusieurs onfants, dont deux fillettes, it emit Le vwru qu'uw
Saunmois devint Fille de la Charite. Le TrJs Honore Pere lut we
adrcsse oil, en termes ddlicats, it remercia le directeur des H"Oilleres, le deputde le maire et le doyen de tout ce qu'ils avaiet
fail pour les Swurs.
.Acant le repas, nous avions encore eu le temps de risiter
I'hopital oil les Swurs soiynent les blesses des mines. En sortatt
de la salle d manger, nous allines assister d une agreable sedawe
rdecrative donnae par les enfants des ecoles des Swaurs dans la
salle des fdtes des Freres. Cette salle est attenante au magifique groupe scolaire bdti par les catholiques de La Graud'Combe
apres la nationalisationdes llouilteres et la laicisation des classes qui s'ensuicit. Ce nest pas sans peine qu'on nous fraya as
chemin dans la foule des spectateurs jusqu'aux places <qui ntwI
etaiett rdservdcs. Le spectacle meritait cette affluence. Les Nl&tes des Swurs de I.a Grand'Combe, de La Levade et de Champclauson nous donnerent des chwurs, des ballets, et la fderie de
la Belle au Bois Dormant. qui timoignaient de leur gouit artistique et de la qualite de leui entrainement gymnique.
Mais il eiait temps de partir pour Nimes, o& Saeur Chiron,
superieure de la maison de la rue des Greffes, devait nous offtri
d souper avant notre depart pour Paris. Elle et ses compagnes
Claient visiblement raies et fieres de posseder chez elles pendant deux heures le Tres Honord Pre. Nous frumes heurets de
voir de pres dans leur maison, le Bambino mexicain de cire, dont
un temoignage autorisd atteste qu'il versa des larmes. quand il
etait encore au Mexique, et qui est maintenant si cher a la pi4td
nimoise.
Sur le quai de la gare, nous primes conge de nos chers
confreres de Prime-Combe. Le lendemain matin, vers six heures
et demie, nous etions de retour & Paris.Ces cinq jours de royage
araicntt et bien remplis.
6 mars. - A partir de ce jour, a la grand'sesse, le sousdiacre et le diacre, apres avoir chantd, dans le texte latin. 1'pteC 1'dvangile, lisent la traduction franCaise de ces deux pages
bibliques. La concession, ddjk en usage dans quelques dioceses,
est enfin 6tendue a celui de Paris ; elle comporte semblable autorisation pour les r6unions des divers groupes linguistiques,
qui se trouvent et s'assemblent pour la messe : espagnols, italiens, etc... C'est une extension modeste du mouvement, qui s'efforce d'utiliser au maximum les virtualitis de la liturgie, tout
d'abord culte du Seigneur, mais aussi enseignement. Pour cette
comprehension de la pribre et des textes que l'Eglise met sur
nos levres et sous nos yeux, de nombreux missels en langue vulgaire offrent leur presentation et leurs explications. L'exp6rience
fait aisdmcnt constater que ces textes antiques, habillds A la
moderne deviennent plus accessibles et. livrent un peu de leur
savoureux contenu doctrinal... Quoi de plus apostolique I
13 mars. - Aux pieds de la Vierge, dans la lumineuse chapelle de ]a rue du Bac, pros de huit cents jeunes chanteurs se
trouvent reunis. Accourues de divers coins du secteur parisien,

-

325 -

les Filiales de l'Institut grdgorien. pratiquant la ,nrthode WIard,
assurent aujourd'hui la messe dominicale pour la liudiodiffusion
franaaise. Quels flots de musique et de chants h tra\ers les
airs ! Tant chez les fillettes que chez les garCons, les xoix restent un tantinet indompt6es : ce sout des forces \'ives qui t piaffent , Iegerenment malgrd les conseils et directions de leurs maitres. Is savent pertinemment que - la coimme en tout le reste
- la formation, 1'education restent une creation continue. Que
de patience avisde pour assouplir le rythme, et iailtriser le nmaniement de la voix ! Le resullat de ce jour, resultante de plusieurs semaines d'entrainement, demeure remarquable et prometteur ; il Droclame la valeur de cette pedagogie musicale et
le savoir de ces executants qui y font passer toute leur Amne.
15 mars. - La Sainte-Louise groupe les deux Maisuns-Meres
vincentiennes autour de la chAsse de la bienheureuse .MAre. A
9 heures. le nionce apostolique en France, Mgr 'aul larella,
celdbre pontificalement, dans le cadre et les modalitds bien connus. A 14 h. 30, avant les Complies de ce temps quadragesimal.
M. Deliiiel fait vibrer dans sa confdrence un dloge senti de !a
pieuse et g6ndreuse fondatrice. Le texte, soigneusement pensd et
ecrit, nous ddtaille quelques enseignements et lecons que, dans
sa g6nerositd et son humilitd, nous procure la sainte de ce jour.
18 mars. - Notre confrere, Mgr Job Tchenn, devque exild
de Chenytingfu, et depuis plusieurs mois hlte de la Maison-MNre,
nous quitte en ce jour, pour Rio-de-Janeiro. 1 y va exercer son
ministere aupres des colonies chinoises, dtablies au Brisil.
19 mars. - Pour le culte chretien, le a juste Joseph n demeure ]e chef de la Sainte Famille. Pour la devotion de nmaintes
Comniunautds comme pour celle de saint Vincent, Joseph reste
le pourvoyeur des vocations, de m6me qu'il est le protecteur de
1'Eglise. Que de raisons de le prier et d'exalter son humilitd !
MI. Allain, directeur des Etudiants, chante ]a grand'messe
an 140, rue du Bac. Le soir, dans la confdrence de M. Rend Philliatraud, nous trouvons quelques lecons. Dans le sonnet de Josd
de Heredia, sur Joseph, le huchier de Nazareth, la varlope nous
preche h sa facon, le travail consciencieusement mend a bien.
25. mars. - De Beyrouth (Cf. Annales, t. 118. pp. 127-129),
dissdmind ici et I, sans parcimonie, par les soins avertis et
souriants de M. Rivals, visiteur du Levant, un faire-part nous
invite A un bapteme... A un baptime de cloche. Le texte imprimd
s'orne d'un clichd. Dans la photo de la , Campane ), on est
est arr'tL par le monogramme marial, qu'a uni\ersellement vulgaris6 le revers de I• Mddaille miraculeuse ; et la jeune candidate, i'enrubannde de ce jour, nous dit, avec un aimable sourire :
Pourriez-vous me faire l'honneur d'asstster d mon baptlme ?
II dolt avoir lieu le 25 mars, d Achrafid Sioufi, a seize heures.
J'ai nom William Marie, et suis la fiUe de Notre Trds Honord Pere Slattery, Supdrieur gdnaral de la Congr6yation de la
Mission. ct des Filles de la Charitd dix-neuviBme successeur de
saint Vincent de Paul, iequel m'a donnd d ses enfants de Beyrouth, pour qu'd tous les echos du Liban, je chante les louanges
de Notre-Dame de la Mddaille miraculeuse.
J'ai vu le jour en douce France, dans la plaine d'Alsace
(maison Causard), je pase 900 kilos, et lance dans le ciel clair
le plus harmonieux des a mi a.
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S'ajoutant aux heureux temoins de ce bapltme, bien plus
nombreux sont ceux qui, par le coeur tout au moins, sont A Beyrouth, pour participer aussi aux drogaes de la ceremonie de re
jour. Rien de ce qui contribue A la gloire de Dieu ne peut taissor
insensibles ceux qui ailleurs peinent sur leur sillon. C'est tout
a fait conforme A la Communion des Saints, et h l'esprit de
Communaute de la famille vincentienne !
Fernand COMBALUZIER
ANTOINE

FIAT

SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE

(Cf. Annales, t. 119-120, pp. 62-104)
CIAPITRE XXV

ASSEMBLEE GENERALE DE 1878
Monsieur Fiat, Supdrieur giniral
Le 1" septemnbre 1878, F4te du Coeur Tres Pur de Marie,
apres la grand'messe, h 10 h. 30, la cloche de Saint-Lazare convie tous les deputes a la premiere seance de la 25 Assemblee
gucrale. Les reunions ont lieu dans la salle des Pretres, sous
les regards des Vicaires generaux dont les portraits ornaient
alors cette belle salle bien proportionnde, ni trop grande, ni trop
petite, ohu 'on entend sans difficult6 les orateurs a la voix la
plus faible, bien kclairee, oi I'on peut prendre et lire des notes.
Un buste de saint Vincent a Rt6 apportl pour rappeler que e'est
ici surtout, et en ce moment important, qu'il faut s'animer de
l'esprit de notre bienheureux Pere, et non de l'esprit propre ou
de 1'esprit des autres.
Les deputes sont au nombre de quatre-vingt-six. M. Fiat,
vicaire general, preside, sous le crucifix. A sa droite, se tiennent les Assistants, les Visiteurs, ces derniers par ordre de \ocation. Les vicaires apostoliques et les pr6fets apostoliques n'ont
pas de place sp6ciale; ils sont, comme les autres, a leur rang
de vocation. A la gauche de M. Fiat, se tiennent les ddputds, par
rang de vocation 6galement. Il manque trois provinces : Manille, Perse, Tche-ly occidental. Les autres provinces sont au
complet, sauf le Tcheh-ly septentrionnal, le Tch&-Kiang, le
Kiangsi, qui sont representfs seulement par leurs visiteurs, et
I'Argentine qui n'a envoyd qu'un deputb avec le visiteur.
C'est une assemblee aristocratique. Neuf seulement, ne sont
pas superieurs. M. Durando, visiteur de Lombardie, n'est pas
venu, it s'est fait remplacer par M. Torre.
M. Dazincourt, superieur de MaJseille, dlu depute de la
province de Provence, a demand6, pour raison de sant, d'etre
dispens6 de venir ; M. Baduel, supdrieur de Nice, substitut, est
venu k sa place. Le cas de M. Dazincourt m6rite qu'on s'y arrete
un peu. Ce digne confrere avait tout un ensemble de qualites,
qui le mettait au rang des - Supdriorables '. Mais il dtait tris,
peut-etre trop humble, et ii avait des transes A la pensde qu'il
pourrait devenir SupBrieur general. II faut lire dans sa vie, ,erite
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par M. Autoine Rouge, I'analyse detaillee de ses sentiments. Ce
niorceau est un petit chef-d'oeuvre. c Dejd en 1874 (nous citons
M. Rouge), M. Dazincourt, auni d'un certificat en bonne et due
forme par lequel la docle FacultM doit declarer qu'on auraitgrand
tort de fixer dans le Nord, un pauvre catarrheux, un matheurcux asthmatique, d qui l'air de Marseille (et le mistral aussi
sans doute) sont absolument ndcessaires, le tout eidenmment
sous peine de mort. On sait de quoi est capable un inddccit
complaisant pour certifier au nom de la science declarde infaillibit, la n6cessitd d'un remede qui ne doit faire du imal d persunne, pas minee au rmalade. n Les frayeurs de M. Dazincourt,
reprirent de plus belle, en 1878, I la mort du P. Bor6. Comme
nous 1'avons dit plus haut, bien que nomme deputd par I'Assemblee provinciale, il se fit excuser pour raison de sante, et ne
parut pas a r'Assembl6e.
Revenons maintenant, a la Maison-MWre. Quand tous les
deputes eurent occup6 la place qui leur avait et6 assignee,
M. Fiat commenpa le Veni Creator. I1 le commenta ensuite brieveinent : Paraclitus, caritas, accende lumen, infunde amorem,
hostem repellas, pacem dones. II rendit compte ensuite de son
administration.-II a nommni et chang6 des superieurs. A la derniire Assembl6e de 1874, on a declare que le vicaire general,
n'a pas ce pouvoir. C'est une erreur, declara francheinent et couraLeusement M. Fiat, et ii le prouva par les Constitutions. II
faut admirer le courage de M. Fiat, ne craignant pas devant
une Assemblle g6enrale, de montrer qu'b la precidente AssembiWe generale, on s'6tait trompe. Un acte semblable eut &t0 de
nature a lui aliener un certain nombre de voix, dans une Asseimblee oh les passions et la susceptibilit6 auraient r6gn6 en
maitresses. Mais en 1878, le Saint-Esprit dirigeait les coeurs et
les intelligences. M. Fiat expliqua ensuite pourquoi il avait eu
recours au Pape. A la derniere Assemblie, un certain nombre
de deputes avaient blitm M. Mellier, vicaire gdneral, d'avoir eu
recours au Pape. Iiest vrai que le motif du recours n'etait pas
:emme. M. ellier avait recouru parce qu'il doutait de la validitt de certaines elections, quelques provinces ne lui paraissaient pas etre constitudes canoniquement. M. Fiat recourut pour
une autre raison que nous avons indiquce dans le chapitre pre't6denL Nous verrons plus loin que M1.Fiat avait, lui aussi, des
doutes sur certaines provinces qui ne se composent chacune
que d'une seule maison (les quatre provinces de Chine). M. Fiat
exposa ensuite que toutes les provinces etaient prdsentes (sauf
trois). II exposa le cas d'un d4put6 qui n'elait pas venu, sans
cause e16itime. L'Assemblee gdenrale vota un blame public contre ce deputd. qui dut reste 6tait tres devoue. dans un ministlre
penible, mais qui aurait df faire passer l'obeissance avant la
charit6, ou du moins faire regulariser la charit6 par l'obeissance. Alors, M. Fiat interrogea l'Assembl6e pour lu demander
si elle se croyait 16gitime, quant a la convocation et quant a
la composition. Par un vote unanime, la rdponse fut affirmative.
On examina ensuite quelques difficultls provenant des Assembhies provinciales : erreur de date, manque de sceaux sur cerfit une sanation g6n6rale de
taines pieces, etc... L'Assemblee
tous ces d6fauts qui n'apparurent pas iCre des d6fauts essentiels.
AprBs cela, on proc6da a 16lection du secr6taire de 'Assemblee. M. P6martin fut Blu A cette charge qui n'est pas une sind-
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cure, car le secr6taire est comme la cheville ouvriere de l'Assemble.
On recita la priere Sancta Maria, et l'on se donna rendezvous pour le soir, a 16 heures, apres les vepres.
A cette seconde reunion, M. Fiat fit une pieuse exhortation
sur les qualites requises dans le Supdrieur g6enral. Nous n'en
avons pas retrouv6 le texte ; nous savons seulement qu'elle fit
grande impression et qu'elle disposa favorablement les esprits.
les animant du ddsir de nommer celui qu'ils croiraient le plus
digne, sans s'arrCter aux prdjug6s du provincialisme ou du nationalisme. Apres cette exhortation, on proc~da a 1'6leetion dec
membres de la Grande Commission, qui est chargde d'examiner
les postulata, de les discuter et de les presenter ou non
I'Assembl6e g6n6rale. C'est le crible qui arrete ou laisse passer le
grain avec lequel les deputes feront le pain spirituel de la
Compagnie. Le choix des membres de la Grande Commission est
done tres important. Il ne faut pas cependant sous ce pr6texte
vouloir imposer ses candidats aux autres, comme cela arriva
dans ute Assembibe d'avant la Revolution o4 un confrere, assistant g6ndral, admoniteur du Sup6rieur g6ndral, et directeur de'
Sceurs, crut de son devoir de signaler a d'autres les noms qui
lui paraissaient les plus dignes. Mal lui en prit : il fut privd de
voix active et passixe, depouille de ses charges d'assistant, d'admoniteur et de directeur. Rien de semblable n'arriva en 1878.
Tout se passa selon les regles. Chacun agit selon sa conscience
ei I'on respecta la conscience des autres. Les 6lus furent
MM. Dclteil et Stella, assistants, M. Mailer, -Mgr Delaplace,
MM. Torre et Chinchon, ddputes (trois Frangais, deux Italiens, un
Espagnol).
M. Fiat annonua ensuite que les deux jours suivants 6taient
consacres & la pri6re a la reflexion. On ne devait pas sortir de
la Maison-Mere sans une cause grave et une permission spdciale du vicaire g6ndral. On devait s'abstenir de toute cabale,
de toute intrigue. On pouvait cependant interroger quelque
confrere, sage, prudent, competent, pour lui demander les qualitis ou les ddfauts de tel ou tel missionnaire qu'on ne connaltrait pas bien. Cela devait se faire discretement, devant Dieu.
sans indiquer pour qui I'on voterait ; du reste, ce choix ne devait se faire que le jour de I'dlection, apres la communion et la
meditation. La seulement, on aurait grace d'dtat pour faire un
bon vote, la conscience dtait gravement engagde, car le choix
d un Superieur g6neral est une des choses les plus importantes
pour une Communautd. La prospdritd ou la ruine d'une Compagnie en depend quelquefois : question de vie ou de mort.
Le lundi 2 septembre, il n'y eut aucune reunion. M. Fiat
recut d'une personne qu'il ne nomme pas, un souvenir (image
mortuaire) du P. Bore. Il y en avait pour tous les ddputes et
pour tous les membres de la Maison-Mere. M. Fiat r6pondit
aussit6t : c 2 septembre. L'envoi qui m'est parvenu m'a tres
agrdablement surpris, et je tiens a vous en temoigner toute ma
reconnaissance. Vous m'avez ainsi mis d mdme doffrir ce prdcieua souvenir d tous les vindrables membres de notre Assemblie, et de satisfaire ainsi, par un tdmoignage public, d la vendraion que je professe de tout c~ur pour le tres regrett Pere
Bor6.
Le mardi 3 septembre, les ddputes furent avertis que le
soir, a 16 heures, il y aurait reunion pour lire dans les Gran-
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des Constitutions, le chapitre concernant 1'election du Superieur
general. Les deputes se reunirent A I'heure indiquCe, sauf M. Girard, d'Alger, qui 6tait malade h l'infirmerie. On fut 6toun6 de
ne pas voir l cette seance, les quatre vicAires apostoliques et
les deux pr6iets apostoliques. M. Fiat expliqua le motif de leur
absence. I avait reQu le matin meme, une lettre de la part des
vicaires et des pr6fets. Cette !ettre 6tait adressde aux membres
du Grand Conseil. La rdponse de celyi-ci nous fera connaitre ce
dont il s'agissait dans la lettre des vicaires et des pr6fets.
3 septembre 1878.
Messeigneurs,
Votre demande nous arrive comme nous examinons la question que vous 1,ýw4te: Wous soutmeIre. Plusieurs dgeleeurs &ll efn
effet des doutes sur l'dlgibiilt des vicaires apostoliques, doutes
fondds sur ce qu'ils ne sent pas soumis d la Congrygation, comme
les autres missionnaires, puisqu'il a fallu demander h Rome la
permission de les convoquer, et qu'ils ont un office incompatible, hie et nunc, avec le Ggndralat.
Le Conseil et Ics membres de la Commission rdunis, penchent pour I'dligibilitt des vicaires apostoliques, qui, en effet,
comme missionnaires, semblent avoir tous les droits qui competent (sic) aux missionnaires, vu que ni les RNgles, ni les Constitutions, n'ont rien qui touche & cette question.
Ndanmoins, si un vicaire apostolique 6tait nomnm Supdrieur
gemnral, sa nomination avec ses effets serait suspendue jusqu'i
ce que le Souverain Pontife lui donne la permission d'accepter.
Mais la demande que vous voulez bien -nous envoyer, nous
fait supposer que votre desir est de calmer les esprits, et de faire
disparaitre tout doute et tout embarras, soil avant, soit apr4s
l'ilection. Or, le moyen le plus simple et le plus naturel serait
de renoncer librement et volontairement pour cette fois d vos
droits passifs.
Daignez agrler l'ezpression des sentiments de profond respect avec lesquels nous avons l'honneur d'dtre en l'amour de
Notre-Seigneur, Messeigneurs, vos trbs humbles serviteurs et
confreres.
FIAT, DELTETL, BOURiDARIE, CHEVALIER, STELA.

Les vicaires et les pr6fets se r6unirent en petit comitd pour
d6libdrer sur ce qu'ils avaient a faire. Nous n'avons pas le proces-verbal de leur reunion, mais h I'issue de leur petit Congres,
ils remirent & M. Fiat, vicaire general, une piece d4ament signee
(ou plut6t deux pieces, I'une pour les vieaires, I'autre pour les
prdfets, par lesquelles, pour enlever toute difficult6, pour maintenir la paix, pour ne pas prolonger I'Assembl6e ind6finiment, ils
renongaient, pour cette fois, A leur droit d'etre elus ; ils dcclaraient qu'ils le faisaient sponte et libere, mais ils demandaient
qu'aprbs I'Assemblee, on interrogeat le Saint-SiBge pour savoir
ce qu'i y aurait k faire dans l'avenir en pareil cas. M. Fiat lut
ensuite I'acte de renonciation. Plusieurs ddput6s parlerent, exposerent le pour et le contre. Quand les orateurs eurent cess6
de parler, on alia aux voix, par scrutin secret, et il se trouva
que l'unanimitd des suffrages fut pour I'acceptation de cette
renonciation.
C'dtait une grosse dpine enlev6e. Aussi 1'on ddcida de remercier et de f6liciter solennellement les vicaires et les prdfets,
pour leur bon esprit, pour leur humilitd, pour leur amour de la
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Ioncorde. On jugea 4 propos, honoris causa, d'envoyer le premier des assistants, le premier des visiteurs, le premier des djput6s, inviter les vicaires et les pr6fets a venir a l'Assembl6e.
Quand its parurent, tous se leverent, et M. Fiat, vicaire g6enral,
prononca le petit discours de remerciement, au nom de toute
l'Assembile. Quand tous furent assis, le secretaire de IAssemblee lut le proces-verbal des deux premieres sessions. Ce procesverbal commence par ces mots : In nomine Sanctissimae Trinitalis, conmie celui des autres Assembl6es generales. On fit ensuite lecture du chapitre VII des Grandes Constitutions qui
traite de 1'dlection du Supdrieur general.
On remercia la Sainte Vierze de I'heureuse soluntion do !
grosse difficulti qui aurait pu retarder pour longtemps 1'i6ection du Superieur gdenral, celle des assistants et la tenue de
l'Assemble. M. Fiat gagna certainement plusieurs suffrages en
cette scance. Ceux qui se demandaient s'il avait les qualitis intellectuelles suprrieures de plusieurs autres confreres (car il
n'a-ait pas rdussi au Grand Smtninaire de Montpellier), durent
reconnaitre qu'il avait la grande qualite pratique de prudence,
de savoir-faire, de doigt6, de sagesse, qualitis essentielles chez
un Superieur general, car, suixant le vieil adage que rdpdtait
souvent le PIre Verdier : si doctus, doceat ; si sanctus, oret ;
si prudens, yubernet. La Providence preparait ainsi, suaviter et
fortiter, I'election de M. Fiat I'homme de son choix : homme
prudent et en plus, homme saint et docte dans les choses de
Dieu : prudens, sanctus, doctus.
Le mercredi 4 septembre, les ddputds ne celebrerent pas la
messe ; ils assistcrent a 5 h. 30 A la messe dite par Mgr Delaplace et y firent la sainte communion. La chisse de saint Vincent axait dte ouverte depuis plusieurs jours ; tous prierent notre bienheureux Pere de b6nir l'election ; un grand nombre de
Soeurs se joignirent aux prieres ainsi que tons les pr6tres, clercs
et freres de Saint-Lazare.
A 7 h. 30, la cloche convoqua les electeurs. M. Brioude, le
plus ancien en vocation de la Maison-MAre, apporta la clef de
la boite constitutionnelle, qui lui avait etd confiee le jour de la
nomination de M. Fiat, comme vicaire gdenral. On enferma alors
les 6lecteurs. MM. VayriBres et Perboyre avaient 6di designes la
veille, comme gardiens du petit conclave. Dans la crainte que
la seance se prolongeit jusqu'1 uae heure avancee de la journee. on avait place dans un coin de la salle de I'eau et du pain.
Quand les portes furent fermdes, M. le Vicaire gdenral alterna le
Vent Creator Spiritus avec les deputes. On proc6da d'abord h
l'Mlection de I'assistant de l'Assemblde. M. Guyot r6unit le plus
de suffrages. II fut proclam 61lu. C'6tait un digne confrire, directeur au Grand Siminaire de Cahors ; il etait nd en 1803 ;
dtait entr6 dans la Congregation en 1824 ; ii avail done soixantequinze ans et cinquante-quatre de vocation ; c'etait le doyen de
I'Assemblie. M. Pemartin continua ses fonctions de secrdtaire.
Ce fut lui qui ouvrit la grande botte extlrieure avec la clef
de M. Brioude, et la petite boite int6rieure, avee les clefs de
11M. Delteil et Bourdarie. Le billet du P. Bore fut extrait et lu
par M. Pemartin. II datait d'octobre 1876. M. Bore, a la fin de
sa retraite, apres la sainte messe, ddclarait qu'il lui semblait que
MM. Antoine Fiat et Jules Chevalier avaient les qualit6s requises pour remplir convenabiement la charge de Superieur general. Quand le billet eut 6t6 lu et eut circul6 entre les mains de
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chaque deput6 pour qu'on put verifier qu'il n'y avait pas de
fraude, que c'ltait bien recriture et la signature de M. Bore,
M. Fiat declara que, selon les prescriptions des Constitutions,
on allait faire un quart d'heure de miditation pour choisir, dans
son for interne, celui que l'on jugerait le plus apte, et pour rddiger son bulletin de vote, comme on voudrait favoir fait &
I'heure de la mort, avant de paraitre au tribunal de Dieu qui
juge les vivants et les morts, les electeurs et les elus, les grands
et les petils, les grands avec sevdrit, les petits avec misericorde.
Judicium durissimum iis qui praesunt. Tous se sentaient p6netr6s de l'importance de leur vote. On vix-ait dans une atmosphere
toute surnaturelle. Comme le dira plus tard un personiage de
la UongrcgaLiull, -. i'Aiscmb c n'ktait pas *n c 1 - 4' !es

clowns font marcher les betes et les gens ; un champ de courses

ob I'on parie pour tel pur sang ; une assemblee populaire oil
les marchandages d6cident des votes, ( c'ktait ure venerable assemblde. Ego dixi, dii estis. C'6tait un petit cenacle oui I'on se
sentait en la cpmpagnie des Aputres et de Marie, la nimre de
JUsus o.
Avant que chacun vint d6poser son bulletin de vote dans
lurne qui se trouvail sur la table du vicaire gendral, celui-ci
prononca I'absolution des censures sur tous les deputes ; le plus
ancien, M. Guyot fit de m6me sur le vicaire g6ndral.
AprBs cela, chacun vint selon son rang de vocation, jurer
devant Dieu qui le jugera qu'il choisit celui qu'il croit le plus
apte, et d6posa son bulletin dans I'urne.
Quand tous eurent vot6, le depouillement fut fait h haute
voix par M. PBmartin, secretaire, et contrOl par M. Fiat, vicaire
gendral, et par M. Guyot, assistant de I'Assembl6e.
Le premier scrutin ne donna pas de resultats. Plusieurs eurent des voix, parmi eux MM. Chinchon, Chevalier et Fiat, r6unirent le plus grand nombre de suffrages, mais personne n'obtint
le nombre de voix-requis, la moitii plus une.
A ce moment, se produisit une scene non prevue par lei
Constitutions. M. Fiat, voyant qu'il 6tait parmi ceux qui avaient
recueilli le plus de suffrages, tira un papier de sa poche et le lut
i haute voix. C'etait une attestation du mdecin de la MaisonlMre qui constatait que M. Fiat 6tait atteint d'une mfirmitd
tirant gravement & consequence, un commencement de surditd,
et que cette infirmitU Btait plutLt de nature A s'accroitre qu'
diminuer avec le temps.
Tout le monde admira la loyaut6 de M. Fiat et cette demarche du vicaire gdenral produisit un effet contraire a celui qu'il
escomptait.
Au second tour, il eut plus de voix qu'au premier ; il atteignit meme le quorum requis et le d6passa d'une voix. II fallait
quarante-cinq suffrages pour 6tre Blu ; il en eut quarante-six.
Le'secretaire, M. P4martin, proclama le resultat, et d6clara,
personne ne protestant, que M. Antoine Fiat, etait 1egitimement
elu Supdrieur g6ndral de la Congregation de la Mission. M. Fiat
se soumit humblement, comme le recommandent les Constitutions. A l'imitation de la Sainte Vierge, il dit Fiat. Son nom le
pr6destinait a l'obdissance envers Dieu, a la soumission a sasainte volontd. Toute sa vie, il dira Fiat, Fiat dans les grandes
joies de son g6ndralat ; Fiat dans les grandes 6preuves par
lesquelles Dieu le fera passer ; Fiat & son election ; Fiat & sa
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dtposition ; Fiat pendant la vie ; Fiat k l'heure de la mort ; et
maintenant, dans le ciel ii chante avec les anges et les saints,
le Fiat joyeux, glorieux, dternel, par lequel les dlus glorifient la
conduite de Dieu a leur 6gard. Fiat voluntas tua sicut in celo
et in terra.
Aprbs la proclamation de 1'election par le secretaire, tous
les d6putes vinrent lui baiser les mains en signe d'obbissance et
de respect. Obedientiam et reverentiam. On r6cita le Te Deum
pendant que les quatre cloches de Saint-Lazare, en leur joyeux
carillon, annongaient A tous les echos, particulibrement a ceux
de la rue du Bac, que la Congregation de la Mission et la Compagnie dcs "illes de la Charit4 n'etaient plus orphelines.
La s6auce fut termin4e a 11 h. 30. On n'avait eu besoin ni
de 1'eau, ni du pain constitutionnels.
Comment fut accueillie cette nomination ? II faut reconnaitre que beaucoup de confreres ne s'y attendaient pas, surtout A
cause de la surdilt de M. Fiat, et M. Milon a notd qu'un confrere,
non des moindres, declara que 1'Assemblie avait commis une
grave imprudence, encouru une grande responsabilite en nommant un Superieur g6ndral qui serait gend dans ses relations
avec les hommes, particulirement avee ceux du dehors, les cardinaux, les 6vdques, etc... II faut avouer que ce fut souvent pd
nible et qu'on ne se comprenait pas toujours, meme au Grand
Conseil. Mais c'est le cas de rep6ter : Infirma mundi elegit Deus.
Dieu, du reste, btnit le Gendralat de M. Fiat, malgre son infirmit6 et ses trente-six anndes de supdriorat furent des plus fcondes dans I'histoire de la Congregation.
M. Fiat dtait agd de quarante-six ans et six jours, quand ii
fut lu ; il dtait done dans toute la force de l'Age, ayant ddja
l'explrience de la vie. Sans doute on a vu des hommes faire de
grandes oeuvres avant quarante ans ; on ei a vu dgalement
commencer leurs travaux longtemps apres quarante ans ; la
grace de Dieu ne se mesure pas sur le nombre des annres ;
mais en regle normale, c'est vers quarante ans qu'on est plus
a meme d'entreprendre de grandes choses ; on a ddej l'experience qui passe science ; on a encore la vigueur physique, ndcessaire pour les voyages, les longues s6ances, etc.
Un confrere, deput6, commentant un chapitre du LIvitique
(XXVII) A la maniere du P. Fiat, disait : Le LUvitique ddclare
que jusquv' vingt ans 'homme vaut vingt sides, mesure du sanctuaire, qu'il en vaut cinquante de vingt d soixante ans et qu'au
deld de soixante ans ii n'en vaut plus que quinze. Notre Superieur
gen6ral, disait ce depute, a quarante-sia ans, it est done dans la
cattgorie de ceux qui, d'apras VAncien Testament, valent cinquante sides, et le ddputd ajoutait : It les vaut certainement et
comme nous sommes dans le Nouveau Testament, on pent dire
qu'il en vaut plus encore, soixante, cent comme le bon grain
jetd en terre de la parabole de Notre-Setgneur. n
L'avenir a r6alis6 cette parole. Notre bon Pare Fiat a requ
la semence de la superioritd dans une bonne terre. Ii n'a pas 6td
la terre battue par les passants oil le grain est mang6 par les
oiseaux ; il n'a pas Wt6 un supdrieur dlger, superfieiel, qui ne
prend pas sa charge A ceur, qui s'occupe de mille choses qui ne
concernent pas son office, choses qui mangent le bon grain
comme les oiseaux de la parabole ; ii a Wtiun supdrieur sarieux,
a son devoir, le devoir avant tout, uniquement le devoir. Pas de
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promenades inutiles ; il n'en fera plus lard que sur l'ordre du
indecin et il sanctifiera ses promenades en visitant les eglises
qu'il rencontrera, quelquefois les eglises protestantes par m4garde. Pas de lectures inutiles. 11 ne lit que saint Vincent, les
ou\rages de la Congregation, sainte Louise, ce qui concerne les
Sceurs, sans oublier 6videmment la sainte Ecriture, quelques PNres de I'Eglise, un pen de theologie, en un mot ce qui est requis
d'un bon pretre. Mais il ne perdra pas son temps L la lecture
des journaux ; ii y jettera un coup d'eil rapide ; il demandera &
son secr6taire s'il y a quelque chose de sensationnel, surtout en
ce qui concerne la religion, la persecution ; it lui demandera
plaisamment si on batit toujours des maisons, etc...
Le Pere Fiat n'a pas Wte un terrain pierreux oil la semence
ne peut prendre racine, oi elle ltve vite mais se desskche aussi
vite. Chez lui, sans doute, la semence le\ait rapidement ; son
ame jeune, pure, sensible, vibrait aux belles choses, aux beaux
prujets, mais ce n'ktait pas vite dessichd ; ses sentiments
n'etaient pas un feu de paille ; quand il avait concu un projet,
quand ii I'avait mnfri, it y tenait vigoureusement ; on a pu
croire et dire qu'il dtait tLtu, enetet, mais c'est pour le bien,
c'etait pour la gloire de Dieu et le bien de ses enfants.
Le Pere Fiat n'a pas etd un terrain couvert d'epines. II
n'avait pas, au moins A notre connaissance, ces meclhantes epines de l'orgueil, de la vanit6, de la susceptibilit6. de la jalousie.
etc., qui g&tent et Btouffent la-bonne semence de la supdrioritw
et qui l'empechent de produire du fruit. Nous en verrons de
multiples exemples dans sa correspondance et ses lettres seules
suffiraient, dans un procks de beatification, pour prouver qu'it a
pratiqud dans un degrd hIroique les vertus requises d'un proposd pour la beatification et je crois que I'avocat du diable n'y
tiou\erait pas grand chose a glaner pour s'opposer A sa glorification. Plaise . Dieu que cette cause soit introduite I
En somme, M. Fiat a etd la bonne terre oi Dieu a seme le
germe des vertus vincentiennes, un digne successeur et imitateur de son Pere spirituel.
Au physique, M. Fiat est d'une taille moyenne ; sa chevelure est rare et noire; sa figure est maigre et osseuse ; plus
lard, elle se remplira.
Ses oreilles commencent A se fermer et elles le feront de
plus en plus. 11 aura de plus en plus besoin du fameux cornet
dont il se servira quand ii voudra entendre et qu'il laissera de
cut6 quand il ne voudra pas prolonger l'entretien. A la salle du
Conseil, on essaiera par un appareil electrique de remedier .
l'infirmild de ses oreilles, mais ce sera une comedie et plus ii
avancera en Age, plus le Saint-Esprit suppleera A ce qu'il n'entendra plus et parlera & l'oreille de son cceur. t Si je pouvais
prerdre vos oreilles et les jeter dans la Garonne, lui disait un
jour le Cardinal de Toulouse. - Je veux bien, rdpondit le Pere
Fiat, mais A condition que vous m'en donniez d'autres, de
bonnes. ,
Sa vue est excellente ; il peut lire les archives dont les 6critures sont souvent illisibles et ii ne s'en fait pas defaut. II vient
souvent consulter lui-m6me les vieux cahiers et les vieilles lettres. II prolonge quelquefois cette lecture et ii sort des archives,
les yeux un pen rouges, ce qui faisait dire B un bon frere : a Notre Trbs Honore Pere a une congestion pulmonaire d L'eil.

-

334 -

M. Fiat a horreur des tinýbres ; il citait souvent I'exempie de
sainte Galle qui avait toujours une lunmire pros d'elle pendant
la nuit ; it suppliait souvent qu'on ne le laissat pas dans les tnibres du Purgatoire.
Pendant quelques annmes il avait eu besoin de remplir F'organe de son odorat d'une certaine substance noire, vulgairement
nominee tabac ; mais peu if peu ii s'6tait deshabitu6 de ce besoin
g-nant et quand ii fut Clu Superieur general ii ne prisait plus.
II avait le gout sensible aux bonnes choses ; mais il le mortifiait stivrement. Cependant, pendant 1'Assembl6e, il avait remarque que le frere du rtfectoire lui servait un vin genereux
et il tie I'en gronda pas. car l'Assemblee le fatigua beaucoup et
ii se rendait compte que ce fortifiant lui etait ndcessaire. De
ei'ime. plus tard, de\enu vieux, il ne dedaignera pas les bonnes
tasses de lait, aromatisees de rlum, que N. Marlats lui portera
DIax. II ne refusera pas
entre les repas, quand ii ira se reposer
non plus le bon vin du lcdoc que lui servira une Superieure de
la Gironde ; cependant, pour sauver les principes, il exigera
qu'on y mette au moins quelques gouttes d'eau, coomme a la
messe. En delors de ces trbs rares exceptions, ii est tres mortifi ; au rifectoire, il n'accepte pas de plats particuliers ; il veut
etre servi conune les autres et conmme ii a toujours peur qu'on
Ie gate, ii n'accepte pas toujours les premibres portions parce
qu'il craint que le frere les ait pr6pardes pour lui.
Sa voix est claire, distincte, varine ; sa parole a toutes les
gammnes des notes de musique : elle est grave ; elle est quelquefois trbs lev\ee ; elle est habituellement emotive ; elle n'est jamais
endornmante. A certains moments, elle a les accents du tonnerre,
elle terrasse, comme lorsqu'il termina un jour sa conference par
ces trois mots : Gula. Gula, Gula, et cependant sa voix est toujours simple. C'est la vraie eloquence.
Ses conferences sont une lumiire, une force, un regal. On a
dit qu'il les prdparait en lisant trois livres : saint Thomas pour
]a doctrine ; saint Bernard pour I'onction ; Bossuet pour I'erpression. Je ne sais s'il lisait toujours ces trois livres ; mais il
est certain que ces conferences avaient la solidite d'un article
de la Somme theologique, la suavit6 d'un discours du docteur
melliflue, la noblesse d'un sermon de I'Aigle de Meaux.
On entend parfaitement ce qu'il dit ; il articule ; it insiste
sur ce qui est important ; il se r6pite pour mieux faire entrer
la veritC ; sa voix est prenante, elle n'est pas endormante, agacante, ses paroles sortent sans doute de la tete, mais surtout du
coeur. On ne peut resister A ses accents : on est pris dans les
filets de son amour. Ses conferences sont tres belles A lire et il
serait d6sirable qu'on les imprimt ; mais elles 6taient incomparables h entendre ; ce serait le cas de r4peter la phrase dite au
sujet d'un orateur grec dont on admirait les discours : , Si tu
avais entendu le lion mugir ! a
Une de mes grandes joies est de l'avoir entendu expliquer,
paragraphe par paragraphe, les Saintes R6gles chaque vendredi
soir. Cela ne s'oublie pas et cela ne peut etre ddcrit.
Son visage est merveilleux. 11 a toujours la m6me physionomie, bonne, paisible, sympathique et combien expressive ! Qui
n'a aim6 lire sur les traits du PNre Fiat tous les sentiments qu'il
exprime souriant dans les anecdotes, ravonnant de joie quand
il parle des anciens qui font du bon travail, encourageant dans
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les conseils, triste et compatissant pour les malades, afflig6
quand ii rappelle le souvenir des chers envolis, grave quand ii
est question de rappeler le devoir, ferme et s6vere s'il est oblige
de faire un reproche. On dit que ceux qui regardaient sainte
Catherine de Sienne devenaient plus chastes ; on peut dire que
ceux qui regardaient Ie Pore Fiat devenaient nmeilleurs, plus
aiinables plus affables. Pour les jeunes, son visage itait celui
d'une mere.
Ses mains sout ouvertes pour donner, elles sont douces ; it
aime A les poser sur la tete de ses enfants ; it ouvre ses bras
avec une telle cordialiti et it vous presse avec tant de cceur
qu'on est gagne, subjugu6, apais6.
L'deriture qui sort de sa main est fine ; c'est presque patte
de mouche, cependant elle est tres lisible.
Son coeur physique est l'organe le plus actif de son corps
ii a souvent des palpitations, des battements ; le sang afflue tris
\ite vers son ceur ; il a facilement le cceur gros, gonfl6 et aussi
It:
cceur serre quand il ressent une impression douloureuse. A\ec
le temps son eceur devieadra souffrant et it montera difficilenent
les escaliers de Saint-Lazare.
11 est tres sensible aux changements de temperature ; ses
bronches sont faibles : it a besoin de se couvrir beaucoup, et lui
qui a condamni,
au ddbut, le camail et la douillette, en apprecira bientot la bienfaisance et la necessite. II sue facilement,
surtout quand il prkehe et it doit changer souvent de linge. II
craint beaucoup le froid ; aussi sa chambre, en hiver, est toujours chauffLe, tres chauff6e, surchauffce, ce qui gene heaucoup
les visiteurs et ce qui lui occasionne souvent des fluxions de
poitrine quand ii passe du tres chaud de sa chambre au moins
chaud de la chapelle, de la salle d'oraison.
11 est tres endurant h la fatigue ; ii ne se laisse aller ni a
la paresse, ni & la mollesse, ni h une excessive ddlicatesse ; aussi
est-il toujours vert, vigoureux. A genoux ou debout, A l'oraison, jamais assis, sauf les dernieres annees. Ses jambes demenrerunt fortes, vaillantes, meme A la fin de sa vie.
Son Ame est en harmonie avec son corps. II est d'une sensibilit6 extreme ; tres 6motif ; il aime beaucoup les jeunes ; on
lui reprochera de les aimer trop ; mais il le fail dans une bonne
intention, pour les attacher A leur vocation. Son ceeur moral est
commen son cceur physique. Celui-ci bat rapidement, il perd facilement la boussole, it faut le m6nager ; de mnme, it devra surveiller son ceur moral, car on en abusera et son esprit sera
quelquefois dupe de son cceur ; mais, d'autre part, les grandes
et sublimes pensees qui ont glorifi6 son gtenralat sont toujours
venues de son cceur. II a dit lui-meme que le jour de son election. ii lui semblait que Dieu lui avait donne un cour grand
coniie la mer, latitudinem cordis quasi arena quae est in littore
marns. Toute sa vie il a eu une grande d6licatesse de cceur pour
faire plaisir.
Son intelligence est tout entiire appliquee aux choses pratiques, surnatureiles. II n'a jamais manifest6 beaucoup d'inclination pour la litterature, la poesie, la peinture, les arts, la philosophie ; son intelligence aime le concret plus que I'abstrait.
11 a une m6moire merveilleuse, il se rappelle les noms de tous
ses enfants. II n'est pas curieux de savoir les nouvelles du jour,
il jette un regard rapide et superficiel sur le journal ; il se r&-
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serve pour la sainte Ecriture qu'il posside et exploite mer-eilIeusement, pour saint Augustin, saint Bonaventure et surtout
saint Bernard. son auteur prdf6r6, son livre de chevet. II est un
pen credule. Quelques-uns abuseront de lui et lui soutireront des
sommes sans proportion avec les miseres. Sa voloat6 est forte,
fernie. II a des audaces tres grandes ; ii est d'une activite dbordante, ii fait travailler ses secretaires ; quelqu'un disait plaisamment, qu'k I'exemple d'un grand capitaine, il avait eu plusieurs chevaux tuds sous lui. Cependant, il aime bien ses secretaires, ii est une maman pour eux. Mais il veut qu'on soit au
poste a I'heure fixee. II a le sentiment du devoir et il veut que
ses intimes soient comme lui. II disait souvent que de sept heures du soir A sept heures du matin, i1 ne pensait qu'& Dieu. et
de sept heures du matin h sept heures du soir, sans cesser
de penser a Dieu, ii pensait aux hommes, I la Congregation. II
veut que tout soit bien, et comine il a une grande expdrience, il
est sinon tetu, du moins attach6 k ses idbes, et il ne.se croit pas
oblig6 d'en d4mordre, m4ine quand on essaie de le dissuader. II
avoue quelquefois qu'il aime bien la fable du Meunier, son fils
et l'Ane, surtout le dernier vers : a I1 ne fit qu'd sa ttte. 11 le fit,
et fit bien. , II se rendait compte en effet que quelquefois, ceux
qu'il consultait ne comprenaient pas la situation et donnaient
des conseils peu approprids. Iln'est pas intdresse, avare, 6goiste.
II est au contraire, tres large. II donne volontiers et beaucoup.
II n'est pas jaloux, orgueilleux ; il est simple, humble : c'est un
bon fils
de saint Vincent.
Il s'excusait souvent de s'empresser un pen trop, de se troubler facilement, de manquer de bienveillance et de charite. Ses
secr6taires 6taient confus de I'entendre parler ainsi et trouvaient que le bon pere se trompait joliment sur lui-mnme. II
disait et r6pdtait que a par 1'empressement, le trouble en pr6sence du tiraillement en tout sens auquel il 6tait condamnd par
son office, il s'exposait A se conduire d'une faoon toute naturelle
qui ne remidie A rien ) ; ii se disait h lui-m6me et ii disait aux
sup6rieurs que ce tiraillement, cet accablement, sont la meilleure mortiication des superieurs et un moven infaillible de
mourir a soi-meme et d'acqu6rir beaucoup de m6rites.
Quand on l'appelait au parloir, alors qu'il etait occup6, ii
sc reprochait et demandait pardon de s'y rendre par force et
mauvaise humeur. I1 dtait le seul A remarquer cela ; nous dtions
au contraire ddifiBs de voir comment il se rendait an parloir,
sans ennuis ni mdcontentements extdrieurs apparents S'it y avait
du bouillonnement intdrieur (ce qui est possible), rien ou presque rien ne transpirait, et c'est en cela que consiste le mdrite de
beaucoup de saints; ils ont, comme nous, la racine de tous les
p6ch6s capitaux. mais dbs que paraissent les mauv.ises pousses,
its les coupent. La saintet6 ne consiste pas A n'avoir aucune tentation mauvaise, aucune impression mauvaise, mais A les repousser quand nous les ressentons. Dans les moments d'dpanchement, on le taquinait et on pdndtrait ainsi dans I'inthrieur
de son ame. On a su ainsi qu'il avait fait plusieurs voeux temporaires on perpdtuels : 1i ne pas lire de lettres apres la priere
du soir, exceptd les ddpeches et pendant les dpoques du premier
de l'an on de sa fete ; 2* 6tre a la disposition de ses confreres,
ne pas s'enfermer pendant le jour, dans sa chambre. exceptd
dans quelques cireonstances (indisposition, travail urgent) ;
3" porter en sant4 et dans la maison une ceinture de crin ou
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des bracelets de penitence, deux fois la semaine. 11 se proposait
d'ecrire lui-meme aux visiteurs, aux supdrieurs, aux directaurs,
quand ii ne le pouvait pas, il s'en excusait toujours.
Quand it remontait du parloir, il s'accusait quelquefois d'tre
pr6occup6 de faire vite, .ce dont on peut douter ; en tout eas,
ce qui lui paraissait un ddfaut pour lui, il le recomnuandait aux
autres ; faites vite, et coupez court au parloir. Plus it a\ancera
en age, plus il sera prdoccupd de sa perfection et de celle de ses
fils et filles. II prendra la rdsolution de ne pas mettre de sucre
dans le cafe au lait du matin, et de dire une messe par semaine
pour la r6forme des abus. Il s'humilie toujours de gdmir, de se
plaindre, de n'etre pas assez affable avec son entourage, et celaici sera de plus en plus emerveille de sa bont6, de son humilitd.
Ces deux dernieres vertus semblent croitre avec les ans. Quiconque l'a connu intimement peut I'attester. On dit qu'il i'y a
pas de grand'homme pour le valet de chambre. Ce proverbe ne
s'est pas rdalise pour le Pere Fiat ; it a ett un grand'homme
surnaturel pour ceux du dehors et pour ceux du dedans, pour les
prttres, les clercs, les freres, les soeurs, il a etW grand homme
pour le frere Allahverdi, qui lui servait de valet de chambre.
Monsieur Vincent est toujours Monsieur Vincent, disait-on.
M. Fiat a dti un digne fils et imitateur de saint Vincent. Monsieur Fiat est toujours Monsieur Fiat ; en public, en particulier,
h la chapelle, a la salle d'oraison, au parloir, dans son bureau,
au secretariat. Et cependant, ce saint homme n'a pas plu A tous;
it a Wt6 contredit, mal appreci6, mal jug6, soit par les externes,
par los journalistes, par la Croix, soit par quelques-uns de ses

ils, soit meme par les autoritds ecclesiastiques. C'est ainsi que
Dieu traite ses fideles serviteurs. II les recompense de leurs
services par la croix, parce que la croix est ee qui nous rend
le plus aimable a Jesus-Christ, le fils bien-aimi de Dieu le Pere.
M. Fiat 4tait Auvergnat. II avait les qualit6s de ses compatriotes, leur tournure d'esprit. Ses pr6d6cesseurs et ses successeurs avaient aussi les qualit6s et les defauts de leur province
iatale. A ce propos, on a fait remarquer que Dieu s'6tait plu,
en ces derniers temps, h choisir des Superieurs en diverses provinces de France, pour introduire dans l'unit6 de direction une
agreable varietd. L'Est nous a donn6 le Pere Etienne, l'Ouest,
le Pre Bord ; e Centre, le PBre Fiat ; le Midi, le Pere Verdier ;
le Nord, le Pere Villette Ne faisons pas de comparaison. Ne cherchor:s pas quelle est la province qui nous a donn6 le meilleur
Superieur gdndral. Evitons avec soin le provincialisme, que le
Pere Fiat a fldtri plusieurs fois. Quand le Pere Fiat, Auvergnat, fut nommd Superieur g6ndral, on essaya de trouver des
ana!ogies entre 'Auvergne et M. Fiat. Nous n'en citerons qu'une.
On a dit que le Plateau central, pays natal de M. Fiat, est
4 la fois le pole attractif et Ie p61e rdpulsif de la France : pole
attractif, il regoit, attire les pluies, qui doivent arroser et fertiliser la France : p6le rdpulsif, il distribue les eaux bie.faisantes par le nombre abondant de fleuves, de rivibres, de cours
d cau qui en d6coulent. Ainsi, a-t-on dit, le Pere Fiat sera par
sa saintet6, le pole attractif qui attirera sur la double famille
les graces du ciel symbolis6es par la pluie ; par son zBle, il sera
ie pOle rdpulsif qui rdpandra sur ses fils et ses filles, le vWritable
esprit de saint Vincent. II sera un homme de priere, un homme
d'action. Labora, Labor. Ora.
Le Pere Fiat est done devenu Supdrieur g6n6ral ; ii ne
s'enorgueillit pas de cette nomination, au contraire, il s'abaisse.
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EL voici qu'a la fin de cette fameuse stance du 4 septembre, la
conscience de son nuant, le ddsir de commencer son geanralat
par un acte d'humilite, lo souvenir peut-etre des moines des
premiers sikeles, le poussent a vouloir servir a table, au moins
le premier repas qui va suivre. Mais comme I'Assemblee g6n&rale est superieure, mnine au Sup6rieur gdneral, ii en demande
humbiement la permission aux honorables deputds. Ceux-ci, A
juste titre, ne jugent pas aipropos de permettre cette humiliation. Un depute fac6tieux aurait dit aimablement qu'il n'dtait pas
capable de servir A table, de porter les ronds et que certainement il renverserait et casserait plusieurs plats et soupibres au
grand scandale :ou i la grande joie) des jeunes clercs et freres.
Le bon Pere se souinet. mais pour se rattraper, en quittant la
place de I'assistant de la Maison-MBre qu'il occupait jusqu'ici,
il va s'asseoir, non pas h la table des 6evques, place habituelle
des Superieurs generaux, mais a la table des pauvres a laquelle
on ajoute une rallonge. Aux autres repas, il s'assit a la table du
Superieur gnieral ; mais plus tard, en 1881, ii revint a la table
des pauvres oil ilresla quelques anndes. Nous verrons a cette
dpoque les motifs qui I'ont poussd A agir ainsi.
Mais les Filles de la Charit6 attendaient impatiemment la
visite et la premiere benddiction de leur nouveau Sup6rieur et
PNre. On a raconte que lorsqu'il sortit de Saint-Lazare pour
aller A la Communautd, une Fille de la Charitd, venue de la banlieue, l'interpella pour lui demander qui etait Superieur g6ndra!
et sans attendre sa rdponse. lui dit : , C'est bien M. Chevalier,
Non, ma fille. ce n'est pas lui. - Et pourtant, reprit la Soeur.
ce matiad mon oraison Notre-Seiyneur m'est apparu et m'a
dit que ce serait lui. - th bien, lui aurait repondu malicieusement M. Fiat, Notre-Seigneur s'est tromp6 et vous a trompee.
ce n'est pas M. Chevalier. - Et alors, qui est-ce ? - C'est
M. Fiat. - Je ne le connais pas. - Eh bien,-vous apprendrez i
le connaitre. n Et M. Fiat laissa la pauvre fille desappointee el
desolee. Nous donnons cette histoire comme on nous I'a racontee. Nous ne la tenons pas de M1.Fiat. Apres cette conversation.
M. Fiat alla a la Communaut6 par 1'h6pital Lainnec qui etait
alors entre les mains des Soeurs et par oi l'on passait habituellement pour se rendre plus vite a la Maison-MIre des Sceurs.
La soiree du 4 septembre se passa A recevoir les nombreuses visites de felicitations de la part des eccl6siastiques, des
laiques, surtout des Conferences de Saint-Vincent de Paul.
M. Fiat, accompagn6 de M. Pdmartin, se rendit chez le Cardinal
Guibert, pour l'informer de sa nomination pour I'assurer de
sa respectueuse obeissance, et pour lui demander les pouvoirs
de juridiction et autres d6pendant de I'Archeveque de Paris.
La journee du 4 septembre sera disormais, pendant trentesix ans, un jour de joie, de reconnaissance a Dieu, pour toute
la Congregation. La Maison-Mere ira ce jour-la, tous les ans.
en pelerinage au Sacrd-Cceur, et coincidence curieuse, on traversera fibrement la rue du Quatre-Septembre, qui rappelait aux
Parisiens, un autre dvenement que celui de la nomination de
M. Fiat. Tous les ans. A cette date, M. Fiat se recommandait
aux prieres de Saint-Lazare, s'humiliait de ce qu'il appelait ses
manquements. Rappelons aussi que lorsqu'un de ceux qui avaient
particip6 a I'Assembl6e de 1878, venait A mourir, il rappelait soit
en public, soit en particulier, que c'6tait un des d6putis de I'Assembl6e de 1878. I lui arriva mdme une fois de dire en annon-

-

339 -

cant la mort de tel confrere que e'etait un de ceux qui avaient
impose sur ses 4paules le lourd fardeau de la Superioritd. A quoi
le terrible M. Mailly dit tout bas : < Pas stir ! , Car M. Fiat,
n'ayant det nommd que par la moiti6 des voix plus une, on ne
puuvait affirmer que tel ou tel avait vote pour lui. Quoi qu'il
en soit, M. Fiat est le Superieur general, qui a reinpli cette
charge le plus longtemps. Saint Vincent a t60 elu Supdrieur guiral, de 1625 h 1660, ce qui fait trente-cinq ans et cinq mois
environ. M. Fiat a ddpass4 ce temps, et lorsqu'il atteignit trentecinq ans et cinq mois, on fit une grande fete a Saint-Lazare.
On compara M. Fiat A Pie IX, qui avait fait mentir la parole : Non videbis annos Petri. Ainsi, M. Fiat a vu les annues
de saint Vincent. Voici un petit tableau de la durde des Sup&rieurs gcndraux, par ordre de longevite decroissante.
N &:
MM. :
St-Flour
Gldnat
36 ans 10 mois
Fiat .........
Metz
Longeville
31 ans 7 mois
Etienne ......
Lyun
Heau
25 ans 9.mois
Jacquier ....
Toul
Germay
24 ans 4 mois
Bonnet ...
Meaux
Dou6
24 ans 2 mois
Jolly ........
Amiens
Montdidier.
14 ane 6 mois
de Bras ....
Moltpellier
Lunel
14 ans 4 mois
....
Verdier
Rodez
Rodez
11 ans 8 mois
Cayla ......
Paris
Paris
ii ans 8 mois
....
Almeras
Troyes
Troyes
10 ans 5 mois
Couty ......
Arras
Tranois
ans 2 mois
Vatel ...... .
Amiens
Ablaincourt.
7 ans
.......
Nozo
Saint-DiM
Saulx-s.-Moselotte
6 ans 4 mois
Souvay ......
Toul
Toul
6 ans 3 mois
..
Salhorgne
Sens
Monceau
6 ans
Pierron ......
Angers
Angers
3 ans 8 mois
Bore ........
Cambrai
Somain
2 ans 4 mois
....
Villelte
Boulogne
Vacqueriettes
3 mois
1 an
de \Wailly.....
s.-Mer
Constatons que la moyenne de durce des Sup6rieurs genfraux (sans compter saint Vincent) a 6t6 de treize ans. Souvent,
dans les autres Congregations, ceux qui ne sont pas a vie, le
sonL pour douze ans. Pratiquement, les Superieurs It vie ne durent guBre plus de douze ans, qui plus, qui moins.
Notons une des resolutions de M. Fiat, , eette 6poque : Vif
sentiment de mon insuffisance, recours plein de confiance a Dieu,
sans tirer vanit6.
Reprenons maintenant la suite des 6vBnements. Les deux
jours qui suivirent l'Mlection, les 5 et 6 septembre furent des
jours de repos, de vacances. Cependant, le jeudi 5 septembre.
itv cut A 17 heures, une petite seance prdparatoire A l'dlection
ies assistants. M. Mailly, procureur gendral, fut admis h 1'Assemhble : M. Girard, d'Alger, toujours A 'infirmerie, en fut dispense.
On approuva les proces-verbaux des troisieme et quatrieme seances et on lut le chapitre des Constitutions qui concerne l'ilection des assistants.
Le 6 septembre, au matin, il y eut chapitre, prdside par le
nouveau Sup6rieur general. Dans la journee. Igr Richard, coadjuteur du cardinal Guibert, vint proc6der A la reconnaissance
'anonique du corps du ven6rable Clet. La relique 6tait enfermee
dans une caisse ou grande urne qui avail et6 apportee a la
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Maison-Mere, le 30 janvier 1869, par Mgr ielaplace, alors vicaire
apostolique du Tch-Kiang, on lisait sur cette urne :
Bic jacent ossa
Venerabilis servi Dei Francisci Clet, C.M.
Hopensis ecclesiae patroni benemerentis
qui in vinea Domini excolenda
Pluribus ezantlatus laboribus
Tandem senio confectus
anno Domini MDCCCXX - XII Cal. Martii
martyrio coronari meruit
(Ou-Tchang-Fou-Cap-Houp6)
La clef de l'urnc 6tait enfermne, invisible, mais palpable,
dans un pli ou grande enveloppe, bien collie, munie du sceau de
Mgr Zanoli, de F'Ordre des Freres Mineurs, de la r6forme, evdque d'Eleutheropolis, vicaire apostolique du Hou-Pd.
Mgr Richard ouvrit la caisse, fit la reconnaissance juridique
du corps du vendrable Clet et le fit d6poser dans notre chapelle,
A cOtW de celui du venerable Perboyre.
Le samedi 7 septembre, etait le jour fixe pour l'Flection des
assistants. On se reunit a 8 heures, on fit uqe meditation d'un
quart d'heure ; on lut et approuva les Actes de la session 5, on
elit comme assistant de l'Assemblee, M. Jean Torre, de la maison de Turin, et i'on proceda ht 'election des assistants.
Le premier scrutin ne donna pas de rdsultats, il en arrive
souvent ainsi ; chacun vote selon sa conscience, et les suffrages
se rdpartissent entre divers confrires. Au second serutin, les
electeurs, qui ont vu quel 6tait celui qui avait le plus de suffrages, reportent ordinairement leur voix sur lui ; ainsi fut-il
fait, et M. Jules Chevalier fut proclam6 premier assistant. Nous
avons parid longuement de ce digne confrere dans un chapitre
de 'Histoire de la Congregation. Precedemment, il etait troisiume
assistant ; il avait cinquante-trois ans en 1878 et remplissait les
fonctions de sous-directeur des Sours.
Pour le choix du deuxieme assistant, le premier scrutin ne
fut pas decisif. M. Chinchon avait toujours un certain nombre
de voix. Les jeunes l'aimaient beaucoup. Les anciens croyaient
qu'il n'6tait pas assez ferme. Quoiqu'il en soit, an second tour,
ce fut M. Guillaume Delteil qui fut dlu. Prdcedemment, il 6tait
premier assistant, mais ii commengait 6 prendre de l'age ; it atteignait sa soixante-dixieme annee (Age normal de la mort, dit
un psaume), mais les annees n'empechent pas de donner de
bons conseils (au contraire) ; aussi l'Assemblde le confirma dans
son poste d'assistant, deuxibme au lieu de premier.
Les elections se daroulaient tranquillement. lorsqu'un 6leLteur fit remarquer que, par m6garde, les elections prdcidentes
6taient invalides. Dans les divers scrutins, il dtait arrive qu'un
ou plusieurs suffrages 6taient nuls. soit parce que bulletins
blancs, soit parce que un suffrage n'indiquait pas le prdnom de
celui qui etait choisi, alors qu'un autre confrere portait le meme
nom. Nous supposons qu'il s'agissait de M. Girard, dont I'un dtait
supdrieur de Meaux, I'autre sup6rieur d'Alger, un troisibme a
Reims. D'aprBs la 1egislation actuelle, le suffrage aurait Wt6 consid6r6 comme nul, mais les autres suffrages, et, par cons6quent,
Idlection entiAre 6tait valide : cela est arriv6 dans la derniere
Assemblde de 1947. Mais en 1878, d'aprbs un decret d'une As-
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semblee, pareille confusion viciait toute 1'6lection. Que faire ?

L'Assembl6e dtait souveraine, comme celle qui avait portd le d&
cret invalidant I'election. Mais on avait vote d'apres la I6gislation
ancienne, les dlecteurs estimaient que I'A3semblee ne pouvait
faire un decret ayant un effet rdtroactif.
II y avait discussion, controverse ; les uns pour, les autres
contre. Pour enlever toute difficult6, les deux Blus, MM. Chevalier et Delteil, pro bono pacis, renoncerent A leur election, et
I'on recommenca les scrutins. Si l'Assemblee avait etM une r6union de gamins, qui ne cherchent qu'A jouer des tours, on aurait
pu avoir des surprises. Mais I'Assemblde etait un senat d'hommes
sbrieux, dignes du nom d'hommes. Aussi MM. Chevalier et Deltell, furent r6elus, haut la main, sans la moindre voix discordante et sans suffrages nuls.
L'dlection du troisilnme assistant fut plus laborieuse. II fallut
trois scrutins pour que M. Pierre Bourdarie fut l6u. Quelquesuns hdsitaient, a cause de son Age ; il etait plus Ag6 que M. Delteil, sa santd n'dtait pas brillante (il devait mourir trois ans plus
tard), mais d'autre part, c'6tait un si digne confrbre, il avail
rendu tant de services, qu'il eut Wte cruel de lui infliger cette
espbee d'humiliation ; le coeur I'emporta sur 1'esprit, et
M. Bourdarie fut d)u.
L'election du quatrieme assistant n'aurait pas dt provoquer les mdmes difficultis. D'apres un decret d'une Assemblte,
confirmd par le Pape, it devait toujours y avoir un assistant
italien, parce que les Italiens commengaient b avoir un certain
nombre de confreres, en 1685 ; il n'y avait pas que des Francais,
et I'on jugea A propos, pour ung meilleure representation de la
Compagnie, de decider qu'il y aurait toujours un Italien. On
elut done un Italien, ce fut M. Stella, dejA quatriime assistant.
Mais ii ne fut dlu qu'au second tour.
Le proces-verbal constate que les quatre assistants ont 6td
elus
la majorit6 absolue plura medietate, et qu'ils ont tous
prWtd le serment terrible : < Jle prends d t6moin Jesus-Christ qui
doit me juger, que s'il arrive quelque chose, rcclamant la d6position du Supdrieur gdndral, je la denoncerai & la Congregation,
et je convoquerai l'Assemblee generale. ,
Restait a dlire l'admoniteur. M. Jules Chevalier fut tlu au
premier tour. On a fait remarquer que dans le Grand Conseil il
n'y cut en 1878, que des sup6rieurs de Grands Sdminairs, et
que les autres ceuvres de la Communaut6 n'y furent pas repr&senties. Et cependant, s'il y avait vingt et un Grands Sdminaires
en France et en Algdrie, ii y avait trente et une maisons de
missions, onze paroisses, onze petits s6minaires. Je ne parle pas
des Missions dtrang6res, qui n'dtaient pas du tout repr6sentdes.
Les autres pays que la France, A part 1'Italie, n'avaient pas
de reprdsentants au Grand Conseil, et cependant trois Etats commencaient A avoir un bon nombre de pratres ; au premier rang,
les Etats-Unis (quatre-vingt-cinq), puis 1'Espagne (soixantedouze), I'Irlande (cinquante-cinq). Les autres Etats n'avaient
encore que peu de prktres et encore dans un grand nombre,
c'd•aient des Francais qui formaient la plus grande partie des
sujets. Au fur et A mesure que les Etats d'Europe, d'Asie et
d'Amnrique vont se d6velopper la question viendra de leur donner un reprdsentant au Grand Conseil. Mais on ne peut pas en
donner in pour chaque Etat. Le Grand Conseil deviendrait un
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parlement. D'autre part, prendre l'un et non l'autre, est d6licat.
II appartiendra a la sagesse des membres des Assemblees g6nerales, de rdsoudre ce probleme. Caveant consules. Dans certains
Ordres, on assure a toutes les provinces la possibilit6 d'avoir
des representants en les groupant par Assistance qui Blisent chacune un de leurs membres. Il y a cet avantage que les membres
de cette Assistance, se connaissent mieux et peuvent plus aisement elire un sujet ayant les qualitds requises. Du reste, quel
que soit le systeme employd, ii y aura toujours des difficultis, la
perfection n'est pas de ce monde. Il appartient aux d16egues des
provinces et au Saint-Siige de choisir le systime qui paraitra
presenter le moins d'inconv6nient et de sauvegarder le mieux
possible (ou le moins mal possible), les intdrits de chaque province. Dans tous les cas, ii faut veiller b ce que la charit6 regne
entre tous les confreres de toutes les provinces, en sorte que
lon puisse chanter sans voix discordante : Ecce quar bonum et
quam jucundum habitare fratres in unum.
Apres 1'election des assistants, on aborda 1'examen des postulata. Auparavant, d&s le debut de 1'Assembl6e, on avait nomme
cinq Commissions destindes a dtudier les affaires et A proposer
les solutions. Du 8 an 15 septembre, matin et soir, malgr6 la
claleur accablante qui durait encore, on travailla ferme ; on
disruta beaucoup et on formula des decrets a la majoritd des
voix.
La premiere question examinde fut la confession des n6tre-.
I! v avait grande diversit6 d'opinions a ce sujet. Les uns pr6tendaient que parce que nous n'6tions pas religieux, mais pretres
s6culiers. I'on pouvait se confesser validement A n'importe quel
pretre, m4me non Lazariste, pourvu qu'il fut approuve par I'Ordinaire du lieu ; pour obdir h la regle (chapitre X, § 6), ii
fallait demander la permission du Superieur pour la liceitd. Les
autres, arguant de notre exemption, et des rdponses de plusieurs
Supdrieurs generaux, pretendaient qu'on ne pouvait se confesser validement et licitement a un pr6tre 6tranger, sans I'autorisation du superieur. L'Assemblee ne fit aucun d6cret a ce sujet, elle remit la solution de la confession des Confreres et des
Sceurs a la sagesse du Superieur g6n6ral. Le pauvre PBre Fiat
va se d6battre pendant longtemps dans cette question de la confession, tant des missionnaires que des Soeurs. Son amour pour
saint Vincent lui fern soutenir, tant qu'il pourra, la ligne de conduite tracee par notre bienheureux Pere, pour les missionnaires et pour les Filles de la Charit6 : conduite trbs sage, appropriee au temps oh vivait saint Vincent, conforme a ce qui se
faisait alors. Mais 1'Eglise, qui est conduite par le Saint-Esprit,
1'Eglise favorisera de plus en plus la libertd de conscience des
personnes de Communaut6, elle esquissera de plus en plus ie
tres sage mouvement tournant, demandd par le changement dcs
circonstances, par I'dvolution des iddes. Leon XIII louera I'amour
de M. Fiat pour saint Vincent mais il lui fera remarquer que
la devotion aux saints fondateurs, ne consiste pas toujours A
faire ce qu'ils ont fait, mais plutot a faire ce qu'ils feraient s'ils
vivaient a notre dpoque. Et fM.Fiat m'a racont6 qu'un jour,
comme it rappelait au Pape, la doctrine de saint Vincent, le
Pape Ldon XIII lui frappa sur l'epaule et lui dit : a Si saint
Vincent rcvenait, it obdirait au Pape. " Evidemment, le Pere
Fiat dtait tout disposd k se soumettre au Saint-Siege, et il obdi au Pape quand celui-ci a manifestd sa volontd, mais en
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attendant il prechera toujours la doctrine de saint Vincent, suit
aux Missionnaires, soit aux Filles de la Charit6. Et cela lui attirera des inconv6nients que nous relaterons en son termps.
Pour le moment comme la solution a kt6 confice a sa sagesse,
il rappellera d'abord que l'on doit se confesser une fois par semaine, a un des confesseurs de la maison et non b d'autres, sans
la permission du superieur. La raison qu'en donne M. Fiat est
que les confesseurs designes connaissent mieux nos obligations
et nous portent une plus sincere affection.
La Sainte Eglise voulant assurer une meilleure reception du
sacrement, ouvrira de plus en plus les barrieres restrictives.
La Pere Fiat rappelle de plus que le supdrieur a toujours
la facultW d'entendre en confession tous les membres de sa Communautl. Ici encore, la Sainte Eglise, comprenant les inconvdnients qu'il peut y avoir a se confesser au sup6rieur d6conseillera de plus en plus cette pratique, tout en maintenant la liberte
pour les inferieurs de s'adresser & leur superieur, s'ils le veulent.
La regle de saint Vincent permet de s'adresser a un autre
que les confesseurs d6put6s par le visiteur, avec la permission
du sup6rieur. S'appuyant sur cette permission, beaucoup de confreres, dans les sminuaires surtout, s'adressaient habituellemnent
i quelque vicaire general ou chanoine ou autre. Ici encore,
31. Fiat interprete la regle d'une falon restrictive. II pretend
que les superieurs locaux, ne peuvent accorder cette permission,
sinon que par exception, pour un cas on quelques cas particuliers. La plupart des confrbres feront remarquer que cette interpr6tation est exagr6Ce. Ubi lex non distinguit, nee nos distinguere debemus. En tout cas, nous verrons par la suite de cette
histoire, que cette question va empoisonner son existence, pendans une partie de son gpndralat.
La seconde chose dout s'occupa l'Assemblee, et qui tenait
fort a coeur au Pere Fiat, dtait la tenue des conferences de cas
de conscience. Ici, le Pere Fiat etait sur un terrain plus solide.
Saint Vincent avait 6tabli des conferences (on dirait aujourd'hui
des carrefours) non seulement pour les ecclesiastiques externes,
pour la Con[frence des mardis, pour les futurs 6evques, mais
minme pour les confreres. En cela, saint Vincent etait en plein
dais l'esprit de l'Eglise, et en 1878, le grand Pape Leon XI d6ployait une grande sollicitude pour encourager letude des sciences eccldsiastiques, pour en relever le niveau. Aussi, l'Assembl6e
abonda entierement dans la pensee du Supdrieur g6ndral, et lui
laissa encore le soin de regler ces conferences. M. Fiat 6tablit
done, que dans chaque maison. il y aurait conference des cas de
conscience, au moins six fois par an. Il excepte les Grands Seminaires, o6 I'on se consacre exclusivement h l'etude des sciences.
I! recommande cependant. que pour la formation des jeunes directeurs des Grands Sdminaires, on fasse plusieurs reunions
pour pr6voir et r6soudre les cas les plus difficiles qui pourraient
se presenter.
Le troisieme decret de l'Assembl6e concerne les voyages
dans la famille. M. Fiat avait recu pendant son Vicariat, un
:a-anid uuinbre de demandes A cc sujet ; on allguait la tendance,
assez gnedrale depuis plusieurs ann6es, la facilite des voyages,
la pratique des autres communautes, etc... L'Assembl6e renouvela purement et simplement les d4cretl ant6rieurs. M. Fiat se
propose done de n'accorder ces permissions que rarement, pour
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des raisons graves. D'ailleurs, il reviendra sur ce point dans
une circulaire sp6ciale.
A la session 10", qui se tint le 10 septembre, A 9 heures du
matin, on traita une question, dont il n'est parl6, ni dans les
dcdrets de I'Assemblee, ni dans la circulaire de M. Fiat. 11 s'agit
de l'entr6e des femmes dans nos maisons. Aucune province
n'avait fait de postulatum a ce sujet. II n'est pas temeraire de
penser que l'initiative de cette proposition procede directement
de M. Fiat. Chacun sait qu'il est revenu souvent sur ce sujet et
qu'en particulier, il avait interdit aux Sceurs 1'entrde des officeQ
de Saint-Lazare : pharmacie, infirmerie, cuisine, etc...
L'Assemblee n'entra pas dans les iddes de M. Fiat. D'abord.
elle constata qu'on n'avait signal aucun abus k ce sujet. Des
lors, A quoi bon faire un ddcret ? Ce serait un coup d'dpde dans
l'eau. L'Assemblde alla plus loin. Elle fit remarquer que depuis
quelque temps, il y avait des religieuses dans les s6minaires,
colleges, etc., k la cuisine, h la lingerie, h l'infirmerie. Elle declara que c'6tait une question h' Mclaircir, que 1'expdrience en
montrerait les avantages et les inconv6nients, que c'dtait laisst
h la prudence et vigilance du Superieur gdndral et des visiteurs.
M. Verdier reprendra la question pour l'infirmerie de SaintLazare et la solutionnera k la satisfaction de tous. On comprend
que le bon PBre Fiat n'ait pas parld de cela, car en somme, il
avait eu le dessous.
L'organisation des provinces de France en provinces rCgulibres, la multiplication des s6minaires internes de France, occup6rent deux seances, la onzieme et la douzibme. On rappela
d'abord que 1'Assemblee de 1874 avait traitd cette question, ddjA
d6battue dbs 1685, et qu'on avait dit h cette Assemblde du
xvir siecle, que lorsque la Congregation aurait grandi, chaque
visiteur pouvait avoir son seminaire, son scolasticat. On rappela 6galement que 1'Assemblee de 1668 avait suggdrd d'dtablir
des seminaires internes bi Metz et A Saint-Mden ; celle de 1685.
& Notre-Dame-de-Montuzet en Aquitaine ; celle de 1692, & Angers
et & Toul ; celle de 1697 a Dijon ; celle de 1788 mentionne les
seminaires de Lyon (ofi fut formd le bienheureux Clet), et de.
Cahors (oO fut formd M. Cayla) ; cela faisait plusieurs sdminaires internes en France. L'Assemblde de 1874 avait d6cidd que
pour favoriser la formation des provinces selon la regle, pour
multiplier les vocations, il convenait d'6tablir plusieurs sdminaires internes en France, mais elle en remettait l'ex6cution A la
prudence du SupBrieur gendral. Or, rien n'avait dti fait ; il est
vrai que le Supdrieur g6neral avail d6M trop peu de temps pour
realiser cette grande rdforme. On discuta beaucoup cette importante question. Enfin, on ddcr6ta qu'il fallait prier le Supdrieur
general d'etablir le plus t6t possible, au moins un sdminaire interne hors Paris. Cette institution, disait I'Assemblde, sera la
premiere exp6rience par laquelle, petit a petit, on arrivera A
constituer les provinces de France, comme le sont les provinces dtrangeres.
Dans sa circulaire du 1" novembre 1878, M. Fiat ecrit :
c J'ai promis d'entrer dans les vues de l'Assemblte et je m'occupe
sCrieusement des moyens de rdaliser ma promesse, Dieu aidant,
je la mettrai h exdcution, d•e que les affaires politiques nous
peri-nectront d'esperer un peu plus de sdcuritd. * On sail que Dax
fut le fruit de ce ddcret et de 1'obdissance de M' Fiat.
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Quant A la constitution des provinces de France en provinces normales comme les provinces dtrangbres, cela ne fut pas
r4alisd par M. Fiat, bien qu'il en ait eu le dessein.
D'ot vient

Actte carence ? Peut-etre des opinions tres va-

ri6es qui se manifestaient dans son Conseii et hors de son Conseil. Certains confreres en effet voulaient operer une transfortion immediate de toutes les provinces.
D'autres confreres proposaient d'aller doucement, de faire
petit A petit, province par province, selon les occurrences. M. Fiat
semble avoir pench6 de ce c6t6. II a quelquefois parld de commencer par I'Aquitaine. Nous le verrons quand il installera le
sdminaire de Dax. Mais les ev6nements I'ont empech6 de rdaliser ses projets. La persecution en France va fermer beaucoup
de maisons de missionnaires. Tous les beaux projets vont tomher 4 l'eau. On sera toujours sur le qui-vive, sans savoir de quoi
demain sera fait
A la session 13, on s'occupa des Petits Seminaires. En g0n6ral, n'accepter que les Petits S6minaires purs, c'est-a-dire
ceux ou l'on ne reCoit que ceux qui veulent etre prdtres. Cependant comme 1'dveque du lieu est le premier superieur de ces
seminaires qui sont diocesains, on laisse au Superieur g6ndral
une certaine latitude pour accepter des sdminaires mixtes, lorsque 1'rdvque le desire. Pour la question du baccalaurdat, s'en
tenir a ce qui est r6gl6 dans IeDirectoire. M. Fiat ne fait aucune allusion a ce d6cret dans sa circulaire du i1" novembre
1878.
decrire, h
A cette meme session, on s'occupa des lettres
envoyer et a recevoir. Plusieurs demandaient que le SupBrieur
ce sujet, excitAt
general rappelat dans sa circulaire la regle
la vigilance des superieurs et rdvoquAt les permissions g6ndrales
A ce sujet. L'Assemblee laissa le tout A la sagesse du SupBrieur
general. M. Fiat declara dans sa circulaire : , 1* Je rdvoque
toutes les permissions g6n6rales ou particulibres que mes prdd&cesseurs pourraient avoir accord6es sur ce point ; 2* Je recommande instamment & MM. les Superieurs locaux d'ouvrir
toutes les lettres adressdes d leurs confreres par d'autres que
par les Supdrieurs Majeurs. ,
A la session 14* qui eut lieu le 12 septembre, h 9 heures.
M. le Supdrieur gdenral, dit le proces-verbal, r6pondit & quelques questions. On ne nous dit pas quelles ont 60tces questions.
leur plaisait de clore
M Fiat demanda ensuite aux deputes s'il
l'Assembl6e. Tous y consentirent.
En consequence, le soir du mnme jour, a 4 heures, se tint
!a quinzitme et derniere session ; on y relut et approuva le
r.roces-verbal de toutes les sessions.
On r6cita ensuite le Te Deum ; on apposa les sceaux et les
signatures. Les deputes souhaitkrent multos annos au nouveau
Sup6rieur general, reQurent sa b6nediction, et se sdparerent
pour retourner dans leurs maisons et provinces respectives.
La Congregation commenqait une nouvelle pdriode de sa vie,
elle entreprenait un nouveau voyage avec un superieur, un pilote,
un chauffeur dont on disait, comme de tous les sup6rieurs au
debut: quis putas puer iste erit ? Tout superieur nouveau est
un enfant, un novice quant a l'administration gendrale. Il ne
faut pas s'4tonner que pjusieurs confreres & tempdrament pessimisle redoutent des surprises, des faux pas, des impairs. Les
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archives nous montrent qu'il en fut ainsi pour M. Etienne que
plusieurs le prirent pour un revolutionnaire au debut et le
traiterent comme un minus habens & la fin. C'est le sort des
sup6rieurs, ce fut celui de M. Fiat. Plusieurs hausserent les
epaules, quand ils apprirent son Election, et d'autres souhaitVrent ardemment sa deposition quand it eut travaill. pendant
trente-six ans. Nul n'est prophete en son pays, disait NotreSeigneur ; on peut dire aussi : nul n'est prophete en sa congregation, pour ses contemporains. II faut "attendre le recul du
temps pour prononeer un jugement v6ritable. J'espBre que cette
histoire, ecrite soixante-dix ans apres 1'dlection de M. Fiat, trentecinq ans aprLs sa ddposition, prouvera que le Gdneralat de
M. Fiat a 6t6 un Gen6ralat beni de Dieu, utile h la Congregation de la Mission et A la Compagnie des Filles de la Chariti,
et que par consequent, h la question rappelde plus haut : quis
putas puer iste erit, I'ange du Seigneur aurait pu r6pondre
conme Zacharie : Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis.
Praeibis enim ante faciem Domini ad parandas vias ejus. Ad
dandam populo ejus scientiam salutis in remissionem peccatorum eorum Per viscera misericordiae Dei nostri.
Quoi qu'il en soit, les Filles de la Charite ont vite reconnu
dans leur nouveau Superieur un v6ritable saint, et comme elles
avaient caractris6 les periodes ant6rieures de sa vie par 1'image
d'un saint que le Pire Fiat semblait avoir imitd, dans la periode
dont ii s'agissait, elles ont caracterisd la p6riode qui commence
par une belle image portant au verso la date, 4 septembre 1878,
dans une couronne de fleurs, et au recto, I'image de saint Francois de Sales.
Le bon PBre Fiat sera en effet un veritable Francois de
Sales : milange de suavit6 et de fermetW ; humeur aimable :
puretd de coeur ; profond savoir asedtique ; dloquence persuasive ; il a tout pour rendre la virite aimable, sans jamais sacrifier les droits de la verit6 ou de ce qu'il croira 4tre la vdrite.
Et, par-dessus tout une profonde humilitd, provenant de son
Lrand amour de Dieu.
Le premier devoir d'un nouveau Superieur g6nbral est de
communiquer h la Congregation le rdsultat de l'Assembl.e.
M. Fiat Je fit pour les Missionnaires dans sa circulaire du i" novembre 1878. En voici le resumd :
<< Dieu ne choisit pas toujours ceux qui paraissent ou qui
sont les plus recommandables. II arrive assez souvent qu'il prefbre les moins sages selon le monde, les plus faibles, les plus
m6prisables pour confondre les sages, les puissants, les grands
de ce sidcle, afin qu'aucun homme ne se glorifie devant lui ou
qu'il lie se glorifie que dans le Seigneur.
c La confusion et la honte m'ont enveloppd comme d'un
manteau.
, Ne pensez pas que le sentiment de ma faiblesse m'6te le
courage; loin de If; ma confiance est d'autant plus grande
qu'elle ne repose que sur Dieu. Je me rejouis done de ma faibiesse et de ma nullitd afin que la puissance de Jesus-Christ
itabite en moi. Je me sens pour la double famille de saint Vincent et pour chacun d'entre vous une tendresse d'affection que
le ne puis exprimer. Je remercie l'Assemblee d'avoir conservw
es memes assistants qui avaient rempli cet office sous mon vn6rable preddcesseur. L'Assemblie a laiss4 un parfum de pidti
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et de regularit6. Elle s'est fail remarquer par son attachement
4 la discipline et par la moderation avec laquelle elle a use de
son autoritl. ,
M. Fiat commente ensuite les principaux decrets de PAssenblee. Nous en avons parle plus haul. Apres cet expos6, 11. Fiat
attire I'attention de la Compagnie sur un point dont il n'a pas
ete question, mais qui lui tient h coeur et continuera " le preoccuper jusqu'en 1914.
c Parmi toutes les regles, il en est qui ont pour moi un
altrait special ; ce sont celles qui se rapportent i la sainte pauvretd. , M. Fiat fait appel au zBle des visiteurs, supdrieurs et
autres officiers pour I'aider. II invite A prier pour obtenir 1'esprit primitif. Ce serait bien aux pretres de dire 4 cette intenttion une des messes libres, et A MM. les Etudiants et SBminaristes et Freres d'offrir une de leurs communions.
II fait un appel pour les Missions 6trangeres, non seulement
aux jeunes qui sortent de leurs 6tudes, mais encore aux missionnaires d6jk formis a nos oeuvres.
II communique les pouvoirs de la Sacr6e P6nitencerie (jusqu'i revocation), A tous les missionnaires deldguds par les visiteurs ou par les suptrieurs. De mime pour la permission de
l'Index. II accorde le pouvoir de benir et imposer les trois scapulaires A tous les prktres d&s qu'ils sont employds aux ceuvres.
Les permissions de garder les honoraires de messe et
celles de pauvret6 doivent 6tre renouvelees tous les ans.
Toutes les lettres ecrites en prescription des regles des offices doivent 6tre adressees au Superieur gk6nral. Toute mission
confiee, toute d6cision donnie, toute permission accordde doivent &tre revetues de la signature du Superieur general.
c A Dieu ne plaise que je me conduise en domminateur i:u
milieu de vous ; je veux plut6t me montrer votre vrai pere par
une tendre et sincere affection. ,
Le second devoir d'un nouveau Superieur general est de
r6pondre aux postulata de chacune des provinces. M. Fiat le
fail en rappelant ordinairement la decision de I'Assemble ;
mais il y a des postulata que la grande commission n'a pas jugd
i propos de soumettre A I'Assemblle et dont elle a remis la solution h la sagesse du Superieur general. Nous allons dire un
mot de ces reponses.
Plusieurs provinces avaient demand6 qu'on ktablisse des
icoles pour recruter les vocations : on les a appeldes plus tard
6coles apostoliques. Le PFre Fiat qui les aimera tant plus tard
et qui ira volontiers les visiter, Wernhout en particulier. se
montre tres hesitant, tres reserv6 (c'est le mot qu'il emploie),
a Saint Vincent, dit-il, n'dtait pas favorable d de pareilles dcoles n et il cite en particulier la lettre du 3 mars 1656 adressie
I MI. Blatiron : a Le moyen que vous proposez, tcrivait saint
Vincent, pour peupler votre Seminaire. interne, est bien long et
bien hasardeux ; car les enfants que Von prend avant qu'il
soient en dge de faire un choix de vie sont changeants ; its diront assez qu'ils veulent Otre missionnaires et m6me se soumettront pour un temps afin d'6tudier ; mais sont-ils capables de
quelque chose, its changent de langage, disent qu'ils n'ont pas de
rocation et s'en vent. Combien en avons-nous rus de cette sorte :
nous en avions nagubre quinze on seize, qui, apres nous avoir
fait bien de la ddpense, s'en sont all&s.
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Saint Vincent alligue ensuite 1'exemple des Visitandines
a qui prennent des petites filles ; mats presque toutes celles qui
prennent I'habit de cette sorte menent peu apres une vie Idche
et faineante... .
t De midme, continue saint. Vi"cent, ii y a raison de craindre
que quand mdme ces jeunes garcons voudraient persvderer dans
notre Congregation, ils ne seraient pas propres pour nos fonctions et its donneraient sujet de les mettre dehors. a
a C'est autre chose, si l'on trouve, dans les Missions, des
enfants de bon esprit et pieux et qui demandent d'etre de notre
Compagnie ; car de ceux-ci, it semble qu'il serait bon de faire
un essai si l'on avait moyen de les nourrr sans rien payer. Neanmoins, je vois tant de raisons contre cela que je doute fort s'il
est expedient. »
AprLs avoir cit6 cette lettre de saint Vincent, M. Fiat rbsume sa pensbe de cette 6poque en cette phrase : u Les vocations doivent dtrc recues et non suscities., M. Fiat changera
bientOt d'avis au sujet des dcoles apostoliques ; ii se s6parera de
son pere saint Vincent et il reconnaitra la grande utilitd de ce
moyen de recrutement.
On avait demand6 qu'il y efit plusieurs sdminaires internes
en France et on alleguait I'histoire de la Congregation avant la
Revolution.
M. Fiat n'est pas partisan de cette institution. II declare que
S'est inutile et impossible ; ii rappelle que M. Etienne y 6tait
e a demand6 qu'on ouvrit un
oppose. Mais comme I'Assemblh
autre Seminaire interne que celui de Saint-Lazare, a pour obdir
6 1'Assemblde, nous erigerons un autre Sdminaire ,. Nous verrons plus tard que si, au debut, ce fut a son corps defendant
qu'il ouvrit le sdminaire de Dax, il en fut ensuite trBs satisfait,
il en fit son petit Benjamin, et ii y vint souvent passer plusieurs
jcurs pour sa grande joie et pour celle des s6minaristes de
Notre-Dame du Pouy.
On avait demandd que le directeur du Sdminaire interne
ne fasse pas autre chose. DBjh, sous M. Bore on avait fait paM. Chinchon, direcreille demande, et M. Bord avait enlevde
tour, tout ministare extdrieur. II avait meme refusd a sainte
Catherine Labour6, qui le lui demandait avec instance de recourir h M. Chinchon, pour la direction de son ame. M. Fiat sera
moins intransigeant que le Pere Bore, et pour s'abriter derriere
un exemple haut place. itrappelle que M. Almdras, avant d'etre
Superieur gendral, dtait directeur du Sdminaire interne et qu'il
ne se faisait pas scrupule de laisser, de temps en temps, le soin
du seminaire, au sous-directeur pour aller prkcher des Missions.
Une province avait demandd que les pretres qui entrent
chez nous fassent une annee entibre de seminaire et soient prepards a nos fonctions.
M. Fiat s'abrite derriere l'autoritd de M. Joly, troisieme
Superieur gendral : a M. Joly, dit-il, pensait que ces pretres profitent peu des exercices du sdminaire et it jugeait qu'il fallait les
appliquer aux fonctions avant les vwux, les exercices du sEminaire etant insuffisants d les preparer. ,
Plusieurs provinces avaient demandd que !es scolastiques
fussent en dehors de Saint-Lazare. Nous avons rappele leurs raisons au chapitre precedent. M. Fiat, qui a toujours beaucoup
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airm les jeunes, qui faisait ses delices de vivre avec eux, s'dleve
?-ec force contre ce postulatum. II declare que ccce n'est ni
n6cessaire, ni m~me utile ; que cela entrairierait des depenses
considbrables ; que les 6tudiants sont tres bien a Saint-Lazare
sous les yeux du Superieur general et des assistants qui apprennent A les mieux connaitre pour les mieux placer; que les scolastiques 6tant h Saint-Lazare, aimaront da\antage la Congr&gation et les supdrieurs ; que depuis saint Vincent les ~tudiants
ent toujours LeWpros du Sup6rieur g6enral ; M. Fiat declare
qu'il ne veut pas ddraciner l'arbre plant6 par saint Vincent,
affermi par ses soins opportuns, arros6 par ses prieres et sacrifices, et a .qui Dieu a donn6 un grand accroissement. La plupart
de ceux que nous appelons nos pores. qui nous r6jouissent par
le parfum de leur saintet6, qui nous 6difient par les exemplei
de leurs vertus sout les fruits de cet arbre. , Et M. Fiat conclut
avec 6nergie : Qu'on
W
cesse absolument de se laisser halluciner
par cette proposition. , Nous verrons qu'elle rebondira plus tard
plusieurs fois.
On avait demand6 que les professeurs de Saint-Lazare
n'aient pas de fonctions exterieures. o Ce postulatum est trop
rtyoureux, rdpond le PNre Fiat. Les professeurs peuvent s'occuper des Filles de la Charitd et d'auires wuvres sans nuire a leurs
cours, si tout est bien rigld par le prefet des etudes. 4
Plusieurs provinces de France trouvaient qu'elles 6taient
dans une situation irreguliere. Elles n'btaient pas comme les
provinces 6trangeres d'italie, d'Espagne, etc., oi les visiteurs
s'interessent activement A chaque maison, gouvernent euxmzmes leur province, connaissent mieux leurs sujets, placent
les confrbres, lee d6placent, recoivent les postulants, les seminaristes, les admettent aux voeux. traitent toutes les affaires saul
les majeures qui sont r6serv6es an Sup6rieur g6neral. Le PAre
Fiat repond que les dernieres Assemblies g6ndrales ont remis
la solution de cette grave question a la sagesse du Superieur
gen6ral, et ii ajoute un peu malicieusement : ' Exemple d imiter par les Assembldes provinciales. n Mais cela ne tranche pas
le fond de la question. Aussi, M. Fiat pour expliquer pourquoi
I'on n'a rien fait, allkgue la difficultd des temps, la modicit6 des
ressources, la facilit6 des voyages et des communications qui
lkermettent plus facilement qu'autrefois de recourir a- Paris, de
!dclairer, d'en recevoir les directives. Les provinces frangaises
ne furent pas satisfaites par cette reponse qui vaut tout aussi
bien pour les provinces 4trangbres que pour celles de France
et qui, pouss6e A I'extreme, tendrait A la concentration de toutes
choses A Paris et nuirait a la bonne expedition des affaires. Ii y
aurait hypertrophie du centre ; la Congr6gation deviendrait une
grosse tete avec un petit corps.
A la demande d'un livre de meditations pour la Compagnie,
M. Fiat r6pond que cela est tres d6sirable ; il annonce que quelques confreres y travaillent sur I'invitation de M. Bor6. M. Fjat
serait d'avis de reprendre les meditations de Busee ftraduites
par Portail) ; cc i suffirait, dit-il, de renouveler ces Mdditations
en les enrichissant de sentences et d'exemples de saint Vincent. ,,
La province de France avait demand6 qu'on s'embrassAt a
genoux ; nous avons deja dit combien ce votum lui dtait agrdable. Dans la reponse officielle qu'il fit apris I'Assemblde, M. Fiat
declara que c'6tait conforme A ce que faisaient saint Paul et
saint Vincent. Cependant, M. Fiat est sage : il declare ccqu'il ne
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faut pas imposer cette pratique A ceux qui ont fait les v\cux,
et que pour les autres il taut se contenter de les y inviter, en
insinuant plutMt qu'en commandant. ,
MNGine sagesse par rapport a un postulatum oii une province
demandait qu'on commandAt au nom de 1'obdissance l'observance
d une rigle d'office. M. Fiat dit qu'en general c ii faut s'abstenir
de commander au norn de I'obdissance ; ne le faire que trWs rarement conmme moyen extrtme, dans une tres grave necessite ;
c'est l'esprit de saint Vincent et c'est recommandd dans les r&gles du suplrieur local. ,
de se lever & 5 heures par la
Une province avait demanda
iecessitl des ceuvres qui se faisaient surtout le soir. M. Fiat rCpond : ( Apres avoir considtdr la chose attentivement,'I'avoir
recommandee d Dieu, en acoir parld aux assistants qui l'approuvent unanimement, je permets cette ddrogation. ,
La province de Tours avait demandd que l'on mette les
confreres anciens et malades dans une maison spdciale. M. Fiat
r6pond que ,,cela rdpuyne a la tradition de la Compagnie. Chaque maison doit garder ses anciens, ses infirmes ; its ont travailld la, its sent connus et aimes ; its sont la bdnediction de la
maison ; cela donne occasion aux autres confreres de pratiquer
la charitd, la patience. II serait cruel de les priver de la consolation de mourir li oit ils ont travaillt et de les enfermer dans
une maison oil its s'ennuieraient et ennuieraient. ,
Une province 6trangere, par suite des persecutions, avait
vu ses maisons dissoutes, ses confreres disperses ; M. Etienne
avait accorde de larges permissions h ces vdnerables martyrs.
La persecution ayant cess6, on demandait de rappeler tous les
confreres et de les astreindre t la vie commune. Le bon c(eur
de M. Fiat lui fait rdpondre qu' » it faut user d'indulgence envers ceux qui, a cause de leur dge avancd, ne pourront pas reprendre la vie commune.,
II y a beaucoup d'autres r6ponses qui nous permettraient
d'admirer la sagesse, la bont6 du PNre Fiat. Mais cela nous entrainerait trop loin ; contentons-nous de dire que si M. Fiat est
bon pour les personnes, ii est 4 cheval pour 1'observance des
regles concernant les Assemblies domestiques et provinciales :
il fait plusieurs remontrances A ce sujet : q Vous auriez di separer les postulata probata des non probata. , , II faut garder
lordre de vocation dans les places de I'Assemblde., n
Plusieurs
choses ont 6tWagit6es et conclues qui ne sont pas du ressort
d'une Assemblie provinciale, mais qui sont du domaine du
Conseil du Visiteur. * , Au jour destind aux informations, vous
avez tenu de petits conciliabules pour examiner et discuter ce
qui devait 4tre propose. Cela est contraire 4 nos usages et reglements. M. Debras a blnm6 un semblable proc6dd. , t Les Assembl6es provinciales, pas plus que les Assemblees g6ndrales, ne
dolvent pas s'occuper des Filles de la Charite, ces dernieres d&pendent non de l'Assemble mais du Supdrieur g6n6ral n et
M. Fiat va montrer qu'il a l'intention de s'occuper des Sceurs en
Superieur et plus encore en Pere. Nous le voyons par sa circulaire aux Soeurs qui est du 15 novembre 1878.
Par delicatesse, il a choisi cette date du 15 novembre, fete
de saint Eugene, patron de M. Bor6.
, Tout passe ici-bas et nous nous 6coulons sur la terre
comme des eaux qui ne reviennent pas. M. Bore a passd en qua-
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tre ans. Un autre occupe ddja sa place et ii la cedera, peui-dire
bteantt, a un suecesseur.
1 C'est Dieu qui conduit la Compagnie : nous decous uou'
tenir : 1" dans le sentiment de notre insuffisance ; 2° dans I'efnlibre ddpendance de faction providentielle ; 3° dans la pratique
fidile des saintes Regles.
u 1. A l'imitation de saint Vincent, nous dcruns cruire que
nous sormmes plus propres d ydter l'eucrre de Dieu qu'd l'acancer. Nos wuvres sont divines et penibles, la natuare ne peat les
accomplir sans le secours de Dieu ; il faut done prier, lever nos
yeux cers les nmontagnes d'oi nous viendra le secours.
c 2. 11 faut dipendre entierement de faction providentielle
dc Dieu. Nous sommes comme le petit enfant qui ne peut que
tomber lorsqu'il rompt la lisiere a l'aide de laquello sa mere le
retient et le dirige. Done, ne pas enjamber sur la Providence, n;
ietreprendre des weuvres r6servees & d'autres ; ips de sollicitude trop humaine pour les vocations, les fondations de maison,
les u.wares. Conmme le dit saint Vincent, vous aurez une yriade
coifiance en la Providence divine, vous abandonnant entiereSmrent a elle comme un enfant a sa nourrice, rous persuadant que.
pourCu que, de votre cote, vous tdchicz d'dtre fiddles d voire
vocation et 4 l'observance de vos rbigles, Dieu vous tiendra toujours en sa protection et vous assistera de tout ce qui vous sera
necessaire tant pour le corps que pour I'dme, lors meme que
vous penserez que tout va etre perdu. , M. Fiat rappelle qu'il

faut sappuyer plus sur Dieu que sur l'argent : ( Prenez garde
a la convoitise des biens terrestres, au dtsir d'ajouter de nouvelles possessions, d'agrandir vos maisons, d'embellir cos appartements. L'esprit de pauvretd est la sauvegarde de la Communaule. Vous n'aurez pour monasteres que les maisons des malades et les hopitaux, pour cellule qu'une chambre de louaye.
Faisons les affaires de Dieu, il fera les n6tres.
, II faut nous appuyer plus sur Dieu que sur les hommes.
II, y a des divisions dans la societd, dans les communes. Soye:
prudentes. Ne vous mdlez pus a tel ou tel parti (royaliste, bonapartiste, rdpublicain). Ne faites pas connaitre vos prdferences
ou vos repulsions intirieures.Soyez les instruments de la Providence. It va sans dire que le parti de l'ordre doit avoir la premiere place dans votre ewur. * M. Fiat engage les Soeurs i relire
certaines circulaires du Phre Etienne. Aprrs les derits de saint
Vincent, ceux de ce digne restaurateur de ses ceuvres seront la
source oO j'irai puiser les lumieres dont j'ai besoin.
a

3. 11 faut pratiquer fidelement les Saintes Rgles. Tant

que les marins observent fidelement les rigles de la navigation,
its sont en assurance ; mais, s'ils y manquent ou si la tempdte
brise les voiles, its courent grand risque de se perdre ; il en est
de mime, mes filles, de toutes les Communautis, et particuliBremett de la v6tre. C'est un petit vaisseau qui vogue en pleine
mer, sur une mer tres perilleuse ois les dangers sont multiples.
La pratique soutenue de vos r&gles fait votre assurance. ; M. Fiat
cite ensuite le testament du Pore Etienne, qui se termine ainsi :
' C'est dans la fiddlitd aux regles que repose le salut de la
Compagnie, la garantie de son avenir. J'eusse preferd voir supp;riner la Congregation que de voir toucher d ses Constitutions
en la moindre chose. ,
M. Fiat indique ensuite quelques points de rigle. Mentionnons seutement qu'il faut recourir au Superieur general quand
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on veut disposer de ses biens propres au del de cent francs
(nous sommes en 1878 et non en 1955). II ddfend de donner quoi
que ce soit aux missionnaires, a 1'occasion des Retraites de
Soeurs, soit comme retribution, soit comme prdsent, pas m4me
pour payer les frais des voyages. II recommande I'abstinence du
samedi, etc., etc...
Sortons de la famille de saint Vincent et voyons comment
M. Fiat fait connaitre son election aux autorit6s eccl6siastiques
et civiles.
A la cl4ture de l'Assemblee, le 12 septembre, M. Fiat envoya
au Souverain Pontife, en son nomi et en celui de tous les deput~s,
une lettre dont nous donnons quelques extraits :
« Nous savons qu'd Vous, en la personne du bienheureux
ap6tre Pierre, Notre-Seigneur Jdsus-Christ a confi6 les clefs du
ro-yaume des cieux ; que sur Vous, 4vdque du siege de Rome, et
pierre inebranlable,Lui-nmme a fonde son Eglise ; nous savons
qu'il n'est pas avec le Christ celui qui n'est pas avec Vous et
qu'il jette au vent celui qui ne ramasse pas avec Vous. Nous saLons qu'd cette Eglise de Rome, a raison de son 6minente suprdmatie, non seulement touteses s eglises mais aussi tous les fiddles
de l'univers doivent s'unir. Nous savons que pour confirmer Vos
freres et paitre egalement les brebis et les agneauz, Vous avez
re'u de Jdsus-Christ, mdme le privilege de l'infaiUibilite.
4 Nous savoos enfin que cette foi, ce respect, cette soumission de l'esprit ont 0td expressiment recommandds d ses fils par
notre bienheureux Pere, saint Vincent, dont les admirables
exemples ont confirme les preceptes. Quand apparut I'hdrsie
du jansenisme, par sa parole, par ses derits, par I'autoritd dont
i. jouissait aupres des grands, par toute la puissance dont it disposait, it la condamna et I'dcrasa.
( Et cette ligne de conduite, transmise de gdneration en g6neration; nous l'avons recue de nos Peres comme le testament
de notre saint Fondateur.
c Prosternds en esprit aux pieds de Votre Saintetd, avec le
plus profond respect et un filial amour, nous ddsirons ardcmment faire profession solennelle de ces sentiments intimes qui
sont les n6tres et ceux de tous les membres de notre Congregation.
( Si quelque bien, si quelque fruit, si quelque profit, pour
le salut des dines et la formation du clerga
ont det jamais produits par notre petite Compagnie, tous ces biens, la grice de
Dieu aidant, ont leur source dans Votre autoritM suprdme, Votre
be~ndiction apostolique et la trds humble soumission de nos esprits et de nos cceurs a Votre Saintetd.
u Qu'il plaise done a Votre bontd, Trds Saint Pere, d'accueillir cette solennelle protestation de tous les enfants de saint
Vincent.
" Que notre langue s'attache a notre palais, si jamats nous
oublions Votre personne sacree, Vos commandements et la pleine
et intime obdissance qu'aujourd'hui, au nom de toute notre
Longregation, nous Vous promettons de grand cwur.
a Et pour que jamais notre faiblesse ne ddroge a ce vir•
unanime, nous Vous supplions humblement de daigner le fortifier et affermir en accordant Votre benediction apostolique a
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nous et aux Filles de la Charitd dont notre bienheureux Pdre
taint Vincent nous a confi/ la direction. v
Admirons ici la haute idde que M. Fiat, comme saint Vincent, se fait du Souverain Pontife, et disons par avance que
toute sa vie, it fera preuve d'une grande obeissance au SaintSiege (tout en cherchant 4 maintenir le plus possible les prescriptions de saint Vincent).
Donnons maintenant la rdponse que Leon XIII fit en 1878
h la lettre du PBre Fiat:
Leon XIII, Pape.
a Cher Fils, salut et bdnddiction apostolique,
4aNous avons requ avec joie la lettre que, le 12 septembre.
vous Nous aves adressde. II ne pouvait que Nous dtre tres aygrablc. cet empressement filial & professer votre foi constante, votre
vouinission et obeissance & Nous, et a ce siege apostolique, sentiments exprimes dans les termes les plus expressifs que votre
pidte a empruntes aux Peres de la Sainte Eylise.
(cSuivant en cela les exemples de votre saint instituteur et
pere, vous Nous donnez la ferme confiance, que vous suicrez
courageusement et constamment, ses traces en tout ce qui touche au salut des dimes et au bien de l'Eglise. De ce zele qui doit
consumer toutes lesadmes combattant pour Notre-Seigneur JesusChrist, sortira,Nous n'en doutons point, le puissant remede dont
Id certu diminuera les maux, sons le poids desquels la socidet
humaine est ecrasde. Nous confiant en cet espoir, Nous demandons d Dieu, pour vous, I'abondance des biens celestes, et en tdmoigiage de Notre bienveillauce pontificale, d vous, tres cher
fils, a tous les confreres, dont cous etes le Sup6rieur, et d la
reliyieuse Compagnie des Filles de la Charitd, Nous accordons
avec la plus grande tendresse, dans le Seigneur, la b6endiction
apostolique.
a Donnd& Rome,-prns Saint-Pierre,le 9 octobre 1878. de noire pontificat, la premiere annee. - Leon XIII, Pape.
II fallait aussi ecrire au Gouvernement frangais, le remercier de sa tienveillance qui se manifeste h notre egard, par les
bliinents de Saint-Lazare qu'il met a notre disposition, et par
la prolection qu'il a-corde aux Missions. Aussi, M. Fiat derivit
les 5 et 8 septembre, A M. Bardoux, ministre des Cultes, et 4
M. le Aarkehal Mac-Mahon, President de la RBpublique, pour
les informer de son election, et les assurer qu'il s'efforcera de
continuer les antiques et bonnes traditions de respect et de dWf6rence que les enfants de la double famille de saint Vincent de
Paul ont, A son exemple, toujours observ.es A l'tgard du Gouvernement frangais qui les a toujours proteges avec une si g6nercuse bienveillance.
Le 16 septembre 1878, le Journal officiel annonuait la nomination de M. Fiat, comme Supdrieur gendral.
Terminons ce chapitre de l'blection par un petit trait, raconte par M. Duchemin, ecrit par lui-meme les 3 ou 4 octobre
1910,
la demande de son directeur, M. Mdout. et trouv6 dans
les papiers de ce dernier. ia Au moment de I'Rlection de M. le
Supdrieur general, j'6tais occup6 & precher une retraite aux
Sceurs de Rennes. Je lui exprimai par lettre mes f6licitations,
mais j'avais hdte de le voir lui-meme et de m'entretenir avec lui.
A mon arriide d Paris,peu apres la cldture de l'Assemblae, j:ai
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requ de M. Fiat I'accueil cordial et aimable, que je pourais esprer. Sur ma demande d'aeoir un entretien, il m'invita d venir le
voir d sa chambre apres le souper, et autant que je me le rappelle, itprit soin lui-mdme de fermer la porte.
u A ma demande sur l'dtat de sa santa, que je trourais etcellente, it m'acoua qu'il avait eu de durs moments a passer, a
cause des tracaux de l'Assemblie, mais qu'il avail cru poucoir
accepter les soins particuliers du frere
.Ainsi, on nit
dans mon pinton un v in eilleur que celui de la Conmmunautd ;
c'est un tres bon vin qui a soutenu mes forces ; mais le Bon
Dieu surtout m'a soutenu par la persuasion qu'il m'a donnee, que
('est bien Lui qui a prdpard, diriyg, et voulu mon dlection comme
Supdricur.
a Ai-je a ce moment demandi une explication ? Je ne sais
pas, mais M. Fiat me dit : a Je me rappelle qu'il y a un fait qui
s'est passe, pendant le temps de mon Siminaire, dont je ne vous
ai jamais parld, mais que je n'hisite pas a vous raconter, pour
que vous conpreniez inieux, I'assistance que Dieu m'a donnde.
Un jour, en considerant M. Etienne, presidant du haut de so
stalle, la Communautd, j'ai senti l'impression que je devais un
jour, le remplacer conmme Superieur. J'avais beau me raisonner
et me dire que c'etait une pensde folle, cette impression pindtrait mon ime, et je ne poucais m'en defaire. Voyant Id une tentation dangereuse, je rdsolus de m'en accuser d M. Chinchon.
Vous vous rappelez qu'on allait demander penitence d M. Chinchoa
en se mettant a genoux decant lui, c'est ce que je fis, et je lui
diclarai que j'avais l'orgueil de penser que je serai un jour Superieur gdneral. Cot areu ramena a paix dans mon mde, sans
cependant faire disparaitre l'impression ddjd produite. J'olbservai la conduite de Dicu d mon dgard. Cette impression se reveilla avec plus de force quand j'appris par une lettre de
M. Etienne, qu'il m'invitait a venir d Paris, pour aider M. Chinchon, en qualitd de sous-directeur. Vous vous rappelez peut-etre
combien j'ai ct i6mu d la nouvelle de ce changement, ear j'ai ev
avec vous plusieurs conversations t ce sujet. Je songeai en motmeme qu'd la Maison-Mere, et dans mes noucelles fonetions, je
pourrai mieux 4tudier la vie et la doctrine de saint Vincent ;
'histoire de la Compagnie, et je songeais a lire toutes. les anciennes lettres-circulaires des Supdrieurs gdndraux.
a M. Fiat m'a dit quclques mots, je crois, sur sa nomination
par M. Etienne a la charge d'assistant de-la maison, qui lui permit d'observer de plus pros comment procedait M. Etienne, dans
le youvernement de la Compaynie ; mais le point sur lequel, it
s'est montrd explicite et affirmatif, c'est qu'aussitdt apris la
mort de M. Bor., ii eut I'impression absolue que son tour 6tait
venu. Sa nomination comme vicaire gendral, ne l'a pas du tout
surpris ; elle lui apparaissaitcomme une prdparationa celle de
Supirieur ; aussi ii a eu une parfaite libertd d'esprit pour preparer et ensuite diriger les travaux de l'Assemblde, e'est aisi
qu'il avait prdpare a loisir, re discours latin, dont on m'avait dit
le suceds. Comment s'est termind notre entretien ? Par le son de
la cloche nous appelant d la pridre du soir.,
Nous avons cit6 textuellement le billet 6erit de la main de
M. Duchemin. Quelqu'un dira peut-6tre : ce recit ne prouve rien:
combien, m0me parmi les plus sensis et les plus rassis, sont
exposes h avoir quelquefois de ces idWes produites par la folie
du logis, i'imagination ? Nous ne voulons pas entamer une di--
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cussion a ce sujet. Nous ne sonmnes pas dans un procus de beatificatiun, oO l'avocat du saint, lutte contre L'avocat du diable.
Nous cherchons seulement zi tre un narrateur aussi fidele et
consciiencieux que possible, et nous laissons a nos lecteurs le soin
de juger et d'apprdcier.
En 1888, il u remercie Dieu de plusicurs faits qui semblent
imliquer que Dieu avait annoncd .aon Ilection a certaines ines,
comime ii me l'avait fait enlrev:oir dis mon sdiinaiire. a
Edouard ROUnET.

JAPON
(suile)

(Voir Annales, t. 118, pp. 146-169 ; 425-436)
CHAPITRE IH

LES CEUVRES
DES FILLES DE LA CHARITE AU JAPON
C'est le 8 septembre 1933 que, sous les yeux de la T.H. Mere
Lebrun. le d'Artagnan, levant I'ancre & Marseille, emportait quatre Filles de la Charit6 pour la fondation du Japon : Seur Termier, Soeur Cattin pour Osaka, Soeur Costa, et Steur Zupancis pour
Fukuoka. Elles devaient trouver a Shanghai deux autres Filles
de la Charitd, semi-Japonaises, destindes A les accompagner : Seur
Guterres pour Osaka, Seur Balmes pour Fukuoka. Arrivees &
Shanghai le 13 octobre, elles y passeront dix jours dans la chaude
atmosphere de la Maison Centrale, entourees d'affeetion et de d6vouernent, par ma Seur Reisenthel, visitatrice.
Le 17 octobre, Sceur Praschma, de Shanghai, et Soeur Guterres partaient les premieres pour preparer la maison d'Osaka
et le 23 octobre le petit essaim de France reprenait le bateau pour
le Japon, accompagn6 de ma Sour Reisenthel, leur v6neree visitatrice, fondatriice de cette Mission.
C'est A Nagasaki, le 25 octobre, que les deux groupes, ayant
le cuour un peu gros, se s6parent. Tandis que les So~urs d'Osaka
continuaient leur route pour debarquer a Kobe, celles de Fukuola quittent le bateau et regoivent I'hospitalit6 chez les Steurs
de 1'Enfant-Jdsus jusqu'au lendemain d'oiu, accompagndes d'un
Pie des Missions Etrangeres, apres cinq heures de voyage, le
train les ddposait a Fukuoka. Monseigneur les attendait A la gare
a\ec plusieurs de ses missionnaires, ainsi que les religieuses de
Saint-Maur, et celles de la Visitation, Japonaises, les deux seules
Communautds de la ville.
I. -

Mission de Fukuoka (ile Ky•shi)

La ville de Fukuoka est la capitale de la Prefecture du nime
nom. En 1935, elle comptait 415.000 habitants. Ville la plus importante et la plus prospere de tout le Kyusha, grace a sa position
administrative, et d'autre part centre de communications. Le
fleuve Naka la divise en deux parties, lakata et Fukuoka, propr'"nient dit. Ce fut toujours un port militaire, qui avait victoreusement repoussd I'invasion mongole en 1274 et en 1281. Son
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commerce est prospere : ses articles originaux sont surtout : soieries, jouets articles chimiques, poteries et mdcaniques. Avec ses
nombreux Colliges et Universites, Fukuoka est aussi le centre de
I'instruction pour tout le Sud du Japon. Son grand pare, bien
entretenu et frequent6 par d'innombrables touristes, comprend
deux statues en bronze, celle de I'Empereur Kameyana, et celle
du bonze Nichiren, fondateur d'une branche du Bouddhisme.
C'est dans cette ville populeuse que les Filles de Saint-Vincent
tAcheront d'aider Mgr Breton, des Missions Etrangeres de Paris,
6veque de Fukuoka. Ce diocese, de fondation rdcente, comptait
alors a peine 2.000 chrdtiens. Dans Ie courant de l'ann6e 1932,
Monseigneur s'etait rendu a la Maison Centrale des Filles de la
Charite, dans le but de demander des Soeurs pour son diocese, et
de transmettre sa demande aux Superieurs Majeurs de Paris. Sa
demande fut favorablement agr6ee et le 25 octobre 1933, il recevait les trois premieres Sceurs, dont Seur Costa commne Soeur
Servante. 11 leur cedait une maison japonaise, occupde auparavant par I'Evech, situde dans une grande avenue, qui portait le
nom de u Arato Machi ,.Cette maison etait spacieuse, entourde
d'un joli jardin, mais nullement preparee pour des ceuvres de
bienfaisance. II fallait songer a une transformation, et, en attendant, un autre quartier allait bdneficier du ddvouement des Sceurs.
La Mission offrait une maison dans un centre populeux appele
- Hommachi , ; des dames catholiques avaient de plus, obtenu de
la Mairie un terrain pres de la maison et le mirent a la disposition des Smurs. D&s le debut de 1934, celles-ci, second6es par une
mattresse japonaise, commencaient un Jardin d'enfants, et une
ceuvre de patronage postscolaire. Tous les apres-midis, apres la
classe, les enfants de I'ecole voisine venaient pour faire leurs devoirs, apprendre A coudre, ef.c... Les dimanches, on leur enseignait
un peu de catechisme et les prieres. Un Pere venait enseigner le
chant. Les enfants venaient volontiers : c'6tait un heureux debut.
La deuxieme annee de leur arrivde, en aouit 1934, sur ia demande de Mgr Breton, les Soeurs commencaient une oeuvre pour
venir en aide aux pauvres chr6tiens des lies et des campagnes.
Revenant d'une tournee pastorale, Monseigneur confiait aux
Sturs sa peine de constater que beaucoup d'enfants chretiens
"taient incultes et negligds par suite de 1'dloignement du centre
et aussi parce que ces chretiens, descendants de pers6cutes,
avaient gard6 une certaine crainte qui les tenait A 1'rcart. Les
Soeurs regurent avec joie ces enfants et les eleverent avec leur
clientele de la ville. La plupart faisait leur premiere communion
dans la chapelle des Soeurs, et en ces jours de grande fete on
n'aurait pu dire quelles taient les plus heureuses, les enfants ou
les Soeurs. Leurs classes terminDes, les enfants retournaient dans
leurs families avec un hagage de connaissances suffisant pour se
tbrer d'affaire et rendre service & la maison.
Ma Soeur Reisenthel, heureuse de voir les ceuvres se developper, d6cida la transformation de la maison d'Arato Machi, devenue trop petite, pour qu'elle puisse servir d'habitation aux enfants internes en m6me temps qu'aux Sceurs. Des fMvrier 1936
les travaux commencerent ; le jardin fut ddbarrass6 de ses petits
monuments de pierre et des arbres qui I'encombraient. Dans la
nouvelle maison, une partie fut affectle au Jardin d'enfants, une
autre a 1'internat, orphelinat et pouponnibre. La Communautd
s'installa dans une petite maison avec chapelle construite a cet
effet.
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En plus des enfants des lies, les Securs recevaient aussi des
enfants pauvres de families paiennes, ainsi que des enfants en
garderie, que les mamans amenaient le matin en se rendant & leur
travail et reprenaient le soir.
Dans le courant de l'annee 1939 sur la demande de la Prefecture et de la Mairie, les Seurs commencerent I'teuvre de la
l'ouponnirre-Creche. Le but 6tait de venir en aide aux families
pau\res qui se trouvaient dans le besoin. Les enfants 6taient conUfis pour un temps plus ou moins long, car les families les reprenaient quand elles le voulaient. 11 y avait aussi quelques enfants abandonnds que les Sceurs faisaient adopter dans les families chr6tiennes: (Au Japon, les enfants abandonnts sont peu
nombreux; ils sent en general issus d'une faute : les Japonais
aiment beaucoup leurs petits enfants.) Par cette ceuvre, les Sceurs
pouvaient faire quelques baptemes et 6tendre leur influence aupres des families.
Des leur arrivte au Japon, les Soeurs avaient commence la
visite des malades, accompagnees d'une catrchiste tres devoude.
Elles allaient dans plusieurs h6pitaux et sanatoria de la ville,
avec permission de la Direction de ces etablissements. Ces visites, ainsi que celles aux malades a domicile leur ont donn6 l'occasion de soulager les corps tout en eclairant les ames et leur ont
procur6 la consolation de plusieurs baptlmes.
Ce qui faisait leur force dans la visite des malades et des
pauvres, c'6tait la Mddaille Miraculeuse et le scapulaire vert,
toujours acceptes et gardes respectueusement. La Sainte Vierge
faisait son oeuvre : les Soeurs ont et6 appeldes plusieurs fois aupres de malades qui se sont souvenus d'elles en retrouvant la
m6daille enfouie dans un tiroir. Tel est le cas d'une jeune fitle
de vingt ans, qui apres avoir recu la M6daille, 6tant tombde gravement malade. eut le bonheur de recevoir le baptrme, de faire
sa premiere communion, et quelques jours apres. de s'envoler au
Ciel. La MIdaille 6tait aussi l'insigne du Jardin d'Enfants, tous les
petits !a portafent sur leur blouse.
C'est ainsi qu'apres les difficultds de la fondation et le travail assidu des premieres anndes, les ceuvres s'6taient developpees et avaient gagnd la sympathie de la population et des autorites qui les visitaient souvent. Deux fois elles avaient recu une
r6compense de l'Empereur. La Prefecture et la Mairie accordaient une subvention, et chaque annee, de grandes firmes envoyaient des dons.
Mais tout va sombrer dans la tourmente de 1937-1945. La d&claration de guerre du Japon h I'Amerique en d6cembre 1940
amine la perturbation dans tout le pays et la Mission de Fukuoka n'est pas dpargn6e ; des le lendemain de la d6claration de
guerre, Mgr Breton est arrWte et emprisonn6 pendant quatre mois,
les Missionnaires de nationalite ennemie mis en camp de concentration et les Missionnaires francais enfermes A l'Eveche sous
bonne garde. Les Filles de la Charit6 peuvent encore continuer
pendant plusieurs mois leurs oeuvres charitables. Cependant lCs
mauvais jours n'allaient pas tarder A arriver. Leur maison se
trouvant placde sur une grande route, presqu'en face d'une importante caserne, oi se faisaient continuellement, de jour et de
nuit, des mouvements de troupes, des lors, les Sceurs, toutes dtrangeres, devenaient suspectes et faisaient I'objet d'une continuelle
surveillance, avec visites frdquentes et prolongees de la Police.
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Des tracasseries de toute sorte.en etait la consequence. iPris de la
porte d'entree se tenait constamment un policier qui questionnait
tous ceux qui \oulaient entrer. Un jour, la Police exige qu'on lui
procure la liste des nonms et adresses des families qui envoyaient.
leurs petits chez les S(Murs. Le notif etait facile a comprendre et
quelques jours plus lard, un bon nombre de families \enaient retirer leurs enfants. Peu a peu il restait bien peu de monde da's
la imaison. Puis, ce fut le tour des employies : elles de\aient se
pr#ýsenter au bureau de la Police et. apres bien des questions insidieuses, on leur fit saxoir que ce milieu oh il n'y avait que des
dtrangbres ne leur convenait pas ; effrayees, presque toutes quitterent les Steurs. Ayant fait le \ide autour des Sceurs, on \a s'attaquer directement i elies conmne dtrangeres. Un jour, quelques
officiers de l'armee se prsentent et deniandent une partie de la
maison pour y installer l'etat-major, pretextant que cet endroit
leur convenait admirablement. D'autres difficultds s'ajouterent,
de sorte que les supdrieurs de la Province deciderent le depart des
6t4
decid4 avec I'autoSoeurs. Pour sauxer les ceuxres it avait
rite diocesaine de remplacer les Filles de la CharitO par une communaut6 japonaise, en attendant la fin des hostilits. Un contral
fut sign6, afin que. la guerre finie, les Filles de la Chariti puissent retourner dans leur maison et reprendre les ceuvres ; c'est
avec cette espCrance mais le cemur broy6 par la souffrance qu'elles
quittaient Fukuoka, oft elles avaient travaill6 pendant onze annees. pour se r6fugier chez leurs Sceurs d'Osaka, le 23 avril 1944
Quelques mois apres leur depart, un soir vers 10 heures. un raid
d'avions ennemis s'abattait sur la ville, jetant des bombes incendiaires. En quelques minutes, de longues files de maisons devenaient la proie des flammes. La Maison des Filles de la Charite
disparaissait dans la fournaise : quelques heures apres il ne restail plus qu'un amas de cendres.
Mgr Breton. dans une lettre A ma Soeur Reisenthel, disait
< Je tiens h vous remercier vous et votre Communautl.
pour ees
dix annees de travaux et de sacrifices pass6s a Fukuoka. Exterieurement, il n'en reste qu'un monceau de cendres, mais ces cendres cachent un tr6sor de m6rites surnaturels amasses par v"
chAlres Sceurs et dont le pr&cieux effet se fera longtemps scntir
autour du couvent d'Arato M.achi. ,
(A suivre.)
Maiko (novembre 1954)
Louis REINPRECHT,
i.p.C.M.
M. FRANýOIS BERTHOUNESQUE
(Laverynolle, 24 mai 1877 - Tabr-' .anvier

i.954)

Le 16 janvier 1954, vers les quatre heures du matin, a Tabriz (Iran), s'dteignait doucement dans la paix du Seigneur, M.
Frangois-Albert Berthounesque, ancien visiteur des Pretres de
la Mission de l'Iran, ancien sup6rieur des maisons de Tabriz et
de Tdh6ran. Avec lui disparaissait l:une des figures les plus anciennes et les plus respectees de l'apostolat missionnaire catholique de ce cher pays.
31. Francois-Albert Berthounesque naquit le 24 mars 1877.
a Lacerynolle, canton de Bugue (Dordogne), de Pierre Berthou.
nesque et de Henriette Lagrange. Enfant pieux et obdissant, ai-
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Imant A servir la messe au cure de sa paroisse, il donnait satisfaction & ses parents et 4 ses maitres d'dcole. Apres axuir obtenu
son certificat d'ttudes,, ii entra au Detit setiinaire de Perigueux
en 1889, et, en octobre 1891, se Iit inscrire cominme ctIve de quatrieine A 1'Ecole apostolique du Berceau de Saint-Vincent-dePaul (Landes). Quatre ans plus tard, le 14 octobre 1895. il utait
recu dans la Congregation de la Mission. Aprbis avoir accompli
son service militaire a Bergerac. il lit ses etudes de philosophie
et de theologie A Dax, et fut ordonne pretre le 1" juin 1902.
Le T.H. Pere Fiat, pour lequel M. Berthounesque avait une
grande \venration, le designa pour la maison de Tabriz ;,ierse).
Le jeune missionnaire y arriva au mois d'aoft 1902. Le suprieur de cette Mission 6tait alors M. Malaval qui, deux ans auparavant, avait ouvert une petite ecole que frequentaient, en septenibre 1902, une soixantaine d'dleves et mmine neuf petits seiinaristes. Plein d'enthousiasme pour cette ceuvre scolaire et
prdvoyant qu'il pourrait y faire beaucoup de bien aux ames des
enfants et, par eux, a celles des parents, 11. Berthounesque s'y
consacra, corps et iame, des son arrivee. 11 assurait cinq Iheures
de classe par jour, ce qui ne 1'empOcha pas de se inettre a l'itude
de la langue armenienne, parkle par la majorit6 des diiees.
A citd de I'ecole de la Mission, reservee aux jeunes garvons.
1.. Berthounesque aurait aime voir s'6tablir une ecole de filles
dirigee par les Sceurs de Saint-Vincent de Paul. Htlas ! celles-ci
n'etaient pas encore arrivdes A Tabriz. Dans une lettre adressee
le 6 dicembre 1902 h Paris, M. Berthounesque confiait ses d&Mi. Angeli : III nous faut les Swurs au plus t6t, *crivaitsirs
il. Vous ne sauriez croire le bien qu'elles sont appeldes J faire
ici ; tout le monde les desire et les reclame... > Et M1.Berthounesque de prevoir ddej les ceuvres qui seraient confices A ces
chieres Soeurs. " Elles commenceraient par oucrir une ~cole qui.
eertainement, d'apres tout ce que j'ai enteudu dire, serait tres
prospere *ies les premiers jours. Quel chagrin pour les paucres
parents de se voir obligds de confier leurs filles d des jeunes uens
qui leur font la classe ! C'est un malheur ! Avec les Scurs, ce
serait tout de suite un danger deitd. Apres 1'4cole viendrait un
dispensaire, qpris le dispensaire, an hdpital... ,
Ces projets du jeune missionnaire out dt6, en partie, rdalises. Actuellement, en effet, les Filles de la Charit6 de Tabriz
possident une ecole que frequentent pres de deux cents delves;
elles ont, en outre, un petit dispensaire et seraient heureuses,
si les circonstances, le personnel et les moyens financiers 14,
ieur permettaient, d'avoir un h6pital.
A peine notre jeune confrere venait-il de prendre contact
avec Ta)'iz qu'une 6preuve bien p6nible vint le frapper. Des
janvier 1903, atteint du typhus, souffrant de phlebite et de sciatique, il dut aller se soigner h Ourmiah (Rdzaieh), et y passer
de longs mois de convalescence. Il y resta jusqu'au d6but de
.s~ptembre 1903.
Cependant, A Paris, I'on avait pris en consideration les
suggestions de M. Berthounesque. et le 15 mai 1904. les Scurs
arrivaient & Tabriz. Sous la conduite de leur vcndree supPrieure : Sueur Elisabeth Martinroche, quatre Filles de la Charit6, les Soeurs Marthe Marquis, Gahrielle Martin (qui mourut
presque aussitOt, & I'Age de vingt-neuf ans. emportee par le clo;ira), Josephe Stomkowska et Marie Bertrand, prenaient possession de la maison que les Missionnaires leur avaient pr6parde.
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En aoft 1905, leur nombre Rtait renfored : deux compagnes venaient les rejoindre : Seur Augustine Dusuel et Sceur Marthe
Jaussaint.
Avec ces deux dernieres Filles de la Charit6, arrivait 4galement de Paris, M. Andre Geoffroy. Un mois plus Lard, le 7 septembre, M. Malaval premier supdrieur de Tabriz, dtait ddsigne
pour alter diriger la maison de Khosrovah, et y emmenait M.
BerLhounesque, tandis que M. Darbois prenait la te de la maison de Tabriz avec M. Francisque Reynaud comme procureur.
Ces changements ne furent pas heureux. Malade, M. Malaval dul
retourner en France, suivi bientot de M. Darbois. Pour les remplacer, le premier h Khosrovah, le second A Tabriz, Paris d&signa M. Maynadier et M. Francois Berthounesque.
AprBs un an d'absence, jour pour jour, le 7 septembre 1906.
M. Berthounesque prenait done la direction de la maison de Tabriz. II y resta d'abord jusqu'en 1914, dpoque oii les &v6nements
le rappelerent en France ; il y revint, comme nous le verrons,
en 1922, pour y demeurer jusqu'au 9 d6cembre 1936.
Son premier souci, en tant que supdrieur de la Mission catholique de Tabriz. ful de consolider l'ceuvre scolaire de son
prdcdeesseur, de la d6velopper et de l'adapter aux aspirations
et aux exigences de la jeunesse iranienne, dejh fortement inclinde, A cette dpoque, vers la recherche d'iddes neuves, littdraires, scientifiques et morales. Esprit dminemment pratique, accoutum6 h marcher lentement mais sfirement, n'ayant tendance i
violenter ni les personnes, ni les choses, ni les dvdnements.
M. Berthounesque procdda h ces transformations sans heurts,
sans froissements, puissamment aidd d'ailleurs par ses confreres, MM. Raynaud et Delteil. Malgrd I'exiguit6 des locaux et le
nombre forcdment restreint des B6lves, 1'dcole Saint-Vincent-dePaul de Tabriz connut alors une grande popularite.
Le 13 septembre 1907, M. Delteil quittait Tabriz, appele par
Mgr Lesn6, ddldgud apostolique, et se rendait & Tehdran. Ce ddpart fut, pour M. Berthounesque, une perte sensible que vint
aggraver, I'annde suivante, ie transfert de M. Reynaud b Ourmiah. L'un et 1'autre furent respectivement remplaces par
M. Eugene Courandiere, et par M. Henri Allain, le premier venant de Tehdran, le second d'Ourmiah. A la fin de 1907, M. Emile
Barberet, ancien missionnaire de Chine, leur fut adjoint ; ii
devait mourir en octobre 1909.
Cependant, l'dcole restait la grande prdoccupation du nouveau Superieur. La jeunesse persane y affluait et les bitiments
s'av76raient trop 6troits pour la recevoir. M. Berthounesque exposa la situation aux Supdrieurs Majeurs et demanda de I'aide.
Son appel fut immddiatement entendu. Le Tres Honurd Pere
Fiat, lui fit parvenir la somme, dnorme pour 1'dpoque, de 55.000
francs. Les travaux commencerent fin 1907, sous la direction de
M. Argenti, architecte et se poursuivirent pendant toute I'annde
1908. A la fin de 1916, l'ecole Saint-Vincent de Tabriz comptait
un peu plus de 150 616ves avec une dizaine d'orphelins a I'internat.
Ce fut en cette meme annde que M. Berthounesque eut la
joie de voir mende A terme la construction de I'6glise de Tabriz.
Depuis longtemps ddjk, la modeste chapelle de la Mission (une
simple chambre de sept metres sur huit) ne suffisait plus "
contenir le nombre sans cesse croissant des catholiques, dt en
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grande partie A 'afflux d'Europ6ens et surtout de Polonais.
Grace A I'aide particulierement efficace du Trtis Honord Pere
Fiat, qui attribua A 1'ddifice des subsides importants. les travaux
furent rapidement conduits : le 8 decembre 1910, en ia fete de
!'lmmaculde-Conception, en prtsence du Gou\erneur gendral de
I'Azterbaic.jan. Son Excellence Mokhber-el-Sallaneh. du drl=egu
du ministere des Affaires dtrangeres, des consuls de France, de
Russie, d'Angleterre, de Turquie, du colonel du rdegiment russe
stationud a Tabriz, entour6 de nombreux ofliciers et d'environ
deux cents soldats catholiques polonais, de toute la communauL6
catholiques et de plusieurs centaines d'Armdniens gr6goriens.
M. Berthounesque, mandatd par Mgr Sontag, d6legub apostolique.
prucea
.
a b6nid•ictikn solennele 4i1 -a c.here glise. dediti
A la Vierge Puissante. Cette cdremonie fut la grande joie de
sa vie et quand, plus tard, il en parlait, les larmes lui venaient
aux yeux. II aimait a rappeler les mots gracieux qui lui furent
adressds, a cette occasion, par le Gouverneur general, mots qui
restent toujours d'actualitd : a Je suis bien heureux, Monsieur,
d'avoir eu le grand plaisir de voir votre ceuvre couronn6e par la
volont6 de Dieu. J'espBre que Dieu vous dcoutera dans vos recommandations et qu'il nous aidera dans nos efforts pour rdtablir le bien-dtre d'un peuple qui n'a d'autre protection que celle
de Dieu. En vous remerciant pour vos aimables vwux, je vo•uv
assure, Monsieur, de ma haute considdration. n
Certes, le Gouverneur gdndral de l'Azerbaidjan avait bien
raison de demander pour son pays la protection de Dieu, car, ii
cette dpoque, la Perse dtait dprouvee par les menaces du dehors et dissensions du dedans.
Deja, en 1910, une puissance dtrangBre 6tait intervenue dalnle Sud de la Perse et, alldguant 1'insecuritd des routes, avait ddbarqu6, au mois d'octobre, des marins au port de Lingah.
Au debut de mai 1911, survint une famine qui causa des
troubles : c En raison de la famine, un soul.eement a 6clat4 d
Ispahan. La foule a d4truit un bureau de police de quartier et a
tud un membre de I'administration municipale ; elle a donnC
I'assaut d la maison du Gouverneur, mais a dtd repoussee. Les
soldats Bakhtyaris ont pris part au soulbrement qui a un caractare anticonstitutionnel.Le Consul de Russie a demandd aux autoritis d'assurerla sdcurit6 des sujets russes. , (La Democratie.
7 mai 1911.)
En juillet 1911, une expedition organisde par 1'ex-shah
Mohammad-Ali, qui voulait reconquerir le pouvoir, e~houa. La
Russie, prdtextant le maintien de l'ordre A ses frontieres, fit
avancer ses troupes jusqu'% Tabriz oi elles entrerent a la fin
du mois de ddcembre.
Au milieu de ces dissensions et ddsordres, que devenaient
nos Confreres et nos Soeurs a Tabriz ? Une lettre de M. Berthounesque, adressee le 25 janvier 1912 au Tres Honord Pere, M. Antoine Fiat, nous l'apprend.
- ..Jusqu'au 21 decembre 1911, vpoque oft commencarent les
hostilitis entre Russes et Persans, la ville de Tabriz resta assie.gepar Samet Khan, lieutenantde l'ex-shah Mohammad-Ali. Vous
wavez ddjd combien nouI etlmes & souffrir de cet dtat de choses ! Tout avait quadrupli de prix et, sans votre assistance, je
ne sais ce que nos deux maisons de Tabriz, la ndtre et celle des
Filles de la Charitd, seraient devenues !... ,
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Le 20 decembre. une altercation eut lieu entre soldats rushes
PI policiers persans, altercation qui d6genera bientit en rixe.
Deux soldats russes furent tues et aussi deux policiers. Ce fut
le signal de combats meurtriers entre Persans et Russes dan.
les rues de Tabriz. t La bataille, ecrit M. Berthounesque, etait
enyayce sur une grande ltendue : la canonnade et la fusillade
faisaient rage ; le crdpitement des mitrailleuses dominant les
autres bruits dotiiait le frisson. Et nous, dans tout cela, nouv
Otions sur la liyne de feu : les obus passaient sur notre maison
et notre eglise pour aller delater un pea plus loin ; nous avons
trou: 'dans notre cour une trentaine de balles qui 4taicnt ccnues
s'aplatir sur les murs de notre eglisp. Pendant ces deux jours
21 et 22 d6cembre). ileut dtd dangereu.t de s'aventurer dans les
rues avoisinant la Mission. Aux extrmnites de notre dcole, Sius
nos fentres, se tenaient des Cosaques russes qui tiraient sur les
fusiliers persans postis c une centaine de mtres ; ce n'dlait lpas
tres rassarant,mais ricu nous a gardds ! ,
a Dieu nous a gardes I , Voila le mot de confiance de notre
Confrere. II le redira encore pendant les jours suivants : le 23
decembre, alors que, sur la demande du Consul de Russie, il
accepte de recevoir a la Mission, malades et blesses de I'hpital
russe ; le 25 dcembre. oil pas un fidble ne peut se rendre aux
trois messes celebrees par chacun de nos Confrbres ; le 27 drembre. au moment oui 5.000 soldats russes, venus en toute hate,
s'elparent de la vilte.
LDieu nous a yardds et la Vierge Puissante nous a prsert'
, redira-t-il encore. , .Yous decons remercier le bon Dieu et
Ia Vierge Puissante qui nous out preserves et out veillE sur nos
personnes et nos biens ; nous n'acons done eu rien d souffrir
de
ccdt-ld. Notre plus grand souci a dtd de savoir conmment
nous pourrions donner ai manger a nos enfants, vu la chertd des
rivres et la difficulte que nous acions a nous procurer le necessairc .' MlisatIors, comme toujours, la divine Providence est renie ( notre scours ; nous n'arons done que des actions de yrnces b adrcsser au ciel ! ,

Et, tranquille, presque imperturhable au milieu de cette
atmosphere de troubles et d'dmeutes. M. Berthounesque termine
sa lettre en rassurant son correspondant sur tl'tat des deux
maisons de Tabriz.
Mlalyre toutes ces difficults, nos euvres
cont : notre ecole coimpte quatre-cingt-deuxArminiens et soixante-cinq Musulmans ; c'est le chiffre le plus elev6 que nous ayons
atteint depuis la fondation de la Mission de Tabriz. Les ceuvres
des Filles de la Charite sont en trIs bonne voie : leur dcole externe est frdquentle par plus de cent fillettes qui, en apprenant
Sarmncnien et le francais, recoivent en leur cwur les germes del
la religion. A c6td de I'cole extcrne se trouve le petit orphelinat. C'est par cctte aiurre que les Swurs pourront faire le plus
grand bien. Les resultats dji obteanus sont bien consolants et
tres satisfaisants ; sur trcnte fillettes schismatiques recues i
I'orphelinat, plus de la moitie ont embrassd notre sainte reliyion. ,
Nous nous sommes attardes au r4cit de ces 6vCnements dej-'
,ien lointains et dont le souvenir est depuis longtemps disparu
de la m6moire de ceux-memes qui les ont vecus pour montr(r
quelle fut I'une des vertus dominantes de notre cher ConfrBre :
il possedait au plus haut degrd la confiance en Dieu et pratiquait constamment le saint abandon h la divine Providence. Ce

-

363 -

fut lh, nous le constaterous encore par la suite, la note caract6ristiquede la vie de M. Berthuunesque.
En 1912, M. Eugene Courandiire dtecdait brusquement a
Tabriz. Ce fut uu deuil cruel pour son supcrieur qui I'a\ait en
le 14 septembre de la mimane
Iris haute estime. 11 fut rcmplact,
ailnde, par M. Pierre Franssen. qui veiiait d'Wtre ordonuni pr.tre
i 'Paris, le 14 juillet. Ce bon Conftrre. que nos lecteurs connaisse-nt et qui, pendant la guerre 1914-1918 et lors des vednetInents
de 1921-1922, devait jouer i Tabriz meme, grtce ai ses titres de
consul d'Espagne et de Hollande. un si grand role de protection'
a l'c•ard de la population chr6tienne de la \ille, demeura prs
de M. Berthounesque jusqu'au 2 aoCt 1914, jour de la declaralion de la Grande Guerre. Voici ce que nous ccri\ait X. Franssen. lorsqu'il apprit la mort de son ancien Stperietur : c,Je W'ai
riocu dans l'intimit de ce cher Confrere que pendant dcux ans...
Ce fut un saint prlere, d'une conscience tout a fait delicate, trs
Ci6.
Comme Confrere, ii fut tres bun, d'un
pieur non noins que z
caractcre plut6t jovial, quelque peu taquin parfois, pour plaisanter et dgayer les Confreres. Mais it itait toujours humble et
charitable, non moins que d'une fidelitO scrupuleuse ,'obserrer
les saintes Ri&gles, malgrd les infirmitis .dont il souffrait ; en
sortc qu'on peut dire sans exagerer qu'il fut toujours un vrui
Fils de saint Vincent. n
I.e 6 aout 1914, M. Berthounesque partit pour la France.
Ses infirmites, dont parlait tout A l'heure M. Franssen (double
phlitbite et sciatique), le firent affecter commne infirmier militaire, A Limoges. a I'hopital tcmporaire des Venitiens ; ii y demeura trente-deux mois.
Sur la demande du colonel Chardigny. dEtachd en Perse
aupris de l'armie russe, il fut dmrobilis4 afin de rejoindre sa
chlire Mission de Tabriz. II partit en septembre 1917 et dut passer par I'Angleterre ofi il attendit de longs mois A Londres, que
ies formalit6s en vue de son embarquement pour la Noryvge el
la Subde fussent terminees. Entre temps, ia Revolution eclata
en Iussie, et M. Berthounesque dut regagner la France.
La guerre terminee, il fut envoyv A Rome comme Procureur
de la Maison Internationale. I1resta dans cette ville pris de deux
ans et eut le bonheur d'6tre recu en audience particuliire par
le Pape Benoit XV, auquel il exposa les besoins et les espoirs
de sa Mission de Tabriz. II entretint surtout le Souverain Pontife des trisles ev6nements qui venaient de se derouler dans les
Missions d'Ourmiah et de Khosrovah. au Nord de la Perse. .Pe
31 juillet 1918, au moment oO, sous la pression des armies turques. les troupes arm6niennes et assyriennes (assouris. djelos'
venaient de quitter pr6cipitamment la ville d'Ourmiah. des fanatiques musulmans se jeterent contre les chretiens restes sans
dciense et, par milliers, les massacrerent sans pitid. Au nombre
des victimes se trouvaient Mgr Jacques-Emile Sonta?. dileigu.'
apostolique en Perse, Mgr Thomas Audo. dvcque chaldeen d'Ourn:iah, trois missionnaires, les Peres Dinka, Lhotellier et Mira7zz. et une dizaine de prdtres chalddens. 'Cf. Annates. t. 83 (1918I
pp. 1090-1096 ; t. 86 (1919), pp. 238-241 : 509-525 ; 828-836 :
1068-1085.)
Cependant, de Tabriz. M. Franssen lui 6crivait le 22 avril
!919 : o A la suite des massacres d'Ourmiah et de Khosrovah,
nous avons recueilli pas mal d'orphelins ct d'orphclinesparmi les
:I'fugids, ceux surtout qui ont perdu leurs peres et meres par le
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massacre ou la maladie. Aussi, quand vous reviedurez, vous
trouverez un petit regiment qui, content de vivre, ne se souvient
plus yuere du cataclysme auquel il survit... x
Mais, avant de retrouver ce petil regiment d'enfants, M. Berthounesque devait encore attendre plus de deux ans.
En septembre 1920, il quittait Rome pour Paris, afin d'y
representer, avec M. Clarijs la Province de Perse h PAssembl6e
gendrale qui devait elire le nouveau Supdrieur gdudral des Prtres de la Mission, dix-septieme successeur de saint Vincent, le
Tres Honord Pere M. Francois Verdier. Notre ConfrBre demeura
4 Paris, toujours pret A rendre service, prechant des retraites
aux Filles de la Charit6, particulibrement en leur maison de
1'Hay-les-Roses.
La situation en Perse 6tant devenue plus stable, M. Berthounesque put songer & rejoindre sa Mission. En novembre 1921.
avec son ConfrBre M. Clarijs, il s'embarquait a Marseille et, le
22 janvier 1922, tous deux arrivaient enfin A Tabriz.
Ils y trouvaient des oeuvres assez florissantes, maintenues
grace au zBle et h l'activitt de M. Franssen : une dcole de cent
quatre-vingts 61ives, cent soixante chr6tiens et vingt musulmans, et un orphelinat de trente-cinq enfants. M. Berthounesque, aide de M. Clarijs, reprenait en mains cette chore et bienaimde Maison de Tabriz, tandis que M. Franssen se rendait &
Rezaieh pour essayer de relever les ruines encore tout ensanglantdes de la Mission martyre.
De 1922 & 1930, renforcde par I'aide du pretre arm6nien, le
Rdvdrend Ter Marcos Stepanian, la Mission de Tabriz profits
d'une notable pdriode de calme et de prospdritd.
Nommd Visiteur de la Province de Perse en 1922, et. le
21 fevrier 1923, Superieur eccldsiastique, M. Berthounesque
voyait ses responsabilites s'elargir et ses charges devenir plus
lourdes.
Grace h I'activitd de son Confrbre, M. Clarijs. nomm6 direeteur de 1'Ecole, le nombre des Bl6ves de la Mission de Tabriz,
bien qu'en regression sur les annees prdcddentes, se maintint
toujours aux environs de cent h cent vingt.
Dans un rapport adresse le 5 avril 1923 A Mgr Martin, administrateur apostolique en Perse. M. Berthounesque relevait le
nombre de cent quinze eleves, dont vingt-huit orphelins. Le
10 octobre de la meme annie, il specifiait avoir dans son dcole
soixante-cinq catholiques, vingt-cinq schismatiques et quinze musulmans.
Au d6but de 1930, il recevait de TWhdran n sconu Confri e,
M. Herman Rigter, qui demeura quelques mois a Tabriz et fut
bient6t d6signd pour Rdzaieh.
Le 25 septembre de la meme annde, M. Le Cunuder arrivait a Tabriz pour y remplacer M. Clarijs qui rejoignait Ispahan.
De septembre 1930 A d6cembre 1936, la petite communaute
de Tabriz fut composde de quatre membres : M. Berthounesque,
supdrieur, M. Joseph Le Cunuder, dconome et directeur de 1'6cole,
le R.P. Ter Marcos Stdpanian et le FrBre Jules-Alphonse LongueEpde, arrivd en Iran en 1931.
Cette meme annee, M. Berthounesque partit pour Paris
afin d'assister a 'Assembl6e sexennale.
Peu apres son retour, en septembre 1932, une bien dure
dpreuve vint frapper les oeuvres scolaires de Tabriz : un d4cret
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ministlriel de Teh6ran interdisait aux 6trangers d'ouvrir ou de
maintenir des dcoles primaires. Oblige de Se soumettre a ce decret, la Mission lazariste perdit presque tous ses dlives, dont le
nombre s'elevait alors & plus de deux cents. Grande peine, profonde deception pour M. Berthounesque qui voyait ainsi s'aneantir en un instant les efforts et travaux de plus de trente ann6es.
Cependant sans perdre courage, avec une inalterable confiance
en la divine Providence, ii organisa des cours du soir et des lemons particulibres. De 1932 h 1936, et m6me dans les annees
suivantes, la Mission de Tabriz, tout en maintenant son orphelinat d'une trentaine d'enfants, s'adonna & ces cours du soir suivis, chaque annie, par une centaine de jeunes gens, venus des
tcoles secondaires ou des milieux de l'armde.
En 1933, & la mort du Tres Honord PNre M. Verdier, une
Assemblee g6ndrale se tint A Paris. D'office, en tant que visiteur
de la Province, M. Berthounesque s'y rendit, accompagn4 de
MIM. Galaup et Franssen, veterans de la Mission de Perse.
Quand M. Berthounesque regagna Tabriz, il ne soupponnait
pas que, bient6t la plus rude dpreuve de sa vie allait fondre sur
lui. En octobre 1936, il recevait de Paris l'ordre de quiter Tabriz et d'aller s'installer & T6heran. Lui qui avait, pour ainsi
dire, fonde cette maison de Tabriz, qui en avail organis6 les
u\uvres et y avait vdcu les meilleures anndes de son apostolat, it
devait tout quitter. Ce lui fut un douloureux dichirement de
coiur. A la m6me 6poque, le 10 octobre, ddcedait subitement une
Fille de la Charit6, Scour Vincent qui avait Wti, avec la superieure, la Respectable Sceur Martinroche, I'ame de la maison des
Soeurs. Et, surcroit d'4preuve, une autre Fille de la CharitB,
S(eur Louise Guine, dtait, elle aussi, sur le point de disparaitre.
atteinte d'un cancer a l'estomac. Elle de\ait mourir peu apres,
le 13 d6cembre.
M. Berthounesque quitta Tabriz le 9 decembre. It m'avait
pri6 de I'accompagner 6 Tdhdran. Je fus le temoin de la profonde douleur qui 1'rtreignait alors, inalgr4 l'acceptation h6roique de son sacrifice. Au cours du voyage, les larmes lui ve.naient aux yeux, mais il les refoulait aussitlt et s'efforgait de
rester gai et joyeux. Le cqeur bris6, il essayait cependant de me
consoler, moi qui perdais en hili un conseiller sOr et prudent,
un pere aimd et estim6, avec lequel j'avais vecu intimement les
six premiires ann6es de ma vie missionnaire.
A TehAran, la tAche etait dure. De nombreuses difficultds,
d'ordre interieur et exterieur, etaient A r6soudre. Des incomprehensions, des diff6rends avaient surgi qui demandaient a etre
reghls au plus t6t pour la bonne marche des ceuvres. Avec une
patience inaltdrable, une prudence judicieuse, M. Berthounesque
parvint peu & peu &ramener le calme dans les esprits, la charite
dans les coeurs. Le jour de sa fete. le 17 f6vricr 1937, Mgr Alcide
Marina, Lazariste, et delegud apostolique en Iran, tint A venir
lui-mnme, accompagn6 de ses deux secr6taires, Mgr Spina et
1Mar Oddi, remercier notre Confrere pour le devouement qu'il
avait tdmoignd et les efforts qu'il avait accomplis en vue de
rtablir la bonne entente et I'union des coeurs.
Ce fut ensuite de 1937 a septembre 1940, la vie regulire
de visiteur et de sup6rieur de la maison de Tehdran, pdriode
presque sans histoire, entrecoup6e regulierement par les visites
ordinaires dans les diverses maisons de la Province, et marqude
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cependant par quelques faits saillants : 'arrivee, le 1$ aixril
1939, de la delegation francaise, presidee par le general Weygand, venue assister aux rltes du premier nariage du prince
hteritier, Moohamed lieza Pahlavi ; le sacre de notre confrere.
.Mgr Elias, le 24 du iLmnLe mois ; I'Assetublde provinciale qui devait elire M. Auguste Poiron, commne ddldgud a Paris.
La guerre, qui eclata en Europe au debut de septembre
1939 et qui allait bientlt s'dtendre au monde entier et entrainer tant de boule\ersemients, ne noditia pas, au moins en ses
debuts, la vie de nos missiomnaires en Iran. Seul. le Pare Paul
Kieffer, de Rt~zaieh, dut partir pour Beyrouth ; les Peres Puiron
et Le Cunuder furent mobilisds sur place, le premier A Tehcran,
le second A Tabriz.
Les ~v6neinents de mai-juin 1940, et l'occupation de la
France eurent pour consequence de couper toutes conmunicalions des inissionnaires axec les Superieurs de Paris.
Aussi, quand. le 17 septembre 1940, Mgr Marina pria M. Berthounesque et M. Franssen de donner leur dEmission, le premier
de \isiteur le second de superieur eccl6siastique, ceux-ci n'eurent qu'a s'incliner sans avoir la possibiiiti d'un recours A Paris. lls le firent, d'ailleurs. avec une parfaite soumission et une
respectueuse difderence. Fideles executeurs des dssirs et directives du Saint-Siege, ils 6taient convaincus que la d6cision prise
par son representant en Iran ne pourrait que 4c redonder ), la
plus grande gloire de Dieu. Cependant, MA.Berthounesque restail toujours le superieur de la niaison de Teheran, poste qu'i
occupera jusqu'au d6but de l'ann6e 1945.
Le 14 juin 1941, ii fut d6sign6 par le nouveau visiteur.
M. Auguste Poiron, pour prclher la retraite aux Soeurs de Rlzaieh et de Tabriz. A peine venait-il de terminer ses predications dans cette dernibre ville que I'entree des troupes russes
en Iran l'empecha de retourner a Te1heran. Le 25 aoit, il assista
a Tabriz, en compagnieede
. Le Cunuder, au bombardement,
assez bniin d'ailleurs, de la illle par I'aviation russe et, Ie 26
aotit. \it les premiers soldats so-vitiques penterer a Tabriz. Les
troupes russes se comporterent correctement envers la population ; les deux Maisons des Soeurs et des Missioniraires n'eurent
aucunement A soutfrir de leur. presence. Comme autrefois en
1911, la Vierge Puissante prot6geait toujours ses enfants.
De retour dans la capitale iranienne au dbbut d'oetobre, notre cher ConfrBre, durant les annees de guerre de 1941 a 1945.
aura encore la joie de revenir plusieurs fois dans son cher Tabriz, particulierement en juillet 1943, quand il participera h la
celebration des Noces de diamant de la Respectable Soeur Elisabeth Martinroche. alors Agde de quatre-vingt-dix ans. Celle-ci.
venue en Perse en 1904. A l'Age de cinquante ans, premiere supdrieure de la maison des Sceurs de Tabriz de 1904 a 1937, devait d'ailleurs nourir 1'annde suivante, le 1" octobre 1944. Grandement aimte et estimde de ses compagnes, d'une maternellt
sollicitude envers les enfants, surtout les plus pauvres, d'une exquise dtlicatesse et d'une charit6e
toute 6preuve A 1'rgard drmissionnaires, elle laissait le souvenir d'une Ame tres surnaturellc. fidele aux saintes obligations de sa vocation et A son devoir
d'dtat, sachant unir fermet6d
douceur, autorit6 et sainte humilit6.
MI.Berthounesque, qui-avait eit son directeur spirituel pendant trente-deux ans, I'avait en trBs haute estime et ne parlail
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d'elle qu'avec le plus grand respect. II la considdrait conmme un
module de Fille de la Charitl. Aussi sa mort, quoique prxeue.
lui alla-t-elle droit au coeur ; il perdait en elle uie \aillante ct
gýinoreuse collaboratrice de ses premidres anndes d'apostulat en
Perse et cette disparition lui fut, en mime temps, comme un
avertissement d'avoir, lui aussi, A se preparer a la mort.
En 1944, M. Berthounesque 4tait Ag6 de soixante-sept ans :
ii souffrail toujours de sa sciatique et de sa phicbite. S'diant fait
examiner par le docteur Chams, pour des troubles de la vue
qui allaient sans cesse s'aggravant, il apprit qu'il tait atteint.
depuis deux ans deja, de cataracte h I'ceil droit. II dut se faire
operer et fut oblige, jusqu'h la fin de sa vie, de porter des lunette"s .s iales. Sur sa demande, le Dblegu6 apostolique I'autoiisa A c61lbrer chaque jour la messe de la Vierge. ct h rcmp!acer le breviaire par la recitation du rosaire.
En 1945, ii eut la joie de cel6brer ses cinquante ans de vie
religielse. A cette occasion, le Gouvernement de la RUpublique
francaise. lui dtcerna la croix de la Ldgion d'honneur, qui \int
se joindre, sur sa poitrine, h la M11daille ccBene Merenti , du
Saint-Siege, et aux palmes academiques, d*jh obtenues A Tabriz.
Pressenti, en 1947, oomme dilegu6 de la Province d'Iran ai
l'Assemblee g6enrale, qui devait dlire le Superieur general des
Lazaristes. il declina ce choix, en raison mEme de ses infirmites.
, Je renonce desormais, dcrivait-il h sa sceur, d tout voyage en
France. J'ai adopt6 l'lran comme deuxieme Patrie et j'espýre
bien y mourir ; ce sera Id mon plus grand voyage pour un monde
meilleur et cela quand le bon Dieu le voudra. ,
Le bon Dieu le fit encore attendre sept ans. A maintes reprises. il avait demand6 d'etre decharge de ses fonctions de curd de
la paroisse. Sa demande fut enfin exaue•e. En 1951. il abandonnait tout office. Son ancien confrere de Tabriz. devenu a son tour
visiteur de la Province dIran, fut heureux d'acceder au d6sir
qu'il avait manifestd de retourner dans sa premiere maison.
ceple de Tabriz, ou il avait souffert et travaille.
En compagnie de M. Auguste Poiron, nornmm superieur de
Tabriz, M. Berthounesque partit le 27 aoit 1951. II ne devait
plus revenir. Ces deux ans et demi qu'il passa A Tabriz furent
puur lui deux ans et demi de douleurs et d'infirmites. Marchant
avec peine a I'aide d'une canne, voyant difficileiment, il ne quittait presque plus sa chambre, se contentant de reciter chaque
jour plusieurs rosaires et d'dcouter la lecture spirituelle que lui
faisait le bon FrMre Longue-Epde. C'est A peine s'il pouvait encore se rendre au rifectoi-. pour y prendre les repas en commun. Ii conservait toutefois son calme et son sourire. Je le vis
encore au mois d'aoAt 1953, lors de la visite canonique de la
n.aison ; je le regus dans cette mrme chambre o0, si souvent.
dc 1930 i 1936, il m'avait lui-meme accueilli. Je le suppliai de
nie hbnir et de rester, par ses priEres et ses sacrifices, comnme
le paratonnerre de la Mission d'lran, attirant sur chacune de
nos maisons, sur chacun de nous, les graces et bdnddictions du
ciel.
Quand, le 14 janvier 1954, je revus de notre Supirieur a
Tabriz, un tel6gramme nous annon;ant que MI. Berthounesque
-xnait d'etre administr6. je partis immidiateirent pour la capitaic de ]'Azerbaidjan, accompagn6 de M. Auguste Poiron. A notre arriv6e, le 16 janvier, a 8 h. 30 du matin, notre cher et xenerd Confrere dormait ddja de son dernier sommeil, avant rendu
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a I'aube sa belle Ame a Dieu. 11 reposait sur son lit de mort,
calme, paisible, son crucifix des vceux entre les mains et son
chapelet enrould autour des doigts, symbole bien touchant de
son double amour pour Jesus et Marie.
Les funerailles eurent lieu le 18 janvier au matin, au milieu
d'un grand concours de peuple. S.E. M. le Mardchal Chahbakti,
gouverneur general de FAzerbaidjan, MM. les Consuls des EtatsUnis et de Turquie .lM. les Generaux Danechpour, prefet de
Police, et Fouladvend, commandant la troisieme division & Tabriz, MM. les Directeurs des principales Administrations de la
Province, occupaient les premiers rangs de l'assistance du c6tO
de l'evangile. Du cte6 de 1'6pitre, a la place d'honneur, seul devant les membres de la petite colonie frangaise, se trouvait
M1.Bourveau, representant le Consul de France, en conge. Derriere lui, fon pouvait remarquer le Doyen de la Facult6 des
Lettres, et Mine Talimi, son 6pouse, plusieurs professeurs de
l'UniversitO de Tabriz et quelques Europeens. Les Filles de la
Charit6, les Associations des Meres chretiennes et des Enfants
de Marie, dont M. Berthounesque fut le d6voud directeur oendant de si longues annees, se trouvaient reunies au fond de
l'eglise avec nos fidiles et de nombreux Armeniens gregoriens,
des nestoriens et mnme des musulmans, qui avaient voulu rendre A notre Confrere un dernier temoignage de leur veneration
et de leur reconnaissance. Dans le choeur, avait pris place le
Trbs Rdvirend PNre Ter Karapet, vicaire general des Arminiens
gregoriens.
Assiste de .MM. Paul Kieffer, supdrieur a Tabriz, et Max
Zwick. superieur h lRzaieh, qui remplissaient respectivement les
fonctions de diacre et de sous-diacre, je c4elbrai la messe de Requiem, tandis que sous la direction de notre Confrere, M. Yves
Kervran, et avec I'aide de M. Auguste Poiron, les jeunes filles des
Sceurs assurirent les chants gr6gorieos de la messe des dtfunts.
Avant l'absoute, au nom des Filles de la Charit6 et de nos
Confreres de i'lran, au nom aussi de 1'Eglise et de notre petite
Congregation, je tins a rendre un dernier hommage a la memoire
du bon et devoud M. Berthounesque. AprBs avoir remercid les
personnalit6s presentes, iraniennes et etrangeres, de la sympathie qu'eiles avaient bien voulu nous manifester en la circonsLance, je m'efforiai de montrer a toute I'assistance avec quel dB
vouement, avec quel profond et sincere amour, notre cher Confrere s'etait consacrd, cinquante-deux ans aurant. a I'ceuvre de
la formation et d'cducation de la jeunesse iranienne, soit a Tabriz, soit b T6hdran. Je laissai entendre comment il avait su puiser en Jesus et Marie sa Mere, tout ce devouement, toute cette
abndgation sans lesquels il ne peut y avoir d'action vraiment
efficace sur les ames, surtout sur les ames d'enfants. Je concluai
en souhaitant que Soeurs et Missionnaires puissent, A l'exemple
de leurs ainds, continuer de faire du bien sur cette terre d'lran,
qui est devenue leur seconde Patrie, tandis que la-haut, pros de
Dieu et de saint Vincent, leurs preddcesseurs prieraient pour
eux et formeraient, pour ainsi dire, la Mission iranienne du Ciel.
L'inhumation eut lieu l'apres-midi, a quatre heures. Grace
a la haute bienveillance de M. le Gouverneur g6enral, nous pfrmes enterrer notre ConfrBre dans la crypte de 1'dglise que M. Ber'hounesque avait fait dlever, en 1910.
la gloire et sous le vocable de la Vierge Puissante.
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Le soir-m6me, Radio-Tabriz, dans une emission de langue
persane, annoncait la mort de notre cher Confrere. Apres avoir
present h4ses auditeurs, la vie de ce vaillant missionnaire franaais, clle decrivait ia ceremonie du matin, en ayant soin de faire
ressortir la presence des plus hautes autorites locales, montrant
ainsi la bonne entente qui existe entre le Gouveriement iranien
et nos Missions. Elle presentait M. Berthounesque comme un veritable ami et bienfaiteur du peuple, et souhaitait \oir prospdrer
des wu\res qui, sans parti-pris, ne cherchaient que le bien du
Pays.
De retour & T4hdran, le 21 janvier, nous pfimes organiser
pour le lendemain un service funebre a l'dglise de la Mission.
En presence de Mgr Raphael Forni, internonce apostolique en
Iran, et de M. Francois Coulet, ambassadeur de France, ainsi
que d'un certain nombre de fideles, je cedlbrai a nouveau, la
sainte messe pour le repos de l'Ame de notre cher Confrbre, et
.Mgr I'lnternonce voulut bien donner I'absoute.
Apres cette breve esquisse biographique de M. Berthounesque il nous reste A pinetrer dans son ame pour essayer d'y
decouvrir le mobile de ses actes, la source rdelle et caclide de
son activitd missionnaire, de son devouement. Travail assez
ardu, car, A part ses conferences et sermons aux Skeurs, IM.Berthounesque n'a guere laissd de notes personnelles. Nous aurons
done recours aux souvenirs des personnes et confrbres qui 1'ont
COMMU.
Trois vertus out dirigd le comportement de M. Berthounesque : Confiance en Dieu, Ddvotion A Marie, Amour de sa vocation.
A) M1.Berthounesque a t6 I'homme de la Confiance en
Dieu. Nous I'avons ddjA signald A maintes reprises. au cours des
6venements qu'il vdcut. En 1911, alors que la fusillade crepitait
autour de la Mission; en 1914, au moment de la declaration de
guerre ; en 1932, quand nos dcoles primaires devaient fermer
leurs portes; en 1936, quand I'obeissance I'appelait A Thderan,
M. Bertlounesque n'avait qu'un mot : Confiance, Dieu est ld !
Dieu nous aide et nous protege ! En 1940, il fut, comme beaucoup de Frangais, d'ailleurs, trbs affectd par la d6faite de la
France ; mais il avait une grande confiance dans son relevement,
confiance basde sur Dieu et Marie. L'amour de M. Berthounesque
pour sa Patrie 6tait connu, surtout de ses dlaves qui savaient,
Sl'occasion, en profiter malicieusement pour 6viter les rdprinaiades. C'6tait, A Tabriz, avant la guerre 1914-1918. Les elýves
n'apprenaient pas toujours leurs lemons et le boa PNre 6tait parfois mi6content ; alors, ses dl6ves, malins, le prenaient par le
bon cStd. Ils recitaient une tirade sur la guerre de 1870 ou sur
I'Alsace, et le Pere, d&sarmd, dmu, en oubliait la recitation du
jour et se mettait A parler de la France ; lui et ses enfants
etaicnt contents.
Son sentiment de la presence et de la protection de Dieu
alait si vif, si constant, qu'on ne pouvait le frequenter sans se
sentir soi-meme p6ndtrd de ce meme sentiment : il rayonnait
de sa personne. Habitud A tout juger, A tout cunsiddrer en Dieu,
i; C6ait incapable de faire volontairement de la peine a quiconque. incapable pareillement de refuser un service. On allait volonticrs se confier a lui, comme A un phre, bon et compr6hensif,
con:patissant aux souffrances et miseres. II recevait, le sourire
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aux l1~\res, ceux qui s'adressaient A lui, surtout ses Cunfreres et
les Sceurs ; jamais il ne laissait paraltre un signe de contrariet6 quand on le d6rangeait. Les externes eux-minmes \enaient
aupres de lui chercher conseils et encouragements. ls trouvaient
en lui un ami. un confident. A la nouvelle de sa mort, voici hl
lettre que nous recevions de I'une de ces personnes : , Je ne vow
surprendraipas en vous adressant, non pas seulement les banles condoleances d'usage, mais l'expression de sentiments particuliers. Je connaissais le R.P. Berthounesque depuis dix-sept arm.
II n'etait pas possible de ne pas I'apprdcier. Sa bontd, ses sentiments d'indulyence, sa connaissance des milieuz iraniens et de
nos <, travers francais ,,faisaient de lui un conseiller stir qv
l'on pouvait consulier avec profit dans les cas graves ou dlicats.
II etait aime de ceux qui ont eu affaire d lui, car c'dtait un prftre, mais c'Yait aussi un homtme comprMhensif. Aussi je tiens &
vous assurer que je m'associe de tout caur a votre deuil et aVt
peines. Je ne suis pas un fiddle des offices, mais je crois en Dies
et en sa bontd ; c'est pour cela que je suis tranquille pour tl
place rdeervie a l'dme du R.P. Berthounesque. J'ajouterai que je
suis certain qu'aux prieres des eatholiques se trouveront rdtles celles de beaucoup d'autres membres de confessions diverses... )
Textuellement citee, cette lettre rdsume les sentiments profonds de ceux qui ont 'td en contact, meme simplement extrieur, avec M. Berthounesque.
Que dire alors des rapports qu'il avait avec Confreres et
Sceurs ! Que de fois il a su. d'un mot, d'un sourire, remonter le
moral de tel missionnaire, de telle Fille de la Charitd ! II tenail
comine maxime absolue de ne jamais renvoyer a un autre moment les aines qui venaient le trouver. Au cours des six premieres anndes de ma vie en Iran, j'ai pu personnellement apprecier.
chez M. Berthounesque, cette vertu essentielle du bon accueil.
faite de ddlicatesse et de comprehension. Quand j'allais me confier a lui pour une difficultd, une 6preuve, un decouragement.
j'dtais sOr d'etre toujours bien regu et de ne pas sortir de sa
chambre sans avoir etd compris et relanc4.
Un Confrere, qui a vcu avee lui A Tabriz, de 1951 h 1954.
m'dcrivait A ce sujet : ( J'ai pu apprdcier tout particulibremert
sa direction aussi nette, prdcise et stre que noble et dlevce. Les
conseils qu'il savait donner et qui venaient d'un homme expdiment6 et expert en la conduite des dmes eussent fait de tout
autre que moi un saint... Jamais un mot jamais un geste. At
petit fiut-il, qui pit trahir le moindre micontentement de voir
ses avis on ses conseils mal suivis, mal appliquds ou mdme cona-

tredits ; toujours le mot aimable et juste pour vous redonner
I'6lan, redresser voire courage, vous consoler. Ddlicatesse et
hont6, esprit surnaturel qui voyait tout en Dieu_ Tel il m'est
apparu, et cela s'enveloppait dans une grande humilitM et us
charitd quasi parfaite...
B) A ces vertus de confiance en Dieu, d'union intime avet
J6sus, desquelles decoulaient comme naturellement bont6, sinplicitd et humilitY, M. Berthounesque joignait encore une grande
d6votion envers la Vierge : oh I comme il l'aimait, comme il la
vdnnrait i
0
est notre mbre et en mdme temps, la mere de Dieu I
rapprochement et comme nous devons avoir confiance en Quel
celle
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qui a eu pour mission sur cette terre de veiller sur le Fils de
Dieu, de Le nourrir et protdger ! En Marie, la Vierge Puissante, nous sommes les freres du Christ, les enfants de predilection de Dieu le Pore. C'Btait I4,pour M. Bertlhouiesque, le
theme ordinaire de ses conferences aux Filles de la Charitd.
II aimait Marie, representle sous la forme de la Vierge au
glabe. A Tabriz, ii avait voulu placer derriere le mnattre-autel,
et bicn en dvidence, une magnifique statue de ia Vierge Puissaite, de facon qu'en entrant dans I'ddifice, les regards des tiidles fussent immediatement attires par cette Vierge otfrant A
Dieu le monde et rdpandant sur les hommes les divines binddictions, modble des missionnaires qui prient pour les Ames et
leur comnmuniquent les graces de Dieu.
Aux jeunes missionnaires qu'il designait pour precher les
retraites aux Smurs, itrecommandait deux choses : ne jamais
donicr un sermon sans invoquer publiqueinent la Sainte Vierge,
reserver au moins une conf6rence entibre a la ddvotion a Marie.
Quelques anndes avant sa mort, il m'avait 16gud presque
tous e:s
sermons qu'il avait rddig6s (certains ne sont que des
canexas) au cours de ses cinquante ans d'apostolat. Or, sur pres
de cinq cents entretiens ou conferences aux Filles de la Charite, aux .Mres chr6tiennes et aux Enfants de Marie, ainsi qu'aux
simples fideles, j'en ai comptd jusqu'a quatre-vingts qui traitaient exclusivement de la ddvotion A la Vierge. On y sent tout
son cour, essayant de faire pendtrer dans les ames, I'amour vrai,
gencreux, qu'il dprouxait lui-mime pour Marie, mEme une vie
eachle, une vie de sacrifices.
Itaimait reciter chaque jour, non pas seulement un chapelet, mais plusieurs et, vers la fin de sa vie, on le voyait continuellement son Rosaire a la main. II se pr6parait d'une facon
toute sp6ciale h bien c616brer les f6tes de la Vierge, surtout
lAnnonciation, I'Assomption et l'Immaculde-Conception. Ces
jouis-lt,
il passait de longues heures dans a son a 4glise, devant
a sa n statue de la Vierge Puissante.
En de multiples circonstances : renovation annuelle des
veux des Filles de la Charit6, cldture des mois de mai et d'octobre, receptions des Enfants de.Marie, reunions des Meres chrdtiennes. le theme habituel de ses entretiens 6tait la d6votion A la
Sainte Vierge, dont, A 1'exemple de saint Bernard, ii ne se lassait
jamais de parler.
C) A la confiance en Dieu, A la devotion A Marie, M. Berthounesque joignait encore un sincere amour pour sa chore vocation.
Fid-le observateur des RUgles et des pieuses coutumes de la
Coigr6gation, ii 6tait 4 edification A ses Confreres. ( Ce qui m'a
particuli6rement frapp6 chez M. Berthounesque, kcrivait l'un
d'Tux au lendemain de sa mort, c'est son profond attachement a
la I'ygle et sa pidtd simple et vraie. Sa pi6dt avait la simplicit6 de
celle des enfants. 11 se contentait des pridres et des pratiques
d'usage, mais it les gofitait, il en penderait son esprit et y trouvait .son bonheur. o
l)une regularitA exemplaire, surtout pour le lever du matin et I'oraison M. Berthounesque, mime dans sa vieiIlesse et ses
infirinites, n'omettait jamais la celebration de la Messe, qu'il
disait avec lenteur et devotion, s'appliquant i observer les
rriindres rites de la liturgie, A bien se pdnetrer du sens des paroles du Saint Sacrifice. Quand on allait le trouver dans sa cham-

-

372 -

bre, on le trouvait bien souvent faisant sa lecture spirituelle,
de preference dans la vie et les oeuvres de saint Vincent, de
sainte Louise de Marillac ou des bienheureux de la Congrdgation. - Pendant les derniers temps de sa maladie, ecrivait un
v6n6rabie frere coadjuteur, ii voulait que j'aille chaque jour lui
faire la lecture spirituelle. Ce lui dtait une bien sensible consolation dans I'Htat d'isolement et d'affliction oi it se trouvail.
De mon c6td, j'tais p6ndtre de respect envers mon vdenrd bienfaiteur. C'dtait avec une vice satisfaction que j'dcoutais les sages
et spirituelles pensees que lui avait inspiries la lecture et qui
me faisaient progresserdans. la voie du bien... ,
Et, comme une exacte fidWlitA aux prescriptions de la R~,gle
comporte, d'apres les maximes de saint Vincent, la pratique des
vertus cliretiennes el religieuses, on peut, sans exageration,
affirmer que M. Berthounesque, surtout pendant les ann6es de
son Superiorat, dCt les posseder h un degr6 plus qu'ordinaire.
Ceux qui le frequenterent intimement ont eu l'occasion de ddcouvrir dans ce digne enfant de saint Vincent une grande de6icatesse de conscience, une remarquable puret6 d'intention, une
patience et une charit6 admirables dans les vicissitudes qui avcompagnerent les annees de son Supdriorat. ( Chez lui, pas de
dons extraordinaires,disait !'un de ses Confreres, mais il bdnjficiait d'un jugement si"r et solide, accompagnd de prudence,
dans la decision et 'action. 1 allait toujours simplement et prudemment. , 11 aimait tout le monde et, en retour, il dtait aime
de tous, b cause de sa simpliciti, de son amabilit6, de sa gaietU
et de son profond respect pour tous. Durant les anndes oh il eut
& exercer les fonctions de visiteur et de superieur, il fut en butte
i bien des contradictions, h de nombreuses incomprehensions :
il restait toujours calme, humble et patient, acceptant en silence
les saillies intempestives de I'exuberante jeunesse et les reproches injustifies de ceux qui croyaient voir dans sa prudente reserve une incapacit6 on une nonchalance naturelle.
Nous ne pouvons pas mieux terminer ces quelqueslignes sur
les vertus de notre cher Confrere qu'en citant textuelement la
lettre de I'un de ses Confreres qui vecut pres de lui, iors de ses
derniers jours h Tabriz, et qui nous met au courant des sentiments qui animaient M. Berthoanesque dans les quelques jours
qui priedkdrent sa mort.
a Le 16 janvier, vers les quatre heures du matin, de cette
chambre qu'il avait occupde alors qu'il dtait visiteur de la Province d'lran, et qu'il n'avait reprise, it y a quelques mois, que
sur les instances de ses Confreres, M. Berthounesque, belle figure de prdtre et de missionnaire, s'en est, all6 recevoir au ciel
ia recompense promise au v bon et loyal serviteur ,, au a bonu,
miles Christi , qu'il sut etre toute sa vie.
Le depart de M. Poiron, en seplembre dernier, pour Tdhran
oit l'appelait I'obeissance, cut un effet considerable sur M. Berthounesque. 11 n'en dit cependant jamais rien : lui aussi etait
animd d'obdissance et de mortification et il sut, en cette circonstance comme en bien d'autres, garderpour lui seul, la peine qu'il
ressentait. Mais le coup lui fut sensible et je puis, sans crainte
de me tromper, affirmer qu'il a h4t6 le depart au ciel de ce vdndre Confrdre.
Apparemment, rien n'avait change dans sa vie : son moral
semblait toujours aussi haut. En r6alitd, il souffrait plus en son
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ctur qu'en son corps qui lui dtait aussi un sujet de douleur depuis bien des anndes. Mais aux questions qu'on lui faisait
a Alors, comment ýa va, Monsieur Berthounesque ?... ) it rdpondait toujours avec son bon sourire : , Toujours cou-ci, cou-ýa...
Je me fais vieux... a II se faisait cieux n, cc n'dtait un secret
pour personne et moins encore pour lui, que pour quiconque.
nais il y avait sous ces mots un autre sens, terrible pour lui qui
redoutait la mort : a ma fin approche ! a 11 en dtait concaincu,
et, saus rien trahir, je puis dire qu'il la sentait venir, it la savait
toute proche, pouvant frapper d tout instant. Elle ne Jr trou•erait pas pris d I'improviste : comme le , fidele seri.teur ,, ii
veillait, se prdparaitd la recevoir par des confessions toujourv
plus miticuleuses, et cela m'a frappi bien avant qu'il ne r',t4a
au lit...
L'Ue dizaine de jours ou tout au plus une quinzaine avant le
dinouement fatal, ii se mit & souffrir de douleurs aigues qui,
le prenant aux bras, s'accentuaient, s'dtendaient ct gagynaient tout
le corps. Ces crises se faisaient sentir la nuit surtout ; it en
geignait tant elles dtaient douloureuses et, le lendemain, il me
demandait s'il ne m'avait pas empechd de dormir dans ma chambre, roisine de la sienne. La ddlicatesse, voild une autre de ces
vertus oia il excellait : jamais il n'elit voulu causer la moindre
peine a ceux avec qui ii vivait et pour cela it ne craignait point
de se ydner lui-rnme.
Ces crises ne I'empdchaient nullement d'dtre debout pour sa
meditation qu'il n'omettait jamais, pour la messe qu'il disait it
peu pros chaque matin, malgrd le froid qui, cet hirer, se faisait
plut6t severe. Messe, oraison, brdviaire. chapelet, ces exercices
picux. jamais it ne voulut les omettre, les ndgliger, its faisaient
le tout de sa vie en ces anndes oft it ne lui etait plus possible
d'e.rercer un ministdre actif.
C'est qu'ils reprdsentaient pour lui toutes ses relations acec
Dieu. avec la sainte Vierge qu'il aima conmme un enfant aime
so milre. La ddlicatesse de ces relations allait m~lme parfois
jubscu'au scrupule. A I'impossible nul n'est tenu ne semblait pas
ex'ster pour lui lorsqu'il s'agissait d'adorer Dieu, de viendrer to
MPre du Sauveur. Que de fois ne lui a-t-on pas conscillC de dire
la inesse de la sainte Vierge a cause de la faiblcsse de sa vue et
de ses fatigues ? Combien de fois ne lui a-t-on pas dit et redil
qu'il pouvait substituer au saint Office la recitation du Rosaire ?
a Oui ,, redondait-il, et it continuait comme devant. Lorsqu'il
Ijt averti que sa demande de dire la messe de la Vierge et le
rosaire avait 9td accordme, il n'en voulut rien faire avant d'avoir
rvcu la lettre elle-meme... Cela nous montre, en plus de sa ddli(atesse, le sens du devoir qu'il avait fortement ancrd en sotn
dine.

Le 10 janvier, il ne se leva pas : le mat s'aggravait, les
crises devenaient plus frdquentes et, il faut le dire, ses forces
diminuaient. It eut quelques-uns de ces mowverments d'humeur
qu'il lui arrivait parfois de ressentir, mouvements d'ailleurs
nerveux, qu'il regrettait aussitdt... Rien d'alarmant ne se produisit jusqu'au mercredi 13, au matin, jour oit, voulant se lever, it
tomba. Cette chute lui fit mal : elle derait, sans nut doute, hdter
se fin de quelques jours.
It etait & bout ; sa respirationse faisait difficile, rauque et
sifflante ; on craignait de le voir s'en aller d'un moment a l'au-
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tre. It gardait toutefois sa lucidit6 et c'est en cet 4tat qu'it reput
ce mdme jour l'Extreme-Onction, en prdsence de nos deux Conmunautes. Pas une reflexion, pas un mot ne sortit de sa bouche.
Je garderai toujours d l'esprit son image en cet apres-midi de
mercredi : son regard lointain, son front pensif, me mettaio-nt
me semble-t-il, devant un homme qui voit la mort en face et qui
se recueille pour l'examen general, pour la suprdme demawale
de pardon. Cela m'a frappg, je ne puis dire combien... Mais pao
une parole ; aux questions, it rdpondait par des signes de tUte.
Le jeudi 14, it semblait aller mieux : sa figure semblait
reposee, les couleurs ~taient revenues, mais ii ne rdalisait plus
tres bien ni son 6tat, ni le lieu oi il se trouvait. On avait tout
de meme espoir qu'il nous resterait encore quelgues jours.
Le vendredi 15, je lui demandai s'il voulait communier.
, Pourrai-je avater 'hostie ? - Alors oui... , A mon retour de
I'dglise, it me demanda : L'iai-je avalue ? w et, sur ma reponse
affirmative, ii se plongea dans la meditation. II n'en sortit que
pour demander oi& il dtait : A Tabriz, dans votre chambre...
SAh!... ,
Cette journde, je la passai en bonne partie avec lui. II se
leva trois fois et je pus constater, en l'aidant, que ses forces
diminuaient sans cesse : il se soutenait de moins en mnoins. L,?
soir, je le quittai vers les sept heures et quart. 1 m'avait demand6 si je n'allais pas manger : ce furent les dernibres paroles
que je l'entendis prononcer. Le lendemain, M. le Supdrieur m'annonCait la mort de celui que j'avais appris i aimer, d estimer...
Telles sont, Monsieur le Visiteur, les quelques petites choses
que j'ai pu remarquer en notre cher et vinrg Confrdre.- D'autres, plus et mieux renseignes, vous fourniront,jen suis stir, une
ample moisson de renseignements qui vont vous permettre de
montrer que, meme en Iran, on pent s'elever vers Dieu, atteindre
a une certaine saintetd que je voudrais bien acquerir. Daigne
M. Berthounesque, du haut du ciel. continuer d me guider et a
conduire toutes ces dmes dont ii fut le sage conseiller...
Nous faisons nOtres les sentiments de notre Confrbre, M. Yvee
Kervran, comme nous faisons n6tres les paroles de ce bon Frtre
Coadjuteur de Tabriz qui nous apportent la conclusion A cette
notice sur la vie et les vertus de M. Berthounesque.
Maintenant que le trBs regrette Pere Berthounesque nous
a quittis pour l'au-deld, il reste encore present & notre esprit par
le souvenir des bons exemples qu'il a laissds parmi nous, les
belles vertus qu'il a si bien pratiqudes, par son constant devouement aux aeuvres de la Mission, auxqueUes it s'est sacrifid toute
sa vie. Aussi, par la stricte observance des saintes Rdgles et pieux
usages de la petite Compagnie qu'il a tant aim6e !
Ce prdcieux trdsor de mdrites, de saintete, oserai-je dire.
qu'il a genereusement acquis par son grand amour de Dieu et
des Ames, nous fait penser qu'il jouit ddjdt de la magnifique
recompense que le Souverain Maitre a promise d ses bons et
fideles serviteurs, le bonheur eternel du Ciel.
Tdh6ran, le 25 aott 1954.
Joseph LE CUNUDER.
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- PANAGHIA-KAPOULI

La proclamation du dogme de CAssomption a mis en vedette
la question des derniers jours de la Vierge, et dIs lors celle du
lieu de sa mart.
Sur ce probleme, un chacun a remarqu6 que la declaration
papate, la ddfinition dogmatique ne dit rien ; bien plus vile n'a
meine pas toucAh le fait de la ,nort de Marie...
Sur le lieu de cette fin de vie terrestre, la tradition possede
deux theses, deux affirmations : Jerusalem, Ephese.
Daus l'opinion Ephese, l'on sait que se trouvent mdldes Filles
de la Charitd et Lazaristes de Smyrne ; disons, pour simplifier :
Swar Marie de Grancey et Eugdne Poulin. (Voir Annales, t. 94,
pp. 120-125 et t. 100, pp. 68-72. Voir aussi t. 84, pp. 181-213 ;
790-827.)
Depuis quelques annees, on a pu aistment le constater, les
Anna!es ont traitW de cette histoire ; en diverses contributions,
avec entrain, M. Joseph Euzet a fourni I'essentiel de la documentation et des faits.
[Cf. Annales, t. 86 (1921), pp. 684-689 [1904, pp. 503-504 :
1908, p. 482], t. 106-07 (1942), p. 140 ; note Parrang ; t. 112i3. pp. 140-146 ; 201-220 ; L 116 (1951). pp. 10 ; 291-298 ;
t. 117, pp. 357-359 ; 445-450 ; L. 118, pp. 241-245 ; 380-386 ;
t. 119-120, pp. 137-145.1
Apportant visiblement V'dcho de ces dires et informations,
sous la signature de Ludwik Biskupski dans la Revue des DeuxMoiides du 15 mars 1955, pp. 342-348, un bref article de six pages
resume, pour le grand public, la recente histoire de Panaghia
Kapouli, de 1891 d 1954.
On pourrait aisdment dpauler par des renvois et des textes,
les diverses donnees de ces lignes : excellent r6sume d'ensemiWe. Mais it suffit de lire ce travail pour avoir, en son essentiel,

IVtat de la question : la Maison de la Sainte Vierge a Ep I e.

La chrldientd avait jadis deux opinions sur le lieu oCh tait
iolrte la Sainte Vierge : Jerusalem, ou EphBse.
Jdrusalem vdndrait a Gethsdmani le lieu de la dormition :
les Apocryphes, les pejerins, les Croises, confirmaient une tradition A laquelle se rangeaient les savants. Ephese, depuis le
tifleux Concile de 431, avait rendu clebre le culte de la Mere
le Dieu et celui de saint Jean. Mais Ie silence de ses ruines ne
proclamait gubre ses traditions religieuses. Quelques 6rudits
r.ulement, sur la foi des Actes du Concile, croyaient que Marie
I:iait morte h Ephlse et y avait son tombeau.
La Providence n'dclaircirait-elle pas un jour le mysibre si
passionnant pour I'Eglise universelle et ne ferait-elle pas parler les pierres ? Elle se servit au xtx* sikcle d'une pauvre reli,ieuse augustine de Diilmen, en Westphalie, Anne-Catherine
Emmerich (1774-1824). Elle ne sortit pas de son pays, ni mdme
de sa ehambre dans ses douze dernibres annees, afflig6e de nombreuses maladies. Gette religieuse racontait. dans le dialecte de
son pays, la vie de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge. Un
-rand po6te et littdrateur allemand, Clement Brentano (1778•842), alla voir la visionnaire sligmatisee, prit des notes, traduisit ses rdvdlations et les publia. La Passion de Notre-Seigneur,
tditde en 1840, eut, t 1'6tranger et en France en particulier, un
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succes de hon aloi. La Vie de la Sainte Vierge, qui parut en
1858, frappa meme un savant comme M. Lenormant. par 1'exactitude des details.
La lecture de ce modeste livre devait etre l'occasion de la
decouverte sensationnelle de la Maison de la Sainte Vierge dans
la montagne d'Ephese.
En 1881, un pritre de Paris, I'abb6 Gouyet, se rendit ai
Smiyre et fit des recherches pour decouvrir le tombeau de la
Vierge. Dans un \olume dditd en 1898, il avoue qu'il n'a rien
trouv', mais qu'il peut bien revendiquer I'initiative des recherches. En 1884, un Capucin francais, nouvellement arri\ve
Sinyrne, init I'idee d'un pelerinage h Ephese, en souvenir de
la Sainte Vierge. Mgr Tilioni accueillit favorablement le projet et, le 28 mai, a la tete de seize a dix-sept cents catholiques
latins il le rdalisait. On ignorait alors l'emplacement exact du
tombeau de saint Jean et c'est pres de la mosqude Sdlim que. surl
un autel improxise. l'archev4que cedlbra la messe.
Ce nest que sept ans plus tard qu'il 6tait reserve a des pr(tres frangais du Collge des Lazaristes de Smyrne de decouvrir
sur le Blbiuldagh la maison de la Sainte Vierge. Des fouilles.
entreprises en 1914, et continuees en 1926, avec la coopdration
du Gouvernement. tur, par le professeur J. Keil, out mis au jour
les vestiges de la basilique 6levte par Justinien en 540, sur I'antique mausolde du saint thdologien, saint Jean, k Aya-Soulouk.
En 1891, le livre de la pieuse visionnaire de Dillmen, Vie do
la Sainte Vierge, tomiba entre les mains des Lazaristes du collUg
de Smyrne. dont le superieur 6tait M. Eugene Poulin. Loin dt
susciter 1'enthousiasme, ce livre alimentait aux recreations les
discussions critiques et laissait plusieurs professeurs tres sceptiques. Quant au superieur, il -plaidait la bonne foi, la pi4td, la
parfaite orthodoxie de la voyante.
1M.Henri Yung, professeur de sciences, notant la descrilltion prdcise des lieux, se disait qu'on pourrait bien la contr6ler.
D'ailleurs, on dtait au mois de juillet, en pleines vacances. N'v
aurait-il pas la occasion d'une excursion inieressante ? La deision fut prise, et le lundi 27 juillet, fete de Sainte-Anne, I'expddition s'organisa. M. Yung estimait qu'il n'v avait rien de rdel
dans les reveries de la visionnaire. Un rude missionnaire, M. Vervault, I'accompagnait ainsi qu'un domestique pour les bagages, et
un employd du chemin de fer comme guide. Le trainr les ddbarqua h Aya-Soulouk o& ils s'adjoignirent un brave nrgre musulman, Moustapha, chasseur de profession, dquip4 pour la circonstance.
Le premier jour fut employd h prendre des renseignements
et ' explorer les environs immidiats d'Ephese. Le deuxikme
jour, on fit le tour de la montagne par Arvaia, dans le dessein de
circonscrire le champ des investigations. Le troisieme jour, le
mercredi 28 juillet, on s'engagea directement, boussole en main.
par des sentiers abrupts, jusqu'a la cime du Bilbildagh. Grimpant pendant plus de trois heures sous un soleil ardent, les explorateurs atteignirent vers onze heures un plateau oil quelques
femmes travaillaient dans' un champ de tabac. Is mouraient de
soif et demanderent de l'eau : Nro, Ndro (eau, en grec vulgaire).
Nous n'avons plus d'eau, repondirent les bonnes femmes, mais
au monastere, a Panaya-Kapoulou, dans ce bosquet d'arbres que
vous voyez a cent pas d'ici, vous trouverez une source.
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Ilsy allerent, se rafratchirent el, reposes, s'interrogurent.
Le lieu se nommait: Porte de la Vierge, et on aperceeait, cach6o
sous les arbres, une maison ou une chapelle. Derriere, s'dlevaient des rochers a pic. En face, la mer, qui semblait proche et
oil Samos presentail I'aspect d'une flotte de vaisseaux. Tout cela
eadrait parfaitement avec la description de Catherine Emmerich. Seraient-ils tombds sur la naison qu'ils cherchaient ? Uls
mirent deux jours a explorer attentivement les lieux. la maison,
les environs. Puis, convaincus de leur bonne fortune, ils revinrent faire part de leur d6couverte au supdrieur, M. Poulin, aux
amis et peut-4tre aux adversaires...
Quinze jours aprs, une seconde expedition se rendit sur
ieBidbiildayh pour controler le rapport de la premibre : elle
constata le bien-fondd de la decouverte, releva certains d6tails
nouveaux qui avaient Behapp6 i M. Yung. Une troisieme expedition. composde de M. Yung, et de quelques laiques instruits,
MM. J. Borrel, P. d'Andria, J. de la Neziere, G. Binson, resta du
19 au 25 aolt, sur le terrain. mesurant, dessinant, photogr;iph;ant
aver toute 1'exactilude possible. Et d6s lors. on eut I'assurance
la plus entiere. L'appareil des fondalions, de forme octogonale,
remontait au premier siecle de l'ere chretienne : on ddcouvrit
encore des cendres dans le foyer.
L'autoritb ecclhsiastique, mise au courant, se proonona apres
une enquete qui dura un an ; mais ce ne ful qu'au bout de cinq
ans qu'une brochure de quatre-vingt-quinze pages annonva au
monde la sensationnelle nouvelle decouverte : l'anaya-Kapouli.
Maisuun de la Trbs Sainte Vierge, pres d'Ephlse. L'auteur, Eugene
Poulin, n'etait pas nomnimn ; Mgr Timoni presenta la brochure au
public, le 25 mars 1896.
Tout ktait providentiel dans cette ddcouverte rdalisee A loccasion d'uu livre paru en allemand, cinquante ans auparavant,
et notamment la facon dont put etre acquise la inaison et le
terrain qui l'entourait. Qui etait le proprietaire ? Comment le
de.nu'nrir sans 6bruiter l'affaire ? Le determiner t vendre sans
pro'. uquer une speculation ? Or, un matin, les decouvreurs prennent le train pour aller aux informations. Un voyageur monte
dans leur compartiment et, de lui-meme, se met A raconter que
le buy d'Arvaia, en litige avec son neveu, est ddsireux de vendre
sa propridtd de Bilbiidayh. Ainsi. merveilleusemnent renseignds.
les Lazaristes francais se rendent chez le bey qui leur donne
I'hiosiitalite, et s'entendra avec eux pour la cession du tchiflik
(ferie) aux meilleures conditions.
Les fonds n6cessaires furent promis par la Soeur Marie de
Grancey, sup6rieure de I'h6pital frangais de Smyrue. Moins d'un
an apris, elle etait en possession non seulement des ruines antiques et vendrables, mais de tous les terrains environnants oi
pou-ait se trouver le tombeau encore cache. L'acquisition de
cent vingt-neuf hectares vingt-sept ares cinquante centiares avait
tt6 faite pour huit cents livres turques-or, plus les frais. Plus
tard, la Seur Marie de Grancey transmit, par acte notari6, cett,•

proprietd au supdrieur de la Mission des Lazaristes francais.

Dans la suite, une route fut tracee i travers la montagne,
par les soins de M. Yung, et en d6pit de toutes les difficultes. La
construction de cette route devait permettre les pelerinages dans
une rdgion l6oignde de Smyrne, de soixante-dix-sept kilomtres
et souvent infest4e de brigands. On avait pris au surplus toutes
pricautions pour ne pas m6contenter la population musulmane
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du lieu. Depuis 1896, chaque annde, l'archevque de Smyrne &
la tele de son clerge, de religieux, de religieuses et de treize i
quatorze mille fidi!es, conduisit r6gulierement les pelerinages
diocesains.
Survint la guerre de 1914-1918 ; les pelerinages furent interrompus, l'occupation militaire ddvasti !a sainte montagne et
la maison mnmee n'dtai plus qu'une ruine lamentable quand
M. Euzet, successeur de M. Poulin, se presents aux autorites turques pour reclamier la possession du domaine acquis. On lui repondit que la propridtd avait eti confisqude par le flazind (Trsor) ; un proces s'eusuivit. ie tribunal de Kouch-Adasi (Scala
-Nova) se prononea pour Ic sup rieur des Lazaristes. La sentence
fut confirmee, le 9 janvier 1932, par la Cour de cassation siegeant
a Eski-Chdhir. Dans la suite, le Guovernement ture, soucieux de
mettre en valeur les monuments de l'antiquitd palenne et chr&
tienne dans ces regions, s'offrait i relier par de belles routes
Panaya-Kapoulou aux basiliques du Concile et de Saint-Jean et
& la Grotte des Sept-Dormants. En effet, une route carrossable
de sept kilomntres a dtd construite. qui porte le nom de MiryamYolu (la route de .Marie). Un abri confortable a iti ouvert pour
les pelerins et les toiuristes.
Mgr Descuffi, un Lazariste, nommin au siege dpiscopal de
Smyrne, aid6 d'un omin•itl legalement propridtaire de ces lieux
historiques, fait d'aili :nrs tout son possible pour d6velopper et
promouvoir la ddvotit i, a la Vierge a Ephbse.
Cependant, nombreux restaient ceux qui n'abandonnaicnt
pas la these selon laquelle le tombeau de a Vierge devait se
trouver
Jerusalem et non I Ephese. La ddcouverte faite en
ce dernier lieu d'apres les dires d'une visionnaire les laissaient
sceptiques. Aussi, le supdricur des Lazaristes du college de
Smyrne, M. Poulin, se mit-il h I'aouvre pour ddfendre la these
d'Eplhse et l'appuyer de prcuves valables. Sous lb pseudonyme de
.Gabridlovitcl, il publia de nombreuses et savantes brochures oil
il mettait en lumibre les arguments les plus sdrieux. Des archdologues se joignirent
lui et ddsormais la thbse d'Ephbse fut gen'ralement admise et sembla inattaquable.
Cette tradition d'Ephuse, au surplus, remontait loin. Alors
que Jerusalem ignorait'tout de la destinde et du culte di A la
Vierge et cela jusqu'au vr siecle, Ephbse etait la ville de Marie. Pourquoi nolamment fut-elle choisie pour la rdunion du
troisimne Goncile gendral contre 'impie Nestorius, en 431 ?
Parce que la basilique oil se tint ce Concile dtait la premiere
6glise dddide A la Vierge Marie. Cette basilique n'a edi ddcouNerte qu'en 1905 par les archdologues autrichiens Keil et Reisch
qui en ont publi6 les plans dans un magnifique ouvrage pour !e
quinziime centenaire (1932).
Au second si6cle, son emplacement futur dtait occup6 par
un vaste monument profane (deux cent soixante metres de long
sur vingt-huit metres cinquante de large), offrant dans son ensemble, le type de la basilique a trois nefs ; il servait d'acad6mie
on de marchd pour le commerce. Aux extr6mit6s se trouvaient
deux salles votties, termindes chacune par une abside, celle de
I'ouest mesurait vingt-deux metres douze, et celle de I'est quatorze metres cinquante-huit ; I'espace central de la grande salle
constituait une cour ouverte limitde par une colonnade A deux
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ce que les archeologues out noimnu le Mou6tages ; tel ditit
seion. BAli an u ° siecle, pilld et brild par les Goths vers 263, et
laiss6 en ruines, ii fut cedd A la commnunaut chrctienne et tran.sen basilique dpiscopale vers 350. La partie orientale serformn
vit de sanctuaire : vingt colonnes, des revtements de marbre
et de riches mosaiques le rdvelent grandiose. La partie allongie
en forme de parvis dlait entouree d'un peristyle. Lcuosemble
n'avait plus que cent vingt-six metres au lieu de deux cent
soixaute. On ajouta au nord un baptistere en rotonde a\ec un
dome. Un palais dpiscopal occupant un espace de cent trente
metres se rattachait & I'abside de 1'6glise ; il avait des salles
assez vastes o le Coneile tint plusieurs s6ances. Une inscription
de 1'archeveque Hypatios I" (.531-537), gravee dans le narthex,
Scontirmait que telle ktait la sainte eglise de la Tres pure et ves
nfrte mbre de Dieu, la Vierge Marie.
Cette basilique disparut A la fin du v" sikcle, et fut remplacee par une 6glise A coupole, qui n'avait que quarante-quatre
mlnres et fut cependant d6coree du titre de M6gali Ecclesia ou
du sobriquet d'Eglise double.
C'est d'Ephese que se propagea le culte de la Vierge. A
Rome, en 432, Sixte III reconstruit I'6glise LibBrienne ou de Sicinuius et en fait 1'ex-voto du Concile (432). Juv6nal, eveque de
J6rusalem, assiste au Concile, et ne projette d'elever une eglise
A la Sainte Vierge que vingt-huit ans apres. A Constantinople,
la basilique Chalcoprattenne n'est ache\ve qu'en 458.
, La tradition alors universellement revue, dcrit dom Leclercq, marquait a Eph6se la mort de la Sainte Vierge Marie,
et son tombeau non loin de celui de saint Jean. , Le pape CGlestin. dans sa lettre de convocation, signale L'attrait des reliques
de saint Jean A la pidte des 6veques. Le Concile, dans sa lettre
au -herg6 et au peuple de Constantinople, nomnue Ephese, le lieu
de J•arie et de Jean. Saint Cyrille salue l'assemblte des saints
Pbres convoquds dans cette iglise de Sainte-Marie mere de Dieu.
Imagine-t-ou qu'il parle a Alexandrie et non a Ephese ?
Cette antique tradition se maintint et devint classique au
ioyenage. Malgrd Ia conquate turque (1090) et la ruine d'Ephese,
la tradition s'est conserv6e parmi les Grecs refoulds au village
de Kirkindj6, tandis que tous les Orthodoxes adoplaient les idgendes de Jerusalem. et, du xv' siecle A nos jours, its c6l6braient
A P'anaya-Kapoulou la mort et la resurrection de la Mere de
Dieu.
:ette tradition, populaire parmi les paysans, est fortifi6e
aux xvi, xvir et xvmr siecles par I'autorite de nombreux savants : le cardinal Baronius (1528-1598), le Nain de Tillemont,
MdWoires 1637-1697) ; des BWnddictins, tels dom Ruinart, dorn
Calinet, dom Leclercq. Le pape Benoit XIV, comme savant, se
aussi et nettement pour Ephese.
prvronaoa
I.e pape Ldon XIII fait remettre dans l'Ordo ronmain la mention qui avait disparu pendant quelque temps : 4 Ephese, selon
l'oiinion. la plus probable, la Dormition de la Tr6s Sainte Vierge.
Ce mime Pape, par un bref sp6cial du 18 avril 1896, d6pouille le
tomnbeau de Gethsemani de ses indulgences s6culaires et les transfire d&finitivement a Notre-Dame de France.
Le Pape Pie XII a attach6 & Panaya-Kapoulou les indulgences des Lieux saints. Ici, la pidtt catholique est en communion avec la ddvotion des Grecs orthodoxes pour la Mlre de
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Dieu. Et les niusuiiniais eux-minnies v\nirent Hazreti M jyetn
Ana.
En maniitre de cc;clusiun, citons ce passage de 'Oseratore
romnano du 24. avril 1954 : La sainte Maison, selon les intentions
et les encouragements du Sainl-Pere doit dtre un centre du culte
imarial' unique au ionude, ouý les eroyants chr6tiens et inusulmans. de tout rite et de toute nationalitY, pourront se rencontrer pour veJnrer la MBre de Jesus et vdrifier la prophete :
Toutes les nations me proclameront bienheureuse ! ,

CANADA
.Se trouvant d Rome, le 6 avril 1954, lors de la mise en pliace
de la statue de sainte Louise de Marillac (Annales, I. 118, pp.
502-505), .. le chanoine J.-L. Beaumier, Canadien des Trois-Rivieres. irrisistiblementsonyeait a une contemporaine de Mile Legras, a une Ursuline, tourangelle, emigrde jadis au Canada.
La mdditation, dans la succession de ses pensdes, reliait trois
saintes dines, toutes de yentrositd : Angele Merici (1474-1540.
fondatrice des Ursulines, aux multiples ramifications, Louise de
Marillac (1591-1660), ct Marie de l'lnearnation (1599-1672).
AngBle Mdrici, nde en 1474, i Desenzano, sur les bords du lac
de Garde, cut d ewur de fonder, le 25 novembre 1535, d Brescia,
une Compagnie des Dames de Sainte Ursule (fune des Vicryes
de Cologne). pour l'instruction de la jeunesse. La fondation rdtussit et elle glorifie le nom d'Angele, qui, morte le 27 janvier 15i0,
fut enfin canonisee le 24 mai 1807 (deux cent soixante-sept ans
apres sa mort, comme Louise le sera deux cent soixante-quatorze
anndes apres son deces).
La fete d'Angele fut ttendue a 1'Eglise universelle le 11 juillet 1861 ; et sa statue, le 25 juillet 1866, prit place: Saint-Pierre
de Rome, dans la galerie des Fondateurs d'Ordres.
Quant a la Tourangelle Marie de 'lncarnation, plus tard
Canadienne, il la faut nettement distinguer d'une autre Marie de
I'Incarnation : Barbe Avrillot, nee & Paris, le 26 f1vrier 1566,
naride et devenue la belle Acarie m~re de six fils et de troi,
filles. Veuve, elle rentre au Carmel, ave ses trois filles, et meurt
d Pontoise, le 18 avril 1618, et reVoit les honneurs de la bdatification le 5 juin 179t.
Son homonyme en religion, l'Ursuline Marie de I'Incarnation naquit Marie Gruyart, & Tours, le 28 octobre 1599. Elle
4pousa en 1617 Claude-Jacques Martin, et en eut un fils : Claude.
orphelin de pare des octobre 1619. Le 25 janvier 1631, la jeune
veuve Martin, entre chez les Ursulines de Tours. BientSt saisie et
poursuivie par des desirs d'apostolat canadien elle s'embarque
& Dieppe, le 4 mai 1639, et arrive d Quebec, le 1" aoiAt suivant.
Ld, parmi des effusions et manifestations mystiques, elle se depense notamment & l'dducation des petites Iroquoises. Les epreuves lui furent surabondantes, mais elle continua courageusement son apostolat et mourut & Quebec le 30 avril 1672. Ses
6crits retouckhs sont publis & Paris par son fils Claude (16771684), et rkcemment reddites par dom Jamet (1929-1939). Ces
wuvres eurent leur part dans le diffdrend Finelon-Bossuet sur
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U'amour pur... La cause de beatification de Marie de I'lncarnation fut introduite'en 1877, et L'hIroicite des vertus proclamee et
reconaue le 19 juillet 1911, le mime jour que Louise de Marillac
(Annales, t. 76, pp. 435-447).
Cetle coincidence, et en avril 1954 la statue que l'on hisse
duns so niche, provoque aisement les pensdes, la meditation du
chanoine canadien, plusieurs fois pelerin du sanctuaire de la
rue du Bac, qu'il ~voque gentiment comme le , salon de la
Sainte Vierge ,.
De li ces reflexions sur le sort et le cheminerment de trois
belles et saintes dmes : Angele Mirici et son bataillon d'Ursulines ; Louise de Marillac et la Compagnie des Filles de la Charit6 ; Marie de I'lncarnation et son apostolat canadien.
Sans que le chanoine y fasse allusion, un lien nouveau peut
aisement surgir avec les Swurs de Saint-Vincent de Paul, que la
terre du Canada (voir Annales, t. 112-113, p. 336 ; t. 114-115,
pp. 125-126 ; 232-233 ; t. 116, pp. 260-263 ; 287-289), a reques
recewient & Montrdal, i Asbestos et 6 Coaticook. Cette mime
terre canadienne volt enfin. de nos jours les efforts et le dlvouement des blanches cornettes vincentiennes, conmte elle a edijadis
t6moin des promesses, du zdle et de la saintetM de Marie Gruyart.
Mario de l'lncarnation,contemporaine de Vincent de Paul et de
Louise de Marillac.
F. C.
Le 6 avril 1954, je venais de cel6brer la sainte messe au
glorieux tombeau du saint Pape Pie X, dans la basilique SaintI'ierre. Assis au pied de l'dnorme pilier de Saint-Andre, je contemplais la belle statue de sainte Ang-le Mdrici, foudatrice de
I'Ordre de Sainte-Ursule. Cette statue occupe une niche dans la
seconde galerie des Foodateurs d'Ordres religieux, daus le transept gauche.
A ce moment au fond de ce m6me transept, des ouvriers
montaient la nouvelle statue de sainte Louise de larilliac. La
Fondatrice des Filles de la Charit6 occupera ainsi la derni6re
niche vide dans Saint-Pierre. A ]a vue de ces deux saintes fondatrices et du corps de saint Pie X, devant lequel je venais de
c6lohrer la sainte messe, je n'ai pu m'empkicher de joindre a ces
glorieux noms celui de la ven6rable Marie de l'Incarnation. Car
il y a une dtroite relation entre ces quatre saints personnages.
Tou; m'invitait done h une bienfaisante meditation.
La place d'honneur que sainte Angele M6rici occupe i SaintPierre, dans la galerie des Fondateurs, elle la doit A l'infatigable
ap'tre des Ursulines au siecle dernier, M. 1'Abbd Richaudeau.
(:ette statue que j'ai sous les yeux est la depuis 1866. L'installation de sainte AngBle dans la basilique vaticane est 'un des plus
glorieux -pisodes qui illustrent I'histoire des origines de l'Union
Romaine des Ursulines.
Nommb aumboier des Ursulines de Blois en 1849. M. i'AbbA
Itilhaudeau devint en peu de temps un fervent admniiateur de
sainte Angle. Canonisee en 1807 sainte Angile 6tait encore peu
comnue en dehors des maisons des Ursulines. La premibre t'che
que s'imposa M. Richaudeau fut de faire connaitre la sainte Fondatrice des Ursulines a 1'6gal des autres fondateurs d'Ordres religieux. En moins de deux ans (1859-1861), le culte de sainte Ang~!e entrait dans la liturgie romaine, et sa fete 6tait 6tendue A
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I'Eglise universelle. Ce premier point gagn,, a it faut maintenant, ajoutait M. Richaudeau, que sainte Ang-le ail sa statue
dans la Basilique vaticaae 4 cute des autres fondateurs d',rdrcs. » II fallut cinq ans au zer1 fils adoptif de sainte Anc•,le
pour reussir cette seconde etape dans le d&veloppement du culte
A la Mere commune de toutes les Ursulines. Dans sa circu:aire
du 14 aoCt 1866, M. Richaudeau commentait ainsi un e6vnement
tout recent : a Le 25 juillet, la statue de votre sainte Fondatrice
a etd plcace d Saint-Pierr. de Home. Quel honneur pour volre
saint Ordre ! Et quel immense acantage ! Est-ce que ce ma-ia"
fique monument ne sera pad comme une priere continuelie ? ..
a Que toutes les Crsdliaes, ajoutait-il, soient pind6tres d'uae
picuse et sainte ardeur, commie st une seule dime vivifiait cotre
Ordre tout entier. corame si un seal cwur battait d'amour puur
sainte Antyle, dans la poitrine de toutes ses fillcs. n La Rtevrende Mere Marie-Vianney Boschet, dans son livre Les Originais
de i'Union Romaine, ýerit axec a-propos : , L'entente conmeta'nan sujet de sainte Anyele. Ce fu! I'amorce dont la Providence s,
serrit pour leur faire goiiter l'union affective et desirer l'uniul
effectice. L'amour de sainte AngPle et le zele pour sa gloire et
celle de son Ordre sont le fond et t'arriere fond de toute la pyrcparation procidentielle de I'Union Romaine. ,
L'infatigable ap6tre de sainte Angele ne pouvait s6parer la
Mere de sa tille de predilection, Marie de l'lncarnation.En 187i.
au moment ou la Cause de la Servante de Dieu etait introduite
a Home, M. Richaudeau exprimait son 6tonnement devant ]e
morne oubli qui cou\rait cet astre de saintetO. a On se demander
comment cette femme Otonnante, qui avait fait l'admiration d'une
partie de 1'Amerique et de la France enliere, a pu tomber damn
un tel oubli, que bien des monastbres d'Ursulines n'avaient jamais entendu parler d'elle depuis In grande Rvolution. A Tour,
m3ame. on ignorait son existence. M. I'Abbd Bourasse, chanoine
de Tours, l'un des pretres les plus savants et les plus rudits qu'il
y et en France (mort en 1870), ignorait, il y a diz ans, qu'il eilt
cxistl une Marie Guyart. ,
Pendant que sous I'influence de ces souvenirs, je contemplais la statue de sainte Angile, j'entendais le grincement d'une
chaine glissart sur une poulie, dans le transept gauche de la Basilique. Les ouvriers achevaient de monter la belle statue de
marbre de sainte Louise de Marillac, dans la niche qu'elle devait
desormais occuper. La Fondatrice des Filles de la Charit6 voisinera done avec sainte Angele M6rici. Elle rejoint la Mere apres
avoir W6tla compange de la fille, Marie de l'Incarnation. II est
intlressant de nous rappeler iei comment Louise de Marillac et
Marie de l'Incarnation furent deux a seurs jumelles , au moment oh I'Eglise publiait I'hdroicitd de leurs vertus, le 19 juillet 1911. J'ernprunte a la Semaine religieuse de Montrial (14
aott 1911), ie recit suivant :
a Nous publions aujourd'hui le decret qui a etd lu au nom
et en prdsence du Iape. au patai5 du Vatican, le 19 juillet dernier, par lequel Sa Saintett declare que la vrunrable Marie de
l'incarnation,notre T'hIerse du Canada, comme avait dit Bossuet,
a pratique d un deyrd hUroique, les vertus thdologales, la foi,
I'espgrance et la charite, et les vertus cardinales, la prudence.
la justice, la tempdrance et la force. Nos lecteurs voudront lire
avec soin ce document nouveau qut projette quelque chose de la
lumiere des saints sur les origines de notre histoire. )
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l'es deeis u~& s pzaret toute la famille de sainte Angele da
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s{
ta;"ent en ce moment le meme caanique d'actis 'e
rt~arde comme an insigne honneur d'aroir I;e *.at2p-i i iae-prcter lears sentiments de reconnaissance Fr'f•.~:ie seS.-rT ;ZirSantete. La France et La nation canadienne. !a sme-r e t .ff,
s'unisseat dans un meme transport de sainte adi:iY're s ef-a .-vAs
xar ples,
g orifier deu• vies si pures et si entierfement
e
.'ee.s
aux humbles. aux soulfrants de la te;-re, et eli.s pri-• •r 'Irs'nt le Seigneur de leur permettre d-entendre Biest-_yit
cirae.
auuuste proclamer * BienAeureuse a Louise de Markzi
-l
•
ei Marie de flncarnation... ,
Le Saint Pontife Pie X, s'excusant de ase •~:-Eir ia-ze- i ,e
sLa ;3asisoers.
:.ioment. paree qu'il souffrait de bronehitet ie
esst &et
.:omme
qui commenrait ainsi : a II semble vraiment.
dire Votre Grandeur que la Procidence, sans amea ieszi dAi
hotre part, a choisi le tnmme jour pour glorifier .es deu
:antes de Dieu. Bien qu'appoarenanta de~ur famztlr -ts·idistinctes, leur vie, leur g4nerosilk, les a-urres de r-,vIss .t A.
charitM auxquelles elles se sont consacries, l.I readea ssma.sdeAr Fiesn
f
bles a deua palmiers qui donnent un meme fruit.
u-er
r fir· s r
qui, sur des tiges differentes, repandent autour
suare parufrm, a deuz 9toites qui font partie d coasss·.w.s
verses et qui envoient la mdme lumiere.e
a Je me fflicite done avec vous, cheres F-ies. de A-s
.
velles prolectrices que vous avez au ciel four ,otestr - *.-,ars
et les graces capables de soutenir rotre fadliE,, da.T ••rse
sainte mission. Les prieres et les exemples de Lonse de- Mi*lac et de Marie de ('ncarnation feront compremdre 6a w-CWe
que la civilisation ne se propage pas par rFeole Lriof. Wt se
fdminisme, par la retendication de droiis ai der••ors. en &M-

-

384 --

versant I'eut're divine de la crdation, mais en mettant d la base
de toutes choses Dieu et la doctrine que nous a enseignde NotreScigneur Jdsus-Christ. Nous en avons la confiance : la glorification de ces deux Servantes de Dieu rdpandradans le monde
la connaissance de l'esprit dont elles furent animees... a
Apres ces augustes paroles du Saint Pontife, le redacteur
de la Semaine Religieuse de Montreal ajoute : a Le nouvelliste
romain (de I'Osscrvatore), a qui nous avons emprunt6 le recit
de cette fIte touchante, ajoute qu'apres que'des copies des Ddcrets eussent dtd distributes, chacun s'en est aU6 emportant an
avant-goct des celdbrations qui attendent dans un avenir plus
on mains rapprochA La bdatification des deux hAroines. II nous
parait que les Canadiens qui etaient ld, ont df emporter, eux,
un souvenir particulierement emu. a
Depuis lors, la VWndrable Louise de Marillac a continue sa
glorieuse ascension. BWatifiee le 9 mai 1920, elle ful canonisde
par Sa Saintetd Pie XII, le It mars 1934. Compagne de Marie
de I'Incarnation pour la u vindrabilitW ), elle a rejoint sainte
Angble MWrici, avec les autres Fondateurs, dans la Basilique
Vaticane.
De son ctdi, le Pape qui avait si bien parl6 des deux Veurabies, et qui, sans aucun doute, souhaitait plus que tout autre
leur glorification dans 'Eglise, est montd, lui aussi sur les
autels. Depuis lors (1911), nous avons saint Pie X, apres sainte
Louise de Marillac.
Au sein de cette gloire fulgurante de la saintet6, reconnue
authentiquement et infailliblement par I'Eglise, que devenait
Marie de l'Incarnation ? La TherBse du Canada aurait-elle Rti
oubli6e ? Pas du c6td de Dieu ou de 1'Eglise: Dieu ne peut
oublier ses amis, ses bienheureux. A-t-elle Wte surprise du triomphe subsequent de ses celestes amis ? Non pas. Elle a approuve
tout ce que I'Eglise a fait. S'est-elle attristie ? Impossible ! La
gloire des autres est son bonheur. Sa saintetd aurait-elle diminue ? Loin de Ai Marie de l'Incarnation est aussi sainte en 1954
qu'en 1911 ou a sa mort, en 1672. On ne parlait alors que de
t, saintetd , et de a miracles ) innombrables. Le Decret sur
!'heroicitd des vertus dit : u Sa reputation de saintetd, en mnme
temps que le bruit de ses miracles, augmenta tellement d'fige en
i4y, qu'on institua par trois fois, selon le mode usitd, devant la
Sacrde Congregation des Rites, le proces des vertus de la Vdndrable Servante de Dieu ,,
Devant ces heureux v6Bnements, fruit de la, Providence divine, Marie de l'lncarnation, avec une humilitA et une serenit-4
toute c6leste, pouvait r«pdter le mot du psalmiste : , Exspectans
cxspectavi... , (ps. 39), qu'on pourrait traduire librement : c J'ai
attendu en attendant... n Dans cette attente mystdrieuse, nous
adorons les secrets desseins de Dieu sur cette sainte ame. Et
ous le faisons avec foi et sans hdsitation. Mais, en dehors de
1'action de Dieu. Marie de l'Incarnation, du haut du ciel, n'attendrait-elle pas une rbponse de la terre ?
Au t6moignage du vdenrable Mgr de Laval, . Diae avait
donnd & Marie de l'lncarnation la pldnitude de l'esprit de son
Institut ,. C'est JA un grand Bloge en pen de mots, et rendu par
un dveque contemporain qui, lui aussi, jouit d'une reputation de
saintet6. Heritibre de I'esprit de la Fondatrice, la Servante de
Dieu a compris. plus que tout autre, et cela d6s le xvn* siecle,

la nosessite de faire ierapprochement des imaisons des Ursulines.
En 1639. avant mtne de venir au Canada, Marie de I'lacarnation
partageait I'avis de ceux qui desiraient a une union genlrate de
toutes les Ursa ines de France v. Plusieurs fois. daus sa correspundance, elle parle de ce problme qui semble presque la hanter.
Voici que'ques lignes qui resument sa pensee et resonenat
comme un testament : a En sa derniere maladie, ecrit Dom
Claude. elle donma charge a une religieuse de nmander en France,
qu'elle royait taut de biens dans cette union gynerale, qu'elle
mourait dais resperance qu'eUe se ferait un jour ; qu'd la
vdrite. it y arvit des difficultes, mais qu'elles n'dtaient pas si
grandes qu'elles me se pussent surmonter, si toutes roulaient
reldcher quelque chose de leurs propres intertts ; qu'il n'y avait
pas une congregation oit it n'y eat quelque chose de ban et
quelque chose de defectucux, et que. prenant de toutes ee qu'il
y a de fort et de solide, I'on en pourrait faire une qui serait
accomplie et sans defiut . II me semble que s'applique ii &
la perfection le mot de Dom Jamet al 'adrese de la Veinrable :
a Son genie est en effet un genie pratique, concret. positif
l
.
Ces quelques lignes nous apprennent quelle vision d'avenir
Marie de l'Incarnation entretenait pour tout l'Ordre de Sainte
Ursule. La sainte Fondatrice Anele lMerici. avait eu i'intuition
d'un grand principe d'adaptation,qui a fait 6voluer l'Orre des
Ursuiines jusqu'A 1Union Romaine. realisee il y a plus d'un demisiecie. De son c6te, la fille spiritueile de sainte Angile. Marie de
I'Incarnation qui, redisons-le avec Mgr Laval, avait requ de Dieu
a la plenitude de I'esprit de son Institut . n'aurait consenti &
quitter son paradis du Canada - paradis de croix et d'epreuves
- que a pour travailler, kcrivait-elle, a l'union de nos Couirtgations ; car. pour une si sainte aeuvre, je sacrifierais tout.
excepti de me damner et de pckher n.
Ces pensdes nous invitent A la reflexion. A-t-elle etd vraiment comprise ? N'a-t-on pas oubli6 ce qui Rtait, chez ele. plus
qu'un ddsir vague, une vision nette et une wolontd arretee sur
son saint Ordre ? I est bon de noter ici que les Filles de Marie
de l'Incarnation ont fait avancer la cause de leur M~re en so
groupant dans I'Union Canadienne des Ursulines, en juin 1953.
II reste un second pas a franchir, celui qui les introduira dana
a I'Union gdndrale a des Ursulines.
Du haut du ciel. Marie de 1'Incarnation doit contempler avee
un agrTable sourire cette marche ascendante, qui ne peut qu'attirer les faveurs de Dieu sur toute la grande famille des Ursulines.
Comme conclusion pratique, souhailons que tous les devdts
amis de Marie de l'Incarnation, qui ddsirent ardemment sa btatification, fassent passer desormais leurs prieres et supplications
par les amis celestes de la Servante de Dieu : sainte Ang•e
M6rici, saint Pie X, sainte Louise de Marillac.Nous verrons ainsi
bient6t se lever le jour de sa glorification dans FEglise.
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
(Collaboration au Missel Feder)
Parmi les nombreux Missels francais (1), qui se recomm.andent A la faveur des fidlees, a c6td de ceux de dom Lefebvre, de
Hautecombe. de Clervaux, etc, celui du P. Feder, s'est lui aussi,
fait un nom et une clientLle. Approuv6 par le Centre de Pastorale liturgique, sa conception, ses traductions surtout, le mettent
nettement A la portee des fid~les de notre temps. En fait, cet
ouvrage est le produit de toute une equipe de collaborateurs
liturgistes, curds et vicaires.
La maison Maine de Tours, lui a donnd une remarquable
prdsentation : typographie, claire et adrde, dans la note moderne.
Suivant 1'inevitable technique de tous ces livres du fidble,
chaque dimanche, chaque fete, chaque texte liturgique important cst commentd par une introduction qui permet d'en mieux
saisir la valeur religieuse. La figure des saints notamment' est
delairde par quelques notes d'histoire, breves et precises, qui
orientent dans le sens des fornules cultuelles.
En marge de la partie universelle du volume, partout utilis6, des Progres de d.ocse, de famille re!igieuse, viennent completer et adapter, sur le plan local, ce Missel-Vesperal.
Ainsi pour la Congregation de la Mission et la Compagnie
des Filles de la Charitd, un tout recent supplement presente
aux usagers du Missel Feder, quelques introductions historicoliturgiques qui, dans leur condense et leur precision, veulent situer la fete du jour et en faciliter l'utilisation spirituelle. A titre documentaire, les Annales inserent ici ces suggestives introductions, ces chapeaux. Ces notes situent les fetes des bienheureux et saints de la famille de saint Vincent de Paul : explication de la vie et de l'hlrolsme de ces nobles Ames : quelquesunes parmi tant d'autres..
F.C.
27 novembre. - Parmi les multiples manifestations de la
Vierge & Saur Catherine Lobourd (1806-1876), celle du 27 novembre 1830, samedi avant le premier dimanche de L'Avent, demeure une des plus cBlebres et des mieur connues. C'est la vision
qu'a popularisde la Mddaille miraculeuse : la Vierge a les mains
6tendues, chargoes de rayons, tandis que l'entoure I'invocation
devenue famiiWre : a 0 Marie, conque sans pichl, pries pour
nous qui avons recours d vous. n
Cette apparition de Marie ful, dbs le mois de juin 1832, divulguee par la frappe des quinze cents premibres Medailles miraculeuses. Depuis, des millions d'exemplaires, en toutes langues.
en tous pays, ont contribud pour leur part a rdpandre la devotion envers l'lmmaculde Conception, proclamde dogme de foi le
8 ddcembre 1854.
Le 26 juillet 1897, le cardinal Richard, archevsque de Paris,
au nom du pape LUon XIII, couronna la Vierge du sanctuaire des
(1) M. Louis Kammerer, curd de La Clayette (Bas-Rhin), sp4cialiste
de la question [VI Chroniques], dans la Malson-Dieu numdros 34,
39, etc.), prdsente, analyse et apprclee cent deux missels pour fitdles
et cent treize autres missels pour enfants. jchiesse et surabondance I
Varidtd et diversit6 I
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apparihions (140, rue du Bac), djjd entourde de prieres et centre de grdces.
Trois ans auparavant, la messe et l'office de la Mddaille
miraculeuse, tout d I'honneur de I'mmaculde, avaient etJ approuvcs, le 23 juillet 1894. La collecte signale les innombrables
prodiges et bienfaits accordds par I'intercession de la Vierge.
Ces faveurs edlestes 4 la priere de Marie prennent naissance
aux noces de Cana, ois se fit le premier miracle de Jesus d la
demande de sa mere. Au cours des djes, cette puissance s'est rdvdvle efficace et exaucee. D'oig, ainsi compris, le mot bien connu
de saint Bernard : a Dieu a voulu nous accorder toutes grices par
Marie. , Parmi plusieurs autres, la MAdaille miraculeuse deideure un signe de devotion, un gage de bedndiction et de protection mariale. Elle nous conduit & la Vierge et, par Elle, d
Jesus.
28 novembre. - Favorisee de la manifestation de la Mddaille miraculeuse, sainte Catherine Labourd, Fille de la Charitd, mena pourtant une vie modeste, dans l'humilitd et le silence de ses emplois de Soeur de Saint-Vincent de Paul.
NVde d Fain-les-Moutiers (Cte-d'Or), le 2 mai 1806, Catherine
fut admise d Paris le 21 avril 1830, au seminaire des Filles de
la Charitd ; elle assista, quelques jours apr&s, a la Translation
des reliques de saint Vincent de Paul (25 avril 1830) et cut d
ctur de transmettre le message recu de la Vierge : frapper une
midaille ! Les faveurs edlestes qui accompagnent sa diffusion la
firent tres tot proclamer a la Medaile miraculeuse ". Pour se
part. Catherine, placle d Reuilly (Paris : hospice d'Enghien), s'y
ddpen'a, inconnue, quarante-cinq ans durant, dans les offices
hunibes et obscurs : soin des vieillards, porterie, etc... Obstindment silencieuse, modeste et effacde, elle s'eteignit le 31 dWcembre 176. Elle dtait celle qui avait vu la Vierge de la Medaille.
Batifiie par Pie XI le 28 mai 1933, elle fut canonisde par
Pie XII, le 27 juillet 1947.
A son exemple et a sa suite, ii est toujours de notre devoir
de dt'relopper une veritable devotion pour la Vierge ; bien comprisc. dlle nous m&nera & son divin Fils et i une vie toujours
plus 'hrdtienne. Faites tout ce qu'il vous dira !..
20 d6eembre. - Reconnu d'abord pour la France par un Bref
papal du 22 juin 1883, le Patronage de saint Vincent de Paul sur
toutfs ies oeuvres charitables fut 6tendu au monde entier, par
un rcef de Ldon XIII du 2 mai 1885.
Ce titre, insdrd au Martyrologe (23 juin 1894) fut reconnu
et mrarqud dans la liturgie par la Fete du Patronage, concede
li
septembre 1903. par le saint Pape Pie X.
L'reuvre de saint Vincent justifiait pleinement ce fieuron
nouceau et proclamait la pure charitechritienne, dans un de
ses modeles les plus proches de nous. Dans le monde chritien.
s'inspirent spdcialement de cet esprit et recourent a ce patronage
vincentien, I'Association des Dames de la Charite, fondde par
Vincent lui-mdme en 1617, la Compagnie des Filles de la Charite (novembre 1633), universellement connue sous le nom de
So'urs de saint Vincent de Paul, sans oublier maintes autres associations qui arborent avec confiance le nom et la protection de
saint Vincent, en France, Belgique, Allemagne, Autriche, PaysHas, Etats-Unis, etc.
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Les Conferences de Saint-Vincent de Paul, fondles en 1833,
oi se mdlent -en leurs origines les noms d'Ozanam, de Swur Rosalie, etc., ont rendu, pour leur part, familier et mondial Le nom
et le dd~oueraent de Vincent de Paul, et se font un titre de gloire
de suivre les enseigneiments et les mdtehodes du grand Saint de
la C.'arite (1581-1660) : a Aimons Dieu, mres fr&res, mais que ce
soit d ia force de nos bras, d la sueur de nos visages. )
Cet esprit et cette vindration inspirent,pour nombre d'dmes.
la dermande de la Collecte : que l'intercession de saint Vinccnt
nous obtienne de Dieu un quotidien accroissement dans I'anour.
du Seigneur et dans le ddvouement a l'igard de notre prochain.
Cette charitd puise sa force dans l'Hostie, gage de l'inmense
amour du Christ pour tous les hommes. Get effort d'imitation
nous fera, avec la yrdce de Dieu, parvenir d la gloire du ciel.
17 fevrier. - Le bienheureux martyr de ce jour reste un
u6tirant module de missionnatre : souriant et gdndreux apdtre
qui termine par le martyre quelque trente ans de courageux
apostolat en Chine
Francois-RlgisClet, nW a Grenoble le 19 aout 1748, est admis
chez les Lazaristes 4 Lyon, le 6 mars 1769. OrdonnJ pretre, le
27 mars 1773, it reqoit comme mission le Grand Siminaire d'Annecy, oht il enseigne et dirige durant une quinzaine d'anndes. En
mai 1788, sa nomination comme directeur du Siminaire intrnme
(no'ciiat; de ia Maison-Mere d Paris (l'ancien Saint-Lazare) monire bien la valeur qu'on lui reconnaissait. Peu apres, decant les
ndfaits de la Rdvolution, ii demande de partir pour la Chine.
It quitte done Lorient le 10 avril 1791 et arrive d Macao le
15 octobre suivant. Gagnant l'intdrieur du pays, it se ddpense
sans compter pour les chretientds dispersdes du Kiangsi et du
Houkouang. En res trente ans de travaux apostoliques, quelle
fiddliti heroique au travail quotidien, malgrd ses difficultes et
ses dpines.
Arritd i Kinkiakang, le 6 juin 1819, Francois-Rdgis Clet est
conduit d Outchangfou, et y reste emprisonnd sept mois durant.
Condamne, ii meurt dtrangld, .le vendredi 18 fivrier 1820, et
recoit les honneurs de la b6atification le 27 mai 1900.
Le long apostolat du bienheureux Clet, poursuivi avec courage e6 entrain, en fait une hdroique figure de vdritable missionnaire, tout L Dieu. Dans l'epreuve de sa prison, il dcrivaiV
encore sereinement et simplement : 4 Dieu est patient, soyont
aussi patients et tenons-nous tranquilles. ) La legon de confiance
et d'abandon a la Providence demeure toujours actuelle.
Mardi de la Septuagdsime : Oraison de Notre-Seigneur. La prisre instante, prolongde de Notre-Seigneur au Jardin des
Olives, caracterise les heures suprdmes de la vie du Sauveur,
a la veille de sa mort.
Celle divotion s'integre et prend place dans le souvenir de
la Passion du Christ que la famille de saint Vincent a adoptt
specialement, comme nombre d'autres families religieuses ; elle
est un aspect de cette vendration du Christ souffrant.
a II souffre cette peine et cet abandon dans l'horreurde la
nuit... Jesus s'arrache d'avec ses disciples pour entrer dans lagonie, il faut s'arrachev de ses plus proches et de ses plus intimes
pour l'imifer... Jdsus dtait dans l'agonie et dans les plus grandes
peines, prions plus longtemps... Je pensai d toi dans mon ago-
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nie, j'ai verse telles youttes de sang pour toi... Veux-tu qu'i"me
coutle toujours du sang de mon humanitd, sans que tu me
donnes des larmes...
Le Mystere de Jdsus, de Blaise Pascal, est le theme dternel
de meditaion pour revivre le drame insondable du Calvaire et
en tirer profit.
Mardi de la Sexag.sime : Commimoraison de la Passion. -Des 18•7. sur un expose et demande du Supdrieur gdneral des
Pretres de la Mission, le Pape Pie IX autorisait le scapulaire de
la Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
C'etait une rdalisation du souhait manifesto d Swur Apolline
Andriveau (1816-1895), de la maison de Troyes. a Le monde se
perd parce qu'il ne pense pas A la Passion de Jdsus-Christ ; fais
tout pour qu'il y pense, fais tout pour qu'il se sauve. 0
Cette devotion a la Passion lit 6galement ,riger la confrdrie
de la Sainte-Agonie, d'abord 6tablie a Valfleury (Loire), en 1861,
puis transferee d Paris, sous la direction du Supdrieur general
de la Mission. L'Association 6tait alors devenue archiconfrerie
(avec facultg d'agregations) e# fut enrichie de multiples indulgences par divers Brefs des Souverains Pontifes (1862-1895).
Le but et les pratiques de l'Archieonfrerie de la Sainte-Agonie, outre la veneration des souffrances de Notre-Seigneur, sont
de prier spdcialement afin d'obtenir paix pour I'Eglise, conservation de la foi, cessation des fleaux, graces pour les agonisants,
eA, spicialement au terme de leur vie, la conversion des p6cheurs endurcis.
3 mars. - Le bienheureux Pierre-Rend Rogue passa quasi
toute sa vie d Vannes, son pays. Il y naissait le 11 juin 1758, et
resia fils unique, elevd par une pteuse mere, devenue bientdt
veu Ve.

Pierre-Ren6, ainsi orientd par cette bonne mere, entrait au
Grand Seminaire de Vannes en 1776 ; it y est ordonnd prefre le
21 septembre 1782. et tout aussitot est nomm6 chapelain &
l'euvre des Dames de la Retraite. Le souvenir de ses mattres du
Se&ninaire, son ddsir de plus grand renoncement le font regarder bientdt vers la famille de saint Vincent. Admis a Paris dans
la Congregation de la Mission, le 25 octobre 1786, il retourne,
apres trots mois de noviciat, au Grand Seminaire de Vannes
pour y enseigner le dogme. C'est d Vannes qu'il emit ses vceux,
le 28 octobre 1788.
La Revolution, etendant ses ravages, L'expulsa du sdminaire,
ferm6 fin janvier 1792 ; mais Pierre-Rene Rogue n'en continua
pas moins, d Vannes meme, son intrdpide apostiolat elandestin.
Dans un exercice de ce z:le, alors qu'il portait le Viatique &
un malade, ii fut arrede, le 24 decembre 1795.
Internd, ii est bientdt jugd et condamnd d mort le 2 mars
1796. L'exdcution eut lieu le lendemain 3 mars 1796. t1laissait
ct conservait d Vannes une renommte de saint prdtre, que
i'Eglise vint ratifier par la beatification, le 10 mai 1934.
15 mars. - Collaboratrice docile de saint Vincent de Paul
(1581-1660), Louise de Marillac trouva dans cette sage direction
la paix de I'dme et le sens de sa vie. Nee le 12 aoft 1591, Louise
de Marillac connut les 6preuves des son enfance ; mais, tres fMt
s'appuya sur l'aide de Dieu et aspira d la vie du cloitre. Ses
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forces ne lui permirent pas de realiser cet intime appel de #a
genrositM ; aussi, Le 5 fevrier 1613, en l'eglise Saint-Gervai
(Pnris), elle epousa Antoine Legras ; eUe en eat un fils, Miche,
tourment parfois et sollicitude maternelle de son existence.
Veuve le 21 decembre 1625, elle trouva dans la direction 4clairde
de Vincent de Paul le guide str et 4nergique qu'il lui fallait.
Sous cette conduite, Mile Legras trouva son equilibre et son
epanouissement dans 'action, dans la visite des Charit6s (1629).
reDes le 29 novembre 1633, Louise de Marillac accu.laGit se
mitres aides : a bonnes filles de villages a et debuts de la Compaynie des Filles de la Charite. Vincent, leur directeur, les aiyuillait soigneusement dans c6s trois vertus fondamentales de
leur Institut : humilitd, simplicitY, charite. Le 25 mars 1634,
Mile Legras pronongait sa donation definitive au service de
Dieu et jusqu'd sa mort, le 15 mars 1660, poursuivit son ascension spirituelle, attentive a F'enseignement de Vincent, le a tres
honord Pere » des Filles de la Charitd.
Leurs emplois, leurs wouvres sont, dbs le debut. nombrcux
et vari6s : les petiles ecolcs (formation et enseignement des
classes populaires), la visite des malades a domicile, le souci des
pauvres, 4 nos seigneurs et. nos maitres n, les hdpitaux, les enfants trouves, les cuvres de jeunesse, etc.. Toute cette vie de
divouement s'appuie sur les bases solides dogmatiques de la foi,
dans le ferme vouloir de poursuivre l'auvre du Christ. S'inspirant, se revetant de son esprit, elle puise dans i'oraison et le
temps de la priere les forces pour cette action charitable, preuve
du v~ritable amour de Dieu difig, par l'obdissancc et L'abandon
a la Providence.
Cette doctrine est detaillee, monnayie et nettement articulee dans les Conferences et Entretiens de saint Vineent : precieux livre de chevet de toute Fille de la Charite. Pour sa part.
Louise de Marillac rdalisa courageusement cet ideal. Son oime
compatt aux miseres du pauvre ; elle eut le sens du malheureux
et de l'indigent ; elle poursuivif les eauvres de charitd (aunm)nes, secours des abandonnds, etc.) ; elle trouva et reconnut le
Christ dans le plus humble de ses frtres soullrants.
20 avril : Translation des Reliques de saint Vincent. - Le
28 septembre 1660, le corps de Monsieur Vincent, mort la veille,
fut inhunyji
dans la chapelle de la maison Saint-Lazare, a Paris,
proche I'eglise Saint-Laurent. Lors du procks de la beatification,
les formalites preparatoires comportaient L'ezamen des restes
mortels de Vincent de Paul : il eut lieu le 19 (fvrier1712. Le
25 septembre 1729. on rouvrit le cercueil diu bienheureu.x Vincent de Paul qui, un mois plus t6t, avait td proclame bienheureux & Saint-Pierrede Rome, le 21 aofit. Apres la canonisation.
celebrde d Saint-Jean de Latran, le 16 juin 1737, les reliques de
saint Vincent furent deposdes dans une chdsse d'argent et placdes
sur le rntable de I'autel dedi6 i saint Lazare. Ce reliquairerouvert & diverses epoques, en 1739, 1747, 1759, fut toujours entourd
de filiale vednration. Le 31 aoiut 1792. A la veille de l'expulsion
Idgale des missionnairesde la maison Saint-Lazare, la chlsse fut
cedee aux Biens nationaux, mais le corps de saint Vincent fut
alors cach6 chez le notaire de la Congregation de la Mission, oil
ii passa les temps troubles de la Rdvolution, jusqu'en 1806. Ces
restes v6ndrables furent alors confids pour vingt-quatre ans aux
Filles de la Charitd,l6galement retablies depuis 1800 et installies
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d Paris, rue du VieuxColombier jusqu'en 1815, et alors transferies rue du Bac, leur nouvelle Maison-Mere.
Apres des seances de reconnaissance canonique d l'archee~chg de Paris (avril 1830), les reliques (urent ddposees d la cathedrale Notre-Dame. C'est de Id qu'on les transporta processionnellement, le 25 avril 1830, en la chapelle de la Maison-Mere des
Lazaristes, achevee en 1827. Accueillies par une neuvaine solennelle de prieres, ces restes vendrds y sont depuis lors dans une
chowsse d'argent offerte par une souscription nationalc. Pet apres
cette translation 95, rue de Sevres, la fete de la Translation fut
concedte le 12 mars 1836. D'abord fixde au 26 avril, puis au
second dimanche apr&s Pdques, elle est actuellement inscrite au
20 avril. La solennild extdrieure se celebre le desuxime dimanche
apres Pdques.
Ces cendres sacrdes redisent la charitable et admirable bonte
de saint Vincent pour les multiples miseres de l'homme ; elles
encouragent et entrainent dans cette voie royale d '2 charitd :
amour de Dieu et celui des hommes.
27 juin - Dans la maison des Filles de la Charit d'Arras,
oucerte du temps de saint Vincent de Paul en 1656, quatre
Swurs furent arretdes le 14 fetrier 1794, decant le refus des
serments qu'on exigeait d'elles mais que reprouvait leur
conscience. Elles furent enfermees dans diverses prisons d'Arras. Mandles d Cambrai, le 26 juin 1794, elles y furent le jourmeme condamnaes et ezxcuties, non sans avoir assure, dans leur
compatissante charited qu'elles seraient les dernibres victimes U.
Le courageuz herossme de leur mort en haine de la foi. la
ciarite de leur vie, lenr reputation de martyres furent enfin reconnus par l'Eglise, et Benoit XV les a bdatifides le 13 juin 1920.
Le meme amour du Christ, la meme vocation avait assemble
ces quatre Vierges martyres. C',taient :
Marie-Madeleine Fontaine, originaire d'Etrdpagny (Eure ;
Evreux), 22 avril 1723 ; Fille de la Charitd depuis le 9 juille
1748, et superieure de la maison.
Marie-Francoise Lanel, d'Eu (Seine-Infirieure ; Rouen), 25
aoat 1745 Fille de la Charit6 depuis le 10 avril 1764.
Therse-Madeleine Fantou, de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine ; Rennes), 29 juillet 1747 ; Fille de la Charitd depuis le
28 novembre 1771.
Jeanne Gerard, de Cumidres (Meuse ; Verdun), le 23 octobre 1752 ; Fille dc Ja Charittdepuis le 27 septembre 1776.
Ces exemples d'hAroique courage dans le martyre couronnent la charitd de toute une vie de devouement. La participation sacramentelle d I'Eucharistie doit developper en nous la foi
agissante et puretd de vie. C'est la demande de I'Eglise en :la
Postcommunion.
19 juillet - Patron aupres de Dieu de toutes les ceuvres
de charitd existant dans le monde catholique et qui dtrivent de
lui de n'importe quelle faqon (Bref de Leon XIII), Vincent de
Paul fut specialement animd de I'amour du pauvre, base sur la
charite, I'amour de Dieu.
Vincent naquit le 24 avril 1581, pros de Dax, au village de
Pouy, qui depuis le 3 dceembre 1828, porte officiellement son
nom, Saint-Vincent-de-Paut. I quitte vers 1591 sa campagne na-
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tale, refoit I'ordination sacerdotale & Chdbeau-l'Evdque, proche
Perigueux (23 septembre 1600) et poursuit ses etudes a Towlouse, etc... Diverses aventures, selon ses lettres, autographet
conservies le menent en Berbdrie (Afrique du nord) et le delivrent de sa captivitide Tunis (1605). Revenu en Avignon en
1607, it part pour Rome et parvient d Paris en septembre 1608 :
it a vingt-sept ans. Divers emplois et residences marquent ces
preminres annees de Paris : aumOnerie chez la reine Margot
(1610-1612), cure de Clichy (2 mai 1612), de Chdtillon-les-DomObes
(Ain ; juillet-ddcembre 1617), aumnnerie ches les Gondi (16181621), supdrieur de la Visitation de Paris (depuis fin 1622 jusqu'd sa mort), et surout predications d la campagne depuis le
sermon de Folleville (Somme, 25 janvier 1617). Sur ce contact
a:ec les gens des champs, des missions paroissiales I'amrnent a
signer 17 ars•il 1625. le contral de fondation de la Congrcilatio
de la Mission, qui ajoute bient6t I'wuvre des Ordinands, preparation aux saints Ordres et esquisse de l'euvre des grands stminaires.
Apres un sejour auz Bons-Enfants (1624). devenu en 1707
sýminaire Saint-Firmin, Vincent s'dtablit a Saint-Lazare (1633),
d'ou l'appelldtion de Lazaristes. C'est LA le quartier gendral de
son weuvre charitable.II y meurt le 27 septembre 1660 et ses reliques y sont vendrdes jusqu'en 1792 ; beatification les 13-21 aout
1729, et canonisation le 16 juin 1737, a Saint-Jean-de-Latran.
Service et secours des pauvres, sanctification et instrutction
du clergy rdsument en leurs diverses modalitds l'enseignement et
les exemples vincentiens. Cefte activit4 de pretre fiddle et de
pidte solide s'alimentent et s'dchauffent au foyer de la Messe
et de l'Eucharistie, ccce feu qui brile les poitrines ,.
31 juillet. - N• le 9 octobre 1800, A San Fele, au royaume
de Naples, Justin de Jacobis est odmis dans la Congregation de
la Mission a Naples, le 17 octobre 1818 et regoit la prdtrise a
Brindisi, le 12 juin 1824.
Apres quinze ans d'apostolat et de missions paroissialesdans
le sud de l'ltalie, une nomination de la Propagandel'envoyait, le
10 mars 1839, d la mission d'Abyssinie, comme prefet apos(olique d'Ethiopie et regions limitrophes. M. de Jacobis parvint a
Adoua, le 29 octobre 1839. Le 10 decembre 1842, ii s'tablif d
Gouala et y groupe quelques centaines de fiddles. Mais la peradcution de l'abouna schismatique, aprbs avoir iongtemps couve,
se declare nettement, en 1849. Elle amene, en 1854, et I'arrestation de plusieurs chrt6iens et l'expulsion de Mgr de Jacobis
dans la direction du Soudan (27 novembre 1854). L'apdfre revient
pourtant et lutte pour affermir ses chers neophytes... La mort
hAroique de GhIbrC-Michail, Ie 28 aoit 1855, le console et tout
ensemble le peine.
Mgr de Jacobis poursuit ses rudes efforts et durant de longues annees continue son devouement d Halal, malgrA de multiples angoisses, nombre d'amertumes et quelques defections.
Epuisd par vingt et un ans d'apostolat spdcialement rude et
pgnible, en cette chlre Ethiopie, Mgr de Jacobis meurt au cours
d'un voyage dans la vallde d'Aligad4, te mardi 31 juillet 1860.
11 est inhumA a Hdbo oih se trouvent toujours son tombeau et
ses reses vAdndras
Ses vertus, largement reconnues de son vivant, lui ont aisdment mdrite, le 25 juin 1939, le titre de bienheureux.
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1" septembre. - Beatifi6 le 3 octobre 1926, Ghebre-Micha&l
reste un des fleurons et un" heroique prdtre de cette Missiorl
d'Ethiopie, que pratiquement a fondge le divouement du bienheureux Justin de Jacobis (1800-1860).
Ghebre-Michael,, serviteur de l'archange Michel a, natt en
1791, au Godjam, province d'Ethiopie. En 1841. ii rencontre providentiellement, au Tigr6, le fervent apdlre Justin de Jacobis,
alors en partance pour t'ltalie. En sa compagnie, Ghebrd-MichadI
voit le Pape, Rome et Jdrusalem. II en est remud, et enfin, en fdvrier 1844, Ghdbrd-Michail,au terme d'une patiente etude et vdolution, passe courageusement du monophysisme d la foi catholique. Justin de Jacobis, le i" janvier 1851, ordonne pretre Ghebrd-Michael et agree ses desirs d'dtre de la famille de saint Vincent : Ghdbr6 se trouvait dans sa soixantaine.
Trois ans plus tard, le ras Theodoros jette en prison, A Gondar, plusieurs membres de la chrdtientd abyssine qu'avait rdunie
Jusltin de Jacobis. Parmi ces prisonniers, GhIbrd-Michacl, dix
mois durant, subit les tourments d'une prison obscure et humide.
Contraint de suivre la troupe de Theodoros, Ghebrd-Michail,
enchaind, meurt dans le Ovello, au cours d'une marche militaire, le 28 aoit 1855.
Assoiffe de la vdritd qu'il ne trouva pas entiere dans les livres et enseignements de son pays ardemmenO chretien, Ghdbr&MichaEl rencontra enfin le Christ dans les entretiens el l'enseignlement du bienheureux Justin de Jacobis. Ce vaillant vedque
reconnait et proclame en Ghdbr6-Michael, c un gynie abyssin,
perspicace, droit, actif, exemplaire, qui a toujours cherchd dans
l'etude la plus severe to connaissance de la vraie foi. n
C'est cet amour, cette soif de la veritable doctrine du Christ
et de son Eglise que tout chrdtien doit chaque jour aciver, approfondir et affermir.
3 septembre. - Parmi les victimes des 2 et 3 septembre
1792. d Paris,les Lettres apostoliques du 17 octobre 1926, ont retenu cent quatre-vingt onze noms. Dans le nombre de ces martyre, alors bdatifies, quatre-vingt-quinze ont souffert aux Carmes, trois a la Force, vingt et un a l'Abbaye, et soixante-douse
d Saint-Firmin. Cette derniere prison n'est autre que la maison
lazariste des Bons-Enfants, dont, le 6 mars 1624, saint Vincent
prenait possession. Elle poursuivait son teuvre apostolique dans
la formation des cleres et devenait en 1707 le seminaire SaintFirmin. En 1792, comme plusieurs autres, cette maison religieuse se transformait en prison.
Les massacres de septembre 1792, incidents sanglants de la
Revolution d Paris, commencerent le 2, sur les 14 heures, par
les ddtenus de l'Abbaye (Saint-Germain des PrOs). Vers les 16
heures, ce fut le tour des prisonniersde la Force (proche l'eglise
Saint-Paul) et de ceux du couvent des Carmes (de nos jours I'lnstitut catholique). Le 3 septembre, des 5 heures et demie du
matin, commencrent les massacres de Saint-Firmin (2, rue des
Ecoles, rue du Cardinal-Lemoine).
Les bienheureux Charles Caron et Nicolas Colin, jadis enfants de saint Vincent, et depuis, devenus cures de Collgien.
diocese de Meaux, et de Genevrieres, diocese de Langres, trouverent, eux aussi, dans cette maison, la palme du martyre avec
leurs confreres lazaristes Jean-Henry Gruyer, et le supdrieur de
la maison, Louis-Joseph Francois.
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Jean-Henri Gruyer 6tait nd 4 D6le, Le 13 juin 1734, et ordonnd pretre 4 Saint-Claude ; il fit requ chez les Lazaristes le
23 janvier 1771 ; il etait en 1792 vicaire de Saint-Louis d Versailles.
Louis-Joseph Francois, nd d Busigny (Nord), le 3 fevrier
1751, fut admis le 4 octobre 1766 ; il etait suprieur de la maison Saint-Firmin depuis 1788.
Les soixante-douze marJyrs de Saint-Firmin furent tons
massacres en ddfinitive pour le refus du serment d la Constitution civile du Clergd.
Aimer l'Eglise, en ddfendre les droits, vivre courageusement
sa foi, reste la leqon quotidienne que, devant le devoir de chaque jour, nous donne en leur hiroisme, L'exeptionnelle gdndrosite des martyrs.
27 septembre : Anniversaire de la mort de saint Vincent de
Paul. - Cette fin pricieuse de Vincent de Paul (27 septembre
1660), nous met, devant les yeux et le cceur, les enseignements
que redisent les exemples et les paroles de Vincent de Paul, en
ces dernieres semaines de sa vie. Le Journal des derniers jours
de Monsieur Vincent, par Jean Gicquel (Saint Vincent, edition
Coste, t. Xll, pp. 175-193), reste toujours dmouvant dans sa simplicit6 et son realisme de temoignage sans appr.t.
La fete traditionnelle du 19 juillet, ainsi fixee lors de la
bdadification en 1729 pour des raisons de convenance pratique,
ne peut et ne pretend nullement tcarter, pour les enfants de
saint Vincent, la signification de cette journee d'une si sainte
mort : dies natalis, jour de naissance dal vie celeste.
Conede par un Decret de la Congregation des Rites du 15
juin 1822, cet anniversaire eminemment liturgique rappelle et
redit le cri final et joyeuz de cette grande dme, qui, avant d'expirer, redit et rdpcte gaiement : Confido !
Confiance et total abandon entre les mains du Seigneur !
, Faisons les affaires de Dieu et it fera les notres.
.
7 novembre. - Jean-Gabriel Perboyre, nd d Montgesty (Lot),
le 5 janvier 1802, etait le cadet de huit enfants ; dans une atmosphere de foi, de pieti, ii grandit adonnd au travail : la garde
des iroupeaux...
En automne 1816, il rejoint i Montauban son oncle Jacques
qui y dirigeait un petit Siminaire. A la fin de 1817, Jean-Gabriel
decide courageusement : je serai missionnaire. Le 15 dicembre
1818, il est admis au Sdminaire interne de Paris, et le 23 septembre 1826 est ordonn6 pr 4 tre par Mgr Dubourg, devque de
la Nouvelle-Ortians, transfer~ d Montauban. Jean-Gabriel reCoit
la prdtrise dans cette chapelle des Filles de la Charitd, 140, rue
du Bac, oit se trouvait alors le corps pricieux de saint Vincent
de Paul et ofi, quatre ans plus tard, devaient avoir lieu les manifestations de la Mddaille miraculeuse.
Le 21 mars 1835, apres un sdjour d Saint-Flour (1826) et 4
Paris (1832), ii part du Havre pour la mission de Chine qu'il
avait souhaitle ; le 29 aoit, ii d6barque a Macao, eti d.s le 21 dicembre, se dirige vers Hankow et le Houp6.
Apres des travaux apostoliques dans le Honan (1836), ii est
trahi et arretd en septembre 1839. Sa prison est ceUe d'Outchangfou, tout comme le bienheureux Clet, son arin (18 fdvrier 1820).
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En dWcembre 1839, Jean-Gabriel esti jugd, condamn, d la strangulation ; l'exzcution a lieu le vendredi 11 septembre i840.
Cette mart hAroique a suspendu, semblant 'genoux sur une
croix a termine brusquement quatre ans d'apostolat et recompense sa vertu que vient reconnaitre la beatification, le 10 novembre 1889. Cette vie rdalise et illustre la parole de Jean-Gobriel en ses di.-huit ans : a Oh ! qu'elle est belle, cette croix
plantee au milteu des terres infid&les et souvent arrosde du sanl~
des ap6tres de JUsus-Christ ! a

AM1RIQUE CENTRALE
M. JEAN THAUREAUD t
6 novembre 1874-1" mars 1955
La Province d'Amdrique Centrale vient de perdre son doyen
d'dge, a le bon P&re Jean ), M3.Thaureaud : ouvrier de la premiere heure, dans les missions du Salvador (1) pendant un quart
de sitele, .onstructeur de la a Casa-Mission a d'Alegria et de la
nouvelle maison de San-Jaccinto A San Saicu.ior, fondateur de
notre Ecole apostolique. Sa forte constitution d'authentique compatriote de Vercing6torix lui a permis un travail de plus d'un
demi-sikele. Missionnaire dont le zele apostolique, la pitld sacerdotale et an dynamisme peu commun en pays tropical, ont fait
de lui un , factotum , de I'Eglise, de la petite Compagnie ei de
la province, en particulier au Salvador.
Tour a tour missionnaire, supdrieur et professeur de 1'Ecole
aposiolique, aum6nier de la Maison nationale de l'enfance, qui
abrite un millier de garcons et de filles* predicateur repute et
recherche pour les retraites sacerdotales, ii fut le conseiller et
plre spirituel de maintes Filles et Dames de la Charit6. Maitre
d'ceuvres et artisan inn6, chasseur qui, selon 1'expression du
pays, ( mettait la balle Id oft ii avait mis I'wil ,,, et qui aux jours
de repos entre deux missions, nous fournissait volaille et venaison d1sirables, y compris de bonnes tranches de boa et de
crocodile. Ami des lettres, physicien, chimiste, voire astronome
(qui riveillait ses confreres en pleine nuit pour leur faire admirer les merveilles de Bdtelgeuse !) et, par-dessus le mareh6, infirmier et medecin de ses Confreres et de ses eleves, le Pere
Jean cumulait les offices et pratiquait arts et sciences avec une
reille comp6tence. A ses quarts d'heure d'indifference, nous
l'avons vu et entendu jouer du violon, du hautbois, de la clarinette et du clairon avec la meme facilitd qu'il jouait de I'liarmonium. Bref, une vie de quatre-vingts ans particulierement ffconde en un pays oh le thermometre oscille entre 25 et 30°
cenitgrades toute I'ann6e et oi le travail demande une force de
(1) Nd & Ris (Puy-de-Ddme), le 6 novembre 1874, M. Jean Thaureaud
fut Cl;tve de l'Ecole apostolique du Berceau. Reiu a Dax, le 4 octobre
1894, il y fut ordonn6 prbtre le 17 juin 1904 par :e Lazariste, Mgr Jacques Thomas. Plac6 au Guatemala en 1900. M. Jean Thaureaud fut
envovy en 1904, au San Salvador (34.126 kilometres carris), ofi 11 se
dipehsa en diverses fonctions. (Cf. Annales, 1907, pp. 234-237). 11 y est
morl le i*' mars 1955.
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volonte exceptionnelle pour ne pas cdder au K farniente , end6mique sous le soleil brilant des tropiques.
Combien a joui le grand coeur du Pire Jean pendant sa
longue vie de missionnaire et combieu il a fait jouir ses ouailles
par I'attrait de sa personne, la douceur de ses conversations,
1'onction de ses sermons, conformes a la a petite methode a si
recommandde par saint Vincent. a Grand missionnaire du Salvador a I Que de fois nous sommes rest6s suspendus a ses lvres
en 1'entendant precher. Quel plaisir pour nous de constater que
sa parole dclairait I'intelligence,- redressait la volonta de ses
auditeurs, A tel point qu'ils se disaient les uns-aux autres presque a haute voix : 4 Rendons les armes une fois et confessonsnous, c'est ce brave Pere qui nous le dit ! n Et lorsqu'il tonnait
contre certains desordres et jetait en enftr les sc!6rats qu; ca
dtaient les auteurs, en ajoutant que lui-meme, malgr6 son caraetOre sacerdotal et les graces revues, pouvait se damner, plus d'un
auditeur se disait t lui-meme : a Mon vieux, si ce brace Pre
se damne, nous autres oit irons-nous ? )
Et c'est ainsi que le Pere Jean, pendant plus d'un demisikcle d'apostolat, a d6livrd de l'enfer et envoy6 au ciel des milliers d'"mes qui bediront son nom pour tout ce qu'il a fait
pour elles dans cette vallde de larmes.
Et a propos de larmes, qu'il nous soit permis de dire que
la carriere de notre ddfunt, n'en a pas 6t6 privde. Plus d'une
fois nous I'avons vu pleurer, abattu par le paludisme, par la
mort des siens ou par des deceptions qu'il n'avait pas meme
soupoonnees. Optimiste par nature, convaincu que la parole de
Dieu est un glaive a deux tranchants et que le bon exemple entraine les plus rebelles, I'inexorabie expdrience lui a montrd que
l'ivraie abonde i c6tW du bon grain et que la conversion des
p6cheurs est oeuvre exclusive de la grace. Le a compelle intrare a
qu'il mettait en pratique pour donner h I'Eglise- de bons et
nombreux ministres lui a cause des ddboires tels que tout autre
que lui aurait 1ichd le manche de la charrue et regard6 en
arritre. Lui, grace & ses n illusions a ne se dtcourageait jamais.
a Cultivons-les toujours ces bonnes illusions, malgrd et contre
tout, car elles sont pour nous, missionnaires, ce que les ailes
sont pour l'oiseau et les roues pour la voiture. v
Propagandiste de la Bonne Presse et ennemi declar6 des
mauvaises lectures et des journaux irrdligieux et immoraux, il
s'est vu insultd et mome souffletd, sans se ddfendre ni profrer
une plainte, quand tout autre que lui avec la force herculeenne
que Dieu lui avait donn6, aurait, d'un coup de poing, fait mordre
la poussiere a I'assaillant.
Son attache & la Congregation qu'il a honor6e soixante ans
durant, etait proverbiale parmi ses confreres. 11 ne comprenait
pas qu'on puisse abandonner une telle mere. Humble sans affectation, pur comme un ange dans ses actes, ses paroles et ses
6crits, cordial, prudent, affable, ddvoud, ami des panvres et
pauvre lui-meme, se contentant d'une pauvre table, d'une pauvre
cellule et d'un pauvre habit, il laissait A ses confreres ce qu'il y
avait de mieux et gardait pour lui ce qu'il y avait de pire.
Sdpard du bon Pere depuis quinze ans, celui qui derit ces
lignes et que le bien-aim6 ddfunt appelait familibrement t sa
vieille branche ,,craignait de ne plus le revoir en ce monde. II
ne l'a plus revu, en effet, mais la bonne Providence a voulu qu'il
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LE S9MDInAME DE SARLAT
Parmi les mIaisoMe de la Comwryqation dr La Misitnm outriartd
sous le gendralat de M. Edne JoLy (1f73-1t97), la MniAs# ntAWH"
ration des saminairesde France, ator p"ris exn 4haryi, dA.nn 0it
idWe de '6las constructif d'alors : Saint-4louW.. Hei=, ArrosO,
BMziers, Aleth, Beauvais, Tours Auxerr, Ci;arLr'Sa. IP)lrt, H)Ion
logne-sur-Mer, ChAlons-sur-Marne, Bayeux, aplart, 11o0'd4i0u1,
Pau, Saint-Pol-de-L4on. Or ces srnainatres a'ajiutafl 4 d'auro
maisons : Versailles (paroisse et chapellU rNayle) tl'cthfWtO
Manosque, Angers, Dijoc, Saint-Gloud,
i(ant-(yr, Nt»l't*Il.(s
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volontd exceptionnelle pour ne pas eder an a<farniente
mique sous le soleil brilant des tropiques.
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se trouvAt a ses fundrailles. I son retour du Guatemala, h Pa- zi.A tron tard Dour la Messe solennelle celebhre par
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volont6 exceptionnelle pour ne pas coder au a farniente a end&
mique sous le soleil brhlant des tropiques.
Combien a joui le grand coeur du Pare Jean pendant sa
longue vie de missionnaire et combien il a fait jouir ses ouailles
par Pattrait de sa personne, la douceur de ses conversations,
lonction de ses sermons, conformes a la A petite mdthode , si
recommandee par saint VincentL , Grand missionnaire du Salvador ), I Que de fois nous sommes restls suspendus h ses lvres
en I'entendant precher. Quel plaisir pour nous de constater que
sa parole 4clairait I'intelligence- redressait la volont6 de ses
auditeurs, a tel point qu'ils se disaient les uns-aux autres presque a haute voix : ( Rendons les armes une fois et confessonsnous, c'est ce brave Plre qui nous le dit ! , Et lorsqu'il tonnait
contre certains desordres et jetait en enfer les scedlrats qui en
dtaient les auteurs, en ajoutant que lui-meme, malgr6 son caractere sacerdotal et les grAces reques, pouvait se damner, plus d'un
auditeur se disait A lui-meme : a Mon vieu, si ce brave Pere
se damne, nous autres ofi irons-nous ?
Et c'est ainsi que le Pere Jean, pendant plus d'un demisikcle d'apostolat, a d6livr6 de l'enfer et envoyd au ciel des milliers d'Ames qui beniront son nom pour tout ce qu'il a fait
pour elles dans cette valile de larmes.
Et b propos de larmes, qu'il nous soit permis de dire que
la carriere de notre defunt, n'en a pas 6td privde. Plus d'une
fois nous I'avons vu pleurer, abattu par le paludisme, par la
mort des siens ou par des deceptions qu'il n'avait pas mnme
soupponn6es. Optimiste par nature, convaincu que la parole de
Dieu est un glaive a deux tranchants et que le bon exemple entraine les plus rebelles, I'inexorable exp6rience lui a montre
que
fivraie abonde A c6td du bon grain et que la conversion des
pdcheurs est ceuvre exclusive de la grAce. Le a compelle intrare n
qu'il mettait en pratique pour donner a 1'Eglise-de bons et
nombreux ministres lui a caus6 des ddboires tels que tout autre
que lui aurait Ilch6 le manche de la charrue et regardd en
arriere. Lui, grAce a ses u illusions , ne se d6courageait jamais.
c Cultivons-les toujours ces bonnes illusions, malgrd et contre
tout, car elles sont pour nous, missionnaires, ce que les ailes
sont pour l'oiseau et les roues pour la voiture. v
Propagandiste de la Bonne Presse et ennemi declar6 des
mauvaises lectures et des journaux irrdligieux et immoraux, il
s'est vu insult6 et m6me soufflet6, sans se d6fendre ni prof6rer
une plainte, quand tout autre que lui. avec la force herculdenne
que Dieu lui avait donne, aurait, d'un coup de poing, fait mordre
la poussibre a l'assaillant.
Son attache A la Congregation qu'il a honorde soixante ans
durant, dtait proverbiale parmi ses confreres. II ne comprenait
pas qu'on puisse abandonner une telle mere. Humble sans affectation, pur comme un ange dans ses actes, ses paroles et ses
Acrits, cordial, prudent, affable, ddvoue, ami des pauvres et
pauvre lui-meme, se contentant d'une pauvre table, d'une pauvre
cellule et d'un pauvre habit, il laissait A ses confreres ce qu'il y
avalt de mieux et gardait pour lui ce qu'il y avait de pire.
Separ6 du bon Pere depuis quinze ans, celui qui ecrit ces
lignes et que le bien-aime defunt appelait familibrement cc sa
vieille branche n, craignait de ne plus le revoir en ce monde. 11
ne l'a plus revu, en effet, mais la bonne Providence a voulu qu'il
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se trouvAt A ses fun6railles. A son retour du Guatemala, A Panama. Arriv4 trop tard pour la Messe solennelle celibrde par
M. Humberto Lara, Visiteur, devant une assistance qui debordait
de tous c6t6s, nous avons accompagnt le corps du cher defunt,
depuis la sortie de l'dglise San-Jacinto jusqu'A sa derniere demeure au cimetiere de San Salvador. Le corps du bon Pere a dti
portd par ses amis sur un parcours d'un long kilomAtre et sous
un soleil de feu, tous les hommes nu-tte et les dames et demoiselles sans aucune ombrelle. C'dtait une veritable apothdose. Au
cimetiere, Mgr Plantier, ami et bienfaiteur de la famille Vincentienne, a prononed une oraison fuanbre qui a fail pleurer des
centaines d'assistants et en particulier le millier d'orphelins dont
le cher deiunt avail 6te I'aumi~nicr et le pere pendant vingtcinq ans. Un des hauts employds de la a Casa nacional del Niio 3.
le Docteur Gamboa, a lu un discours 6mouvant, de mtime qu'a
touchd I'allocution du grand ami des " Paulinos ,. M. Antoine'
Medrano. Tous les journaux et revues du pays ont redit I'Mloge
du grand missionnaire.
II est mort A 1'age de quatre-vingts ans at quelques mois
apres avoir requ les sacrements, des mains de Mgr B. Plantier,
et de son confrere le P6re Pinto. apres deux ans de maladie,
supportde avec une patience heroique. Les motoristes. dont il
6tait le porte-ltendard et le chef, ne le verront plus sur ?on
tricycle, A travers les rues de San Salvador. Les mioches du
Calvaire, de La Chandeleur et de San Jacinto ne recevront plus
de sa main toutes sortes de friandises : les orphelins de I'Hospice National n'applaudiront plus aux seances de cinema qu'il
leur donnait frdquemment ; les candidats au mariage chr6tien,
A court d'argent, ne l'auront plus h leur service pour bdnir leur
union gratis pro Deo, et les pauvres du quartier pleureront longtemps le Vincent de Paul de San Jacinto, dont la rnaniere de
donner valait souvent mieux que ce qu'il donnait, parce qu il
etait pauvre lui-meme, et que les queteurs ne ch6maient pas.
Adieu, done, bon PBre Jean, on plutot. A bient6t, car votre
a vieille branche , ne peut guere tarder A vous suivre. Priez
pour lui et pour tous ceux qui vous ont admird et aimh, afin
que tous nous puissions vous rejoindre et figurer & vos cotds au
milieu des phalanges de la Mission du ciel.
Panama, mars 1955.
Antoine CoNTE,
I.p.d.l.m.

LE SEMINAIRE DE SARLAT

Parmi les maisons de la Congrdgation de la Mission ouvertes
sous le gandralatde M. Edme Jolly (1673-1697), la seule dnumdration des sdminaires de France, alors pris en charge, donne une
idee de l'dlan constructif d'alors : Saint-Flour,, Sens, Arras,
Beziers, Aleth, Beauvais, Tours. Auxerre, Chartres, Poitiers, Boulogne-sur-Mer, ChAlons-sur-Marne, Bayeux, Sarlat, Bordeaux,
Pau, Saint-Pol-de-Ldon. Or ces sdminaires s'ajoutent d d'autres
maisons : Versailles (paroisse et chapelle royale), Rochefort,
Manosque, Angers, Dijon, Saint-Cloud, Saint-Cyr, Notre-Dame-

-

398 -

de-la-Dl6ivrande. Nombre de ces fondations attendent leur historien. Voici, par les soins modles et l'~tude patiente de M. FIlix
Contassot, la monographie de Sarlat fondee en 1683.

CHAPITRE PREMIER

LE DIOCESE DE SARLAT
Sarlat, capitale du P6rigord noir, renomm6 par ses sites,
ses chateaux, ses truffes et ses foies d'oie, etait le siege episcopal de I'un des cent trente-cinq dioceses frangais de 1'Ancien Regime.
Ce diocese, suffragant de Bordeaux, et de mediocre dtendue,
- il n'avait que douze lieues de long sur huit de large, - efl
Speine cinq sicles d'existence. Trente-sept &v4ques s'y succe
derent (1).
Le pape Jean XXII, natif de Cahors, ravait 6rig6, le 13 aoUt
1317, par la Bulle Salvator noster, en enlevant au diocese de
Perigueux une partie de son territoire. Le demembrement de
ce dernier diocese etait motiv6 par son 6tendue, sa population,
le nombre de ses clercs, la multitude de ses affaires ecclesiastiques et seculieres qui, disait la Bulle, surpassaient les forces
d un seul homme.
Une .seconde Bulle, Dudum considerantes, en date du 9 janvier 1318, pr6cisa que les deux dioceses seraient d6limitts par
le cours de la V&zere, depuis Larche jusqu'k. Limeuil, et, a
partir de Limeuil par le cours de la Dordogne (2). Les fiefs et
les juridictions temporelles demeuraient cependant r6servees
au diocese de P4rigueux.
Le diocese de Sarlat comprenait done une portion de l'actuel
diocese de Perigueux, plus quelques paroisses du diocese d'Agen,
mais il avait en moins plusieurs paroisses des cantons de Salignac et de Carlux, qui relevaient alors du diocese de Cahors (3).
Sans compter les abbayes, prieures et chapelles vicariales,
le nouveau diocese Utait rdparti en deux cent quarante et une
paroisses, rattachees a sept archipr6trs : archipretrW de SaintAndr6 ou de Sarlat avec quarante-huit paroisses; archipretr6
d'Audrix avee sept paroisses; archipretr6 de Paleyrac (plus tard
de Carves) avec vingt-cinq paroisses; archipretr6 de Dagian
aece treize paroisses; archipretr6 de Cadrot (plus tard de Monpazier) avec cinquante-huit paroisses; archiprLtre de Bouniagues avec quarante-huit paroisses ; archiprdtr6 de Flaugeac avec
quarante-deux paroisses.
(1) II y en eut un trente-huitieme : Jean-Alphonse de Valbelle de
Tourves, nommn6 Saraat, le 8 janvier 1721. II prit possession le 25 juillet 1721, mais le 25 octobre 1721, ii fut nomm6 coadjuteur de son onole, 6veque de Saint-Omer.
(2) Avant ce dfmembrement, le diocese de P6rigueux comprenail
l'actuel d6partement de la Dordogne, molns quelques paroisses des cantons de Nontron, BussiBre-Badil, Salignac et Cariux ; il se prolongeall
par contre dans quelques cantons de la Charente et du Lot-et-Garonne.
(3) Bulletin de la Socitd Histortque et ArcAhologtque du Pdrigord
(B.H.A.P.), I, p. 380 se. ; Maubourguet, Sarlat et set ch4teau, p. 50 ;
Bernaret, Souvenirs historiques, pp. 39-40.
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Au cours de son histoire, le diocese de Sarlat connut bien
des vicissitudes ; it fut apparemment run des diocsese qui souffrirent le plus des guerres de religion et de la Fronde, au point
que l'Hveque voisin, de Cahors, Alain de Solminihac, originaire
lui-m&me du PBrigord, derivait, en 1643. h son ami, Monsieur
Vincent, que ce diocese dtait l'un des plus perdus de la chrdlienti (4). Les dglises n'dtaient plus que ruiaes; plus de presbythres ni de sacristies ; les desservants des cures et ihapelles
manquaient du ndcessaire pour assurer un culte dkcent. En ce
temps de ddsorganisation religieuse, le clerge lui-mrme, ignorant et vicieux (5), plus prdoccup4 des realit6s terrestres que
divines, ne brillait pas par son zlIe et son esprit apostolique.
Aprbs la vigoureuse impulsion donume a&1Eglise par le
Concile de Trente, le diocese de Pdrigueux, qui souffrait des
menes maux, rdagit bient6t, grAce & ses 6v-ques. L'institution
de trois sdminaires: la Grande Mission de Perigueux, et les deux
Petites Missions de Bergerac et de Pdrigueux. Otablies dans le
cours de la seconde moitid du xvir siecle; ia fondation. en 1651,
de la Congrdgation de la Mission de Pdrigueux ; celle de la
Con qrigation des Saurs de Sainte-Marthe, 6galement en 1651 ;
I'organisation des missions dans les paroisses, et des retraites,
qui groupaient I'dliLe de la bourgeoisie et de la noblesse non
moins que des campagnes, procurerent au dicsc de Perigueux
de salutaires rem.des, approprids a la situation.
Le diocese de Sarlat fut beaucoup plus lent A se relever,
bien qu'il fft parfois dote d'excellents pasteurs, tel Mgr Sevin.
Les ruines 6talent trop grandes et les ressources notoirement
insuffisantes. Le diocese 4tait comme un corps exsangue, trop
profond6ment atteint dans ses forces vives pour qu'il pult. malgrd
l'intervention d'habiles praticiens, recouvrer force et vigueur. Les
efforts de ses 6veques demeurbrent longtemps impuissants k
relever le diocese de ses ruines.
Le Grand sdminaire de Sarlat. dont nous allons raconter I'histoire, ne vit le jour qu'i une 6poque relativement tardive. en 1668
exactement, alors que depuis vingt ans d6jA le clerg6 perigourdin
6tait formd B la Grande Mission. Et si fon accorde foi aux quelques
documents, qui oat Bchapp ai la destruction, ii semble bien que
le smniinaire de Sarlat ne fut jamais florissant.
Le 9 aoOt -722, la jurade de Sarlat faisait instance aupres
ofgr Le Blane, pour 1'amener A favoriser I'tablissement d'un
de
coll.;ge de Jdsuites dans la ville, et entre autres raisons faisait
vaioir que 1'dveque devait accepter cette proposition i aver d'autant plus d'empressement que, faute de col~ge, il manquait d'ouvriers, et que deux cens quarante cures qu'il avait dans son diocese it y en a plus de cens cinquante etrangers n (6).
En plus de son Grand seminaire, le diocese de Pdrigueux possVdait, avons-nous dit, deux Petits s6minaires ou Petites missions;
'un, dtabli A Bergerac, en 1682, par les soins de Iancien oratorien, Mgr Le Boux ; I'autre, drigd par Mgr de Francheville, vers
1700, dans les dependances, aujourd'hui disparues, de la cath6drale Saint-Front de PBrigueux. Les trois seminaires furent di(4)Coste, Correspondance de saint Vincent, II, p. 389.
(5) Chan. Sol, Aai de Solminihac, Lettres el documents, p. 388.
(4) Arch. dUp. Dordogne, Dlibirations de la jurade de Sarat,
Srie IV E.
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riges par les Missionnaires de Perigueux, jusqu'ý la Revolution.
Cette unit6 de direction, la valeur intellectuelle et morale des
Missionnaires, ne contribu6rent pas peu h donner an clerg6 perigourdin une r6putation justement m6ritde de science et de pidtd.
II en fit la preuve au moment de la Tourmente rdvolutionnaire,
et auparavant, lors des mouvements d'opinion, qui divisaient
alors 1'Eglise. Le Jansdnisme n'eut aucune prise sur le clerg6
perigourdin.
Quant au diocese de Sarlat, de Petit seminaire il ne fut
jamais question, si ce n'est i I'6tat de projet. A I'6poque meme
oil Mgr de Francheville 6tablissait un Petit s6minaire a PBrigueux, 1'6v&que de Sarlat, Mgr de Beauvau, s'dtait pr6occup6 de
doter son diocese d'un 6tablissement de ce genre. C'est ce que
r&v3le la lettre suivante, adressee de Versailles :
, Monsieur, j'ai requ la lettre que vous m'avez dcrite le
5' de ce mois et vous remercie de tous vos bons souhaits.Je vois,
suivant ce que vous me mande:, que vous etes toujours dans la
volontd d'avoir un Petit seminaire a Sarlat, et je suis persuadd
que Sa Majestd trouvera bon de vous en accorder des patentes ;
mais ce ne sera qu'en conformiti de celles qu'Elle a fait expddier pour le diocese de Chartres et quelques autres, depuis sa
declaration oft Elle exhorte Messieurs les eveques d en dtablir ;
et afin que vous voyez a quoi cela consiste, je vous envoie une
copie. Vous observerez qu'il n'y a pas de permission d'imposer
pour ces sortes de maisons, ni de permission d'accepter des donations, en sorte que tout cela roule sur les unions de benafices
qui peuvent etre faites. Vous pourrez conferer avec M. de la
Bourdonnaye (7), suivant les derniers errements de M. de Bezons, pour voir s'il pourrait trouver un fonds pour cet dtablissement. Jusques a prdsent, Sa Majestd n'a point des biens d'absent ; Elle les fait seulement regir. Si Sa Majestd donnait quelque petite chose sur les revenus pendant quelques annaes, on
ne pourrait pas faire un fondement ld-dessus comme sur une
chose qui aurait de la suite. Je suis veritablement, Monsieur, votre tres humble et tres affectionnd serviteur. (Signe) : Lacourrelire.
SA Versailles, ce 22 janvier 1701 , (8).
La d6claration royale de 1698, h laquelle fait allusion la
lettre pr&cCdente, disait au sujet des petits s6minaires :
o ...Nous aeons favorisd les dtablissements de ces seminaires dans toutes les occasions qui s'en sont presentees : et comme
nous apprenons qu'il y a encore quelques diocdses dans notre
royaume, oi ii n'y en a point, et quelques-uns oFI on pourrait
dtablir des nouveaux, pour dlever dans l'dtat ecclesiastique de
jeunes clercs qui n'cnt pas d'eux-mdmes le molen d'dtudier....
nous exhortons et naanmoins conjoignons par ces prdsentes signdes de notre main, d tous les archeveques et dveques de notre
royaume, d'dtablir incessamment des saminaires ou il n'y en a
point pour y former des ecclsiastiques, et d'dtablir aulant qu'il
(7) Intendant de Guyenne, successeur de M. de Bezons.
(8) Arch. ddp., Gironde, Grand saminaire de la Mission ; Bertrand,
Histoire des sdminaires de Bordeaux et de Bazas, tome I"r, p. 253 ; Degert. Histoire des sdminatres franaais jusqu'a la Rdvolution, tome II,
p. 475.
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sera possible, dons les dioceses oit il y en a dWjd pour les clercs
plus dges, des maisons particulieres pour l'education des jeunes
clercs paucres, depuis 1'dge de douze ans, qui paraitraientavoir
de bonnes dispositions pour l'6tat eccldsiastique et de pourvoir
d la subsistance des unes et des autres par union de bdanfices, et
par toutes les autres votes canoniques et ldgyiimes... ) (9).
Cette injonction royale fut probablement A l'origine de la
fondation du Petit seminaire de Pdrigueux, et des demarches
entreprises par Mgr de Beauvau. Ce prelat ne trouva pas sans
doute les moyens d'assurer l'existence du Petit seminaire, qu'il
voulait etablir, et ii mourut, le 23 octobre 1701, sans ftre entr6
dans la oie des r6alisations.
II ne sera plus question du Petit s6minaire de Sarlat, jusqua a Rvolution. Si on en croit cependant le chanoine La'ialle,
IGrard Sdpire qui fut supdrieur du seminaire de Sarlat,
de 1823 A 1837, aurait achet6 pour s'y retirer lancien Petit s&
minaire fond6 en 1780 par M. de Loqueyssie, en face de la place
de la Rigaudie (10). Mais.
notre connaissance, I'histoire se tait
sur l'existence de ce snminaire. II aurait 0te, en tout cas, d'une
Opoque bien tardive.
Le recrutement du Grand seminaire de Sarlat fut done assurd
par des dleves venus du college ou des s6minaires voisins de
Perigueux et surtout de Cahors. Leur formation, poursuivie par
les Lazaristes, A Sarlat, de 1683 h la R6volution, eut d'heureux
rfsultats. Le clerg6 sarladais-ne se montra pas infdrieur a sa
tAche. Au moment de la Rdvolution, une notable partie de ce
clerg6 demeura fidble h I'Eglise, en refusant le serment a la
Constitution civile du GlergC, comme ses maitres lui en donnerent Pexemple.
A Sarlat, ecrit I'abbe BrugiBre, u Pontard nous apprend qu'il
prta le serment quoique entourd de quarante-quatreprdtres qui
le refuserent > (1i). Le PBre Joseph Chaminade, le futur fondateur des Marianistes originaire de Perigueux, et alors professeur au College-Smminaire Saint-Charles de Mussidan, ecrivait le
2 ivrier 1791, au m6me Pontard, encore a Sarlat : a J'ai eu bien
du plaisir d'apprendre que tous les curds de votre pays dlaient
rdsolus de ne prdter le serment quavec les restrictions convenobles : vous pouvez compter que, dans ce pays, it y a une fermeld digne des premiers siBcles de l'Eglise o (12).
A la fin du xvju sikcle, le diocese de Sarlat comptait environ quatre cents prdtres. Dans la seule ville de Sarlat, if y avait
sept vicaires gendraux, dix-huit chanoines, dont six dignitaires,
tous A la nomination de l'eveque ; huit demi-prebendds et quarante-quatre prdtres.
La ville renfermait en outre les couvents des religieux Cordeliers et des Recollets, et une residence de Jesuites, Rtablis en
1692 dans une maladrerie, dite a H6pital des Jdsuites n, puis,
(.9) lMmoires du Clergf de rance, II, col. 606-607. - Un exem.
plaire de cet Edit se trouvait aux archives du seminaire, en 1790.
(10) Les vduques de Pdrigueuz au xixe sikcle (Arch. de 1'dvechd
de Perigueut).
(ti) Ls 'ire t d'or
des dioceses de PPdrigueux et de Sarlat, p. xtUv.
Ponlard
'
4tai el tr4 de Sarlat ; 11 devint, I'ann6e suivante, 6vq&ue
constitutionnel de Perigueux.
(12) Lettres de M. Chaminade, t. I, pp. 2-3.
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dans une rdsidence-6cole (1705-1762), sise place Royale (devenue
place de la Libertl). Les Jesuites eurent le dessein d'ouvrir un
college, en 1761, mais la suppression de leur ordre, en 1762, empecha la realisation de ce projet (13).
Comme communautes religieuses ftminines, se trouvaient &
Sarlat, les Swurs de Sainte-Claire, les Smeurs de Notre-Dame, les
Dames de la Foi, les S<eurs de la Mistricorde et celles du Bon
Pasteur.
Le diocese de Sarlat ne surv6cut pas A la Rdvolution ; il fut
definitivement supprim6 au Concordat de 1801. II n'en subsiste
plus aujourd'hui que le titre, rattach6 depuis 1854 A celui du
diocese de Perigueux, et la curieuse cathedrale des xvr et xvni
siecles, t monument essentiellement hAtbroclite n, qui, dans cette
cit6 moyenigeuse, aux dtroites rues, tortueuses et aux vieilles
demeures A toit de pierre, retient I'attention des touristes.

Afin de mieux suivre l'histoire du seminaire, il pourra Atre
utile de donner ici la liste des vedques, qui se sont succed6s de la
fin du xvr siecle au xix.
1579-1598. - Louis de Salignac de la Mothe F6nelon ; intronis6
le 7 septembre 1579, mort le 6 fdvrier 1598, A 40 ans.
1598-1602. - (Vacance du siege).
1602-1639. - Louis de Salignac ; preconis4 le 27 novembre 1602.
sacrd
Rome le 23 janvier 1603 ; il ne prit possession de
si6ge que le 6 avril 1604, et mourut le 22 mai 1639.
1639-1642. - (Vacance du siege).
1642-1647. - Jean de Lingendes, prbconis6 le 14 juillet 1642,
sacrd A Paris le 14 decembre 1642, ddmissionne en 1647 :
devient le 13 fdvrier 1651, dveque de Mdcon ; y meurt le
2 mai 1665.
1647-1658. - Nicolas Sevin nomm6 le 30 septembre 1647, transfere & Cahors le 24 septembre 1657, decde en dbeembre
1678.
1658-1688. - Frangois de Salignac de la Mothe Fenelon, nomme
le 31 octobre 1658, sacrd le 25 mai 16o9, mort a Sarlat le
I" mai 1688, Ag6 de 83 ans.
1688-1701. - Pierre-Frangois de Beauvau du Rivau, nomm6 le
15 aoot 1688, il administra le diocese en qualit6 de vicaire
capitulaire. Preconisd le 15 octobre 1692, il ne regut ses
bulles que vers la fin de 1692, et il fut sacrd en janvier
1693. II mourut A Sarlat, le 23 octobre 1701, Ag6 de 76 ans.
1701-1721. - Paul de Chaulnes, nomme le 1" novembre 1701,
pr6conisd le 6 fdvrier 1702, sacre A Paris, le 26 mars 1702,
(13) Dans la relation de son voyage en Pdrigord, dom Jacques
Boyer dcrivait a la date du 2 octobre 1712 : . Les Jdsuites ont voulu
avoir un coulege & Sarlat ; mais les Paulistes s'y opposarest. Les Paulistes sont une douzaine de gens d'dglise, d'dpde et de robe, qui s'dtalent
associds pour visiter les malades, les pauvres honteux, pour mettre la
paix dans les familes, etc. leur opposition en fatt eziler quelques-uns.
mais ils n'ont jamais voulu ddmordre. Au reste, ces Paulistes, qui
avaient pris saint Paul pour leur protecteur, sont des gens de probiti et les principauz de Sarlat * (Journal, p. 277). Un projet fut encore en cours en 1722 (Jurades de Sarlat, Arch. dip., IV 1).
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transfer6 B Grenoble le 16 juin 1721, d&cd6 le 20 octobre

1725.

1721-1745. - Denis-Alexandre Le Blanc, nomm6 le 25 septembre 1721, pr6conis6 le 14 janvier 1722, sacr6 le 15 mars 1722,
mort a Sarlat le 3 mai 1745, &gd de 69 ans.
1745-1777. - Henri-Jacques de Montesquiou-Poylobon, nomm6 le
3 mai 1747, sacr6 le 17 septembre 1747, mort h Sarlat, le 19
janvier 1777, Ag6 de 67 ans.
1777-1800. - Joseph-Anne-Luc Falcombelle de Ponte d'Albaret, nomm6 le 15 avril 1777, sacr6 le 4 janvier 1778 ; il
pr6ta serment devant les chanoines de Sarlat, le 28 fdvrier
1778 ; emigre en Italie, ii mourut h Turin, le 20 mai 1800.
(A suivre.)

ACTES DU SAINT-SIEGE
FACULTr POUR FRERES COADJUTEURS SACRISTAINS
VASES SACRES ET PURIFICATION DE LINGES D'EGLISE

(10 janvier 1955 : ad quinquennium)
Sacra Congregatio Rituum
Prot. Num C/6/955
Beatissime Pater, Superior generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae procumbeus, facultatem implorat qua Fratres coadjutores Sacrario pro tempore addicti
vasa sacra tangere sacrasque supellectiles purificare possint.
Congregationis Missionis. Sacra Rituum Congregatio, vigore
facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papa XII tributarum, preces remisit prudenti arbitrio Rev. mi
Proc. 'Gen. qui nomine et auctoritate S. Sedis, ad proximum
quinquennium indulgeat, ut in praefata Congregatione Fratres
coadjutores, Sacrario pro tempore addicti, possint ad proprium
officium explendum, vasa sacra tangere sacrasque supellectiles
purificaro Contrariis quibuscumque.
Die 10 januarii 1955.
- A. CARINCI, archiep. Seleucien,
S.R.C. a Secretis.
HENRICUS DANTE, Subst.
Prorogation,pour sept ans [7 mars 1955] des indulgences accordoes le 11 mars 1941, aux Sceurs veilleuses qui rdcitent la
pridre : Mon Dieu, je vous suis reconnaissante.
2148/55
Sacra Paenitentiariaapostolica
Officium de Indulgentiis
Beatissime Pater, Procurator generalis Congregationis Missionis: ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humillime petit
prorogationem gratiae concessae per Rescriptum apostolicum datum die 11 martii 1941 quo aliquot Indulgentiae ad septennium
tribuebantur in favorem Filiarum a Caritate recitantium orationem Mio Dio vi sono riconoscente pro vigilia nocturna Deo
offerenda.
Et Deus, etc...
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Die 7 martii 1955.
Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a SSmo Domino Nostro Pio Pp. XII sibi tributarum, benigne annuit pro
petita prorogatione, ad aliud septennium, servato tenore Concessionis libello memoratae.
Contrariis quibustlibet non obstantibus.
S. Os ANGELIS, Substitutus.
S. Luzio, Regens.
SCAPULAIRE

DU

COBUR

IMMACULI

DE

MARIE

(Pouvoirs communiques aux pretres de la Mission, fevrier 1955)
La concession du 11 fevrier 1955, communiqu6e par la lettre
ci-jointe du R.P. Schweiger, Supdrieur gdndral des Claretins. autorise les Pretres de la Mission - ld oit il n'y a pas de Claretin d benir et imposer le scapulaire du Cwur Immaculd de Marie.
L'origine, les details et modalitds de cette faveur sont renfermes
dans les documents suivants. La formule courante de cette bhn6diction se trouve dans le Rituel. Cette concession est la contrepurtie du pouvoir de binir et imposer la M6daille Miraculeuse,
accordde par la T.H.P. Stattery aux susdits Claretins.
REVERF.NDISSIME PATER

Gum, ex benigna Sedis Apostolicae concessione, facultate
gaudeamus benedicendi et imponendi sacrum Imm. Cordis B.M.V.
Scapulare, et etiam huiusmodi facultatem aliis sacerdotihus ad
arbitrium subdelegandi ; ad devotionem et pietatem erga Coi
Immaculatum fovendam, quae maxime hac nostra aetate florere
videtur et christianorum animis inseri ; in amoris et benevolentiae signum erga venerabilem ac veneratamn Congregationem
Missionis, S.P.N. Fundatori adeo caram; in perpetuam memoriam Anni Mariani per totum orbem devotissime celebrati;
inque grati animi sensum ob simile privilegium a Te nobis
liberaliter concessum circa sacrum B.M.V. Immaculatae Numisma;
Tibi Rev. me Pater, tuisque in munere successoribus et etiam
omnibus sacerdotibus istius Ven. Congregationis ad arbitrium
Superioris Generalis pro tempore, facultatem facimus et largimur memoratum Imm. Cordis B.M.V. Scapulare benedicendi et
Christi fidelibus imponendi ubi nullus adsit e nostra Congregatione sacerdos, cum applicatione indulgentiarum eidem a Sede
Apostolica abunde concessarum, quas videre licet in adiuncto
libello, una cum formula seu ritu benedictionis et impositionis.
Supernum interea divinum auxilium et maternam Imm.
Cordis B.M.V. protectionem tibi tuaeque Ven. Congregationi dum
adprecor, Paternitatis Tuae devotissimum in Domino me profiteor.
Datum Romae. die t1 februarii 1955.
P. SCHWEIGKR, CM.F.
Superior Generalis.
Formula Benedictionis et impositionis
Scapularis Immaculati Cordis B.M.V.
(Adprobata pro Congregatione Missionariorum, Filiorun
Immaculati Cordis B.M.V. die 11 Augusti 1907.)
Sacerdos superpelliceo et stola coloris albi indutus, uni vel
pluribus Fidelibus Scapulare excepturis, dicit :
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Ant. Susc6pimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi
tui, secundum nomen tuum, Deus, sic et laus tua in fines terrae:
justitia plena est dextera tua.
Kyrie, eleison. - Christe eleison. - Kyrie, eleison.
Pater noster, secreto usque ad.
t. Et ne nos inducas in tentationem.
9. Sed libera nos a malo.
q Salvum fac servum tuum (vel salvam fac ancillam tuam,
vel salvos fac servos tuos).
i1. Deus meus sperantem (vel sperantes) in te.
V. Mitte ei (vel eis) Domine auxilium de Sancto.
ai. Et de Sion tudre eum (vel ear, vel eos).
,. Nihil proficiat inimicus in eo (vel in ea, vel eis).
4. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei (vel eis).
I. Domine, exaudi orationem meam.
Y. Et clamor meus ad te veniat.
'. Dominus vobiscum.
r. Et cum spiritu tuo.
OREMujS

Suscipiat te (vel vos) Christus in numero fidblium suorum:
et nos lieet indigni, te (vel vos) suscipimus in orationibus
nostris. Concedat tibi (vel vobis) Deus per Uniggnitum suum,
Mediatorem Dei et hominum, tempus bene vivendi, locum bene
agendi, constantiam bene perseverandi et ad aeternae vitae hereditatem feliciter perveniendi. Et sicut nos hodie fraterna caritas
spiritualiter jungit in terris, ita divina pietas quae dilectionis
est actrix, nos cum fiddlibus suis conjungere dignetur in caelis.
Per eumdem Christum Dominum nostrum.
i. Amen.
Ad Scapularis benedictionem :
1. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i. Qui fecit caelum et terram.
I. Dominus vobiseum.
4. Et cum spiritu tuo.
OREMUS
Deus, cujus verbo sanctificantur omnia, bene f dictionem
tuam effunde.super habitum istum (vel habitus istos) et praesta,
ut qui eo (vel eis) secundum legem et voluntatem tuam cum
gratiarumn actione usus fuerit (vel usi fuerint), per invocationem
sanctissimi nominis tui, corporis sanitatem et animae tutelam,
te auctore, percipiat (vel percipiant). Per Christum Dominum
nostrum.
4. Amen.
Deinde aspergit aqua benedicta Seapulare et singulis petentibus iUud imponit, dicens :
Accipe Frater (vet goror), hune habitum benedictum, deprecans sanctissimam Virginem, ut Ejus meritis ilium perferas
sine macuja, teque ab omni adversitate defendat et ad vitam
perducaL aeternam.
'i. Amen.
Si Scapulare pluribus imponendum sit, tur verba plurali
numero dici valent, Scapularia autem singulis imponantur :
Accipite, Fratres (vel Sorores), hos habitus benedictos, deprecantes Sanctissimam Virginem, ut Ejus meritis illos perferatis
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sine macula, vosque ab omni adversitate defendat atque ad vitam
perducat aeternam.
W. Amen.
Formula sollemnior benedictionis et impositionis Scapularis
Immaculati Cordis B.M.V. ubi plures illud suscepturi aique in
Confraternitatem ejusdem Immaculati Cordis pro conversione
peccatorum cooptandi.
Sacerdos, superpelliceo et stola coloris albi indutus, hymnum Veni, Creator intonat, cloro prosequente. Mox scapularia
suscepturis dicit formulam a Sede Apostolica adprobatem : Suscepimus, Deus, ut supra. Scapulare demum singulis imponit,
Confraternitatiscero pagellam hisce verbis tradit.
Accipe etiam has litteras quibus assertus es filius immaculati Cordis lariae, in nomine t Patris et t Filii et t Spiritus
Sancti.
11. Amen, pagellam deosculando.
Quibus autem munus zelatorum (vel zelatricum) committitur
propria numismata et pagellae tradantur verbis vernacula lingua
consuetis.
Accipe hoc insigne Directoris (Directricis) chori, emblenma
tui officii in hac sancta Archiconfraternitate, pignus materni
amoris quo erga te ardet Cor Mariae, et testimonium fidelitatis
quam ei debebis in niunere commisso.
Accipe etiam hoc diploma Directeris (Directricis) chori, quo
tibi creditur tam honorificum munus, et stude illud fideliter
exercere, ut nomen tuum scriptum sit in libro vitae.
f. Deo gratias. numisma et diploma deosculando.
Omnibus expletis, nomina confratrum, si qui cooptantur, in
libro Confraternitatis describet, eosdem vero paucis sed efficacioribus verbis hortetur ad caute, pie, sancteque vivendum atque
ad Cor Immaculatum Deiparae peculiaribus in postertm devotionis obsequiis assidue colendum, ipsamque Virginem veLuti
sigularem ac dulcissimam Matrem filiali ac sincero affectt
prosequendam.
Postea recitabitur, si fieri possit, aliqua formula consecrationis Immaculate Cordi.
Tandem sacerdos intonat Salve, Regina, choro prosequente.
t. Qui me invenerit inveniet vitam.
f. Et hauriet salutem a Domino.
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui in Corde beatae
Mariae Virginis dignum Spiritus Sancti habitaculum praeparasti:
concede propitius, ut ejusdem Immaculati festivitatem (vel commemorationem) devota mente recolentes, secundum Cor tuum
vivere valeamus. Per Christum Dominum nostrum.
F. Amen.
Nos cum prole pia benedicat virgo Maria. 4.. Amen.
FACULTAS,

FORMULA, MATERIA ET FORMA

SCAPULARIS IMMACULATI CORDIS B. M. V.
Ex Apostolico Indulto diei t1 Maji 1877, Missionariis, quos
vocant Filios Immaculati Cordis B. M. V, priviiegium tributum
fuit quoddam Scapulare ipsius Immaculati Cordis Deiparae Virginis, tamquam insigne proprium suae Congregationis, deferendi

-

407 -

illudque benedicendi, tradendi ac petentibus utriusque sexus
Christifidetibus imponendi, cum applicatione indulgentiaruw
aliarumque spiritualium gratiarum, quae a Gregorio XVI fe. re.
Archisodalitati ab eodem Immaculato Corde B. M. V. nuncupatae
jamnpridem concessae fuerunt
Nuper vero Rmus. Dhus. Martinwis Alsina torumdem Missionarium Generalis Moderator, Sanctissmnum Dominum nostrum
PIUM PAPAM X, humilhmis precihus rogavit, ut peculiarem
formulam benedictionis atque impositionis Adprobare et concedere dignaretur ejusniodi Scapularis quod neimpe (juxta formam
ut plurimum eonsuetam) ex duplici laneo panniculo albi coloris
confectum, in anteriori parte Cor praefert B. M. V. acu pictum
(vel typis super telam assutam panniculo laneo impressum),
flamina ex Corde superius erumpente cum lilio, gladioque e sinisfra ad dexteram ipsius Cor transfigente. Sanctitas porro Sua,
referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationis
Praefecto, supra scriptam formulam, ritumque benedictionis
atque impositionis ab ipsis Missionariis Sacerdotibus adhibenSdum. neenon exhibitam materiam et formam meinorati Scapularis benigne adprobare atque indulgere dignata est. Contrariis non
S. Card.
obstantibus quibuscumque. Die 11 augusti 1907. CRETONI, Praef. t D. PANICI, Archiep. Laodicen. Secret. (Locus
sigilli).
Facultas subdelegandi ad impositionem Scapularis
SS. Dnus. Leo Papa XIII, in audinitia habita die 3 junii 1890,
referente S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinaiis praepositae Secretario, benigne annuit precibus Rmi. Patris
Josephi Xifrb, indulgendo sacerdotibus Congregationis Filiorum
Immaculati Cordis B. M. V. facultatem subdelegandi parochis
aliisque ecclesiarum rectoribus, ubi nulla extet domus residentiave ejusdem Congregationis, facultatem benedicendi atque imfacultatem subponendi memoratum Scapulare. Quam quide:r
delegare etiam valent quibuscumque sacerdotibus ex audientia
habita die 20 martii 1900 referente eju'dem S. C. Secretario.
Posiremo, in audientia diei 15 julii 1915 Adsessori Sancti Officii
concessa, potestas facta est Superiori Generali Congregationis
subdelegandi quibusvis sacerdotibus praedictam facultatem
etiam in locis ubi domus residentiave Congregationis nostrae
reperiatur.
Indulgentiarum elenchus Scapulari Immaculati Cordis
B. M. V. concessarum
Ssmus. Dnus. Pius Papa X, in audientia habita de 11 decembris 1907 ab S. Card. Cretoni, Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit precibus Rmi. Patris
Martini Alsina, confirmando vel concedendo universis Christifidelibus supra memoratum Scapulare Immaculati Cordis gestantibus sequentes indulgentias, ceteris abrogatis :
I. - Indulgentias plenarias : 1* Die impositionis Scapularis.
2" In festo Purissimi Cordis B. M. V. 3* In festo Circumcisionis
D. N. J. C. 4* In festis Purifidationis, Annuntiationis, Visitationis,
Assumptionis Nativitatis, Praesentationis, Immaculatae Conceptionis B. M. V. ; in utroque festo vu Dolorum ejusdem B. M. V.
5" In festis S. Joseph Sponsi. S. Joannis Baptistae, S. Joannis Ev.
S. Augustini Ep. et Doct, S. Mariae Magdalenae, necnon Conver-
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sionis S. Pauli Apostoli. 6* Die anniversario proprii baptismi
pro is. qui pie Salutationem Angelicam pro conversione peccatorum singulis diebus recitare consueverint. 7* Bis in mense. duobus nempe cujuslibet mensis diebus uniuscujusque arbitrio
eligendis; dummodo singulis praefatis diebus dicti fideles, confessi ac Synaxi refecti, aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitent ibique ad mentem Summi Pontificis orent ; tandem. 8" in mortis articulo, dummodo iidem fideles uti supra
dispositi, vel saltem contriti, SS. Jesu Nomen ore, si potuerint,
sin minus corde, devote invocaverint
II. - Indulgentias Stationum Urbis, prout in Missali Romano
recensentur, si ceteris piis operibus positis iidem Christifideles
quamcumque ecc!esiam vel publicum sacellum inviserint.
III. - Indulgentias partiales : i* Septem annorum totidemque quadragenarum in ceteris festis D. N. J. C. et B. M. V. ab
universa Ecclesia celebratis. 2" Quinque annorum totidemque
quadragenarum si comitati fuerint SS. Eucharistiae Sacramentum cum ad infirmos defertur, et pro his oraverint. 3* Sexaginta
dierum pro quocumque opere pietatis vel caritatis. Omnes praefatae indulgentiae, excepta tamen plenaria in articulo mortis
Idcranda, fidelibus defunctis sunt applicabiles.
N. B. Advertendum est sic dictas quadragenas in nova collectione indulgentiarum esse suppressas.
Facultas erigendi confraternitates Sanctiisimi et Immaculati
Cordis B. M. V. et Puerorum (Infantes) ab Immaculatb Corde
Ssmus. Dominus Pius Papa IX, in audientia habita die 19
octobris 1860 a Secretario Congregationis Episcoporum et Regularium, benigne indulsit precibus Rmi. Patris Josephi Xifrd, Directoris Generalis Congregationis Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis B. M. V, elargiendo Missionariis facultatem erigendi sodalitatem Sanctissimi ct Immaculati Cordis B. M. V. Parisiis erectam in locis sive populis ubi verbum Dei praedicaverint, solo Ordinarii et parochi consensu. Quo vero huiusmodi
sodalitates indulgentiis perfruantur Archiconfraternitati Parisiensi.
Denique Summus Pontifex Pius XI Consociationem Eucharistico-Marianam a nostris concessis debent huic infra annum
aggregari ex decreto 28 julii 1909.
Missionariis canonice fundatam sub nomine PUERORUM
(hispanice INFANTES) CORDIS MARIAE, per Litteras Apostolicas diei VI Julii anni 1934 ad dignitatem ARCHICONFRATERINITATIS evexit, hujusque moderatoribus concessit facultatem
aggregandi omnia et singula Sodalitia quae sub eodem titulo,
eodemque cum proposito, ubique terrarum erecta vel in posterum erigenda sint, illisque communicandi indulgentias omnes et
spirituales gratias ab Apostolica Sede Archisodalitio concessas vel
concedendas, dummodo cum allis queant comunicari. Quas ihdulgentias, certe plures, sive plenarias sive partiales concessit
idem Summus Pontifex Pius XI, per Litteras Apostolicas diei
27 Februarii anni 1935.
NIOLAUS GARCIA, C. M. F, Sup. Gen.
Imprimatur
Albani. die 10 Junii 1939.
t F. Card. GiRAITO DI BaMONNeT
Episcopus Albanensis.
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BIBLIOGRAPHIE
Constitutions et Reglee de la Congregation de In Mission. Paris,
1954, 303 pages. - Constituciones y Reglas de la Congregacion de la Mision. Madrid, 1905, 282 pages (8,5 sur 14 cm.).
Inserde dans les Ata Apostolicae Sedis du 26 mars 19;5, la
Lettre apostolique du 19 juillet 1953, est connue de nous tous.
puisqu'elle ouvre et termine le texte latin des Constitutions de la
Congr6gation de la Mission, d6ej distribue dans toutes les Provinces. Apres l'dition latine, voici la traduction francaise (302
pages) et 1'espagnole (282 pages). Signalons que la presentation
franCaise offre en plus un utile Index analytique des Constitutions et des R4gles de to Congrdgation de la Mission, pp. 279-302.
Ces pages permettent de s'orienter ais6ment dans les diverses
matieres du texte et de retrouver les sujets dont on a besoin.
Congris mondial des Enfants de Marie Immacule (Rome, 13-17
juilet 1954) (21 sur 27 cm.).
Tres habilement present6, ce Recueil de textes (discours,
conferences, carrefours), et de photos (c6remonies, d6ltgations et
d6l6guds) I Ce volume de 120 pages reste un fidele temoin des
legons et visions, de cette rencontre internationale, pour les Enfants de Marie Immaculee. II demeure une 6vocation de souvenirs et tout un ensemble de themes & mediter. C'est un temoin,
un signe des temps, une preuve de la vitalit4 dans I'Association.
Souvenir de la retraite prechde a la Maison GEndralice (Rome)
des Freres des Ecoles chritiennes du 25 mars au 2 avril
1952, par M. Maurice Duvaltier, Prdtre de la Mission. 140
pages (12 sur 17 cm.).
Apres avoir fait passe son zBle dans mne retraite de huit
jours, M. Duvaltier a dO ceder aux instances du tres cher frere
Valerio visiteur de la province romaine. Comme souvenir des
instructions et eadditations, le predicateur a livre un simple r6sume de ses paroles. Des notes renvoient loyalement aux sources de son inspiration : lectures, souvenirs, auditions, etc., oh
'on retrouve des formules entendues aux conferences de MM.
Castelin, Dillies, Cazot, Thellier de Poncheviile, Courtois, etc..
Huit jours pleins : huit m6ditations matinales, huit instructions
dans la matinee et tout autant dans la soirde. Notations et citations sont savoureuses ; ainsi, page 11 : t En chinois, le mot
saintetd est compose de trois racines : eul. oreille : k'eou, bouche ; wang, fils du Ciel. C'est tres suggestif : de fait les Saints
ont eu sans cesse I'oreille intdrieure tendue pour savoir ce qu'attendait d'eux le bon Dieu. n Par la r6flexion et la priere, tout
retraitant est invite A completer le travail de la retraite en usant
de ce modeste livret : pro manuscripto.
Marie, Reine du Monde, et Monseigneur Ange-Marie Hiral,
O.F.M, Editions Franciscaines, 2080 Ouest. Dorchester.
Montrbal. 1954, 328 pages.
Dans les douze chapitres de ce jivre agr6ablement illustre.
Mgr Riral (ne I M&ze (Herault), 29 juin 1871-t Quebec, 18 janvier 1952), nous offre : i* sa pens6e thdologique sur la royautt
de Marie : lvavations mariales, plans de sermons, et 2* ses <eu-
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vres et efforts pour traduire concretement ces considdrations thdoriques : consecration du Vicariat apostolique du Canal de Suez,
I'invocation Marie, reine du Monde; la statue, la cathddrale, I'office et la messe, la banniere de Marie, reine du monde. Tout cela
dvoque I'activitd mariale de Mgr Hiral, ce Franciscain montpellidrain, si devot i la Aldaille miraculeuse (voir plus haut, pp.
286-287). Dans cette ligne son labour et son obstination furent
6tonnantes : telle cette gigantesque collection de 140.125 fiches,
relevant au fur et A mesure des lectures de toute sa vie les qualificatifs divers attribuds k la Vierge Marie ; tel aussi tresor spirituel, soigneusement augmentd. jusqu'k la derniere de ses messes
libres, offertes aux intentions de la TrBs Sainte Vierge, pp. x
et xi.
Chanoine Jacques LECLERCQ. - Vie du Pere Lebbe. Le. tonnerre
qui chante au loin. Casterman, 1955, 353 pages.
Sur cet ardent missionnaire, apres maintes brochures, on a
ddjL pu lire l'ouvrage plein de ferveur de M. Ldopold Levaux,
paru en 1948 : Le Pere Lebbe, apotre de la Chine moderne (Cf.
Annales, t. 112-113, p. 336). Voioi en 1955, rddigee sur des documents et temoignages patiemment r6unis par 'abbd Paul Goffart, une autre biographie enthousiaste de cette figure d'apOtre.
Dans les acerbes pol!miques qui ont surgi k son endroit, cette
vie souleve bien des problemes (outre Annales, t. 116, p. 129, ii
faut citer I'ouvrage du Lazariste hollandais Francois Willemen
(18 septembre 1876-8 fevrier 1952) : Notes sur un dcrit de L.M.Y.
(Texte de Lebbe, 46 pages ; notes Willemen, 144 pages).
Cette vie de M. Lebbe finit tragiquement dans le grand brasier, h Chungking, le 24 juin 1940. C'etait alors, la Chine natiohaliste de Chiang-Kai-Shek... et Mgr Yupin presida les fundrailles.
Ces deux noms caracterisent & eux seuls ce temps et cette situation troublee. Depuis, helas ! que de deuils pour cette chbre
Eglise de Chine. Dieu garde !...
Hilario CHAURRONDO, Pbro C.M. - Las Hijas de la Caridad en el
Hospital de San Lazaro, 1854-1954, Habana, 1954, 103 pages.
Malgrd la regrettable pinurie des Archives locales, M. Chaurrondo a pu mettre sur pied quelques pages, sur les cent ans de
cette maison San Lazaro, A la Havane, un lazaret remontant au
xvir siecle.
Pris en charge en 1854, par les Filles de la Charith, dont la
liste se trouve pp. 62-63, 1'hOpital fut transportl en 1917 A Rincon. Ici et 1 on trouve la biographie de Soeurs, la description
de la maison, quelques pages sur le Pere Apolinar Lopez, aum6nier (de 1916 au 18 decembre 1951), pp. 71-78, etc... Des hors-texte
donnent une idde de I'h6pital et des Seurs, sans oublier 1'auteur de ae livre, ici et 1 saisi au cours de son ministAre d'auminier.
Hilario CHAURRONDO. - Almanaque de la Caridad, 1955, Directorio oficial de la diocesis de Cuba, 244 pages.
Fournissant maintes donndes sur Cuba et des informations
pratiques sur la vie religieuse de I'lle, cette soixante-treizixme
annde du Directoire officiel, est dditde par M. Chaurrondo. Parmi
de nombreuses rdelames, Je volume fournit dchos et commentaires catholiques de 1'annde 1954, et aligne. quelques renseigne-
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ments pratiques sur les paroisses, dglises, congregations et mai-

sons religieuses dans file de Cuba, qui pour 114.524 kilomrtres
carres comprend deux archevechds (La Havane : sulIragants
Pinal del Rio et Matanzas) et Santiago de Cuba (Cienfuegos et
Camagie-y).

Joannes Fdlix Rossi, C.M. - Quid seaserit S. Thomas Aquinas
de Immaculata Virginis conceptione. Accedit Appendix de
authentia textuum Sancti Thomae : u B. Virgo a peccato originali et actuali immunis fuit , - B. Virgo nec originale
peccatum [nec mortale nec veniale] peccatum incurrit.
Prae/atioP. Cornelli Fabro C-P.S. Piacenza, Collegio Alberoni,
!00 pages [Monografie del Collegio Alberoni, no 21].
Reprenant, en la restreignant, sa these presentde en 1930 a
l'Angelicum, M. Giovanni Felice Rossi offre, en 1955, la pr4sente
monographie, travail revu et approfondi vingt-cinq ans durant.
En conclusion dans la seculaire controverse parmi les Commentateurs de I'Aquinate sur le p6ch6 originet et la Vierge Marie,
I'auteur, sur le sujet de son travail, reproduit : 1* les passages
principaux de saint Thomas d'Aquin, sur la sanctification initiale
conception, animation, pechd originel, sanctification ; et 3° montre que les textes authentiques et veritables de saint Thomas
cadrent avec la doctrine qui prdserve Marie de la tAche originelle.
Par delI les citations des auteurs et la tradition lointaine
qui fail de saint Thomas un adversaire de I'Immaculte-Conception, M. Giovanni-Felice Rossi, remontant aux sources, raconte la controverse qui, A Paris, en 1387, mit aux prises le dominicain espagnol Jean de Montesono (Monzon d'Aragon) et
Pierre d'Ailly, pp. 75-78. Jean de Monzon a vir magnae arrogantiae et corpulentioris staturae, met audacieusement Thomas
d'Aquin parmi les adversaires de l'Immaculde Conception, mais
it trouve devant lui le chancelier Pierre d'Ailiy, qui attaque
cette deformation de la doctrine thomiste et, avec l'Universit6
de Paris, ddfend I'Immaculde ConcepticnSe refdrant entr'autres a son ddition critique de I'Expositio salutationisangelicae - reportatumde S. Thomas - M. Rossi
montre pp. 78-94, par 1'6tude de quarante-neuf manuscrits, les
plus anciens et les plus importants, qu'est bien authentique le
passage : B. Virgo nec originale nec mortale nec veniale peccatur incurrit.Quatre des manuscrits etudids ont mutile le texte.
trois l'ont arbitrairement manipuld, et quarante-deux difendent
le texte et la doctrine de saint Thomas d'Aquin.
Cette oeuvre technique - un regal pour les gens du metier
lue attentivement. II fait grand honneur an savoir
- doit.tre
avis6 de M. Giovanni-Felice Rossi : un ouvrier qualifid du Divus
Thomas : tdmcl• du bon travail du College Alberoni. - F. C.
Dans Rasegna di Studi Etiopici de 1953, tome XII. pp. 29-70,
Antonio Mordini publie une importante etude sur II Convento
di Gunde Gundid. Trente-trois illustrations delairent cette visite
du couvent, de son dglise et ses manuscrits. L'auteur note que
Mgr Justin de Jacobis, il y a plus de cent ans, visita, lui aussi,
ces lieux deart6s. A ce propos, pp. 64-70, une note de Lanfranco
Ricci, rddacteur de la Revue, remonte a l'original de la lettre de
Mgr de Jacobis (modernisde par ses recents biographes : Pane
et Baeteman). Cet appendice examine le texte autographe du
vicaire apostolique, envoyd le it septembre 1846 a un confrere
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non identifid (une dtude de spdcialiste peut parvenir b ddcouvrir
ce destinataire). Exptdite du Coliege de 'Immaculde de Guala,
cette missive du 11 septembre 1846 raconte la visite de Mgr de
Jacobis, les 21-24 janvier 1844 : un croquis primitif du Vicaire
apostolique, figure 30, donne un apergu de 1'dglise : partie la
plus curieuse du couvent. La photo n* 2 prdsente la vue d'ensemble du couvent et du-site, rarement visitd par les Europdens:
il faut attendre 1948, pour trouver la troisibme mention d'une
autre visite : celle de l'Anglaise Beatrice Playne, parcourant
monastlres et dglises pour y 6tudier I'iconographie dthiopienne
de saint Georges. Ce dernier voyage et cette etude ont enfin donnd
en 1954, A Londres, chez Constable, l'agreable volume de 200 pages, savoureusement illustrd : Saint George for Ethiopia written
and illustrated by Beatrice Playne.
Ricardo RAEBNos, C.M. - San Pablo ideal del sacerdote. Guenca,
Seminario de San Pablo, 1954, 208 pages (12 sur 17 cm.).
Publides sous la forme orale de six confdrences, ces pages
nous mettent en presence de saint Paul, attirante figure d'ap6tre. Cette dvocation a voulu placer devant les yeux et le coeur
des s6minaristes de Cuenca, lee exemples et I'enseignement toujours entrainants de Paul. ce serviteur, ce pretre du Seigneur :
Traits essentiels de ce sacerdoce, (l'humain et le divin), son activit6 (souci des ames, amour de Dieu) et son efficace (mortification, priere et sacrements). En appendice, un entretien sur saint
Paul et Pie XII, montre dans 1'enseignement du pape actuel ce
que I'on trouve ddja dans Paul de Tarse.
Parsem! et releve de citations pauliniennes, ce texte parld
met les Ames des futurs pretres en presence de ce sacerdoce du
Christ, dont ils doivent vivre et s'lnspirer. Au total, ce livre
prend rang heureusement dans une sdrie ddji fort longue et
riche. C'est son 6loge. II a d6ji fait du bien, il continuera-.
F. C.
Suor Clarac,Torino, 1954, in-8, vii-315 pagec
De deux cotds, M. Pietro Castagnoli dans les Annali 1954,
pp. 201-206, et M. Angelo Coppo. dans le Divus Thomas 1954,
pp. 298-311, ont parld et dissertd de Smeur Clarac, Fille de la
Charit6, propos de sa premiere biographie. L'on sait qu'en janvier 1948, un tribunal ecclesiastique fut constitud . Turin, pour
cette cause de beatification et canonisation.
Marie-Louise-Angdlique Clarac, nee & Auch le 6 avril 1817,
commence en mai 1841, son postulat chez les Filles de la Charite A I'h6pital d'Auch. Le 18 octobre 1841 recue au sdminaire I
Paris, elle prenait la cornette le 12 mai 1842. Envoyde & Clermont-Ferrand pour quelques mois, elle recevait son placement de
Toulouse pour y faire la classe : elle y emit ses voeux le 21 novembre 1846. En aoQt 1848, elle est envoyee A l'orpheiinat des
filles a Mustapha (Alger). En 1853, pour raison de santd, Seur
Clarac se trouve plac6e A Turin, oh, des l'annde suivante, elle
devient So~ur Servante & la Misericorde de San Massimo. Le 3 mai
1871, elle sort de la Communautd et fonde les Suore di Carita
di Santa Maria. Seize ans plus tard, elle meurt & Turin (Moncalieri), le 21 juin 1887. Ame pleine d'dlan et d'initiatives, Scur
Clarac dtait dpaulde par de notables moyens financiers personnels. Cette situation fut la source d'dpineuses difficultes avec
M. Durando, le directeur provincial des SOeurs, dont la Cause
VAUDAGNOTTI (A.). -
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est egalement introduite. Quelques-unes de ces delicates questions sur des permissions de pauvret6 et d'obbissance o(i interviennent le futur saint Jean Bosco et Mgr Louis Moreno, dveque
d'lvrea (t4 mai 1878), sont examinees & propos de !a susdite biographie, par les 6tudes citles plus haul.
II suffit de les signaler sans plus, dans la vie d'intrepide
genrosilt de Scour Clarac.
Le Souvenir du PNre Pouget. - Dans son , Portraitde Monsieur Pouget ' (Gallimard Ed.), M. Jean Guitton rapporte ce
propos du vieux lazariste :
a Je ne suis pas beau ; mon nez est de travers (et c'6tait vrai,
note Jean Guitton) mais ma tMte n'est pa.q mal. Apres tout, le
erdne, ga contient les organes de la conaissance. ,
MI. Pouget, derriere ses yeux aveugles, possedait la beaute de
I'Ime en meme temps que l'intelligence la plus vive. Et c'est un
, portrait » encore oh I'on retrouve toute la ressemblance du
vieux pretre, que le sculpteur Marcel Chauvenet, prix national
de sculpture, a grave dans le meme bronze d'une medaille que
Scelui dans lequel il avail ddjL mnould un Pascal.
Cette medaille sera frappee 4 la Monnaie, & un nombre limit6
d'exerplaires. Le prix de la mbdaille A la souscription est de
1.300 francs. On envoie le montant des souscriptions d Pierre
Chaigne, 4, rue Garanciere, Paris (6°). C.C. 8913-19 Paris.

N9CROLOGIE
MISSIONNAIRES
1954
Sludzinski (Joseph), pretre, dec. & Brooklyn, le 3 d6c. ; 67, 49.
Connor (Henri), pretre, dec. A Springfield, le 5 dec. ; 78. 59
Poiron (Auguste), pretre, dec. B Paris, le 17 d6c. ; 60, 41.
Scherjon (Guillaume), pretre, dec. A Susteren, le 16 dec. : 77, 58.
Lansu (Joseph), protre, dec. k Panningen, le 26 dec. ; 3, 4-3.
Esievez (Ricardo), pretre, dec. k Maceda, le 26 dec.
65, 46.
Larequi (Ambroise), coadjut., dec. & Puerto de la Luz, 21 dec.; 80, 62.
Conran (Jean), pretre, dec. & Mill Hill, le 29 dec. ; 51, 30.
1955
1 .Biegler (Florian), pr4tre. dec. a Graz, le 7 janvier : 82, 62.
2. Rolland (Georges), pretre, dec. & Dax. le 26 janvier : 75, 49.
3. Kbrfer (Hermann), pretre, dec.Treves, le 24 janvier ; 47, 27.
4. Walsh (Jacques), pretre, dec. & Niagara, le 8 janvier ; 65, 46.
5. Grady (Thomas), clere, dec. & Northampton, le 12 dec. 1940 ; 22, 2.
6. Chambon (Arthur), pretre, dec. & Cordoba, le 26 janvier ; 82, 54.
7. Pradotto (Henri), pretre, d6c. h Mondov. le 30 janvier ; 88, 62.
8. Sedano (Gregoire), pretre, dec. a Madrid, le 8 fevrier : 62. 47.
9. Enjalbert (Henri), pretre, d6c. a Dax. le 16 f6vrier ; 80, 56.
10. Varela (Pierre), pretre, dc. & Lujon, le 14 f6vrier : 90, 60.
11. Haring (Joseph), pretre, ddo. & Nitra, le 12 fivrier ; 90, 62.
12. Thaureaud (Jean), pr4tre, dec. & San Salvador, le 1•' mars ; 80, 60.
13. Farget (Andr4), pretre, dec. & Guayaquil, le '" mars ; 75, 55.
14. Hillebrand (Leonard), pretre, dec. & Cologne ; le 9 mars ; 82, 62.
15. Power (Gerald), pretre, dec. & Malvern, le 10 mars ; 59, 35.
16. Massera (Victor), pretre, dec. & Turin, le 22 mars ; 70, 53.
17. Schmidt (Leon), pretre, deo. A Lippstadt, le 6 avril ; 58, 40.
18. Liabrds (Antoinc), prOtre, dec. A Puebla (Mexique), 10 avril; 79, 52.
19. Peborde (Jacques), pretre, dde. A Daz, le 14 avril ; 81, 29.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57
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SCEURS
Gorieu (Armandine), Hopital, Rochefort ; 77, 53.
Goigoux (Z~lie), HOtel-Dieu, Clermont-Ferrand ; 80, 56.
Cheminat (Addle), HOpital, Charleville ; 91, 67.
Crueghe (Victoria). Maison de Charitd, Chdteau-l'Evlque ; 80, 55.
Poupart (Marie), MisBricorde, Le Caire (Egypte) ; 78, 55.
Carnona (Maria), Gollege Sacr-Coeur, Soria (Espagne)
54, 27.
Millenet (Eloisa), HOpital la Purisima, Totana (Espagne) ; 63, 37.
Martinez (Ilabel), Hopital, Andujar (Espagne) ; 67, 44.
Rius (Remedios), Ecole de la Infancia, Cordoba (Espagne) : 57, 37.
Carrascosa (Basilia), Enfants-Trouv6s, Avila (Espagne) ; 82, 63.
Pardo (Josefa), Maison Sainte-Louise, Rafelbunol (Espagne) ; 77, 51.
Bercial (Maria), Ecole de la Mddaille, Zaragoza (Espagne) ; 57, 34.
Vida! (Maria), Patronage Jesus de Nazareth, Barcelone ; 69, 46.
Latorre (Ana), Hdpital, Ambato (Equateur) ; 64, 36.
Masmejean (Marie), Maison Saint-Mddard, Paris ; 80, 55.
Demeusy (Mathilde), HOpital g6enral, Montpellier ; 51, 20.
Piette (Henriette), Hopital. Autun ; 77, 55.
Delporte (Marguerite), Hopital Purpan, Toulouse ; 77, 55.
Gourdain (Elise), de Montreuil (Haut), HOp. St-Miche!, Paris ;54 31
Buguna (Rosa), Maison de Charite, Barcelone (Espagne) ; 63, 31.
Mazurowska (Klara), Maison Centrale, Cologne-Nippes ; 79, 58.
Klaus (Pauline), Hopital, Cologne-Weidenpesch ; 71, 48.
WalbrUck (Elise), St Joseph, M Gladbach-Hardt (Allemagne) ; 77, 54.
Swierczyna (Marie), H6pital, Graz (Autriche) ; 70, 49.
Dimitriou (Karoline) Ecole St Georges, Istcebul (Turquie) ; 69, 49.
Wiener (Marie), Hopital gendral, Graz (Autriche) ; 53, 23.
Babiak (Petronille), Maison Centrale, Cracovie ; 81, 59.
Pel'icciotta (Julie), Hopital Ste Marthe, Catane (Ilalie) : 71, 49.
Mastrangelo (Rose), Institut Monte Calvario, Naples ; 83, 58.
Galassi (Julie), Orphelinat, Palazzolo Acreide (Sicile) ; 62, 39.
Coyle (Margaret), HOp. St Vincent, Philadelphia (Etats-Unis); 64. 35.
Martin (Teresa), Vi'la Ste Louise, Normandy (Etats-Unis) ; 79, 60.
Coille (Marie), Institution des Aveugles, Clermont-Ferrand 73, 33.
Masson (Marie-Louise), Maison de Charitd, Saint-Quentin ; 75, 50.
Umbrielli (Julie), Maison de Charite, Montolieu ; 70, 41.
Medvesek (Ana), Maison St Vincent, Osijek (Yougoslavie) ; 78, 48.
Maiorani (Carlotta), Asile, L'lmprunela (Italie) ; 65, 45.
McComish (Catherine), Priory, Mill-Hill, Londres-; 79, 60.
Mischko (Julie), Maison Centrale, Graz (Autriche)
66, 40.
Rodriguez (Sara), Inflrmerie. Flores (Rep. Argentine) ; 87, 49.
Rolla (Aloisia). Hospice, Clermont-en-Argonne ; 63, 35.
De Narp (Laure), Maison Saint-Vincent, L'Hay ; 89, 66.
Gaillard (Josephine), Hospice, Pontchartrain ; 70, 42.
Chalmeton (Eulalie), Maison de Charite, ,Montoleu ; 82, 61.
Paden (Mary), Coll. Imm. Cone., Mayaguez (Porto-Rico) ; 85, 64.
Bialik (Bronislas), Maison Centrale, Cracovie ; 75; 57.
Maciejewska (Hdlne), HOpital, Chorzow (Pologne) ; 59, 35.
Ghezzi (Ermenegilda), Maison de 1'Immacul8e, Luserna (Italie) ; 79, 57.
Carrion (Trinidad), Maison Centrale, Madrid ; 76 37.
Goetten (Sophie), Hopital Jenkin's Memorial, Baltimore ; 70, 27.
Redmond (Angela), Hopital Ste Marie, Rochester (Etats-Unis) ; 75, 51.
Saje (Marie), Asile de Vieillards, Voloska (Yougoslavie) ; 61, 42.
Tuch'er (ConstanIe). Maison de Retraite, Dull (Autriche) ; 78, 56.
Pfister (Gertrude), Schernberg, Salzburg (Autriche) ; 77, 54.
Prodinger (Julianna), Schwarzach, Salzburg (Autriche) ; 79, 54.
Busher (Margaret), Clinique St Vincent, Londres ; 65, 22.
Dely (H6e1ne), Maison Marie Immaculde, Bruges (Belgique) ; 69, 46.
Trossello (Louise), Institut Alfleri Carru, Turin (Italie) ; 84, 62.
Bremaud (Marie), HOpital, Florida (Uruguay) ; 84, 59.
Andreu (Concepcion). Maison de la Sainte-Famille, Barcelone
; 79, 48.
Matdo (Andrea), Coll6ge de 1'Immaculde, Manaut (Porto-Rico); 70, 46.
Gomez (Elvira), HOpital, Plasencia (Espagne) ; 62, 42.
Martinez (Fernanda), H6p. Penarandade Bracamonte (Espagne); 86, 60.
Bourdier (Marie), Hopital-Hospice, Samatan ; 84, 6A.
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Rivet (Augustine), Maison de Charite, Clamart ; 18, 57.
Veaux (Adele), Maison de Charite, Clichy ; 71, 46.
Caprilli (Louise), Rome-Testucclo (Italie) ; 79, 52.
Magni (Marie), Maison St Jer6me, Sienne (Italie) : 79, 58.
Galavotti (Augusta), Monistero-Slenne (Italie) ; 92, 67.
Paparella (Marie), H6pital Victor-Emmanuel, Catane (Italie); 42 20.
Schiano di Cola (Irene), Maison de Retraite, Marigliano (Italie); 61, 38
Ghisoni (Jacqueline), Maison de Repos, VAo (Italie) ; 87, 65.
Della Torre (Helene), HdpitaL San Remo (Italle) ; 88, 69.
Vernei (Louise), Maison Centrale, Turin (Italie) ; 51, 20.
Cislaghi (Louise), Maison de l'Immaculde, Luserna (Italie) ; 64, 43.
Diaz 'Rafaela), College de la Paix, Madrid ; 64, 26.
Duenas (Aniana), Mis6ricorde, La Coruna (Espagne) ; 86, 64.
Sanchez (Teresa), HOpital civil, Santa Cruz de Tenerife ; 77, 60.
Roldan (Magdalena), H6pital. Chiclana (Espagne) ; 83, 59.
Bustamante (Manuela), Inst. de Reeducation, CarabancAel Bajo ; 77, 52.
Salazar (Trinidad), HoF. St Francois de Paule, Madrid ; 77, 57.
Valero (Pilar), H6pital civil, Toledo (Espagne) ; 50, 22.
Saucedo (Maria), Ecole de sl Sainte-Famille, San Sebastian ; 81, 58.
Julian (Maria), Asile de St-Jean-Baptiste, Barcelone ; 69, 36.
De Urquijo (Cecilia), HOpital de la Marine, Cartagena ; 83, 58.
Beorlegui (Francisca), H6pital, Orihuela ; 58, 33.
Gonzalez (Lucinda), Sanatorium, Ben-Karrich (Maroc) : 43, 9.
Querel (Anne-,Marie), Maison de-Charitd, Clichy ; 74, 53.
Le Bescond (Jeanne). Maison Saint-Pierre de Montrouge, Paris ; 83, 62.
Augier Louise), Maison de CharitO, Clichy ; 73, 42.
Gzella (Monique). Hospice, Wejherowo (Pologne) ; 82, 58.
BUitewska (Josephine), Maison de Charite, Byslawek (Pologne); 87, 65.
Aives (Marguerite), Maison Centrale Lisbotne : 7, 45.
Fughe (Elisabeth), St Joseph, M.-Gladbach-Hardt (Allemagne); S8, 68.
Richter (Marie), Hopital, St P6tten (Autriche) : 81, 59.
Alle (Eleonora), Priory, Mill-Hill, Londres ; 70, 47.
Duff (Ellen), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 76, 39.
Cavalcante (Elisa). Patronage, Pacoli (Brsil) ; 50, 26.
Munoz (.Marguerite), HOpital, Talca (Chili) • St. t8.
Sinner (Berthe), Maison de Charitd, Clichy ; 69, 31.
Simon (Emilie), Maison Saint-Ouen, Rouen ; 8?, 59.
Strebel (Marie), Maison de la Providence, Fribourg (Suisse) ; 76, 48.
Colvin (Susan), Hdpital Ste Marie, Lanark (Ecosse) : 3, 50.
Maretesa (Annette), Maison Centrale, Turin ; 71. 49.
Zuechi (Antoinette), Hdpital St Jean, Turin
9, 55.
M:
Eberharter (Anna), Michelbeuern. Salzburg (Autriehe) : 76, 52.
Bilrsik (Perpetua), Hospice, Boskovice (Tchecoslovaquie) ; 73, 48.
Lo (Thirmse), Maison Centrale, Shanghai (Chine) ; SO, 58.
MoElwee (Annie). Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 87, 63.
Vasquez (Margarita). HOpital, Popayan (Colomnbie) ; 71, 45.
Perchain (Louise), Maison Charitd St Pierre Montrouge, Paris; S2, 64.
Morel (Marie), Maison Saint-Vincent, Musinens ; 48, 22.
: 82, 55.
Reingpachl (Marie). Maison de Charit4 Saint-Merry, Pa-'
Laromiguinre (Marguerite), Mais. Ch. Sainte-Madeleine, Paris; 94, 65.
Lebas LLouise), H6pital. Port-Said (Egypte) ; 88, 68.
De Quav (Theresia), Maison Centrale. Nuth (Hollande) ; 80, 49.
Medawar Marie), Orphelinat, Alexandrie (Egypte) ; 83, 59.
Sorn (Julie), Hopital, Bartierg (Autriche) ; 74, 55.
Bajt (Gertraude), Hopital Contagieux, Vienne (Autriche) ; 67, 45.
Loibner (Anne), Hospice, RottepSmann (Autriche) ; 72, 50.
Urh (Justine), Hopital, Oberwart (Autriche) ; 36, 14.
Kenny (Mary), Hopital Ste Agnes, Baltimore (Etats-Unis) ; 90, 64.
Roszanv (Ldopoldine), Asile Ste Marie, Rio de Janerio (BrBsil) ; 87, 63.
Andrade (Marie), Hopital du 2 de Mai, Lima (Perou) ; 90, 65.
Redoute (Marie), Maison Saint-Vincent. Musinens ; 62, 35.
Lefevre (Berthe), Maison de Charite, Clichy ; 72, 46.
Valero (Emilia), Hospice, Burgo de Osma (Espagne) ; 73. 51.
De La Guerra (Marcelina), Maison Centrale. Madrid ; 70, 38.
Belsito Jeanne), Ecole St Antoine, Trinitapoli (Italle) ; 70, 44.
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Marotta (Lucie), Maison de Retraite. Marigliano (Italie) ; 93, 68.
Loneux (Jos4phine), Maison de la Providence, Ans (Belgique); 58, 24.
Marksteiner (Theresia), Schernherg,-Salzbourg (Autriche); 1,. 47.
Hand (Rose), Hdpital Ste Marie, Lanark (Ecosse) ; 71, 38.
Alibert (Marie), Foyer St Joseph, La Paz (Bolivie) ; 74, 55.
Lichet (Jeanne), Maison Marie Immaculde, Nice ; 85. 65.
Pdrier (Marie), HOpital Hlene d'Aoste, Naples ; 78, 57.
Alparone (Concetta), Orphelinat, Torre Annunziata (Italie) ; 67, 47.
Niello (Marie), Maison de l'Immaculde, Luserna (Italie) ; 87, 67.
Bianchi (Lucie), Maison St Vincent, PalaRsa (Italie) ; 86, 68.
Bicholz (Elisabeth), Maison Centrale. Cologne-Nippes ; 81, 62.
Czyzykowska (Ladislas), Maison Centrale, Curitiba (Brdsll) ; 77, 49.
Gabryelczyk (Antoinette), Maison Centrale, Cracovie ; 69, 44.
Miranda (Marie), Maison Gentrale, LtsbonRe ; 41, 13.
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LA XXXIIIIASSEMBLE GtNtRALE
(30 juin-14 juillet 1955)

L'Assemblde generale qui Blut le T. H. Pbre Slattery comme
Supdrieur gnearal de la Congrdgation de la Mission eut lieu
en 1947. D'apres la legislation jusqu'ici en vigueur chez nous,
ii ne devait normalement pas y en avoir d'autre avant 1959.
Mais nos nouvelles Constitutions ont apporte une double modification dans nos usages en ce domaine. L'Assemblde sexennale
dont la n6cessite, ni mrme l'utilit6, ne se faisait plus sentir, a
et6 supprimee. Mais, pour 6viter que no s'dcoulAt un temps trop
long entre deux Assemblees g6ndrales, il a dtd decidd qu'on en
tiendrait une tous les huit ans. C'est pourquoi, en aott 1954,
.M. le Supdrieur gendral adressait A tous les Visiteurs de la Congr6gation une lettre fixant au 30 juin 1955 I'ouverture de la
prochaine Assemblee.
Le travail commun A toutes les Assembldes g6ndrales est
1'etude des postulats formulbs au cours des Assemblees provinciales. Mais une double tAche s'imposait en outre 6 l'Assembl~e
generale de 1955 : 1'examen des questions soulevees par le texte
des nouvelles Constitutions et celui des textes revises de nos
differents livres de Communautd. II faut noter enfin que le mandat des Assistants g6neraux de la Compagnie expirant avec la
tenue d'une Assemblee g6ndrale, il faudra ddsormais dans toute
Assemblee g6ndrale, au moins pour les Assemblees g6nerales
< ordinaires ,, proceder soit A la rdelection des Assistants en
charge, soit A leur remplacement
Tout au long des mois qui suivirent la lettre de convocation, la preparation des deux travaux dont il vient d'etre question fut assumde par la commission des canonistes, dont cette
lettre annongait la constitution. Ses membres examinerent attentivement eux-mrnes le texte de nos Constitutions pour en 6lucider les passages qui pouvaient manquer de clart6 ou soulever
quelque objection. De plus, ils 6tudierent les questions que leur
poserent A ce sujet nos confreres du monde entier. Leurs travaux aboutirent a la composition d'un fascicule dactylographid
de treize pages de grand format of dtaient signalds,.I'un apres
l'autre, tous les articles de nos Constitutions qui avaient fait
l'objet de quelque question, et donnees les r6ponses que la commission jugeait devoir y faire. Un exemplaire de ce fascicule
fut remis A chacun des membres de 1'Assemblee. Un travail de
plus longue haleine consistait h refondre tous nos livres de
Communautd. Il s'agissait d'en conformer les prescriptions et
les directives A la legislation de I'Eglise universelle et A notre
droit particulier actuel, et aussi d'en dliminer tout ce qui pouvait dtre tomb6 en desuetude et d'y insdrer les compldments demandds par les exigences modernes des oeuvres. Relativement
assez facile pour ce qui concerne les RUgles des offices, ce travail s'avdrait plus ddlicatl plus compliqu6 en matiere de Directoires. Pour quelques-uns d'entre eux, d'ailleurs, cette nouvelle
rddaction eut 4td prematurde. Car on a su que Rome se proposait de donner prochainement des instructions aux Religieux
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dans certains domaines, notamment pour les Ecoles apostoliques et les Novicials. Meme restreint aux autres Directoires,
un examen detailld, s'accompagnant d'inevitables discussions aurait exig6 des semaines, pour ne pas dire des mois de seances.
Le texte polycopid des Regles, des offices et des Directoires avait
Wtd envoyd, quelque temps avant 1'Assemblee, k tous ceux qui
devaient y prendre part. II faut croire que l'impression d'ensemble fut favorable. Car L'Assemblde devait s'en remettre an
Superieur g6neral et i son Conseil de pourvoir A la revision ddfinitive et a la publication de ces divers fascicules. Meme restreint
de la sorte A I'dlection de six Assistants, a I'examen des postulats et & la discussion des questions soulev6es par les Constitutions, le travail de I'Assemblde demeurait considerable, et on
peut se feliciter qu'il ait suffi de deux semaines pour le mener
A bonne fin.
L'ouverture de 1'Assemblde gendrale avait done 0td fixie par
la lettre de convocation au jeudi 30 juin a 16 heures. Les Visiteurs et les dedlgues des provinces d'Europe n'arriverent A la
Maison-Mere que peu de jours avant cette date, quelques-uns
meme la veille seulement. Mais ceux qui venaient de provinces
lointaines' taient ddjk la, quelques semaines plus t6t. II fallait
tenir compte du jour de ddpart des bateaux, si l'on venait par
mer. Puis. bien des raisons suggdraient de ne pas limiter A la
dur6e de I'Assemblde generale le temps du sejour k Paris et en
Europe ; et la plupart des Visiteurs et des ddl1guds prdfdrerent
arriver assez t6t et repartir peu apr&s la cl6ture de 1'Assemblde.
Toutes les provinces de la Congregation doivent Atre representdes & l'Assembl6e gdndrale par leur Visiteur et deux dildguds, dius en Assemblee provinciale. Dans les circonstances actuelles plusieurs provinces ne pouvaient recourir a cette proc6dure normale, soit qu'il leur fit impossible de tenir leur
Assemblee provinciale, soit que la sortie de leur pays fit interdite, t.eux qui seraient dlus pour se rendre a l'Assemblde gdndrale. Pour assurer quand meme a ces provinces une equitable
reprdsentation, M. le Superieur obtint de Rome que dans le cas
oh I'assemblde provinciale ne pourrait pas Wtre tenue, le Visiteur serait autorisde
ddsigner un de ses confreres vivant hors
de la province pour la reprdsenter a 1'Assemblde gendrale. C'est
ainsi que M. Kohler reprdsenta la province de Hongrie, et M. Mikula la Slovaquie. La Pologne et la Yougoslavie purent tenir
leur assemblde provinciale qui Olut d6dputds des confreres de
la province se trouvant hors de leur pays. Quant aux provinces
de Chine, elles furent reprdsentdes par leurs deux Visiteurs :
M. Tichit, pour la Chine du Nord, et M. Delafosse, pour la Chine
du Sud, M. Joseph Deymien ayant Wet nommd rdcemment Visiteur de la province de Turquie. En ajoutant aux Visiteurs et
d6dlgus, M. le SupBrieur gdndral, les Assistants gdndraux, le
Secretaire general le Procureur aupres du Saint-Siege et l'Econome gdndral, l'Assemblee comptait cent onze membres. La
Maison-Mere possede assez de chambres pour loger tant d'hOtes sinon confortablement au moins d6cemment. Le vaste r6fectoire les contenait aussi aisdment, de meme la salle d'oraison.
.tdans ces deux salles, les confreres qui connurent la MaisonMore d'il y a soixante ans pouvaient se croire revenus au temps
oh le seul personnel de la maison suffisait a les remplir. Mais
le probleme se posait pour la salle des sdances de I'Assemblie.
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Celle qui avait servi pour la prec6dente Assemblde gr6nrate ne
serait-elle pas trop petite ? D'autant que par une innovation
tres apprecide chacun de ses membres devait avoir sa petite
table individuelle. Heureusement, en utilisant judicieusement
tout l'espace libre de cette salle on arriva de justesse h caser
tout le monde. Autre innovation tres pratique : la sonorisation
de la salle. Un micro se trouvait sur la table du Bureau de
l'Assembl6e, et des haut-parleurs permirent d'entendre sans difficulte la voix de son president et celle du secr6taire. Cela donna
I'idee de sonoriser egalement le rdfectoire. Desorniais le lecteur
pourra s'y faire entendre sans fatigue, en parlant a voix tres
noddere, h la condition de bien articuler.
L'epoque des fortes chaleurs n'itait pas encore arrivee, cette
annee, fort heureusenient. Une temperature ldevde ett 6td, en
effet, particulierement pdnible pendant les seances de l'Assembl•e. Car c'est tous les jours, sauf quelques exceptions, et deux
fois par jour, que les membres de l'Assemblee se rdunirent. La
langue des dtliberations ne pouvait 6tre, evidemment, que le
latin, seule langue commune a tous les membres. Ceux qui intervinrent dans les debats s'en servirent avec un succes inigal.
Mais I'essentiel dtait de se faire comprendre. Les proces-verbaux
des seances de l'Assemblee en refletent fidelement !'image. Et
ies futurs historiens de la Congrdgation y trouueront une documentation abondante. Ce qui interesse surtout les lecteurs des
Annales, c'est le r6sultat de ces 6changes de vues, c'est-A-dire
les decrets portes par L'Assemblee. Ils sont au nombre de quarante-neuf. Is sont d'importance diverse ; mais tous, rcclament
Ic respect et la docilitO des fils de saint Vincent de Paul, car
ils emanent de I'autoritd supreme de la Compagnie.
On trouvera ailleurs, dans ce numdro des Annales, le texte
des discours prononces pxr le T. H. PNre a l'ouverture et a la
cl6ture de l'Assemblee ; de inme le texte du tUlgramme qui fut
envoyv au Souverain Pontife, et le texte particulierement long
du tel6gramme bien encourageant qui nous app.:rta sa reponse.
Dans son discours d'ouverture, M. le Supdrieur avait 6voqud
les provinces de la Compagnie que leur situation empkchait de
prendre part aux travaux de I'Assembl6e. II leur adressait I'hominage de notre admiration pour le courage hUroique dont t6moignail leur fid6litd ala foi catholique et & leur vie religieuse,
et ii les assurait de nos plus ferventes prieres. Pour donner a
ces frbres si 6prouvs- une marque solennelle de sympathie et
pour attirer sur eux les graces dont ils ont besoin, le T.H. Pere
proposait & I'Assemblee qu'une grand'messe fOt chant~e dans
notre chapelle a leur intention. Tout ce passage du discours de
M. le SupBrieur ge6nral fut soulign6 par les applaudissements
fervents de l'Assemblie. C'est dans des moments comme celui-l&
que les Ames sentent toute la force des liens qui les unissent
dans un commun amour de leur vocation en d6pit des divergences d'appr6ciation qui peuvent les opposer sur bien des points,
mrme importants. Ce sentiment de notre profonde unite d'esprit
et de coeur s'affirma davantage encore au cours de la grand'
messe chantde pour les membres de la double famille de saint
Vincent qui sont actuellement coupes de toute, ou presque toute,
relation avec leurs superieurs majeurs. Les officiants de cette
messe appartenaient tous, par leur naissance ou par un long
ministare, A ces pays oh nos deux CommunautBs possedaient, ii
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v a quelques annees des oeuvres si florissantes. Le propre de
la messe etait celui de la fete de saint Vincent, l'ordinaire, celui
de la messe dite a des Anges a fut chantd par l'ensemble de
nos confreres. C'6tait d'un effet puissant. Et le u Credo ,, clam6
par ces hommes venus de toutes les parties du monde, traduisait de faVon 6mouvante leur unite dans la foi. Enfin, cette unit6
profonde des esprits et des c<eurs devait prendre un caractere
encore plus intime et plus fraternel le 19 juillet, quelques jours
apres la cloture de I'Assemblte, en la fete de Saint-Vincent, que
presque tons les delegu6s purent c6l1brer a la Maison-MWre,
devant les reliques de notre saint Fondateur.
Les Annales francaises ont WtLpendant longtemps le seul
organisme qui tenait les confreres et les Sours au courant des
evenements concernant notre double famille. Peu a peu, bon
nombre de provinces ont ur6d leur bulletin particulier. De ce
fait, les Annales en frangais perdaient presque indvitablement
ce caractlre d'universalite qu'elles prdsentaient jadis. Puis, elles
etaient inaccessibles aux confreres qui ne connaissaient pas le
francais. Aussi, l'Assemblee a-t-elle demandd par un decret, la
creation, k la maison gdndralice, d'un organe d'iniormation vincentienne redigd en latin. Dans sa premiere partie, ce bulletin
donnera les actes officiels qui nous concernent, actes 6manant du
Saint-Siege ou du Superieur g6enral. On trouvera dans la
deuxieme partie des nouvelles, en abrdge, de toutes nos oeuvres
et de celles des Filles de la Charitd.
II a paru souhaitable aussi, et possible, de posseder une
revue, egalement r6dig6e en latin, d'ordre doctrinal et de caraotere vincentien. On y publierait des articles d'histoire, de thiologie, de droit, de spiritualite, destinds b mieux faire connaitre
le passe de notre famille religieuse nos obligations, nos privileges, etc... Ces deux revues, dont ia periodicite ne serait pas
ncessairement rdguliere, ne pourront vivre, dvidemment, que
par la collaboration de toutes les provinces. Les Visiteurs ont
etd prids de faire connaitre au Secretaire gendral ceux de leurs
confreres qui voudraient bien lui envoy.- soit les informations
n6cessaires pour la premiere de ces publications, soil les articles pour la seconde. Dieu veuille que son appel ait un echo
puissant !
La derniere seance de l'Assemblde fut particu lirement longue et mit A I'epreuve la force de rdsistance du toujours souriant secretaire, M. Cocchi. II donna, en effet, lecture intdgrale
du proces-verbal des dix-sept sdances prdcddentes, ce qui repr6sentait trente-sept pages in-folio. Cela fait, tous les membres
de FAssemblde vinrent, par rang de vocation, signer le registre
oil dtaient ecrits ces proces-verbaux. Ce n'est pas sans dmotion
qu'ils le faisaient. Car ce venerable volume contient les Actes
e toutes nos Assembldes gdn6rales et meme, en ses premieres
pages, le proces-verbal de la sdance tenue a Saint-Lazare le
jour de la mort de saint Vincent pour I'ouverture de la cassette
oh se trouvait le nom du Vicaire g6ndral qui devait assurer I'interim jusqu'I 1'6lection du nouveau Supdrieur g6ndral. Vient ensuite le proces-verbal de l'assemblee domestique oh furent d6signes les d6elguds a la premiere Assemble g6ndrale. Ce volume
est une prdcieuse relique, et il est tres heureux qu'il ait echappd
au vandalisme des r6volutionnaires lors du sac de Saint-Lazare
en, 1789. On s'arrAte avec 6motion devant la signature des pre-
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miers compagnons de saint Vincent, dont les noms sont bien
familiers aux lecteurs des lettres de notre Bienheureux PNre :
Almeras, Berthe, Bdcu, Cogle, Gicquel, etc... II reste encore dans
ce venerable registre une centaine de feuilles en blanc pour recevoir les Actes des Assemblies A venir. On s'dmerveille de voir
ce papier qui n'a meme pas jauni aprts trois.siicles, cette encre
encore bien noire, dont on se demande quelle etait la composition. L'ecriture de certains secretaires est une merveille d'1&gance et de regularit6 ; c'est le cas notamment pour MM. Berthe, Fournier et Hebert. Le proces-verbal de la r6union de SaintLazare oh fut ouverte la cassette a la mort de M. Jacquier, sup6rieur gendral, le 6 novembre 1787, est sign6 par M. Francois,
alors secretaire g6enral de la Congregation. Sa signature se retrouve, quelques pages plus loin a la fin des Actes de I'Assemblde de 1788, h c6te de celle de M. Francois-Rigis Clet, d4legue
de la province de Lyon. Tous deux allaient verser leur sang pour
la foi, le premier cinq ans plus tard a Paris, le second, bien plus
tard, en Chine, en I'annie 1820. Puis, c'est une interruption de
quarante ans, et les proces-verbaux reprennent avec l'Assemblee
de 1829, celle qui tlut supdrieur g6enral M. Salhorgne.
Le chant du " Te Deum ,n tait bien A sa place pour cloturer
I'Assemblee. Que de graces elle aura values, en effet, A ceux qui
y prirent part et A tous les membres de la famille de saint Vincent ! Visiteurs et deputes out senti se renforcer encore en eux
l'amour de leur vocation, dans ce contact prolongd avec les membres de la Compagnie venus de tous les points du globe. Ils ont
appris A mieux se connaitre, 4 mieux s'estimer. Ils ont acquis
une information profitable de ce qui se fait ailleurs dans nos ditftrentes cauvres. Durant les seances de l'Assemblhe. ils ont tte
edifies et encourages en voyant le zele, la conmptence de leurs
confreres et I'attachement dorit tous faisaient preuve envers la
Compagnie. A c6td de cela comptaient peu les inevitables diff6rences de vues qui se manifestlrent sur certains points. Leur
amiti6, leur commun d6vouement aux Ames, leur amour passionne du Christ n'empdcherent pas Pierre et Paul de s'opposer
sur une question tres importante, celle des conditions auxquelles
devaient se soumettre pour entrer dans I'Eglise les convertis
xenus du paganisme. Et n'est-ce pas une question de diversite
de sentiment A l'dgard de Marc, cousin de Barnab6, qui mit aux
prises celui-ci et Paul qui lui devait beaucoup ? Le livre des
Actes nous 'dit meme que le ton s'6chauffa, et que cela se termina par une s6paration, momentanee, ii est vrai. et dont profita
leur oeuvre d'evangdlisation. Dieu merci, c'est su'r un ton plus
cordial que se deroulbrent les d6bats les plus anim6s de l'Assemblee ; et ils ne laisserent aucune amertume dans les cceurs.
Puissent les directives donnees par l'autorit6 supraime de
la Compagnie contribuer puissamment au bien spirituel de tous
ses membres et au ddveloppement de ses oeuvres ! Fuisse, grace
A elles, se rdaliser toujours plus ce voeu qui formule le plus cher
de nos d6sirs : « et amemus quod amavit, et quod docuit operemur !
Pierre DULAU, C.M.
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AU JOUR LE JOUR
(3 mai - 28 novembre 1955)
3 mai. - Luttant depuis plusieurs jours contre la mort, le
rude temperament de M. Barbet depose aujourd'hui les armes.
Dans un monde meilleur it va recevoir la recompense de son
6nergique et farouche devouement. C'est cette silhouette trbs
accus6e que nous fait revivre confraternellement M. Desmet,
dans des observations et remarques sur le cher d6funt de ce
jour.
II avait une grande dme gyndreuse, faite pour les coups
d'eclat. II lui fallait, pour donner sa mesure - qui n'etait pas
la commune mesure - de vastes champs d'action : le champ de
bataille, avec ses exploits (il fut heroique pendant la guerre
1914-1918), ou encore quelque coin de brousse ai defricher, des
fondations de paroisses (il en fonda ou rdorganisa en Suisse et
dans nos Landes de Gascogne... Et I'Nveque d'Aire et de Dax
l'appelait son ,, dfricheur ,). En ces grandes occasions qui exiyeaient grande activite, il etait magnifique, et son activite etait
prodigieuse.
Les petits cotes de la vie le laissaient alors indiff6rent. Et
ii a pu par 1i Mtonner, et meme dicontenancer, ceux qui 6taient
timoins de ses beaux didains A l'egard de certaines conventions
sociales. Mais on lui pardonnait volontiers quand on connaissait
so grIande dme, son extraordinaire esprit de foi, tout perdu dans
le souci du beau service de Dieu, oublieux et didaignettz de
tout le reste. On peut trouver qu'il avait tort de professer pareils didains et trop peu de respect pour les formalitis de la
vie en socited.-Mais au moins ne faut-il pas mdconnaltre le plan
suprrieur sur lequel ii vivait et oft ii avait decouvert de telles
beautis que tout le reste n'dtait plus a ses yeux, suivant le mot.
de saint Paul, que a detrimenta et stercora ,, balayure, et le
reste !
Une simple chambre, surtout celle qu'il occupait dans ses
.dernieres anndes, a Saint-Lazare, au fond d'un corridor, avee
pour horizon un mur d quelques metres de sa fendtre, c'dtait
vraiment pour ce pionnier un champ trop 6troit avec un horizon
trop bornd. It y vivait en ermite et se rufugiait dars la priere.
II y a Id encore un champ trWs vaste, avec de splendides horizons, pour qui a I'esprit de foi et est a l'aff4t du surnaturel. Et
c'etait bien son cas.
Independamment de la priere officielle du Breviaire, dont
il prolongeait indlfiniment la recitation, copiant d l'occasion sur
des bouts de papier les textes qui l'avaient frapp, ii lui arrivait
sans cesse, au cours de ses journdes et de ses lectures, de cueillir
ici et ld des textes qui lui plaisaient par leur beautd ou qui l'intriguaient par leur allure 6nigmatique. II prenait le premier papier venu, une vieille enveloppe ou le revers d'une lettre recue
qui trainait sur son bureau, parfois meme la feuile de garde de
son brdviaire ou de quelque autre livre qu'il avait sous la main;
II copiait soigneusement. Et tous ces textes, vrais morceaux
choisis, s'accumulaient et se mnlaient sur sa table as milieu
de ses livres et de sa correspondance. II les avait savourrs en les
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Ie personnage et le payait de son aum6ne. Et nos deua hommes
se separaient, I'un remerciant I'autre de son aumdne, et I'autre
partant tout heureux de ce rayon de soleil qui illuminait le
debut de sa journ•e.
Le PNre Barbet aimait ces malices. Elles mettaient une
pointe d'humour dans ses journmes un peu grises. II rentrait alors
d Saint-Lazare, dans cette chambre retirde dont ii avait fair un
ermitage.
Avant d'y arriver, it etait passW par le refectoire pour I
prendre son dejeuner. II en avait emporte quelques restes de
pain, qu'il emiettait avec soin en arrivant chez lui et qu'il distribuait aux moineaux, -es amis. Tout un petit peuple de volatils attendait sur le toit voisin et venait picorer sur sa fendtre. Its les aimait, ses moineaux, parce qu'ils lui etaient devenus
familiers mais aussi parce que ces petites betes aventureuses
ressemblaient bien quelque peu a leur bienfaiteur. Un jour,
lorsqu'il sera cantonne d I'infirmerie, quelqu'un se hasardera d
lui dire : a Mais, que vont done devenir vos petits oiseaux ? *
II lui fit cette reponse : u Oh ! lls se d6brouilleront bien, tout
seuls ! Et puis, c'est 1'6tL qui vient ! » It avait eu, lui, tant de
fois. d se debrouiller tout seul ! Et ii s'en etait tire ! C'etait
d'ailleurs son plaisir. Saint Francois d'Assise n'aimait-il pas lui
aussi ces imprivus dans la belle aventure qui etait sa vie, tout
abandonnee a la Providence ?
Mais le Pere Barbet n'avait pas passd toute sa vie dans un
ermitage, ni passe tout son temps a pricker aux petits oiseaux.
II avait eu une vie des plus actives, 4 laquelle l'avaient prdpart
un tres puissant temperament et une vigoureuse et intelligeitte
education.
11 etait n6 d Bermerain, un gros village du Cambraisis, al
lIon savait vivre et travailler. Les parents etaient d'honnetes et
robustes terriens, qui cultivaient la terre, menaient des chevaux
au labour et elevaient vaches et moutons dans des 6tables et des
bergeries bien tenues. L'enfant grandit au sein de la belle nature et son Adie s'ouvrait volontiers & la beautt du spectacle.
Quant au foyer familial, ii y regnait une atmosphere de solide
foi chretienne et de rude et constant labeur. Toutes les ddlicatesses d'une education qui soumettait aux rites de la Religion
tous les actes de la vie, y disciplinaient et y affinaient de riches
et puissants temperaments. On tenait bien haut dans ces families
chretiennes les exigences de la beautd morale. On y avait en
grand honneur la pratique des simples devoirs d'dtat d'une vie
qui 6tait sans pretention, mais qui savait a l'occasion dtre. fiere
d'une saine fierte. Le petit Paul Barbet y apprit avec ses prieres
et le culte du devoir, le respect des choses respectables, le culte
du travail, la joie des gains honnmtes, le courage patient des continuels recommencements dans une vie qui ckaque annde ramenait au rythme des saisons les rudes travauz du labour et des
ensemencements et le triomphe des splendides moissons.
Chaque annde, disait-on, c'est la meme repdtition ! C'est toujours pareil ! Mais on savait aussi qu'il y a , de bons et de mauvais jours , et qu'avant d'aller aux champs, en ce mdtier du
terrien, , oit tout depend du Grand Maitre ), ii faut observer les
nuages ou le firmament avec son champ d'asur et, docile aut
indications du Ciel, distribuer la besogne. Le terrien doit savoir
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observer, rdflichir et commander, en ce petit royaume qu'est son

domaine. C'est un petit gouvernement qu'il a pris en charge ;
c'est un rude mais royal nmetier qu'il apprend et qu'il legue d
ses fils. Le patient travail de la terre enseigne la vertu ; il met
I'dme directement en face des realitis ; il la garde au bon sens,
il arrdte en ses divagations la I Folle du Logis , qu'est I'imagination ; it s'en sert pour embellir la vie, ses fetes et ses loisirs,
mais it la tient danrs les limites de la sagesse.
On savait, dans ce monde oit rdgnait la sagesse, avoir pourtant quelques audaces : et c'est parfois sagesse. Le petit Barbet
grandissait au milieu des moutons. Or it advint, paratt-il, qu'un
jour son pere, qui savait 6tre audacieux, le mit i califourchon
sur le dos d'un mouton, en l'y attachant sans doute solidement.
Et ,1 En avant ! , Le mouton partit. Ce fut une yalopade dans la
prairie. Le marmot, loin de se laisser effaroucher et desargonner, s'accrocha tant qu'il put & la laine et bien blotti dans la
toison bien drue, sortit victorieux de I'preuve !
Ces coups-ld laissent dans les dines le souvenir pricieux
d'heureuses reussites, encourageant d braver les perils et trempent les caracteres. Notre bout d'homme, elevei forte discipline
dans la varietd des gens et des choses qui emplissent une maison
rurale, devint vite obsercateur ; ii apprit a observer hommes et
choses, d chercher en sa petite tWte V'explication de ce qu'il
coyait. Et it y trouvera parfois des explications inattendues, fort
originales. II aimait raconter qu'un jour de grande solennit,
liturgique, d 'occasion du passage de I'Archevique, une grande
ceremonie se deroulait d l'eglise du village. La mbre du petit
Barbet atait d l'office ; elle y avait amend son petit Paul, encore
tout enfant, et I'avait install 6 devant elle, debout, sur le prieDieu ou elle s'agenouillait. L'Archeveque faisant son entree.
I'enfant ouvrit de grands yeux int6resses. Arrivd au chaour, 'Archertque monta au tr6ne episcopal. Et aussitdt tout le monde
des enfants de chwur, du clergY, cure et vicaire gendral, s'empressa autour du pontife et se mit en demeure de I'aider d revdtir les ornements pontificaux. Tout ce mouvement interessait
beaucoup notre Paul Barbet qui admirait tout ce deploiement de
belles choses et toutes ces allies et venues empressees autour
du grand personnage mais qui ne comprenait gubre qu'il fallut
tant d'agitation pour habiller quelqu'un, fit-il archevdque ! Le
bon archeveque etait d'ailleurs tris avance en dye. Son entourage
accumulait les privenances. Et I'enfant observait ; sa petite tete
travaillait. Tout i coup, un cri d'enfant retentit tout clair dans
'eqylise : i Manman, criait-il, moitie pleurnichant, comme il est
vieux ! 11 ne peut pas s'habiller tout seul ! i C'etait notre Paul
Barbet, garcon observateur qui commenaait trop tut d philosopher. On devine les sourires amuses de l'assistance. mais aussi
I'6moi de la pauvre maman, qui ne voulant pas troubler l'ordre
d( la edrdmonie, s'empressa de sortir avec le bebi trop pricoce.
Mais les annies s'deoulent. Paul Barbet a grandi. II a fait sa
premiere communion. II devient un petit hommne. 11 aime Ia. campagne et les travaux des champs, comme ses aieux. 1I a belle
santd, et il fera belle figure dans la vie. La campagne va-t-elle
le retenir ?
Un jour, aans le petit ciel de son dine une belle flamme s'alluma. Un bel ideal s'offrait d lui. Un missionnaire, sans doute,
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itait passt par Ia. avait dit la grande misre des nations piiesnes ; ii avait dit aussi les joies du Missionnaire, mais aussi sea
luttes et ses difficultds. La lutte, ce n'dtait pas pour effrayer
Paul Barbet. Mais la misere des paiens, c'6tait fait pour 6movvoir son ceur de petit chritien, tres ardent. II sera missionnaire et it ira tres loin d la conquete des dmes. II ira les chercher
jusqu'en Chine.
Et voild notre Paul Barbet qui entre au Seminaire. A la rentree scolaire, Paul Barbet etait au Petit Seminaire de Cambrai,
It y trouva d'excellents condisciples, mais entre tout l'exceUent
ami que fut totjours pour lui Lucien Bdviere. (Voir dans Annales, t. 112-113, pp. 349-379, notice par Marcel Milleville.)
Au Petit Seminaire, c'6tait d'usage courant, on faisait chois
d'une devise, qu'on inscrivait chaque jour en haut de sa feuille
de papier, en commeneant son devoir, theme, version, ou dissertation. A l'inscrire ainsi une ou deux fois, on plus, chaque jour
sur le papier, la devise finirait par s'inscrire aussi dans le caur
et dans la vie et deviendrait une sorte d'idde-force. On ne s'tonnera pas du choix qu'avait fait notre jeune sdminariste. II s'y
rdedlait dedjid I'omme des grands'gestes qui, au Moyen Age, egt
eitchevalier, pret d tous les exploits. II a rencontre au cours de
ses lectures le mot d'un chevalier des Croisades : 4 II s'agit
d'ailer. Revienne qui pourra ! >, C'est tout a fait l'affaire de
Paul Barbet. La devise va lui pricher chaque jour l'audace der
heroiques aventures, le goit du risque, la force d'dme en face
du danger. a Revienne qui pourra ! n Mais a On ira de I'avant !i
L'hommne est dtdj dans l'enfant. Et il gardera sa devise pendant
les annees de grand sdminaire. Car avant d'entrer d Saint-Lazare
il fera plusieurs annees de grand sdminaire, fera son service
militaire, et mime ure piriode de vingt-huit jours, avec son
ami Beviere, et n'entrera d Saint-Lazare qu'en pleine maturit6 et
apris une solide expdrience de la vie.
Sa devise, au Siminaire Interne, se modifiera quelque peu.
11 la purifiera de ce qu'elle pouvait avoir de a prdtentieuxw le mot est de lui -.
1 craignait que le vain amour de la gloriole
ne prit le pas sur l'amour de Dieu. Et it se voulait authentiquement surnaturel. Et alors, voici que, dans une de ses lectures
encore, ii rencontre un mot qui le frappe et qui est comme us
dcho de l'autre ; mais c'est du saint Vincent cette fois. Saint
Vincent dcrit a un de ses Missionnaires : o Or sus ! Monsieur,
allez ! Et faites ce que vous pourrez de votre c6te, et Dieu fera
le reste ! w
II y a la autant de courage et d'audace que dans la devise
primitive. Mais le Bon Dieu y a la place qui lui revient, la premiire. On sera disormais courageux encore, mais d'un courage
qui tiendra sa force de Dieu ! On sera, par-dessus tout, confiant
en Dieu ! Et un jour, ii traduira cette grande pensge de foi dans
une parole qui lui aura Wte sugg&dre par une Visitatrice des
Filles de la CLaritd, dont ii admirait la sagesse et la vertu. Ce
sera condense en une oraison jaculatoire et ii en emportcra les
mots i<cent fois rdpetts chaque jour », dit-il, comme un a viatique ,, qui alimentera son courage dans les longues randonndes
de sa vie apostolique :
0 mon Jdsus, donnez-moi toujours la
confiance, la prudence, la patience ! n La confiance I Dieu est
bien ld a la premiere place. Et, dans la phrase, c'est le nom de
Jdsus qui sonne le ddpart.
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Ces consignes vigoureuses et nettes, ces mots d emportepiice, dtaient tout d fcit dans ses gofts. Plus tard, au front.
sous les balles et la mitraille qui d tout instant pouvaient le
couluire dans I'autre monde, ii aimera a dire et a faire dire par
ses hosmmes ces mots de I'Ave Maria, qui etaient alors plus que
jamais en situation : t Nunc et in hora mortis nostrae. ,a ic Maintenant et l1'heure de notre mort. ) II ira nmme, lorsqu'il y aura
disposd ses hommes, jusqu'd reduire encore le cri de l'dme, d un
seul mot, a 'heure des assauts meurtriers : c Nune I ,( Maintenant ! ) Ce mot sur les l6vres de tous ces hommes qui allaient
affronter la mort, c'etait dans leur cwur une priere ! Et combien
fervente, on le devine ! Par ce seul mot rude et vif comme les
balles, on faisait face aux balles pour l'austbre combat. Les cewur
d'emblee se haussaicnt, dans la priere, jusqu'aux cieux.
Cette vigueur de caractere qu'il tenait de sa premiere dducation n'avait fait que s'accentuer au cours des anndes. II avail
eu la bonne fortune de trouver comme Superieur au Grand Seminaire de Cambrai le legendaire M. Sudre (Cf. Annales, t. 100,
pp. 857-869), dont la parole lente et ferme formulait des sentences lapidaires qui resteraient gravies toute une vie dans les
dmnes sacerdotales et dont les decisions, refldchies et rdsolues,
n'admettaient point de rdplique. On apprenait la ce que vouloir
vent dire ! II eut aussi la grdce insignc d'avoir la comme directeur de conscience le sage M. Villette (Cf. Annales, t. 101, pp.
303-313). Or il advint qu'un jour, en communication, l'abbd Barbet, dont I'dme 4prise de perfection pensait d la vie religieuse,
dit a son directeur : a Monsieur le Directeur, j'ai 1'envie de me
faire Capucin. » - a Vous, Capucin ? rdplique aussitdt le clairvoyant M. Villette, gardez-vous en bien ! Vous le seriez bien de
trop ! , Paul Barbet ne se fit pas Capucin.
Mais on dtait a l'dpoque oh le bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre, recemment bdatifid, suscitait partout I'admiration par
son merveilleux martyre. Apr&s les fetes du Triduum, qui
s'Otaient succeddes dans toutes nos maisons, la ddvotion s'implantait dans les ames. Paul Barbet, qui voyait grand et large,
rdsolut d'aller en Chine retrouver les traces du bienheurera
martyr.
Un jour de novembre 1897, M. Loutwyck, directeur du SdIninaire Interne de Paris, appelait deux de ses siminaristes,dont
le Frere Lucien' Bdtvire, et leur disait : Vous irez aujourd'hui
d 'a jare du Nord, et vous prendrez au train qui vient de Lille
deu.r postulants, M. Paul Dutilleul et M. Paul Barbet. M. Barbet
acait vingt-trois ans, M. Dutilleul en avait trente-cinq ; il dtait
prItre et quittait un poste de choix au grand grand college eccldsiastique de Roubaix. C'dtaient deux bonnes recrues. Its firent
sensation au Seminaire, tous deux tres sympathiques, mais leurs
allures Otaient tout en contrastes. Its furent reCus au Sdminaire
la reille de la fete du Bienheureux, accueillis avec sympathie par
les quatre-vingts sdminaristes d'alors. Ce fut une longue embras8ste.

Ils feront tous dezu dans la Compagnie grande besogne. Mais
c'est celui qui rdvait de la Chine que la Providence gardera en
Europe ; et ce sera M. Dutilleul qui, en 1900, apris la persdcution des Boxers partira pour la Chine, travailleraau Sdminaire
de Kiashing (Cf. Annales, t. 95, pp. 608-612), et mourra ld-bas,
apris avoir dirig4 et confessd bien des dmes sacerdotales.
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Le NPre Barbet a raconte comment une de ses malices lti
joua le mauvais tour de modifier completement l'orientationde
sa vie : pendant le temps de ses etudes, il,dut d son tour faire
au refectoire l'ezercice oratoire qui itait alors de tradition.
Jugeant plus commode d'apprendrepar ccur un sermon tout fait
que d'en faire .un lui-minme, et sans doute aussi un peu par uwe
de ces bravades qui etaient dans son caractere et qu'il se payait
parfois avec un malin plaisir, ii apprit par caur un sermon de
Mgr d'Hulst, et le debita avec toute sa fougue. Ce fut merveilleux. 11 enthousiasina son audiloire, occup6 pourtant a matnueuvrer cuiUers et fourchettes. Si bien qu'apres l'ordination, let
Superieurs reserverent pour la Mission d'Angers ce merveilleux
oraleur. II avait rate so Chine !
Ses debuts d Angers furent plus penibles que ses exploits
oratuires de S'inl-Lazare. Mais acec sa faconde naturelle et Iac- .
cent de conviction et de foi profonde qu'il mettait toujours danm
ses moindres entretiens, ii fit du bien. Mais au bout de quelques
mois, malgr~ une robuste santd, it crachait le sang. Ce n'tait
chez lui qu'un accident. Mais il fallait le conjurer. On I'envoya
au grand air, en Suisse.
Et la commence la belle vie aventureuse du Pere Barbet,
cette vie oii toujours seal, en marge de la vie commune, mais
toujours vaillant, if va, & sa maniere toujours oriyinale, faire
beaucoup de bien, laisser partout oit it passera des traces ineffacables, de beaux souvenirs, d'excellentes amities et parfois une
veritable vindration, mais qui, sur ses vieux jours, le ra-enant
d la vie de communaute de la Maison-Mre, lui laissera au caur
la nostalyie de ses jeunes annies et de ses beaux souvenirs, et
1'enferaera - un peu trop - content toujours cependant, danm
La solitude recueillie de son ermitage.
En Suisse, tout en se soignant, il prend contact avec quelques catholiques du pays et it finit par grouper autour de li
une bonne centaine de fideles dparpills en pays protestant. Chaque dimanche, on se rdunit pour les offices dans une chambre
danm
Rome
o
d'h6tel. II pr;che, il confesse. II lui faudra alter
I'interft de ses fideles ; il sera requ aimablement par Pie X,
dans une audience quiui ui laissera au caur d'inoubliables souvenirs. Quand it quittera la Suisse, une paroisse sera fol•nde et
on y nommera un cure qui y rEsidera.
On I'envoie au Danemark. LA encore, la paroisse sera en
formation quand it reprendra le chemin de la France.
Avec la permission de M. Villette, it passe quelque temps
a Bermerain. Mais linaction est insupportablea cet homme d'action. t1 va utiliser ses loisirs dans une cure de campagne dt
Pas-de-Calais. L'6veque d'Arrt Ini confie successivemeit plusieurs postes de confiance. Mais enfin, malgrg les instances de
l'tveque d'Arras, it rejoint Saint-Lazare.
II connut ainsi plusieurs paroisses du diocese d'Arras, au*
environs de Lorette et d'Ablain-Saint-Nazaire.Et il vacut six ou
sept ans de cette vie de cure.
II fallait bien pourtant qu'il reprit un jour ou I'autre la vie
de communaut•. II eut la bonne fortune, aprds ces annees de
grande libertd, d'dtre place au Berceau de Saint-Vincent de Paul.
II y vecut heureux ; et it y serait resta si la guerre, en le
mobilisant, ne l'avait dloignC de ce havre de pair. Au Berceau.
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ses confreres l'aimaient.On appreciaitla richesse de son dme, la
cordialitt
de son accueil, I'agr ment de sa compagnie. Quant aux
lfives, ils aimaient en outre les surprises qu'il leur menageait.
Quand vint pour la premiere lois son four de promenade avec
le groupe des grands, il prit la tete du groupe. Lui qui etait bon
marcheur, il les fit marcher longtenmps. On allait dans la direction du Nord, toujours de l'avant. A force d'aller, on arriva a
Laluque. On avait fait vingt kilometres. C'Jtait beaucoup, car il
fallait ensuite pour le retour refaire le meme chemin. Au moins
y eut-il, d Laluque mdme. la visite interessante des mines de
lignite, qu'on exploitait alors et qui furent prdcieuses pendant
la guerre alors que s'dtait rar6fid le charbon. Mais ii fallait revenir. LA, M. Barbet mdnageait une surprise a son petit monde. On
reprit la route ; mais quand la troupe arriva d la gare de Laluque, on s'arrdta et on attendit le train, a la grande joie de
tous ! En quelques minutes et sans fatigue, on fut d la halte du
Berceau. Et ce fut, a l'arrivde au Berceau, une entrde triomphale. Naturellement, M. Barbet paya la note.
Le Pere Barbet ne resta au Berceau que deux ans. La guerre

de 1914 l'encoya au front. Et ity devait faire merveille.

Apr~s la guerre, it se ddvoua pour accompagner M. Basile
a Smyrne. It assista & l'incendie de la ville et du college et il
passa a Constantinople, oA il fut charg6 d'aum6neries. Et enfin,
en 1924, ii dtait nomme
d Saint-Michel d'El Biar, prBs d'Alger,
comme aum6nier de l'Orphelinat. II y resta dix ans et I laissa
d'excellents souvenirs. Envoyd d Dox en 1934, it trouva moyen
de rayonner dans le pays. Et de son ddvouement sortirent plusieurs centres religieux florissants. It ddfrichait et aprds lui
s'*riyeaient les paroisses. Enfin, aprds la guerre, en 1946, ii fut
charg4 d'aller d Beaucamps, travailler a la reconstitution de la
maison, abimie par la guerre. En 1949, iivenait definitivement
d la Maison-MWre.
II cut, somme toute, une vie fort secoude, qui le menait d'un
bout d I'autre de la France, avec quelques courts sejours a
1'dtranger, dans des ceuvres trbs variees, oh il avait A faire preuve
de quaaitds personnelles et d'initiative. Ayant etd longtemps seul
dans la plupart de ces postes, ii eut quelque peine, en ses dernicres annees, quand vint V'heure de la retraite, a se rdhabituer
at a vie de communautd. Fidele, malgre tout, a tou lse exercices de pidtd, it vccut par ailleurs d'une vie volontatrement clottree, en son ermitage.
Quand parurent les menaces de maladie, il crut longtemps
poucoir comme jadis son vieux pare, dont ii dtait fier, se passer
des mddecins. Quand it eut recours A euz, it dtait trop tard ; le
emal implacable ttait ý4. Malgre la rigueur du mal it n'eut pourtant pas beaucoup a souffrir, sauf de l'inaction qui coitait beaucoup d ce grand travailleuret pionnier d'avant-garde. Deux fois
sculement la souffrance se fit aigue ; et la seconde de ces crises
le laissa dans une grande fatigue qui lui fit desirer les derniers
Sacrements. II les requt en pleine foi et serenitd.
Les forces ddclinarent asses vite. IL s'alimentait si peu. II
s•'teignit dans une faiblesse. Dans un dernier geste, it porta
annoureusement a ses l•,res son scapulaire et ses medailles. Et
i's'endormit dans le Seigneur, In oscilo pacis.
C'dtait le 3 mai 1955.
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Ce qui frappait chez lui, partout oiu ii passa, c'6tait avec son
esprit primesautier et ses boutades, une pi&t6 profonde, inspirde par-un exceptionnel esprit de foi, qui donnait a sa pri6r
un accent de conviction, particulibrement communicatif. II 6difiait ainsi par les echos qui jaillissaient de son nme et par le
rayonnement de sa foi, plus que par des discours. Et d'ailleursit
n'etait pas homme a faire des discours ttudies. Mais les quelques
mots qui accompaynaient ses prunes etaient, dans leur brievetU,
profondement sentis ; et its faisaient leur chemin dun les de es.
Cette dine, toute de foi, dtait sans cesse occupde de Dies.
II ne se donnait d'autre distraction qu'une courte promewade
avant les repas de midi et du soir ; ce qu'il appelait son a aperitif ,. En dehors de ld, toujours cantonne dans sa chainbre, it
n'avait guere de lecture que de sujets pieux. A peine reyardait-it
le journal, quand un journal lui tombait sons la main ; ii ne
lo recevait pas rdgulibrement. II lisait volontiers deux bulletim
auxquels il etait ubonne : d'abord celui d'une congregation,a laquelle l'apparentaitson nomn de bapteme. Le nom de Paul n'Wtait
pas celui de l'Apdtre, mais celui de saint Paul de la Croix, dot
c'dtait la fdte le jour oi~ ii vint au monde, le 28 avril. II vtndrait son saint patron, s'intdressait d sa famille religieuse et en
particulier d Sainte Gemma Galgani, I'humble stigmatisee qui
s'appelait la pauvre Gemma, et au sympathique jeune hoAae
que l'Eglise a canonise sous le nom de saint Gabriel de I'Addalorata. II recevait encore et lisait avec devotion les Annales du
Mont Saint-Michel. Le grand archange, l'ange des grands combats de Dieu 4tait bien fait pour lui plaire. Et il avait d'ailleurs
vecu sous son •gide, pendant dix annues de sa vie, d I'Orphelinat Saint-Michel d'El Biar.
En dehors de ces rares lectures, qu'il partageait du reste
avec d'autres pour les gagner d ses amities, ii runinait quelqu'une des pensdes ecrites sur les innombrables papiers qui covraient sa table de travail, masse informe mais tris riche, oi
il ne trouverait, en puisant au petit bonheur, que trdsor de pensdes pieuses et sentences choisies, dont ii pourraitalimenter son
dme.
Dans sa chambre, son lit s'dtendait, parfaitement dispose,
recouvert d'un drap, avec une couverture plide en une sorte de
campement militaire. Sur son oreiller dtait posd son cricifix des
vceux et il prenait probablement son sommeil en sa compaynie.
Cette foi profonde qui le caractdrisdit etait vraiment active ; elle se rdvelait dans les moindres actes de sa vie. On pourrait dire de ses signes de croix ce qu'on a dit des signes de croix
du Pere de Ravignan : c Ils 6taient solennels. ,. Et de fait les
signes de croix du Ptre Barbet 6taient magnifiques. On comprend des lors qu'il ait eu, & l'dgard du Bon Dieu dont it redvrait la transcendante grandeur, des manifestations de foi d'une
candeur et d'une simplicitd remarquables. II lui arrivait, en
quittant la chambre d'un confrdre, de se tourner vers le crucifix et, passant subitementt
de ses boutades d'humoriste au srieux de l'homme de foi et. l'expression solennelle de sa foi,
it saluait Notre Seigneur en croix, la main levee dans un grand
et large geste, en disant : a Le Maitre I , Et, ce disant, sa physionomie etait devenue grave, presque solennelle. D'un coup
d'aile, il 6tait monte dans les cieux. Puis it abaissait volontiers
son regard vers la chemin6e oait taient les portraits du eaint
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CurJ d'Ars, qu'it aimait bien, et de son bienheureux PNre, saint
Vincent. II portait alors la main i ses lvres avec une simplicit6 d'enfant, pour une sorte de baiser d'adieu, en un geste qui
voulait dire : " Je vous aime bien. n Et ii partaii en demandant
d son confrnre c l'aum6ne..., la moiti6 d'un Ave Maria. )
Cette simplicit6 d'enfant dans le domaine des choses de la
foi, unie aux allures de matamore qu'il prenait volontiers, avec
se- echappees et ses boutades de vieux militaire, cela faisait un
curieux contraste. Mais c'dtaient deux aspects, charmants en
leur sinceritd,de cette nature toute droite. C'ltait cela, M. Barbet.
Sa foi, qui brillait partout, brillait surtout At la sainte
messe. II la disait trbs poseiment et faisait ensuite une tres longue action de grdces. La messe tenait une grande place dans sa
vie. Pendant sa derniere nuit, it en etait sans cesse prdoccupe ;
car ii songeait encore a se lever le lendemain matin pour assister a la messe et communier. Aussi demandait-il sans cesse au
confrere qui le veillait quelle heure il etait et combien de temps
encore il y avait avant I'heure de la messe. 11 fallait le calmer,
I'apaiser, lui faire prendre patience.
II n'eut pas sur cette terre cette supreme joie. Vers trois
heures du matin, it s'dteiynait. Dieu lui resercait d'autres joies
dans le ciel.
Cette foi robuste, toute tournme vers les choses du ciel, lui
avait toujours inspire un magistral didain pour bien des conventions mondaines ; elle inspirait aussi e cet homme mortifie.
certaines negligences, parfois heroiques, a l'egard des conditions
les plus eldmentaires qui entretiennent la sante. II s'accommodait
fort bien des mortifications et penitences qui en 0taient la consequence. Cure, ii n'avait personne chez lui & son service. Sa
cuisine etait tres sommaire. II avait dit adieu au luxe de la
table et au confort de la vie.
II etait d l'enseigne de la Providence. Et ii s'y trouvait bien;
it faut dire que ses paroissiens, qui aimaient leur curd et qui
s'etaient apercus facilement du caractIre trop sommaire de son
alimentation, se charyeaient soutent de I'approvisionner. Mais
il sacait aussi, a l'occasion, se contenter de cuire lui-mdme,
comrne le saint Cure d'Ars, quelques pommes de terre et d'en
faire ses repas pendant quelques jours.
A la guerre, il etait d'une sobrittd rare et, a l'occasion, rudement mortifie. Son ministhre d'aumdnier, qui le conduisait
de tous c6dts dans les tranchees, I'obligeait souvent a jeiner.
Certaines fetes comme celle de Noel, etaient pour lui L'occasion
de longues courses et de sdrieuses privations. II affrontait tout
cela avec un cceur allgre. II vivait la en ascbte, comme plus tard
en ermite. Caracterepuissant, it allait volontiers aux extrdmes ;
les extremes ne lui faisaient pas peur. Bien au contraire. Tout
exploit, en tout genre, lui plaisait. Etait-ce amour du panache ?
Etait-ce vanitd ? Non pas. Fier, ii l'etait certes d ses heures.
Mais vaniteux ? II ne semble pas. Qu'dtait-ce done ? II semble
que c'dtait la joie de vivre, la joie d'affirmer l'exuberance de vie
q'il avait reque et dont il etait tout heureux et fier. It conmpait
bien, comme son pere et comme son grand-pere, vivre jusqu'd
quatre-vingt-dix ans ; et plus, si le Bon Dieu lui donnait vie !
I' I'emploierait de grand ceur.
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Aussi, quand avait sonn, l'heure de la guerre, it etait parti
vaillant. Et il y donna des preuves exceptionnelles de cette vailance qui etait dans ses goats. Son courage et sa force d'dme Y
(urent splendides. Au debut de la guerre, ii n'tait que bran
cardier, faisait partie du service sanitaire, n'etait pas astreint d
participer aux combats. Mais un jour, devant un assaut qui prometlait d'tre meurtrier, les troupes, pourtant de qualit. seemblaient hAsitantes. II les exhorta et promit de -marcherd lew
t:te. Et il le fit. Le premier, it escalada le parapet. I t satrellement le premier point de mire et reput quatre blessure,.
dont une trxs grave. IL resta couch longtemps
u
sur le champ de
bataille, mais ii eat la bonne fortune d'etre evacut
a l'ambulance de la rue du Bac. Et la, une a une, ses blessures gurirent,
en des jours de fIte. On avait beaucoup prid.
Comme lui, le colonel du regiment, le colonel Niessel, aait
Lte yravement bless . Le Pere Barbet, qui avait bien bon cawur
reclamait au Bon Dieu la yuerison de son colonel, dont la de
etait si prlcieuse, alors que la sienne ne valait pas grand' choae.
Le Bon Dieu fat bien bon ; it accorda la guerison des deu blesses. Le colonel, qui fut promeupet
aprs ganeral, et qui d la fin
des hostilitis, fit partie de la Commission de contrdle en Allemagne, n'a pas oubliM son vaillant brancardier et son ccur genareux. Lorsqu'on lui annonca la mnort de M. Barbet, il fut Amu,
ia
put calmer son emotion et bient6t, tout en racontant quelque
fait de guerre, les sanglots couperent sa voix. Le Pere Barbet
avait de bons amis.
Sa vaillance lui vaiut la madaille militaire.Soign d I'ambalance de la rue du Bac, ii envoya sa medaille a l'autel de la
Sainte-Vierge. C'etait la premibre. L'administrateurde l'ambllance, M. Georges Goyau, I'en filicita, mais exigea, pour 'ezewxpie, qu'une autre midaille fut 6pinylde sur son lit d'ambulance.
Et it alia du reste lui-mnme acheter au Bon MarchM la medaille
au ruban jaune et cert, qui, 6pinglde sur son lit, rdvela desormais la vaillance de cet austere soldat qui avait bravd et frdi
la mort.
Ce rude guerrier fut a l'ambulance un courageux malade.
Mais ii faudrait bien, un jour ou I'autre, qu'il s'y paydt quelque hAroique fantaisie : gravement blessd, it devait passer a I•S
salle d'oparation. Cne balle s'etait, je crois, logde profondemet
dans la cuisse. II s'agissait de l'extraire. Quand le chirurgien Ifl
dkclara son intention de l'opprer le lendemain, le Pre Barbet
fit une moue qui dechaina ce mot : a Vous avez peur de mon
bistouri ? n It n'en fallait pas tant pour rdeeiUer chez le Phre
Barbet toutes les fiertis de son ime : , Peur de votre bistouri ?
rppliqua-t-il. Vous verrez demain si j'ai peur de votre bistouri ! *
Le lendemain, le Pere Barbet Atait sur la table d'opgratiol.
Comme on s'apprdtaita l'endormir, it refusa tout net. II voulait
rester dveilld.
Qu'd Ca ne tienne ! Et le bistouri fit dans la chair vive une
longue entaille. Et dans la plaie, se fit le minutieuz travail de
l'extraction. Le P&re Barbet avait mis son mouchoir dans s
bouche et obstindment dlouffait toute plainte. Mais quand l'op&ration fut terminde, il lui fallut, pour retirer son mouchoir, en
ddgager les dents qui s'y dtaient fortement planties. Et le chirurgien, fort peu divdt, paratt-il, partit songeur.
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Quelques jours plus tard, un inspecteur passait dans les
salles. Le chirurgien l'accompagnait et dirigeait la visite. Quand
its arriverent au lit du Pere Barbet, I'inspecteur, intrigud par ce
visage, glabre, puissant et resolu, demanda : Quel est cet hommeld ? Et le chirurgien murmura :
a ? e'est le bon Dieu !.. Ou
c'est le diable .! *
Quand ii revint au front, M. Barbet eut la joie d'y revenir
comme aum6nier, avec le grade de capitaine. Vaillant, ddvouh. il
fut vite promu chevalier de la Legion d'hoaneur.
Legion d'honneur et medaille militaire, c'6taient deux ddcorations qu'on voyait rarement sur la meme poitrine. Elles timoignaient d'unainrite exceptionnel. Et les gamins de Paris le savaient bien. II arriva, quand M. Barbet revint & Paris en permission, que de bons gamtns qui venaient 4 sa rencontre, en allant
gaiment leur chemin, mais dont les petits yeux en ce temps de
fievre patriotique, allaient tout droit atu medailles, avaient admire rapidement, au passage, croix et rubans et dejd avaient ddpasse l'officier, quand se ravisant 4 la pensde des deux medailles
rarement accouples, its revinrent en arribre, se planterent devant lui, l'arr6t0rent dans sa marche et lui crierent : Bravo I
Le Bravo 6tait
Erite. 11 s'adressait d un homme vraiment cowu
rageux.
On a racontd que pendant la dernibre guerre, M. Barbet, gui
se trouvait dans les Landes, faisant fonction de cure quand les
troupes allenandes d6ferlkrent sur le pays, vit un jour as avion
allemand lomber en flamme sur le territoire de sa paroisse. Les
habitants s'dtaient attroupds 4 distance et des Allemands 6taient
"tait
la et
(d,qui defendaient d'approcher. Le cure, lui aussi,
ii n'gait pas homme & rester' simple spectateur d'un pareil
drame ; it ne tenait pas en place. II dut admonester vertement
les Allemands. Mais la consigne etait formelle. Finalement, ii d6clara tout net : " Un homme est ld qui va briler dans son avion
en flammes. C'est un de vos compatriotes et c'est peut-etre un
catholique qui a besoin de mon ministere. J'y vais. Advienne
que pourra I Je prends sur moi la responsabilitd. , Et ii partit
sous les yeux stupdfaits des spectateurs. II degagea comme ii
put- I'aviateur de son brasier. Mais ii ne ramena malheureusement qu'un cadavre. Au moins avait-il donnd un bel exemple
d'hkroisme et revill, une fois de plus, quelle force d'dme ii V
avait en lui I
On comprend devant de telles prouesses qui supposent une
belle qualitd d'dme, que le Pere Barbet ait laisse, partout ou il
est passe, de beaux et ddifiants souvenirs et d'excellentes amitids, parfois une vraie vendration. On etait conquis par la richesse et I'originalitd de son dme. On etait reconnaissant des
services signales qu'il avait rendus. On se sentait tres vite dlevd
vers Dieu par le son de son ine. Aussi, 4 la veille de sa mort,
recevait-il encore de touchants temoignages de l'attachement
que son devouemenat a t
eille dan s les curs. Malgre toutes
les lettres que sa plume paresseuse laissait sans reponse, il en
recevait toujours fidelement. On savait bien que la paresse de
so plume n'engageait en rien et ne compromettait en rien les
dplicatesses de son cceur. Et le complet ddsinteressement de ee
cteur de pretre, en doublant le prix de ses services, idifiait les
ames, les dlevait bien haut, y faisait nattre des sentiments d'ue
grande noblesse et affermissait & jamaisles fiddlites.
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Mais a Saint-Lazare, en ces dernibres annres, ces qualitis
restaient cachies dans t'ombre de son ermitage. Peu de confrýres purent en soupconner le prix. Vivant apparemment inactif
au sein d'une communautd en pleine activitd, cet honimne auttfre vivait en marge de la vie commune. A I'dpoque de son apostolat, it conquerait toutes les sympathies ; desormais, ii ne chatmait plus que les rares confreres a'ec lesquels il arait quelque
contact. Par sa vie recueillie, mortifiee, toute remplie de priere
et cigoureusement orientee vers Dieu, ii charmait surtotit le
Bon Dieu qui etait plus que jamais l'objet de ses penss;es et i
qui allaicnt tous les battements de son grand caur.
8 mai. - SoleunitW de sainte Jeanne d'Arc. A Paris, le T.H.
Pire prend part aux fetes du centenaire de deux maisons de Filles
de la Charite, paroisses de Gentilly et de Notre-Dame de la Gare
Dans cette derniere maison, paroisse de sainte Jeanne d'Arc, le
programme des fetes prevoit la presence du cardinal archevrque.
Une breve note historique dvoque en outre dans la joie. le passe
et le devouement qui s'est depense dans cette chore maison, toujours bien vivante. Le passd est un gage de l'avenir !
Le 22 fevrier 1855, sur 14 demande de Scour Rosalie, trois
Filles de la CharitA viennent soulager la misere qui regne dans
le quartier des a Deux-Moulins ,. Faute de maison, elles s'installent dans un cafe, rue Nationale. Pauvres, elles possedent cependant un tresor, une Vierge, don de Soeur Rosalie elle-mAme. Cette
Vierge, gardienne de la maison, entretiendra la flamme de chariti
allumee par cette Fille de France, vraie servante des Pauvres.
Elle rappellera sa consigne : i Une fille de Saint Vincent est une
borne sur laquelle tons ceux qui sont fatigu.s ont le droit de
ddposer leur fardeau. ,
L'ceuvre commence sur une bien petite dchelle : elle comprend une salle d'asile, un ouvroir externe, deux classes, une
pharmacie : par la suite un orphelinat fut ouvert. Peu apres, deux
Soeurs de la maison se consacrent au service des cheminots,
112, rue du Chevaleret, oi elles s'installent bient6t d6finitivenent.
En 1859, la Ville de Paris confie aux Scours I'6cole publique
qui est ouverte, 32, place Jeanne-d'Arc.
Viennent les sombres jours de la Commune. Les Scours sont
constitudes prisonni res dans leur maison pendant plusieurs
semaines. Sur le point d'dtre fusilldes, elles sont sauvdes par un
communard : c Laissez-les aller, dit-il, ce sont les Scours qui font
la classe a nos enfant2 ; il y va de ma vie, mais qu'importe ! ,
Bient6t on apprend l'arrivde de I'armee reguliire ; les insurges
s'Acrient : a Nos Scours sauvez-nous !...
Les Scours passent la
L
nuit h decoudre les bandes rouges des pantalons et a tremper les
mains des malheureux dans 1'eau de javel pour faire disparaitre
I'odeur de la poudre, puis elles favorisent leur 6vasion : a Oh
sont-ils, demandent le lendemain les Officiers qui, viennent commander I'execution ? Comment, mes Sceurs, vous avez fait partir
ces miserables qui voulaient vous fusiller ! Oh Charitd ! Que tu
es belle ! a
En .1880, les classes sont laicisdes et les Scours restent sans
logis. La Providence leur vient en aide : amends par Mgr Adam,
h cette dpoque vicaire de Notre-Dame de la Gare k s'intdresser aux
ceuvres de la paroisse,,M. et Mme Le Brun de Sessevalle achbtent
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le terrain du 26, place Jeanne-d'Arc et font construire la Maison
actuelle pour les Seurs et l'orphelinat ; puis grace i eux et divers
bienfaiteurs une ecole libre est batie et conliee aux Sowurs. Les
six classes deviennent trop petites ; en 1897, Mine Hebert fait
construire un batiment attenant a celui des classes pour une ecole
maternelle de quatre cents enfants et trois nouvelles classes.
1903 fut une annie de grande tristesse... ces centaines d'enfants doivent aller a PI'cole publique par suite de la fermeture de
1'ecole des Sceurs. Les battiments de I'ecole se transforment en
, Maison de famille , pour jeunes files, et ateliers de lingeres
et giletieres. MM. Louis et Joseph de Sessevalle continuent
I'auxre de leurs parents en subvenant i l'etretien de la maison.
En 1917, les locaux de l'Asile sent utilis6s pour le Jardin
d'enfants dirig6 avec competence et devouement par notre chore
triur Marie. Parallelement les (Euvres sociales se d6veloppent :
30.000 visites de malades h domicile par an ; Dispensaire ouvert
tous les jours ; Consultation de nourissons ; Colonies de vacances,
Mouvement de jeunesse, etc...
Octobre 1940 volt se rouvrir l'tUcole. Avec joie. les enfants
affluent. C'est I'esp6rance d'un renouveau : 600 eleves reparties en
14 classes.
Puissent toutes les Anciennes de la Maison - si heureuses
d'dvoquer les souvenirs du temps passe - se rappeler qu'elles
ont une mission A remplir qui, quel que soit leur age, est bien
loin d'etre terminde.
Toutes disons av ec Jeanne d'Arc : t En acunt quatnd mame! ,
10 mai. - Au cours de la nuit, M. Jean a 6td saisi et terrasse par une crise. On le trouve pratiquement sans connaissance, ni conscience de son 6tat. Transport6 a l'infirmerie, il ne
s'en rend pas compte. El & travers quelques breves lueurs il
s'6teint le dimanche 15 de ce mois, nous laissant te souvenir de
son travail mithodique et de son ardeur a rdunir et dtudier les
enseignements d'un lointain passe et specialement du milieu
biblique.
La crise soudaine et brutale vient I'emporter alors qu'il
corrigeait minatieusentent les 6preuves de son dernier ouvrage:
un Dictionnaire des inscriptions semitiques de l'Ouest. Corriger
de telles 6preuves, c'est poursuivre la ;.rification d'une poustiire de ddtails. Ce travail fastidieux, fatigant, mais nicessaire,
tl!onne impitoyablement celui qu'a mordu le souci du labeur
iien fait. Et cependant, malgr& tous les efforts, erreurs et deficiences ne font pas d6faut : le labeur doit en diminuer le
toi;bre !
Au cours de la conference sur la vie et les vertus de
Mi. Jean, M. Bizart, qui I'a specialement connu et a travaill6
avec lui au Collegio Alberoni, nous fait revivre en quelques
notations cette figure de Pr6tre de la Mission, tandis que
M. Vansteenkiste se penche A son tour sur quelques attestations et dcrits personnels, rencontris parmi les papiers du
defunt.
M. le SupBrieur esquisse une vue d'ensemble de la physionomie de M. Jean, retrace les etapes de sa vie, et caractirise sa
personnalit4, son activite, sa puissance de rayonnement :
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I. - Une vie d'ensemble de la physionomie de M. Jean
Monsieur Jean : ce seul nom evoque une belle physionomie'
de missionnaire lazariste : une belle ame de pretre, un grand
esprit de savant, un ceur d'une qualitd exquise, une euvre de
premier plan... et une vie bien remplie.
II est une silhouette de M. Jean, familihre d tous. Chacun
peut le revoir, maigre, nerveux, digne toujours, grave et quelque peu distant. L'6cho de sa voix barytonnante et de ses phrases sentencieases et breves rdsonnent encore dans toutes leI
oreilles. Personae, parmi ceux qui le connaissent bien, ne pouvait
oublier ses habitudes meticuleuses de ponctualite, de regularite. C'est un homime m4thodique, jaloux de son temps, et qti
sait le distribuer utilement jusqu'd friser parfois la manie de
l'horaire exactement respectE.
II y a aussi une vision de M. Jean qui m'est tout a fait
personnelle. Etudiant d la Maison-Mere, je l'ai eu comme professeur d'Histoire eccldsiastique. de 1902 d 1904, annde de mon
ordination sacerdotale, tandis que M. Pouget nous enseignait
I'Ecriture sainte. Devenu plus tard son collegue comme professeur an College Alberoni de Plaisance, en Italie, de 1910 jusqu'A
a declaration de guerre en 1914, pendant quatre ans, j'ai ex
l'occasion et le loisir de vivre avec lui dans une telle communion de pensde et d'action, que nous nous connaissions < par
cceur ,, selon la suggestive expression populaire.
Apres la guerre 1914-1918, nous restons sdpares longtempt,
longtemps... On se revoit quelquefois d Saint-Lazare et, quand
c'est possible, on s'aborde volontiers pour causer ensemble et
meme discuter... les questions d l'ordre du jour.,
Enfin, en octobre 1953, je revien d Saint-Lazare dans des
conditions tout d fait inattendues pour lui comme pour mot.
It m'est assez difficile de rdaliser que l'6ieve et le eoll&gue du
cher M. Jean est maintenant son Supdrieur. Mais ma visite personnelle de cet ami fidele ne change pas, grdce a la distinction
qu'il suggere de suite :
II ya
V
pour moi, dit-il en souriant,
M. Bizart d'une part, et M. le Supprieur d'autre part ; j'aime
les deux, mais il pourra m'arriver peut-4tre de discuter - toujours respectueusement - avec l'un des deux ; ce sera le francjeu. , En effet... on a parfois discute,
mais on a continue A
s'estimer et # s'aimer jusqu'au bout.
II. - M. Jean, vu de 1'exterieur, dans son curriculum vitae
En bref, voici sa notice et l'ensemble des placements qu'il
a eas :

M. Jean, Charles-Francois, ne le 20 mars 1874, d Sauteyrargues (Rdrault), recu dans la Congregation le 29 novembre 1891,
d Paria
; vcaux le 5 janvier 1896, d Paris. present M. Fiat ;
pretre, le 29 juin 1898, d Montpellier. par Mgr de Cabrieres.
Placements : en 1897,
Prime-Combe ; en 1898, & AlgerKouba ; en 19C3, d Paris, Maison-Mere ; en 1905, en Chine ;
en 1906, au Berceau de Saint-Vincent ; en 1908, au Coll&ge Alberoni, Plaisance ; fin 1914, a la Maison-Mere ; en 1915, mobilitC, puis de nouveau & la Maison-M&re, jusqu'd son ddces (15
.mai 1955).

Sur cette notice et ces placements, quelques remarques seulement :
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M. Jean est un mnridional. Du Midi, ita l'accent. la gesticulation, I'humour, et surtout l'amour de la lumiere et du soleil.
Neanmoins, ilne se raconte guere, il reste mysterieux et laisse
toujours quclque chose a deviner... c Au fond ,, disait-il souvent, ou encore c bref ,,et apres un silence - non sans malice - quelqu'un concluait : ( Bref, au fond, il n'y a peut-etre
rien ,,et tous deux riaient de bon ceur.
En tout cas, de sa famille, de ses etudes secondaires,je n'ai
jamais su grand-chose. Volontiers, il me parlait du Grand S&minaire de Kouba d Alger, et de son Supdrieur, M. Demiautte,
mon compatriote arthsien qu'il semblait avoir aprdcie beaucoup
pour sa tenue et sa facon de mener une discussion au Conseil,
etc... Je crois qu'd Kouba. M. Jean a enseigng la philosophie.
A dire vrai, je me le reprdsente assez difficilement expliquant la
metaphysique, mais je le vois tres bien psychologue, tducateur
et observateur attentif, car tout ce qui concernait la formatiode I'esprit on de la volonte l'intdressaitau plus haut point.
En 1905, alors que, pretres, nous poursuivions nos etudes
a Rome, nous apprenops avec surprise que M. Jean 6tait parti
en Chine... ( Ce voyage au long cours v, comme il disait luimdme, ne lui avait pas laisse de bien agrdables souvenirs. Mais
pourquoi en Chine ? Dans la lettre qu'il dcrivait au Superieur
general au moment de la reception de la prdtrise, it parlait de
sa sante asses precaire, et declarait qu'il fallait exclure pour
lui un placement d l'etranger, sauf la Chine. Peut-etre s'en eston souvenu, quand on t'envoya la-bas...
Au retour de Chine, on le placa au Berceau de Saint-Vincent de Paul. C'Ptait providentiel, car on lui fournit ainsi I'occasion et le moyen de bien possider les grammaires, et surtout
le grec, qui lui serviront bientot pour ses ~ludes d'Ecriture
sainte.
Prdciseme.tt, c'est pour etre professeur d'Ecriture sainte,
et pour remplacer M. Rousselle, le traducteur de la version italienne du Manuel de Pelt, qu'en 1908 on I'envoya t Plaisance,
en Italic, au Coll&ge Alberoni.
On peut dire qu'alors, son genre de vie et d'Jtude fut fixe
d jamais. A Plaisance, il resta presque sept ans, de 1908 d 1915.
Ld, ilprdpara et mntrit sa mission ou sa vocation de professeur
as Sciences bibliques et sdmitiques, mission qui s'acheva d
Paris, soit a la Maison-MIre, soit d l'Ecole du Louvre.
III. - Les caracteristiques
de sa personnalite et de son activite
1t Son diagnostic psychologique.
J'ai toujours connu. M. Jean, tres curieux des importantes
questions qui concernent I'ducation ou la formation de I'esprit, de la volonte, du caractare, de la conscience. e n'aurais
done pas dt6 surpris de retrouver des notes sur ce theme, on
encore une analyse faite par lui-meme de son moi profond et de
son psychisme personnel.
c'est qu'il ait sollicitW
Ce qui m'a singulierement etonnl,
lui-meme (et cela en aofit 1919), ce qu'il appelle c Mon diagnostic psychologique ,,par M. de F... et J. Pais. Je transcris cette
note :
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a Intelligence iu'thodique, logique, beaucoup de suite dam
les idies et dans le tracail, clarifiant et simplifiant toutes cheses d'allures psychologiques.
, Volontl insinuante, ironique, procide plutOt par insinuation que par autorit&.
, Trait gdndral de seusibiliti.
Lutte entre une sensibilitd
spontande tres rdelle, et un second mouvement qui reprine Ie
premier, par education, formation religieuse et austdrite voulue.
a Beaucoup de bienveillance, de bont6 naturelle, d'altruitme, de besoin de se donner, de se ddpenser pour les autrea.
Apprecie les biens de ce monde, et a justement conscience de ~a

caleur. Sens artistique, imagination assez vice, tournde vert

'ideal.
, Esprit facilement ironique, caustique ndme. ,
Que faut-il penser de la justesse de ce diagnostic ? I y a
du crai dans ce jugement formuld. Sur quels tests ou signes,
sur quelles observations les psycholoyues ou les psychanalystes
ott-ils fondd

Icur diagnostic ? Je L'ignore.

Si M. Jean uaconsered, sans n'y rien ajouter, c'est quil L'a
cru eatable... d moins qu'il ne l'ait mis sous enveloppe acec le
sourire an pcu ironique de quelqu'un qui sait i quoi s'en tenir.
Pour non compte, bien que dans mes cours de pedagogie, j'ai
cu soucent Voccasion de prdner des investigations de ce yenre,

utiles'en certains cas, je persiste a penser que M. Jean n'avait
rien d'un inquiet.
2' Son activite scientifique.
Ea ce qui concerne 'acticilt scientifique de M. Jean, je
ntati qu'' recopier la note ecrite de sa main, qu'il a envoyde, au
dl;but de 1955, ui Berlin, au Reallexikon der Assyriologie du prof[sseur Erich Ebeliny (t nov. 1955) :

, Charles Jean, Mdditerranden, n6 d Sauteyrargues (Montpellier). Etudes au Scolasticat des Lazaristes & Paris.En hdbreu.
diece de M. Vincent Ermoni (premiere ann6e), et de M. Pouget
'deutxieme et troisieme ann6es). initiation d I'akkadien it Vienne
Autrichej, par lc professeur Schlitgel; puis i Paris,au cours de
V. Schteil (Hautes-Etudes, Sorbonne). En dgyptien, cours de
.. A. Morct et de M. H. Sottas, t l'Ecole des Hautes-Etudes; en
archdologie du Proche-Orient et en dpigraphie sdmitique de
l'Ouest, cours de M. R. Dussaud, a I'Ecole du Louvre. Dans la
suite. et pendant vingt-cinq ans, M. CA.-F. Jean a enseigned
Ecole du Louvre, d'abord t'hebreu, ensuite 1'epigraphie semitique du Sord-Ouest, comme successeur de M. Dussaud.
, Principaux ouvrages : ddition de textes cundiformes du
Louvre ; Contrats de Larsa, deux vol. petit in-4 ; sous le titre
de Tell Sifr, reedition critique des Altbabylonischen Vertrage
aus Warka, conserve au British Museum, ddites en 1882, par le
P Strasmaier ; Lettres diverses de Mari, un vol. in-4* (au Louvre).
( Parmi ses autres ouvrages : Larsa, un vol. in-8* ; La Religion sumirienne, un vol. in-8° ; Lettres diverses de Mari, traduction, un col. in-8° ; Grammaire h6braique e6imentaire, un
vol. in-8' ; Le milieu biblique de l'Ancien Testament, trois vol.
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in-8" ; Dictionnaire des inscriptions s6mitiques de I'Ouest, en
cours de publication chez Brill (Leiden).
v Nombreux articles dans revues spdciales. a
Dans son laconisme, cette note en dit long sur l'activild
sientifique de M. Jean, activite qui s'est ddployee jusqu'au jour
au 11 mai, os, vers huit heures du matin, on trouva dans le lit
de sa chambre un malade soudainement frappi d'hemiplegie
du codt droit, et, sur le bureau encombre de notes, les dernieres
lignes du travail en cours de publication... En peu de jours. ce
Jut la reprise de la parole, I'extrime-onction, la mort...
IV. - La puissance du rayonnement du professeur et du savant
1* Sbir les grands Seminaristes du College Alberoni.
Pendant deux ans, de 1902 d 1904, j'ai eu M. Jean comme
professeur d'Histoire ecclesiastique. Je dois A la vdritd de dire
tout simplement qu'd cMdt de M. Ermoni et de M. Pouget,
V3. Jean nous apparaissait comme un professeur travailleur,
consciencieux, positif, mdthodique, en coie de devenir quequ'un,
mais loin de compte aver nos professeurs prefetrs.
Nous admirions sa tenue impeccable, le respect qu'il avait
de soi et des autres, son srieux. Mais son debit lent et monotone pour nous dieter presque un cours oit il fallait beaucoup...
uratter, selon le style Otudiant. so facon un peu seche de mettre
'i lcur place ceux qui semblaient ne pas priser tellement I'drudition et les iddes, n'dtaient pas faits pour emballer des dleves
soi-disants pratiques et remuants.
Plus tard, en 1910, au College Alberoni de Plaisance, en
Italie, ou depuis deux ans d6jd, M. 7ean enseignait 1'Ecriture
sainte. l'hdbreu et le grec biblique, j'eus soucent l'occasion d'enlendre ses ;lBves, des tleves d'elite pour la plupart, porter uWe
toute autre apprdciation sur la valeur de leur professeur.
C'est d Plaisance que celui-ci prdpara et travailla le cours
qui devait lui servir pour composer les trois columes du 'Milieu
iiblique de I'Ancien Testament.
Une des grandes iddes de M. Pouget etait qu'il fallait expliquer la Bible par la Bible. Sans nier l'importance de cette donnee, M. Jean prdtendait que la Bible ne pouvait etre bien comprise que si on la replacait dans son milieu historique, iddologique, religieux des peuples semites avec lesquels les Juifs
araient etg en contact. C'est un fait que les el4ves d'alors, dont
plusieurs sent devenus archerdques et dvdques, gouitaient fort
cet enseignement et apprdciaient hautement leur maitre.
J'avoue que devenu collegue de M. Jean, et professeur a
mon tour dans le meme College Alberoni, j'ai largement profit6
tie ses iddes pour mon cours de saint Thomas. Dans une introduction, j'entrepris avec I'aide de Mandonnet et des magistrales
prdfaces de Di Rubeis d la Somme theologique, l'etude u du
milieu intellectuel dans lequel vecut, derivit, enseigna saint Thomas d'Aquin ,. C'tdait un charme de retrouver dans la position
de saint Thomas, entre les conservateurs et les intdgristes de son
epoque, d'une part ; et tes novateurs averroistes, d'autre part,
une sorte d'anticipation de I'attitude gardee par le P. Lagrange
ct d'autres entre le consercatisme de certains et I'audace novatrice d'autres, au plus beau moment du modernisme ddnonce en
1907 par le ddcret <, Lamentabili n, puis par l'encyclique t, Pasrendi , de Pie X.
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2' Sur les 6tudiants de Saint-Lazare.
Ce prestige et cette influence, pendant des anndes, M. Jea
les conserva aupres des nombreux dtudiants qu'il forma & La
Maison-Mere. L'un de ses dl~1es, devenu son successeur comme
professeur d'Ecriture sainte, nous le dira sans doute avec plus
d'objectivit6 et d'autorit6 dans les remarques qu'it nous fer
sur son professeur lors de la prochaine Conference.
En fait, j'ai pu constater par de nombreux tdmoignages,
que M. Jean avait eu et garde encore une grande influence sr
les leves qu'il a formis.
Cette influence n'est pas seulement d'ordre intellectsel,
mais s'avere tout aussi profonde et durable sur le plan moral,
religieuz et' sacerdotal.
Une lettre adressde d I'un de ses dlbves, actuellement professeur de Grand Sdminaire, que m'a communiqude M. le Visiteur, va nous le prouver. Voici cette lettre, datde du I" janvier
1951 :
c ...De mon c6te, je vous offre, en fait de souhaits. ce que
pour vous, mon esprit et ma foi peuvent penser de meilleur, surtout cette annde qui sera memorable pour vous (ordination sacerdotale). Soyez prudent. soyez mdthodique ! Calmement actif
et vivant. La vie crde la vie. Soyez-en convaineu pratiquement
jusqu'd la fin de votre vie.
a Creer de la vie, donner de la vie, nous reproduire en d'aw
tres, c'est un besoin incompressible de tout dtre humain. Et
pour nous qui avons choisi la meilleure maniere, c'est une des
plus grandes jouissances que nous puissions gofter en attendant
le grand Amour dternel.
, Je prdche ? OA ! non. C'est venu comme Ca, parce que
c'est ma pensee constante, dans le domaine religieux. ,
Cette , vitalitd ,, selon l'expression chere d M. Jean, doit
s'entretenir sur tous les plans, le plan intellectuel sans doute,
mais aussi sur le plan moral et religieuz.
Au mame correspondant. it avait derit le 8 octobre 19-8 :
c ...Persdverez d poursuivre fiddlement votre enrichissement religieux et moral ; en meme temps, votre esprit s'approfondira,
en particulier au contact de saint Paul... Ne ndyligez aucune des
dtudes du programme, et faites bien vos oraisons.
Mdme rdsonnance d'dme. dans une lettre du 5 octobre 1948:
a Amour de la Sainte Trinitd en faisant vivre en nous, esprit,
coeur, volontd et qui, des maintenant et surtout plus tard, donne
et donnera vitalit6 d notre action sacerdotale. Je la demande d
Dieu pour vous en meme temps que pour moi. )
Reaucoup se sont mepris sur la vie intdrieure et I'esprit
vincentien de M. Jean. 1 n'dtait pas qu'un inteUectuel, ni non
plus quelqu'un qui aurait renid ou ddprdcid son titre de Lasariste. Ecoutez ce passage d'une lettre du 30 dicembre 1949, au
meme correspondant:
cc J'ai confiance que vous deviendrez un des bons enfants
de saint Vincent, tel qu'il en faut aujourd'hui surtout, bien
, vivant , d tous points de vue. n
Et plus tard, le 27 juin 1950, avant le sous-diaconat de cet
dl6ve : a Les convictions doivent dtre asses fortes, naturellement et surnaturellement,pour que malgrd tout, on soit toujours
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fidele, surtout t l'essentiel. Et ne vous laissez jamais influencer
que par la vie des meilleurs. Messe. briviaire et oraison doivent etre toujours les trois grands repas de votre vie int&rieure. a
Ces extraits de lettres meritaient d'etre cites et apprfondis.
3° Sur ses collgues dans 1'enseignement.
Cette influence avoute par ses meilleurs dleves. me surprend d'autant moins que ses collaborateurs eux-memes n'ont
pu dchapper a une certaine emprise sur eux-mimes.
Je me rappelle le theme de nos discussions et de nos prdoccupations d Plaisance.
Le ColLCge Alberoni, du point de vue intellectuel et reliyieux, etait une maison rdgulibre, fervente et vivante. M. Jean
n'aurait pas voulu que, sur un point quelconque, nous fussions
en dehors de la vote suive par nos confrdres italiens.
Le sujet de nos discussions roulait surtout sur la formation
des sdminaristes, sur 1'dquipement intellectuel et religieux des
futurs professeurs de Grands Seminaires. II y avait la des
hommes de tout premier plan : M. Ricciardelli, M. Marina, plus
tard areheveque et ddldgud apostolique.
M. Jean avait bien des idees un pen personnelles sur la
, specialisation a, par exemple, necessaire aux professeurs pour
que duns leur matiere, its deviennent des sontmitis... iait'.ut
que je ne pariageais pas tout a fait ce point de vue trup exclusif.
De mdme pour le ministere auprbs des dines, pour la pridication, M. Jean craignait touiouirs qu'ils ne fussent un empietc:.ent sur Ir temps rs'er'-a !'.'ude et d l'enseignement. Au
fond, il me dnnamit raison quand je lui objectais qu'un profesYeur de Gren.,l Sgrw;nairedevait Atre et se montrer missionnaire,
puisque lui-meme aimait faire un peu de ministbre, diriger les
consciences et prdcher.. ou tout au moins faire des cercles d'dtudes religieuses aux jeunes filles de c Santa Eufemia ,,. et plus
tard aux petites Swurs du Sdminaire, ses dl6res predfrees des
derniers jours de sa vie, me disait-il parfois.
Ces deux dernieres annees a Saint-Lazare. nous sommes revenus souvent sur ce sujet... Pour clore une discussion sans
issue, fe lui lanqais gentiment cette boutade : a Et si tout le
monde s'dtait spdcialisd comme vous et dtait reste a la Maison3fre vingt-cinq ans et plus, qui serait alld dans nos grands seminaires et dans les missions ? Votre vocation spdciale a dtd
une exception heureuse et meme glorieuse pour la Congregation,
mais comprenez done que l'exception nest pas la regle. » Sur
ce mot, on se mettait A rire, mais chacun restait sur ses positions.
Sur I'influence et le rayonnement de M. Jean, en dehors de
la Compagne et sur certains savants, je ne dirai rien. Sans doute
y fera-t-on une large allusion, dans la conference qui suivra
celle-ci, je m'empresse de mettre le point final.
CGnclusion : J'ai dit au ddbut : M. Jean etait un grand esprit,
un excellent emeur, une forte volonte, un beau caractere. En
face de ces grandeurs, je me garderai bien de faire l'entendu,
le pointilleux, en lui dcouvrant quelque defaut,
le difficile
quelque manie. pour le plaisir de poser au psychologue on &
S'observateua
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M. Jean ? C'etait un pretre, un bon Lazariste aussi, et cest
tout dire.
Qu'on me permelle d'ajouter : c'dtait un ami..., et quel ami,
je ne saurais l'oublier.
Dans la confdreice suivante, en sa qualit6 d'actuel professeur d'Ecriture Sainte, M'. Vansteenkiste apporta,.lui aussi, son
teinoignage. Appuyee sur divers souvenirs et des reflexions du
cher dtfunt. il utilisa un tantinet quelques-uns des papiers de
M. Jean. rapideinent compulses. Au total ces notes fournissent
un tmiioignage sur le rayonnement intellectuel de M. CharlesFrancois Jean.
La notice 12 du fascicule I du Repertoire des Intellectuels
de 1947, par Maurice Duportet (Ndris-les-Bains, AUier), nous
fournit avec des notes biographiques, la bibliographic des tra,uxr dIle M. Jean, sous la rubrique , Livres et brochures ". oa
conmpte dixc-sept ouvrayes et sous la rubrique u Articles et mdvioires ,, cinguante-cinq etudes d7 diverses longueurs. Cette
liste, qui 'est pas complete, nous permet cependant de cowstater
que M. Jean ful un gros tracailleur et que tous ses efforts de
recherchcs, d'dtudes. ont ports principalement sur eel clairage i donner a la Bible par ce qu'on appelle couratmnment aujourd'hui I'tude - du Milieu biblique , : la plupart des travawu
stwictifiques de M. Jean n'ont vise en effet qu'a fournir de pres
ou de loin, les eldments pour permettre un fecond comparattise
(e
· ritnt
les erreurs d'un nefaste concordisme (1).
.1. Jean salua acec joie la parution ii y a quelques annees
du b'au lirre de D)o, C. Charlier , La Lecture chritienine de
ia Bible , dans lequel il trouca au chapitre III : a Le Milieu
biblique ,. une excellente formulation, de ses convictions it ce
sujiet : , Lhistoire d'lsrael est A ce point melde A celle des peuples du grand Croissant, qu'il est possible de jeter une vive lumiirre sur les recits bibliques en les replagant dans leur conItxte historique ,.p. 74.
Sl.a connaissance plus approfondie des grands mouvements des peuples dans l'ancien Orient, I'dtude de leurs mururs.
I'examen des mouvements qu'ils nous ont laiss6s, la lecture de
leur litterature sont autant de moyens precieux qui nous per'mettent de reconstituer I'ambiance du milieu dans lequel Israel
a xecu ». p. 75.
,Je n'ai pas eu d'autre but en 6crivant mon , Milieu bibliiue',. ajoutait-il, et de divers c6tes on souhaitait une mise A
jour du tome premier, ainsi le R.P. Rambot, du Couvent des Dominicains, de Saint-3aximin, la Sainte-Baume (Var), terivacit le
23 septembre 1952 : r Je voudrais vous dire combien une edition mise A jour de votre a Milieu Biblique a serait la bienvenue
pour les Seminaires et les Scolasticats; Le , Pritchard (Ancient
Near Eastern Text, 1950), ne saurait Atre plac6 entre toutes
les mains, rebuterait souvent et ne saurait remplacer votre large
,1) Divus Thomas, la savante Revue du Collegio Alberoni o6 M. Jean
enseigna de 1908 & 1915, a reproduit les quelques pages que donnent ici
les Annales. Mais dans sa note technique, Divus Thomas, 1955, pp. 276282. a inssr la bibliographie de M. Jean. mise au point par M. Raymond
Chalumeau. On y renvoie les doctes que raviesent justement chiffres At
precisions.
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synlthlse vivante que je me plais 4 citer aux etudiants et surtout
A les inviter & la lire. ,
M. Jean aimait d me siynaler les services inattendus que
son u Milieu Biblique , avait rendu d certains de nos confreres
ei divers pays de Mission parce que ce qu'ils en avaient retenu
les avait aidd a comprendre les nwurs, les idWes, les coutumes
de peuplades encore d un stade de civilisation voisin de relui des
tribus du Proche-Orient d'autrefois.
En 1933, M. Jean donna pour le grand public, dans la collection a La Vie chrrtienne ,, parue chez Grasset, le volume La
Bible et les rdcits babyloniens. sorte de condense de ses trois
columes du t Milieu biblique ,. Ayant fait hommage de son colume d M. Andre Robert, sulpicien (1), pour une recension dans
le Bulletin del'Institut Catholique de Paris, it recut de 1'dminent
professeur une lettre oit ce dernier avec les dloges formulait
clqucics sou hit.s Coe fut pour M. Jean I'occasion de preciser sa
mithode, le but de ses tracaur. Je me permets de citer ces
deu. lettres :
Lettre de M. Robert :
Monsieur I'Abbd,
- Vous avez eu 'extreme ainabilitd de m'offrir votre dernier ouvrage. Je \ous en suis tres reconnaissant, et je I'ai lu
a\xc beaucoup d'intlrit. Je ne parle pas de \otre drudition ;
mais vous avez surtout voulu Etre suggestif et forcer les esprits
i se poser des questions. Vous y r'ussissez pleinement, j'ose
dire presque trop. Car par suite m6me du but que vous poursuivez et de la place restreinte dont vous disposez, vous n'avez
pas la possibilite de fournir la r6ponse, A ces questions pourtant
fort importantes. C'est en ce sens que je me suis permis de faire
un compte rendu de votre travail dans le Bulletin de I'Institut
catholique. Mon souhait serait qu'on pOt faire une Btude paralIle A la v6tre sur 1'originalitd, la continuite et la transcendance de la tradition israelite. Ce souhait n'dte rien au merite
dc relui qui a compos6 le premier tableau du diptyque... ,
RIponse de M. Jean :

10 decenibre 1933.
A Monsieur 1'Abhe Robert, professeur
ai I'nstitut Catholique de Paris.
Monsieur l'Abbe,
, Je vous remercie de votre bonne lettre.
- Je ne sais si je me trompe, mais j'ai i'impression que
plour itre sOr de bien comprendre votre pensee intigrale, ii
faut que je lise entre les lignes sinon le... reproche, au moins le
iegret que je n'aie traitd qu'un aspect de la question.
, Voulez-vous me permettre d'abord cette confidence ? Je
rdsistai assez longuement i i'invitation, puis aux instances du
directeur de la Collection , La Vie chretienne n, quand it me
demanda puis me pressa d'dcrire sur la Bible et IAssyriologie.
C'est que je considere comme une perte de temps pour moi tout
(1) M. Andrd Robert, professeur d'exoghse d'Ancien Testament A
1'Institut Catholique de Paris pendant vingt-sept ans. Atteint par la
limite d'age, M. Robert s'6tait retird en 1954 au Sbminaire d'Issy-lesMoulineaux, oi ii eet mort le 28 mai 1955.
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ouvrage de vulgarisation - fit-ce de vulgarisation scientifique
- et je n'ai d6jA ced6 que trop aux demandes que l'on m'a
faites h ce sujet. Ce furent des motifs d'apostolat intellectual
qu'on fit valoir qui entraltnrent mon acceptation.
( On ddsirait , la Bible et les d6couvertes contemporaines «.
Mais vous comprenez bien qu'un sujet si vaste pour un petit
format de deux cent cinquante pages au maximum, est absolument impossible. a La Bible et P'Assyriologie n dtait trop vaste
aussi. Je fis remarquer que pour traiter d'une maniere convenable, devant le public de la collection la question biblique dans
ses rapports avec l'Assyriologie, ii faudrait au moins trois volumes.
a Je dis que je pourrais ecrire : c La littdrature babylonienne et la litterature biblique n. Quand je livrai le manuscrit, on reussit h me faire accepter le titre actuel, qui, paratt-iL
est pref6rable commercialement.
, Le probleme que j'ai traitd est d'ordre purement litt6raire et n'implique que des points de vue littdraires. II me
semble que mes conclusions d'une part ne depassent pas mes
premisses et d'autre part englobent 1'ensemble des faits litt&raires que j'ai exposes.
( Pensez-vous que ce que j'ai dit puisse gener en quoi
que ce soit l'exposd des vdrites doctrinales ou historiques enseign6es explicitement ou implicitement dans I'A.T. ?
a Mon intention fut, non pas de , forcer les esprits A se
poser des questions o mais d'exposer aussi brievement qu'il le
fallait (1) et loyalement la rdalit6 litteraire telle qu'elle est.
J'ai toujours procedd ainsi. soit dans mes livres, soit dans mes
cours, soit dans le cercle d'6tudes religieuses que je fais a des
dtudiants depuis une dizaine d'ann6es. Je considere qu'il est
d'une importance souveraine, qu'en entendant tels ou tels professeurs, en lisant tels on tels livres ou articles de p6riodiques,
notre jeunesse ne soit pas disargonne, qu'elle ait conscience
que si elle n'est pas
minme de voir, par elle-meme, !'harmonie
cui existe objectivement entre le dogme et les faits , scientifiques ,, ou ne se rappelle pas ce qu'on lui a dit a ce sujet, ii
est des catholiques, prAtres ou non, qui connaissent bien les
donndes des problemes et qui demeurent fermes dans leur Foi.
Et j'ai eu bien des fois la satisfaction de constater que cette
attitude intellectuelle avait des r6sultats pratiques consolants,
a Quand 4 l'originalit6, la continuitd, la transcendance de
la tradition isra!5ite, a mon avis elle est d'un autre ordre, de .
I'ordre objectif doctrinal. Au point de vue littdraire (l'inspiration mise a part bien entendu, mais qui comme.telle ne revile
n n'impose & l'auteur sacrd le genre litteraire A adopter) et
artistique au sens le plus large du mot, Israel n'a rien de vraiment original. (Je mets A part, et je l'ai dit assez, la proph6tie).
Au point de vue moral, il avait du sang s6mite dans les veines
et nous savons ce que fut si souvent, mmme aprIs le retour de
1'exil et jusqu'aux Macchabdes au moins, la religion et la morale
du peuple et aussi de bien des rois, malgrd les interventions
pour ainsi dire incessantes des hommes de Dieu. Ces faits sont
extremement importants : on ne saurait parler du gdnie juif et
(1) Pour ce motif, j'ai dtd oblige de laisser de o6t6 la question de
la date de certains livres, si Importante, voas. le savez, en particulier
pour !a question de la a continuitd a.
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expliquer par 1A d'une maniere purement naturelle le fait
« IsraBl ) y compris son dogme et sa morale. D'ailleurs. vous
le savez aussi bien que moi ; naturellement Israel lui-meme n'a
jamais entendu ddmontrer son monotheisme - sauf, si l'on
veut dans la Sagesse - et son messianisme, il s'est born6 a les
affirmer et les admis toujours comme rdv~d1s par Dieu luimeme.
a Veuillez, Monsieur 1'Abbe, excuser eette lettre a la fois
trop longue et trop courte. ,
Ch.-F. JEAN.
La methode du P. Robert surtout centrde sur un comparatisme intra-biblique, c'est-d-ire expliquant la Bible par la
Bible, ne le disposait pas, semble-t-il, d saisir d'emblee telle ou
telle conclusion des travaux de M. Jean ; et cependant, au cours
dA eas dernieres annees, je fus le temoin de l'approfondissement.
de l'estime intellectuelle rnciproque que se portbrent M. Jean
er M. Robert.
C'est M. Robert, me declarant un jour qu'il souhaitait possdder la connaissance du Milieu Biblique d l'dgal de M. Jean,
ou encore, en ouvrant son cours de 1953, sur 1' a idde de sagesse
dans le livre des Proverbes ,,faisant une longue introduction
sur le u cadre oriental de la sagesse biblique , et pour ce faire
empruntant en grande partie textes et idWes aux travaux de
M. Jean. Et, d'autre part. M. Jean me fit plusieurs fois cette remarque : v Je n'ai pas une connaissance aussi poussee de la
Bible que M. Robert. , Et 'ai retrouvd dans les papiers de
M. Jean. I'article qui lui avait dtd demande pour les Melanges
Robert - qui deviendront maintenant le Memorial Robert article qu'il ne devait remettre d l'dditeur que pour le j" octobre prochain : l'article 4tait entierement compose depuis environ un mois avant sa mort.
La place, forcement limitie de cet entretien m'oblige d conclure. Je ne puis mieux le faire qu'en apportant ici quelques tOmoignages.
M. Jean se demandait parfois jusqu'd quel point dtait utile
son enseignement d l'Ecole du Louvre ; une lettre du 25 novembre, 6crite de la main mtme du Cardinal Suhard, vint apaiserses
inquietudes :
a Le Cardinal, tres heureux d'avoir fail la connaissance du
R.P. Charles F. Jean, pres des 6tudiantes de I'Ecole du Louvre,
veut lui dire sa satisfaction de le voir participer a un ministbre
de haut intbr6t, et qui est an premier chef, un ministere f6cond.
Soyez assur6, mon Reverend PBre, de mon respectueux et fidele
attachement en Notre-Seigneur.,,
f EMANUEL, card. SUHARD.
Archevdque de Paris.
Au Congres d'Archdologie et d'Orientation biblique d'avril
1954, M. Jean fit une communication sur les a Noms propres de
personnes dans les lettres de Mari et dans les plus anciens textes
du Pentateuque ,.Cet exposd fut salu6 par M. Parrot(1) comme
dtant I'exposd le plus technique, v et ce qui ne gdtait rien, d'au(1) Conservateur en chef an Musee du Louvre et directeur .des
fouilles de Mart.
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tlnt plus apprecid qu'il fut le seul A s'encadrer dans les limite,
du temps fixed ,.
Quand parut, le 26 juin 1954 le premier fascicule de sae
SDictionnaire des Inscriptions smiitiques de I'Ouest ,, M. Van
Proosdij, lui-mnme grand Assyriologue, envoyd special de son
editeur Brill, dit i M. Jean, en remettant ce premter fascicule :
a Monsieur, nous vous felicitous et nous vous remercions pour
\otre travail si important, si pdnible et si intelligent. a
Ce n'est que petit d petit, en ddcouerant sa correspondance,
ses notes, que nous pourrons saisir un pe maieuz la portee da
rayonnement intellectuel de M. Jean, car M. Jean 0tait un tnodeste. Jamais par exemnple it ne nous a dit qu'en 1930, le P. Deimel, SJ., I'arait demands i Rome
o
a l'Institut Pontifical biblique, non pour un poste officiel, l'Institut n'dtant'compose que de
R.P. Jesuites, mais pour faire des conferences, collaborer d une
nouvelle revue de l'lnstitut et les aider a former les futurs dorteurs en assyriologie. (Lettre du P. Deimel, du 2 octobre 19301.
M. Jean rdpondit ([ettre du 15 octobre 1930) : , les ncessites sent telles, que mfme avec un bon recrutement, nos Sup&rieurs ne peuvent donner satisfaction B tous les eviques qui
font appel aux Lazaristes et que, d'autre part il serait difficile
de conciiier un enseignement a IInstitut Biblique et au Louvres a
Le 9 mai 1955, apres avoir rendu compte a M. Jean de Ia
communication faite la veille par M. Feuillet (1), d notre reunion
trimestrielle des exzgetes de la region parisienne,je lui faisais
savoir que la reunion d'dt0 1956 etait fizxe an Couvent des Pires
Dominicains de Saulchoir : " J'irai,me rdpondit-il, pourcu que
Dieu me prete vie., Le lendemain on le trouvait atteint d'Acmiplegie ; cinq jours plus tard au matin du dimanche 15 mai,
M. Jean rendait son ame a Dieu. Le secret de son ardeur, de son
6tonnante jeunesse d'dme, n'est-ce pas. avec tout ce que nous a
rev&ld sa lettre du 10 ddcembre 1933 citde plus haut, cette avantderniere note de son carnet de pens6es infimes : , La science,
quand elle remplit la vie, empkche de vieillir. ,
11 mai. - Ce soir a Aubervilliers dans la banlieue parisienne, dtudiants et quelques freres coadjuteurs vont assister a
une seance de Mission sous la tente. Cette forme d'apostolat
(Cf. Annales, t 116, pp. 146-157 ; t. 118, pp. 59-61), adaptie en
un tel milieu, realise un peu de ce bien des ames que desirait
le zale apostolique de saint Vincent et que poursuivent, chacun
dans leur secteur, les v6ritables missionnaires.
S'adapter, faire le plus de bien possible, tel est, sans illusion aveuglante, le programme sincere de ceux qui souhaitent
semer et voir lever le bon grain de la parole dvangdlique. Dans
la revue d'urbanisme religieux du diocese de Paris, Le Christ
dans la banlieue (janvier-avril 1955). Mgr Touzd, un des auxiliaires du cardinal, et directeur des Chantiers du cardinal. \cique et apprecie ces efforts apostoliques des Missionnaires sous
la tente, ou pour ceder a une image empruntee au titre d'un
recent film cel6bre, des Missionnaires sous le chapiteau.
Voilb un titre qui dvoque, avouez-le, un detail architectural
bien a sa place, par consequent, dans les pages de la Revue des
chantiers du Cardinal.
~1) Professeur d'exdgbse du Nouveau Testament,
tholique de Paris.

h I'Institut Ca-
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Ek bien ! non. IL ne s'ayit Id, ni de ce qui fait le couronnement d'un pilier de nos ggliscs, ni mrme d'archilecture, mais
bien d'un genre nouveau d'apostolat : < L'apostolat sous la
tentec).

Sous la tente, d'admirables choses s'accomplisscnt ct s'obtiennent de merveilleux resultats, iqnores de beaucoup, mnme
d'excellents catholiques. et qu'il importe de faire
tontaitre pour
V'exemple et pour l'edification d'un yrand nombre.
Cette forme nouvelle d'apostolat - on ne le repetera jamais
trop - prouve le souci continuel de I'Eglise de vivre avec son
temps. d'en apprecier les besoins, et d'ecoluer selon les circonstances. afin de poursuirre. par tous les moyens, son but sur In
terre : conqurir les dines et les conduire hi Jesus-Christ.
Quelques pr.tres lazaristes, preoccupes a l'exemple de saint
Vincent de Paul leur fondateur, de l'Uinorance relitlieuse dta.(
eertaines campagnes de France, le grand mal de notre epoque,
et de pendtrer d'Evangile tout un monde de travailleurs paganises et mime coupes d'une quelconque influence chretienne, ont
itudid et mis au point une forme d'apostolat susceptible d'alerter, de grouper et de retenir tes foules populaires : la mission
suus la tente on i< sous le chapiteau a.
Les debuts furent difficiles, les installations couteuses, les
titonnements non pr6visibles. mais ccmbien maritoires ! Enfin,
les gnedrosit&s se prtsenterent, la pers6evrance et I'inggniositW
acs missionnaires s'affirmaient et le succes rint courouner les
efforts et les sacrifices consentis pour la grande cause de I'dvaag'lisation des classes laborieuses.
Ces magnifiques resultats obtenus dans les campagnes du
Nord de la France inciterent les vaillants Peres lazaristes d essayer la mission sons la tente dans les villes de la banlieue parisienne. Un accueil enthousiaste leur est fait a Aubervilliers, a
la Mutualitd de Saint-Denis, d Malakoff, a l'Hay-les-Roses, A
Stains-l'Avenir, d Bagnolet, Drancy, Saint-Denis Pleyel, Pierrefitte, Rosny-sous-Bois, Blanc-Mesnil, etc... Et voild des coins de
la pdriphdrie de notre capitale qui voient s'etendre par un moyen
nouveau, I'wuvre apostolique exercee par nos zlgds pretres de
paroisse. Sous 'action harmonieusement conjugu&e des missionnaires, de nos curds et vicaires, un <4 choc de spiritualit6 a se
produit, qui oblige a r6flichir sur le but de la vie, et contraint
'n hon nombre d'assoupis d sortir de leur torpeur religieuse.
**

La tente se dresse sur un terrain d'euvres ou sur un emplacement souvent prdtd gracieusement,.tel un cirque ambulant ;
r'annae en annie, elle s'agrandit pour rdpondre a des foules plus
nombreuses et d des besoins d'dmes plus pressants.
Lorsque les missionnaires parviennent sur place avec leur
camion portant la tente demontee, its suscitent un grand molrement de curiositd, et, chacun sait que c'est Ia un element non
n;gligeable d notre 6poque oit la reclame est reine, et surtout i
Paris, la tille d'dlection des braves badauds. Tons, nous avons
Rtd timoins amus6s en face de ce camelot tracant d la craie sur
lasphalte des trottoirs des lignes droites, courbes, entrecroisdes
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et qui rdunit vite autour de soi dix, vingt, cinquante personew,
qui regardent, s'interrogent. Cest bien ce qui arrive lorsque le
missionnaires, ddchargeant leur camion, se mettent au tratmi
et montent le a Chapiteau a. Quel succs de curiositd ! Et Ai
l'opration a lieu ur jeudi, Les gamins qui n'ont pas classe, sattroupent, intrigu6s chacun dit son mot, interroge :
- N'est-ce pas, Monsieur, que c'est un cirque que vous mow.
tez ? Monsieur, vous montrerez un d16phant ?
- Un elephant ?... en tout cas, on ne trompera personae.
- Monsieur, vous ferez travaiiler la girafe. ?
- En tout cas, on ne moutera le cou d personne.
Cet 6change de questions et de reponses sur le mode badia
crde vite un courant de sympathie parmi les enfants, et, par
contre-coup chez les parents ; un pr6jug6 favorable aux missionnaires s'dtablit rapidement.
Un deuxieme resultat obtenu par la mission sous la tente,
c'est de procurer une salle de r6union pouvant contenir mide,
quinze cents et jusqu'A deux mille personnes, alors que l'6glise
paroissiale, lieu ordinaire de mission, ne saurait offrir plus de
cinq cents i six cents places. L'atmosphere que les gens y trouve
est tout autre qu'd la paroisse : cette dernire est pour la piupart un endroit sacr6 oit on a Wte baptis6, oit on a fait sa premiere communion et ofi la d6pouille des anciens a reCu la derniere b(nddiction avant le cimetiBre. Le silence y est de rigueur
et aucun contact ne saurait s'etablir avec les voisins. La tente,
au contraire, c'est le , Cirque ,,, comme disent les enfants : tout
de suite, on s'y sent a l'aise, on se retrouve entre 6gaux et entre
camarades, on peut y faire, avant la s6ance, un petit bout de
causette, on peut allumer une cigarette, et le missionnaire qu
ne craint pas une certaine plaisanterie, d6clenche le rire, un rite
boa enfant qui seme la bonne humeur et la confiance.
**

Mais, cc qui constitue le principal avantage de la mission
sous la tente, c'est de permettre d quantit6 de braves gens da
peuple qui n'entreraient pas d l'dglise, soit par respect humain,
soit par d6fiance, ou mame par simple d6shabitude, d'y Irouver
un , terrain neutre ,, o& its peuvent pendtrer comme au cirque,
sans l'afficher. Sous la tente, its viennent en habit de travail,
alors qu & l''lise its se seraient crus obliges de faire un bout
de toilette ; sous la tente ils sont accueillis cordialement par le!
missionnaires avec qui its 6changent une chaleureuse poignde
de mains. DWs lors, la glace est rompue : on est en confiance avec
le pretre qui, d premiere vue, semble sympathique ; des pr&jug6s entretenus injustement contre l'Eglise et ses ministres
commencent d s'estomper.
Ces divers rdsultats, des visites a domicile le savaient prepares ; les missionnaires sont passes partout, ont pdntrd dans
toutes les maisons pour inviter chacun d la mission et ont mdme
distribud des tracts cu nom de toutes les families. Tr's peua s
sont montr6s hostiles ; rares sont ceux qui ont rdpondu
i : Cela
ne nous int6resse pas... ) Bien au contraire, une dmulatiion s'tlblit, d qui entrainera d la Mission le plus de monde.
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-- Mon fpre, ce soir, je vous en amine deux nouveaux !
Et, c'est ainsi que jour apres jour, la tente se remplit.
Evidemment, le Chapiteau ne rencontre pus que des amis :
quelques anticl~ricaux, politicards, ont i blagud , la Mission,
I'ont entravg le plus qu'ils ont pu ; un phonographe dressd devant une fenetre ouverte en jouant les dernires productions du
music-hall, espdrait bien couvrir la voix du mi'stonnaire ou les
chants du public ; quelques pierres sont bien tombdes sur les
toiles de tente, heureusement solides ; c'etaient Id demonstrations de peu de consdquence en face du sucds de la mission : la
part du diable cn regard de l'euvre de Dieu.
Et mdme, parfois, ii est arrivd aux missionnaires de decourrir dans la foule l'un ou l'autre des perturbateurs de la veille.
- Tiens ! Vous etes 1t, vous ? Au moins, vous n'avez pas
de pierres dans vos poches ?
- Allons ! soyez les bienvenus ! et, sans rancune i
La Mission se poursuit, imaillde de reunions plus intimes d
I'glise, oft hommes, jeunes gens, dames et jeunes filles sont
convides, avant le travail & une messe matinale ; des fetes s'oryanisent en I'honneur de la Sainte Vierge, en souvenir des morts,
etc...
Les conferenciers n'abordent pas que des sujets strictement
religieuz, la tente permet de traiter certaines questions sociales
oit les probldmes sont poses et rdsolus sur un ton familier qui
n'exclut pas l'objection.
Les missionnaires ont gagyn la partie : leur accueil aimable,
Icur humeur joviale leur ont conquis la respectueuse amis- 5 de
tous et mdme I'admiration : t Crois-tu, disait un ouvrier fr6quentant la mission, et aprds une confdrence qui l'avait partieulierement « emball ,, que le Pape qui, tout de meme, doit s'y
connaitre, nous aurait enroy6 ces Peres-ld, s'ils etaient tombes
de la dernidre pluie ?
La Mission sous la tente a done rencontre un reel et vif
succes.
Toutefois, si l'on juge un arbre d ses fruits, on pent juger
du veritable succ&s d'une mission 4 ses rdsultats.
Ces rdsultats, quels sont-ils ?
On me prendrait pour un naif si je pr6tendais qu'e la suite
de la Mission, toute la paroisse est convertie. La parabole de la
semence trouve ici une veritable application : comme le froment
jeId a pleines mains par le semeur, la parole de Dieu, dispensde
par les missionnaires, est tombee sur un terrain plus ou moins
favorable, sur des dmes si diverses, plus ou moins permdables A
la grdce, encombrdes de tant de preoccupations si humaines, ou
duenees par une situation matrimoniale qui les place en dehors
de la loi morale. II n'en demeure pas moins que pour ceux qui
ont suivi les exercices de la mission sons la tente, le choc religieux s'est produit, determinant chez les uns un retour complet
a la pratique des Sacrements, negligde depuis longtemps souvent,
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chez d'autres t'occasion de remettre en ordre une vie amuiiale
& laquelle ils s'taient habituds, mais dont its souffratenl tout
de mdme en silence. Certains sentiront le besoin d'un idfl A
rHaliser et demanderont le bapteme ; des enfants sont envoy;,
au cat6chisme alors qu'ils s'en etaient bien pass6 jusque Id ; pow
d'autres, il ne subsistera de leur rapprochement de l'Eglise pen
dant deux ou trois semaines qu'une emotion, un souvenir agrt"ble, un peu de sympathie pour le clerge qu'ils connaissent, et ce
sera tout. Ce peu, n'est-ce rien ? Je demeure toujours frappi par
la vue, sur un journal, de l'image d'un monsieur a qui l'on efonce dans la tte un coin, a coups de marteau, en recomnum.
dant tel ou tel produit pharmaceutique. Chaque coup de marteau
enfonce le coin un peu plus avec la conviction de l'utilit6, de la
ndcessitM du mddicament. La Mission fut pour plusieurs, ce
a coin a enfonce dans la tdte : une occasion, une premiere communion d'enfant, un deuil, un besoin d'dme, une autre missio,
seront les divers coups de marteau qui ddtermineront la conviction et, avec elle, le retour complet a Dieu. Ce retour demandera des annies, peut-etre ne s'oprera-t-il qu'au moment de la
mort ? Qui, des lors. penserait que la mission leur fut inutile ?
A

Mais, c'est as lendemain de cette Mission sous la tente que
se pose le problame le plus delicat qui soit :
Qui assurera la permanence de I'atmosphere crte autour de
la Mission ? Qui veillera & la continuitd des rdsultats obtent ?
Les Missionnaires passent, its pourront revenir apres quelques mois pour donner un a retour de mission a ; its pourrost
conserver le contact avec quelques individualitds touchdes par
la grdce, mais c'est tout. II importe de suivre tous ceux dont on
a pu juger des bonnes dispositions et dont on connait les desirs
d'y persevdrer.
Qui les prendra en charge ?
Evidemment, cette mission ne pent appartenir qu'au clerg6
paroissial : nos prdtres, en effet, se voient confier par I'Eglise
non seulement ce qui doit Otre conservd - les fiddles - mais
encore ce qui doit 6tre conquis : les indifftrents et les pecheurs.
M. le Cure, en plein accord avec les Missionnaires, veillera
a la pratique des rdsolutions recommanddes par ces derniers,
apres entente avee lui : la prihre en famille, au moins le soir,
L'ezercice de la charitt sur le plan familial, social, et sur les terrains du travail, etc... Puis, une distinction se prdsentera tout
naturellement & iez yeux entre ceux qui ont bdneficie de la Mission sous la tente. Ceux d'abord qui se sent rapprochds des sacret
ingns pendant un certain tempf
ments apres en dtre restds
plus ou moins long, seront diriggs vers les euvres paroissialef
existantes : l'union paroissiale, la Ligue, l'Union des chefs de
famille, etc., of leur perseverance se verra facilitde.
Quant aux paiens, aux baptisgs sans aucun lendemain religieux, Us seront entoures de soins particuliers et suivis avec use
delicate et paternelle insistance. L'Eglise primitive avait fondL
pour les premiers, le a Cat6chum6nat ;, c'est-&-dire un temps
de probation en vue du bapteme of its dtaient instruits par la
lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, par l'homdlie de
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Irceque et sassociaieni a ia privre i a la pdnitence commune,
jusqu'ad 'heure ois un diacre prononaait ces paroles : Sancta
Sanctis : les choses saintes - c'est-a-dire dans la Cene celdbr6e
en m6moire de celle du Christ, - sont pour les Saints, rdservees
d ceux qui ont 6td sanctifies par le baptime. A cette injonction,
les catdchumnnes disparaissaient, et les fiddles se retrouvaient
seuls pour les agapes et la Cene.
Un- catechum6dnat est maintenant organisg a Paris par SY.le
Chanoine Dock, en tenant compte des temps et des besoins. On
y poursuit un double but : d'abord la formation de catkchistes
par des conferences bien adapties d des catdchum&nes venus
d'horizons divers ou petris par une culture diff(rente ; ensuitla prdparationde ces catichumenes au baptcme et ei la rdception
des autres sacrements.
Ces nouveaux convertis garderont le contact avec leurs catdchistes, bien sor. mais on comprendra que ces rencontres ne
pcuvent 6tre qu'assez rares, ii est nfcessaire de placer ces neoe
phytes a dans un cadre paroissial, car la paroisse demeure la
cellule vivante et voulue par I'Eglise pour rassembler, 4van6dliser les fideles et les acheminer vers le salut. Nos paroisses sont
aujourd'Aui pourvues de militants d'action catholique qui pourraient se charger de l'un ou de l'autre de ces chritiens de fraiche
date et de continuer I'6uvre du catdchiste sur le plan de la perseverance.
II n'est pas indifferent, que ces bonnes volontes soient conduites A une messe communautaire oil elles se sentiront en pleine
union arec l'assistance : on y prie ensemble, on y chante ensemble, on s'offre ensemble d Dieu avec le Christ sur la mrae
ipathne, on communie ensemble au meme mystere eucharistique,
,t quoique on ignore ses voisins, leur nom, leur situation, leur
adresse, on se sent pleinement uni d eux dans une mime comimuntautd de priere et de sacrifices, et par les memes liens d'une
fraternitd dans le Christ-Rddempteur.
Ce soutien moral, cette orientation liturgique d'un militant
ou d'une militante aideront puissamment e I'incorporation d
IEglise. Autrement, les neophytes resteraient des isolds au milieu des fiddles ; its ne profiteraient guire de cerdmonies qu'ils
comprennent mal on de sermons, dont bien des termes theologiques leur echappent. Ces isolds finiraient par se decourager et
par disparatre...jusqu'd la prochaine Mission... peut-dtre.
Il est encore une categorie de chrdtiens chaque annde plus
nombreuse, qui ne doit pas echapper a la sollicitude du prdtre :
'oestcelle des divorces. On a prdtendu que l'Eglise les a rejet6s
de son sein ; I'expression n'est pas exacte : vivant hors la loi du
Christ, its ne sauraient recevoir les sacrements, par consequent,
ce sont eux qui, dans une minute d'erreur, se sont places dans
leur malheureuse situation. Tres souvent its en souffrent, au
moment de la communion des enfants se produisent de douloureuses crises d'dme a la pensde de n'dtre pas en pleine union
avec eux. C'est pourquoi il faut, non les rejeter, mais se montrer trWs bons pour eux, au besoin conseiller d leur famille de ne
pas couper les ponts totalement, de prier pour eux et d'attendre
avec eue I'heure de Dieu.
Ainsi, la Mission sous la tente aura portg ses fruits de persdevrance et de salut. Les missionnaires sous le chapiteau et
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notre cleryO paroissial,aidds de militants zd66s auront rdalise ea
tres grande partie le but qu'ils se sont fixds : conquerir det
dines, le plus d'dmes possible, pour les conduire d JUsus-Christ.
29 mai. - Dans le rayonnement de la PentecOte, un autre de
nos anciens missionnaires de Chine, M. Ducarme, meurt h I'infirmerie. Quelques semaines apres, M. Tichit, entretint la Communaut6 des vertus et du labeur de ce confrere qui partit jeune
pour la Chine, y poursuivit ses etudes et recut la serie de ses
ordinations. Totalenient adonne a cette mission, seule 1'en separa
une brutale et impitoyable expulsion.
Les pages suivantes de M. Tichit evoquent cette modeste
figure et le travail concret du missionnaire en Chine.
M. Emile Ducarme naquit le 2 avril 1884, d Raisme, dans le
canton de Saint-Amand, dans le dipartement du Nord. Un prdtre
de la region s'interessa & lui et, das 1897, derivait an superieur
de I'Ecole apostolique de Loos, lui prdsentant Emile Ducarme,
qui etait de bonne famille, et donnait des signes de vocation. Le
supdrieur prit la balle au bond et reput le petit Ducarme qu'il
yarda jusqu'd la fin de la quatrieme. Ce dernier se rendit alors A
Wernhout, en HollAnde pour poursuivre ses etudes. C'etait en
1901. Au debut de 1903, it interrompit ses etudes pour s'en aller
en Chine, se preparersur place a la vie religieuse, au sacerdoce,
et A son futur apostolat dans la Congregation de la Mission. II
prit & Marseille un bateau des a Messageries n, qui le conduisit A
Shang-Hai, oi l'attend M. Boscat, visiteur des Lazaristes en Chine,
tout heureue de receroirde belles vocations.
Depart pour Tchousan. Entree au S6minaire interne
Quelques jours apr&s, le jeune Ducarme doit reprendre us
de ces vapeurs d roues de la Compagnie Jardine, caboteur des cotes
de Chine. En deux nuits et un jour. it est d Ningpo, port du Tchekiang, chez Mgr Reynaud. De ld, un autre vapeur, plus petit, le
depose d Tinghai, port de piche situd au nord-ouest de iile de
Tchousan, dans l'archipel de ce nor. II y a une 6glise et use
residence et, d un kilometre de la ville, au Hameau Saint-Vincent,
sc trouve une chapelle. C'est la que provisoirement sont inslallis
les shminaristes et 6tudiants, venus d'Europe en trois groupes
't novembre et 21 novembre 1902, et 11 avril 1903), dans les locaux
du petit zsminaire.de Ningpo. Le Vicaire Op~o.teliq.e, Vyr P•?ynaud, a eu la bontI d'en retirer ses sdminaristes transfdrds dans
sa ville dpiscopale, pour loger les nouveaux arrives. L'dtablissement comprend deux bdttments coup&s t angle droit avec Otage
et veranda, le tout construit tres ligerement. C'etait la rdalisation
d'un reve, puis d'un projet, fruit des circonstances du moment.
Apres la bourrasque des Boxeurs, c'dtait mainterant en Chine, le
calme et la liberte. II fa•lait en profiler et preparer de nombreux
ouvriers. Un moyen etait de faire venir des jeunes d'Europe. Ld,
sur le sol de Chine, ces jeunes plantes pouvaient, en faisant stininaire et etudes, s'acclimater,se faire d la langue, aux mamurs et
usages du pays. Lors de I'Assemblde g9ndrate de 1902, M. Louis
Boscat, visiteur de Chine, parla de ce projet au Supdrieur gfndral, M. Fiat, qui I'approuva, I'encouragea et lui promit son aide.,
De retour & Shang-Hai. le 6 novembre 1902, M. Boscat etait accompagne de cinq etudiants et d'un saminariste admis seulement
deux mois auparavant d Dax et de deux freres coadjuteurs.
Aussit6t que, i Paris, il avait 0t6 fixd sur le depart de ces jeunes,
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it avait rite donne des ordres au Frere Barrir ede la procure de
Shanghai pour acqudrir sur le territoire des Missions Lazaristes,
un local facile d'acces depais Shanghai. Mais le dMlai etait trop
court, et la proposition de Mygr Reynaud d'utiliser provisoirement
son seminaire de Tinghai fut la bienvenue et satisfaisaitIappetit de cette jeunesse pour les grands espaces. Le sdminaire etait
sur une hauteur. A l'est, dans l'horizon marin, se troucait l'ile
de Pootoo tout entiere occupde par les dtablissements d'un
yrand monast&re boudhiste, ancien et celdbre palerinaye. Le
24 novembre 1902 arricerent six nouveaux etudiants et sdminaristes.
Tinghai dtait proprietd de iMgr Reynaud, et l'on ne poucait
t'atteindre de Shanghai qu'en passant par Ningpo avec arretobliyatoire a l'aller et au retour, ce qui entrainait une perte de
temps. Un beau jour, le Frdre Barriere, qui etait d la Procure,
l'homme de ressource, qui ddbrouillait les affaires, revint de ses
recherches ; il acait trouvd un terrain situe au nord de la cille
murde de Kashing. La propriete fut achetee, les tracauxtde construction se mirent en train, sous la direction du Frere Barriireet,
fin 1903, is dtaient achecvs. La Congregationacait son saminaire.
Les etudiants et sidinaristes partirent en deux groupes de
TAhousan ; un premier, le 18 janvier 1904, et le second le 21. Le
25 janvier, anniversaire de la Conversion de saint Paul, M. Boscat benissait solennellement la maison a laI joie de tous.
Le nouveau s4minaire de Kashing etait construit sur un terrain situd au nord de la ville (Pei men wai), sur la rive gauche
du canal imperial. Celui-ci, commence, d Pdkin et paouss jusqu'A
.antcheou par l'empereur Koubilai. servait d transporter d
Pdkin, pour de la dtre distribut d la population maidchoue, du
nord de la Chine, le bon riz de la Chine du Sud. De la rive gauche, les seminaristes pouvaient, Tous les jours, contempler le
ca-et-vient des jonques avec leurs grandes coiles deployees. Sur
la rice droite, en face du seminaire, rien pour barrer la cue.
C'dtait un terrain vide, servant, trois on quatre fois par an, de
champ d'exdcution. Ces exdcutions avaient ydndralement lieu
dans l'apres-midi. Comme elles araient autant pour but de donner
une bonne leCon aux vivants que de punir les condamn~s, la sentence etait affichde aux grandes arteres de la ville, sur lesquelles
du reste, its etaient promends, portant un scapulaire en toile
blanche sur lequel dtait derite, devant ct derridre, leur qualification criminelle. Ainsi avertie, au jour fixd, toute la population
de Kashing se trouvait sur le terrain biev avant 'h;;;tc , .. sýe
disputait les premieres places. Tout d coup, des trompettes en
cuivre de deux metres de long, rendaient un son lugubre que les
auditeurs connaitront sans doute d la vallee de Josaphat.On annonCait les condamnds ; ceux-ci, deux, trois, quatre, arrivaient,
chacun sur une chaise a porteurs, debout, le torse nu. Le code
qui mettait fin i leurs jours, ne leur ddfendait pas de a bicn
mourir ,. Aussi, ce jour-ld, ils etaient satures d'alcool ; leur cisage 4tait rutilant et its lancaient vers les spectateurs des yeua
flamboyants. C'dtait ce spectacle fascinant que la foule, eprise
de sensationnel, etait venue contempler. Et si celui, qui devait
mourir pour avoir fabriquJ de faux billets ou pour avoir pillý
une jonque portant aux dames de la cour les belles soies de
Hangcheou savait, jusqu'au dernier moment garder un regard
indomptable, ii n'y a pas de doute qu'il laissait chez ces spectateurs une impression de secrite admiration et de mystdrieuse ter-
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reur. Arrives a l'endroit voulu, les porteurs ddposaient les chaiset
par terre ; les condamns. les mains lides derri6re Le dos, deseedaient et se mettaient sur une ligne. Le mandarin, arrivE dent
une chaise couverte de soie rutilante,venait s'asseoir,accompaad4
des grands dignitaires,au premier rang. Le bourreau apparaiesait alors et donnait l'ordre aux supplicigs de se mettre & genoux, le dos tournt vers la foule ; puis, de la main droite, ii smsissait un grand coutelas, serraitla main contre la garde, passit
le manche a l'inttrieurdu coude en l'appuyant contre le bras ; il
saisissait, de la main gauche, la tresse de cheveux, que les C6inois portaient sous I'Empire, de maniere a tenir la tete rigide,
posait la partie antdrieure de la lame sur la nuque ; pressait
en avant le coutelas de toutes ses forces, et, en un clin d'il,
faisait voler en l'air la tdte du criminel. D)s que les exdcutioat
etaient termindes, la foule faisait demi-tour et dWcampait A
toute vitesse. Le mandarin remontait prestement en chaise et
disparaissaitau yalop : car les dines des criminels au regardaltier
etaient subitement transformies en dtmons avides de sang cherchant quelqu'un sur qui assouvir leur vengeance. Le jeune Ducarme, qui avait, pour venir en Chine, 6courtd ses humanitbs, en
acait retenu assez pour reconnaitre,dans ces esprits terrifiants
des exdcutes, la , Nemtsis a des Grecs, souvent evoquee par Bomnire. laquelle ne pardonne jamais.
Les directeurs de l'etablissement pensaient que les spectacies sanglants n'ctaient pas de nature a laisser une bonne impression aua jeunes, et defense 6tait portee de les regarder ; mais.
ces derniers, au moment voulu, s'arrangeaient toujours pour se
aufniler derri&re une fendtre, sur laquelle on avait tirt le rideau,
el pour reluquer par les fentes de celui-ci, le spectacle fascinateur. Des limes timordes disaient bien que contempler volontairement tine e.tcnition capitale, par effusion de sang, entrainait
une irregularite pour les ordres. Mais, le moment veynu, ue racontait plus tard .M. Ducarie, les seminaristes, tout commne la
fcule. sc sentaient electrists.
Le terrain achetd par le Frdre Barriere etait un rectangle
d'eitciron un hectare. Les batiments ataient placds de maniere a
laisser un peu de terrain libre, derriere, pour servir de cour de
recrdation ; les deux-tiers qui se trouvaient devant furent convertis en potager. Ouand aux bdtiments eux-memes, its comprenaient deux parties. Le bdtiment principal t un etage etait exposd
da ouest ; ii comprenait, au rez-de-chaussde, la chapelle, La sacristie et quelques chambres ;d l'etage, se trouvaient quelques
chambres de directeurs, la salle des saminaristes et la bibliothequc ; une aile, i un etage aussi et exposte au sud, venait couper
perpendiculairement le bdtiment principal d angle droit. Au
rez-de-chaussde, se trouvait la cuisine et le rdfectoire commun
auxatudiants et seminaristes, d I'etage, il y avait les chambres
des dtudiants.
Comment vivait-on a Kashing ? M. Boscat, le fondateur de
l'dtablissement, tenait d en garder la responsabilitd, et. quoique
rdsidant d Shanghai, a une journe de distance, il en restait le
supdrieur. Sur place, M. Flament, venu de France sur la fin de
1903, i titre de Directeur,dtait responsable devant M. Boscat de
la marche de l'etablissement et des etudiants ; it partit a Pdkin
en 1906 et fut remplacd par M. Gracieua, puis en 1907 par M. Segond ; M. Dutilleul dtait directeur du saminaire ; MM. Gracieux,
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Salavert, puis M. Segond, quand ce dernier fat ordonne, etaient
professeurs aux etudes et aidaient M. DutiUeul au Seminaire. Le
nombre des 6tudiants et des seminaristes augmentait chaque
annee. Certains, apris quelques temps, sortirent pour s'etablir
dans le monde ; la plupart retournerent en Europe, quelquesuns restrent en Chine. M. Simonin, par exemple, pendant de longues annees, gdra les biens des Missions & Hankoo et ileva une
belle famille dont un fits et un petit-fils sont actuellement aux
Missions Etrang&res de Paris. Le 6 novembre 1902, arriverent
d'Europe : Guillaume Scherjon, Joseph Hermans, Joseph Stolberg,
Joseph Martin, Felix Bonanate, Octave Ferreux et les deux jeunes
freres coadjuteurs Jean Joly et Louis Marco. Le 21 novembre :
Elie Segond, Pierre Legrand, Louis Barrud, Francois Selinka,
Jean-Marie Rouchon, Jules Meyrat ; le 11 avril 1903 : Jules Vernette et Louis Scialdone ; le 23 avril : Emile Ducarme ; le 9 septembre : Joseph Giacone, Louis Morel. En 1904, en six voyages,
viennent treize nouveaux dont un pretre, un 6tudiant, un frire
coadjuteur,tous les autres itant seminaristes. Mgr Defebvre, suecesseur de Mgr Reynaud, dveque de Ningpo, emprisonn6 par les
Rouges et expulsd en 1904, dtait du nombre. A Wernhout, it se
trouvait une annee avant Emile Ducarme, et quand it arriva a
Kashing, en septembre 1904, ii se troura son coisin immediat de
vocation et au meme cours d'6tudes. Toute cette jeunesse, venue
volontairement en Chine, etait bouillonnante d'ardeur
M. Boscat, qui venait souvent a Kashing prendre un bain de
jeunesse, donnait, de temps a autre, a cette ardeur tendue vers la
formation spirituelle et I'dtude, I'occasion de se detendre. Quand
il y avait des promenades extraordinaires,seminaristes et jtudiants allaient ensemble. Une fois, ils se rendirent d Hangtheou
en barque ; arriv6s lId, its furent regus par le cure qui proposa
au directeur de payer a ses diriges une promenade a cheval pour
visiter la ville et voila les vingt-cinq cavaliers qui se mettent a
parcourir,en enfilade, les rues dtroites de Hangtchdou, s'amusant
surtout du spectacle qu'ils donnaient a la population accourue de
toutes les ruelles pour voir la 11cavalcade ,. Une autre fois, on
'oua des barques et on organisaune course sur le lac a Si-Hou ,.
Adaptation nacessaire. Kashing, en pleine Chine centrale, a
un climat chaud ; de plus, c'est une region basse, voisine du
grand lac T'ai Nou, situd dans la partie sud du Kiangsou ; ele
est parcouruepar un grand nombre de canaux qui ddversent I'eau
dans les rizibres. Cette eau stagnante, qui fait pousser le grain
destinde
nourrir une population extrdmement dense, devient
mhalheureusement tn bouillon de culture dans lequel prolifere. a
volontd, la variedt de moustique qui inocule la malaria ; cette
maladie est enddmique dans le pays ; et les gens de l'endroit, qui
'ont depuis V'enfance, out le sang pourvu de reactifs qui amortissent la virulence du microbe. Quant aux 6trangers, qg'ils soient
Chinois ou Europdens, pendant les deux premieres annees, ils
sont soumis d une srie continue de crises paluddennes. Pendant
ces crises, le patient Oprouve une sensationd'abattement au physique et au moral. Comme toute la maisonnee etait faite de nouveaux venus, depuis le directeur, M. Flament, jusqu'au dernier
arrive, tout le monde fut atteint du mal. La jeunesse mettait son
point d'honneur d soutenir le choc de la faqon la plus chevaleresque, et le corps professoral tenait d dominer la situt.tion. Un
jour, cependant, ii y eut un leger flichissement du ctde de l'au-
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torit6. M. Flament, dont nous avons d Pdkin connu Iindomptable
6nergie, fut terrassi par une fievre de cheval et s'alita pendant
deux jours. Aussitdt qu'il put se tenir debout, il reprit son travail
et, constatant I'absence de quelques etudiants alitds, profita d'ua
lecture spirituelle pour faire appel d l'esprit d'endurance : eos
intervention declencha quelques sourires ironiques. II se rappela
subitement sa derniere absence et, un peu pris d court d'arguments, dit aussit6t : it est vrai que, ces jours-ci, je me suis alite,
je n'aurais sans doute pas dfA ie faire, mais remarquez bien qe
ma fievre n'dtait pas la mndme que la v6tre. Toute la salle partit
d'un franc dclat de rire, el M. Flament eat le boa esprit de wn;
pas insister.
Une autre chose & laquelle devaient s'habituer les nouveaux
cenus d'Europe, c'dtait La nourriture.Les Chinois du Sud ont une
nourriture tres legere dont le riz est le principal 1leuent. Les
16pumes, en ydgnral, n'interviennent dans un repas que pour
assaisonner le ris, lui donner un goult. Et comme on ne sale pas
Ie riz, simplement cuit d l'eau, on mange des legumes sales. El
fait de viande, it n'y a gudre que le coehon ; dans le sud, il t n'y a
pas de moutons, et la viande du buffle d'eau est sans yor . Par
coatre, on manye du poisson : cela fait au fond une nourriture
plut6t liegre, trbs bonne pour les estomacs faibles, mais elle ne
donne pas beaucoup de biceps. Evidemmnent, it faut s'y faire, car,
en mission, on mange la nourriture du pays.
Les usages. Beaucoup d'usages, dans un pays, sont comnmandds par. les conditions matirielles existantes. Ainsi d Kashing,
pour supporter la chaleur, on doit mettre, pendant I'te. Ie long
habit de soie blanche porlt par toute la population aisee. Meme
ainsi habillds, les sdminaristes sentaient suffisamment le poids
du jour et de la chaleur. Un jour, cependant, quelqu'un venant
d'Europe faire la visite, apris s'dtre rendu compte de la imarche
de la maison et du bon esprit qui y regnait, exprima sa satisfaction. Pourquoi, ajouta-t-il, se trouvent-il dans la maison des
habitudes pen en rapport avec l'6ta ecclesiastique et religieux,
et it nomma le port des habits blancs ; pass,, dit-il, qu'on porte
des habits legers, mais ii faut qu'ils soient teints. Pour lui obeir
on les teignit tous, sauf le linge de corps. Seulement, apries ue
bonne sude prise en recrdation, tous les habits se deteiqnire'' et
le linge de corps fut vile aussi noir que le reste. De m',ne, at
rdfectoire, quand le Visiteur extraordinaire vit qu'aussit6t la
serviette dtplide, chacun se saisissait d'un bol de riz, qu'il Iamenait sous la lIvre infirieure puis qu'd l'aide de bdtonnets, vas-y
que je l'enfonce, le brave homme leva tes bras au ciel en se disant
intdrieurement : Oi sommes-nous ? Et quand, ce qui arrivait
quelquefois le matin, ii y avait an bol de t spaghetti , chin•oi
et qu'il vit les Etudiants de la , Congregation , bien ajuster le
bol aux 1evres, puis pousser les spaghetti avec les bdtonnets et
les avaler rapidement avec un bruit de , glou glou ), it eut 'impression qu'd Kashing on ddpassait sur ce point les horaes du
)ermis et demanda que, disormais, le bol reste bien posd sur la
table et que le contenu en fut retird et portd a la bouche avec un
peu de decence. II etait heureux que, de temps & attre, d cette
jcunesse, trop portde & adopter ce qu'eUe voyait 'faire, un coup
de frein fut apportd. Quand le frein etait placd oit ii ne fallait
pas. conmme r'etait le cas des habits teints et du bol colli sar la
table, peu & peu, 'usage raisonnable reprit ses droits.
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M. Ducarme finit ses 6tudes, est ordound pr<tre et appreud
sa dernibre leon avant le ministere. M. Ducarme fit d Kashing
de bonnes dtudes. Au point de vue intellectuel, it etait au-dessus
de la moyenne. It fut toujours un esprit curieux, aimant la lecture ; it avait une petite bibliotheque bien fournie et quoique
n'ayant pas fini ses humanitds, ii pouvait derire un article ~ur
toute question courante de la vie de mission. II fut ordonni prdtre le 5 juin 1909 et placd par le Visiteur de Chine (M. Guilloux,
dans le vicariat apostolique de Pekin. Quand it se prdsenta devant Mgr Jailin, ii fut bien requ : c'itait le moment ot, & Pekin.
'on pouvait vraiment dire : u Messis quidem nmuta, operarii autem pauci , et celui qui faisait alors figure de primat de Chine,
dut tenir 4 pea pros ce lanyage : si cous coule: amener les Chinois d l'Eglise catholique, ii fant les aimer, les aimer tous, et
de la bonne fagon ; cela implique 'obligation de s'abstenir de tout
cc qui peut rendre I'Eglise et le Missionnaire impopulaires et
mloe odieux, comme les proces, les moucements potlitques. oai
Ion se crde des ennemis qui Woublient pas, et, lobligation de
faire tout ce qu'on peut pour lear moutrer que la chariti du
Christ s'etend i tous les besoins de la societd. II faut .•artout
niontrer au- pauvres que, aur regards de Dieu et de ses mitnistres,
its sont encore plus dignes d'intrcet que les riches ct les puissants. Its ciendront it rous, car its ne troucent pas cela dbais In
socidtd paienne oit le puissant derase le petit et le muprise. Des
moyens concrets pour rdaliser cet ideal ? J'ai toujours en ruomine
principe de base, dans mon acticite apostolique : employer i
'endroit oit on est, au moment oil .'on cit, tous le, tioyens dont
on peut disposer d'une maniere honnete, pour aene'r des families
entifres au catdchuminat. Car c'est la famille caltire qu'it faut
tout
ciser. L'exp~rience m'a montre que ce principe d'action1
simple qu'il est ne manque pas d'efficaciti. .I' me sourr•ins.
disait-il avec un petit sourire. qu'i l'occasion de ma risite , ad
limina n, j'allai presenter mes humbles respects ti Son Emiaet'e
lI CardinalGotti, prdfet de la Propagande.Le Cardinalse montra
tres satisfait des progrds rdalises dans la mission de PiPkin. puis
s'informa.de notre nmthode. Eminaence. lui rdpondis-jc aussitot,
pas d'autre que celle-ci : Etant donnd tI'poque oi on est et I'endroit oil I'on se troucc, employer tous les inoyens honnetcs dont
on dispose pour amener les families entieres au cat'lhuminat.
les instruire et baptiser. - C'est tout, me dit-il. - Ctest tout,
Eminence. Le cardinal reflechit an petit moment, puis, riant de
bon cseur, me frappa amicalement sur l'dpaule et me dit : a Je
crois que vous avez raison... cous avre bien raison. Tenez, voyez
ce placard, il est rempli de plans pour concertir la Russie et
royez oi nous en sommes... ) Autant il etait contre les folles
4quiples qui n'aboutissent a rien, contre la prise de position dans
une affaire contestable ou lembrigadement dans une affaire politique qui, menent 4 la longue i des catastrophes : autant, it
dtait, sur le terrain incontestablement stir, pour 'action dicidde.
Persuade que dans 'Ieuvremissionnaire, l'essentiel est mains dans
le dire que dans le faire, ii placait d'abord les nouveaux dans un
poste de vicaire, pour qu'ils puissent s'initier au metier, puis il
les nommait curds pour qu'ils puissent donner toute leur valeur.
II ne faut pas, disait-il, maintenir trap longtemps les jeunes dans
les emplois subalternes. A c6td des cures, plus ou mains jalour de
lear influence, par crainte de porter ombrage, ils s'habituent d
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e'effacer, perdent le yout de Faction et prennent des habitudes de
petit a farniente ).
M. Ducarme, cure de Tchangsintien. M. Ducarme fit done un
stage de vicaire, d'abord chez le PNre Lebbe & Tientsin, d l'Nglise
du Wang kai-loo, puis it fut placd dans le Suanhoafu, au nord de
Pdkin. En 1911, it etait nomme curd de Tehangsintien. It en etait
I. premier cure. Le territoire fut pris sur la paroisse de Chochow
oiLt tait cure M. Ceny. Le centre de la paroisse, Tchangsintien,
etait situe d une trentaine de kilom&tres au sud de Pdkin. D'abord
tout petit village, I'ayglomdration avait pris de l'importance parce
que l'administration de la ligne de chemin de fer du Kin-Han avait
etabli les ateliers de reparation pour les locomotives et tout le
materiel roulant. Comme it s'agissait d'une.ligne qui mesurait
plus de mille kilometres de parcours, le matdriel dtait en consetoute l'administration gbnarale de Ia
quence. A ce moment-ld,
ligne etait entre les mains des Belges et des Francais qui l'avaient
construite, et qui en conservaient la responsabilite jusqu'd l'amortissement de leurs capitaux. De ce fait, auz ateliers de Tchangsintien. les ingenieurs principaux etaient frangais ou belges ; lev
secretaires, les contremaitres, les ouvriers qualifies etaient. en
grande partie, chinois. Comme la langue employee dans les Ceritures etait le francais, tous ceux qui avaient & dcrire devaient savoir cette langue. C'est pour cela quc les anciens elaves du college franco-chinois dirig6 par les Freres Maristes 6taient les plus
nombreux. Its etaient pour la plupart chretiens, et dans ce centre s'imposait la presence d'un curd. II fallait aussi une eglise et
ine rcsidence pour le cure, un presbytere. Le principe. de Mgr
Jarlin sur ce point etait : le bon Dieu, premier servi. M. Ducarme
chercha d'abord pour lui-meme un abri de secours et tout en
assurant In messe d ses chretiens dans l'ancienne chapelle, il se
mit a l'Ntude de la construction de son eglise. M'gr Jarlin lui
fixa une somme qu'il ne devait pas ddpasser. Comme M. Ducarme
voyait un pen grand, ii dut s'adresser a ceux qu'il croyait en
mesure de 'aider. Un Autrichien, nomma Engels, qui avait construit une briquetterie dans un enfoncement des collines de l'ouest,
pas bien loin de Tchangsintien, promit de fournir toutes les briques et les tuiles necessaires, d'autres donnerent de l'argent.
C';tait une belle base de depart, mais ce n'Rtait pas tout. M. Ducarme, pas plus & Kashing que pendant ses humaniles, n'avait
appris I'architecture. Sagement conscient de son incompdtence
sur ce point, it prdfera ne pas improviser. II l'osa d'autant moins
que la plupart de ses paroissiens 6trangers 6taient des ing6nieurs, qui, sans Otre architectes, etaient au moins capables de
juger d'une eglise rdussie ou manquee. Et ii tenait & conserver,
par devers eux, un certain prestige. II fit part de son embarras
& Mgr Jardin qui fit appel d M. Selinka, lequel, un ancien de
Kashing, etait eleve dipldme de l'Ecole des Beaux-Arts de Vienne.
M. Selinka s'ir..talla d Tchangsintier pour faire les plans, et
dirigea les travaux, de maniere que le tout fut bien executd
M. Ducarme avait la charge des achats de matiriauz, des contrats
avec les entrevreneurs et de la surveillance du travail dans les
details d'execution. La Chine est un pays oil les entrepreneurs de
toute sorte sont & l'affut d'une affaire et oi la main-d'ceuvre est
inepuisable. Quand un projet de construction est connu, ii y a des
propositions qui viennent de tout cdtd ; il n'y a que I'embarras du
choix. Seulement, en Chine, au moins pour ceux qui ont vecu
longtemps dans le pays, le choix est souvent embarrassant, et cela
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d cause des preferences d accorder. Telle preference donnee d
quelqu'un montre la mesure de l'estime que l'on a pour lui ;
quant auz autres qui dtaient aussi sur les rangs, its doivent se
retirer en disant : nous n'avons pas 6t1 jug6s dignes. Les nouveaux arrives ddterminent leur choix en faveur surtout de celui
qui sait le mieux les convaincre par la faeon brillante dont il
expose son affaire et its signent le contrat avec lui avec la
in:me bonne foi qu'apporte d tlachat d'une drogue de charlatan
la brave menagbre qui vient de vendre ses eufs et son beurre et
qui, dans son gousset sent un petit surplus & mettre en remedes,
qui, s'ils ne sont pas capables de gudrir, ne feront, en tout cas,
pas de mat ; se decider avec precipitation dans le choix d'un
entrepreneur est a dviter pour deuz raisons : premierement,
parce qu'en Chine il faut, dans une certaine mesure tenir compte
des relations a d'ainiti6 ), des a raisons sociales n, qui creent en
leur faveur quasi des droits. Si ces soi-disant ayant droit sont
deboutds, its s'en vont, retournant dans leur ceur le dessein de
torpiller cotre affaire ; deuxiemement, le beau parleur n'dtant
pas d'habitude le plus competent ni le plus honnete, le torpillage
est d'autant plus facile, de Id des ennuis sans fin.
l)s que les plans de son eylise furent faits et qu'il eut pass6
ses contrats, M. Ducarme se mit
louvraye.
I'
11 commenca par
exhausser le terrain, qui se trouvait dans une cuvette. En meme
temps, on creusait les fondations, puis on battit les fondations
'acee deux t), car it faut savoir qu'en Chine on ne bilit pas Les
fondations mais on les bat. Pour ce faire, on commence par faire
un melange de glaise fortement oxydde et melangee de sable. le
loess jaune, qu'on app'lle a Hoang-T'ou ,,acec de la chaux ; sur
le fond des fondations, on en met une couche de vinyt centimetres, puis on tape la couche une fois bien aplatie on rdpand dessus
de l'eau jusqu'd ce que la couche de terre en soit saturde ; on
tape de nouveau et on refait dcssus une noucelle couche. On ne
crmmntence la odtisse en briques que lorsqu'on est arrived vingt
centim&tres au-dessous du sol. Sur ces vingt centimntres on met
(juatre ou cinq couches de briques et une fois au ras du sol on
met tout autour de I'eglise un soubassement en pierres de taille,
autant que possible de bon granit venant des collines de l'ouest.
Cr soubassement a pour but de faire joli (wei hraok'an) et un
but utilitaire,empecher la montee du salpctre le long du mur et
dans le mur (ya-kien). Au-dessus du soubassement eh pierre on
rcprend la construction en briques. C'est ce que fit M. Ducarme
et quand il fat arrive a la hauteur du toit, il lui arriva, ce qui
sans doute arrive a d'autres,qu'il n'eut d'argent que pour couvrir
I'glise, mais point pour faire le double clocher du plan Selinka.
Cest ici que I'attendaient ceux qui, des le debut, guignaient les
plus petits ddfauts de I'entreprise pour faire trdbucher le cure et
les entrepreneurs. Ils filrrent d toute vitesse a Pekin, firent &
Mgr Jarlin, au procureur de la mission, au vicaire gdndral et a
ceux qui pouvaient faire l'opinion, un rapport selon lequel,
31. Ducarme avait mis de c6td une bonne somme pour se b4tir
un presbyttre un peu la ; les entrepreneurs,de leur c6te, avaient
trichd en vendant beaucoup trop cher travail et materiaux ; & ce
compte lo , il ne serait pas du tout impossible qu'un jour ou I'autre, M. Duearme vienne tendre la main, pour finir son eglise.
Aussitdt apras ce rapport, M. Ducarme, un peu penaud, vint
arouer i Mgr Jarlin que ses fonds etaient epuises et qu'il ne
pouvait monter le double elocher : Prenez sur la reserve que
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vous avez gardee pour votre r6sidence, lui rtpondit Moneigneur. Allons, ne faites pas I'innocent ! M. Ducarme repartit &
Tchanytien les oreilles basses. Ne sachant pas qu'un rapport
avait Rtd fait sur son compte, it se demandait avec anrxiet,
comment Monseigneur lui parlait de reserve pour le presbytere.
De son c6t4, Mgr Jarlin n';tait pas un nouveau en Chine, et
savait bien qu'en ce pays on ne peut bdtir un cabanon suns que
de mauvaises langues ne [assent circuler des bruits sur detournement de fonds et trickeries sur les prix et maifacons dans
les constructions. Par consequent le tc rapport a etait a priori
sujet & caution ; mais d'autre part, Monseigneur avait eu maintes occasions de constater que certains missionnaires et prjtres
sdculiers, en cela plus confiants dans la maxime ccaide-toi et le
ciel t'aidera , qu'en la bonne Providence, avant d'enyager les
fonds allouds par l'dveque pour la construction de l'Nglise,
araient soin d'en prleever une partie pour construire, pes
apres, leur presbythre. De la sorie, la maxime c le Bon Dieu,
premier servi , devenait en fait a Dieu seul servi ,. L'e lois
meme, un pretre seculier devenu plus tard dveque, avait poussO
si loin la prlvoyance, qu'il ne depensa que vingt pour cent de
la somme allouee d l'ddifice sacrd. reservant les quatre-vingt
pour cent e la demeule du cure. Cela est arrive d la paroisse
de Sinnan, sous-prdfecture de Young ts'ing. Mgr Jarlin s'en tint
id, et M. Ducarme dut faire appel & la charitM pour ocherer son
travail et mettre une touche decorative d I'ddifice qu'il toulait,
devant ses paroissiens, presenter comme un chef-d'wure. Ce
contre-temps arrive sur la fin, et les ennuis qui en furent la
suite, ne firent d'ailleurs que rendre plus cher au cceur du jeune
missionnaire cette dylise qui lui avait cofit tant d'ennuis et de
tracaux, exactement commp les douleurs d" l'enfantement ne
font qu'attacherplus fortement le caur d'une mere au petit etre
qu'elle a mis au monde. Le minuscule presbytere constriuit lpe
apres par M. Ducarme, montra a tous la faussetd de l'accusalion, dont il avait pdti, et Mgr Jarlin le reconnut lui-meme.
La paroisse de Tchangsintien. La paroisse comprenait
comme fideles des Chinois et des Otrangers. Ces derniers ttaient
presque tous employes aux ateliers du a Kin han
:a francais,
belyes ou italiens. Un certain nombre, peut-etre la moitig, etaient
gens marids, qui avaient amend leurs families en Chine, et les
avaient etablies, de preference en ville d Pekin surtout, pour
que les enfants puissent aller d l'Icole. D'autres etaient celibatcires et vivaient soil d Pdkin, soit sur plaze d Tchangsintien.
Ces derniers, comme cela se concoit aismment, etaient en perpdtuel danger de se mettre, canoniquement parlant, en situation
irrýiuliere. Remettant & plus tard les affaires serieuses, beaucoup tdchaient provisoirement, de se chercher une compayne ;
et comme en ce bas monde, au moins selon certains, il n'y a
que le provisoire qui dure, il est arrive plus d'une fois que la
compagne
apassag&re , ait rendu les derniers devoirs a son
compagnon, apres avoir vieilli tous deux sous le inme toit. En
attendant, le cure de Tchangsintien, qui avait charge d'dmes,
commenqa par discr&tement s'informer des u 'situations " ;
cela fait, it acceptait dans ses relations exterieures, la fiction
qui avait gen6ralement cours selon laquelle la ( compagne »
edait une femme de menage, ce qui lui permettait d'approcher
tous ces braves gens, qui au fond n'etaient pas mdchants ; ce
qu'il n'eit pu faire s'il arait affiche des procedes par trop pu-
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ritains ; sans compromettre sa dignitY, ii avait done, comme
lotre-Seigneur, des rapports acec les a publicains ,. De leur
cdtC, les fiddles en situation doutense tdchaient de ne pas mettre
le curd en position delicate. It arriva, cependant, un jour que
I'un d'eux commit une grosse be~ue. II invita M. Ducarme a ddjcuner. Quand ce dernier se presenta, ii se trouva decant trois
ingdnieurs, chacun accompaynd d'une a geisha. , japondise, recvtue d'un a kimono aux couleurs les plus ttincelantes. M. Ducarme, sans se laisser dblouir par les , kimono ,, ni demonter
par I'audace de A'hdte qui l'invitait, fit sa reverence d tout le
monde et dit : Mesdames et Messieurs, je vois que vous etes
tous en bonne compagnie. je ne resterai pas d ddjeuner, ma presence troublerait la fete. II partit sans se fdcher. II faut dire
que la balourdise n'avait pas etd faite inchamment. Cela proucait tout simplement combien certain- de ses a fideles , avaient
besoin d'instruction religiense. C'est d La leur donner que le
nouceau cure s'attaqua. A I'eglise, dans les reunions, dans les
families, partout il elairait la lauterne de ses ouailles qui, an
demeurant, pour la plupart, avaient bonne conduite. Une fois
que ces derniers, comme nos premiers parents, avaient aperqu
leur nudite spirituelle.ii tdchait avec le a lien sacred de ficeler
toutes les unions qui pouvaient 'etre et donnaient des espoirs
de persvverance. Bien des foyers stables, remplis d'une progeniture remuante, ont ett ers.
Tous les vieux residents de Pekin
out connu d'anciens employes de la ligne a Kin-han a maries
e des Chinoises, qui sont devenues de tres bonnes chretiennes.
restees attachees dur comme fer d la memoire de leur mari, aprns
na mort de ce dernier, telle Mine Bouillard, petite Cantonaise
energique. qui garde encore aujourd'hui. jalousement, la chambre de travail de M. Bouillard, ancien ingenieur en chef de la
ligne. au point qu'on trouverait encore aujourd'hui a la meme
place sa montre, son porte-plume, ses lunettes, etc.... quarante
ans apres sa mort ; telle Mme Labrosse, qui. arrdt6e par un
policier communiste lui interdisant d'entrer a la chapelle des
Franciscaines de Marie, la seule & Pdkin ot, aprss, le 3 mars
1954. it n'y eut pas de a commission de r6forme ,. a rdpondu
Je suis Francaise et catholique, vous n'avez pas le droit de m'interdire cette chapelle of' je prie Dieu de r'aider a supporter
mes miseres. J'aime mieux me laisser ddpecer en morccaux
plutdt que d'obeir a cet ordre. Et Mme Labrosse va encore chaque jour assister d la messe, elle qui n'tait pourtant, quand
M. Labrosse l'a prise, qu'une cantonaise des a maisons de the ,.
Les employds chinois des ateliers, pour la plupart, appartetaient ades vieilles families chretiennes de Pekin. Its avaient
leurs families a Tchangsintien. Ces vieuz chrdtiens, dont beaucoup avaient subi le siege du P6tang par les Boxeurs, etaient
instruits, pratiquants et certains meme fervents. Chaque annee
sortaient de ce foyer religieuz entretenu par M. Ducarmn:, des
vocations pour le sdminaire de Pdkin ou bien pour l'une ou
I'nutre des communautds d'hommes on de femmes. LU curd suivoit ces jeunes vocations, surtout dans les premiers temps, pour
assurer leurs pas chancelants dans la bonne voie.
11 y avait dans la paroisse un troisieme groupe de chrdtiens, ceux de la pdriphdrie. Quelques-uns etaient des vieux
chrdtiens, mais. la plupart 6taient des ndophytes, qui avaient.
comme les jeunes arbres, besoin de soins tout particuliers.
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Comme M. Ducarme 6tait accapar6 par le centre de la paroiswe,
on lui donna bien plusieurs fois des vicaires mais, tout comme
M. Sdguin avec ses chevres, it n'eut guire de chance avec euw.
A cela il y avait deux raisons. La premiere etait qu'il dtait physiquement un peu dur d'oreille ; en gendral, la jeunesse n'aime
pas beaucoup la compagnie des sourds, surtout quand on n'est
que deux sous le mdme toit ; la deuxibme etait qu'il tenait les
cordons de la bourse un peu trop serres, ce qui avait I'avantaye
de maintenir le vicaire assez leste pour faire des courses, mais
aussi t'inconvenient de ne pas assez Lui rechauffer I'estomac
pour le mettre de bonne humeur.
Voyage en France. En 1933, it demaanda I'autorisation de cisiter sa famille en France. Cette pensee de revoir les sieits le
remplissait de joie et mettait en branle une facultd qu'on dit
dtre le propre des MIridionaux, l'imagination. Au moment oi, d
Tientsin, font escale les grands bateaux, it faisait les derniers
prdparatifset je me trouvais de passage a la Procure. Un soir i
la recrdation qui suivait le souper, it nous dit : Aujourd'hui.
passant devant la Municipalit de la Concession francaise. j'ai
vu une chose assez extraordinaire... Aprts avoir alertd l'attenlion de son auditoire, il dit : II y avait une belle limousine ; je
me plaisais d la regarder, quand arrive une grosse dame. C'dtait,
je suppose, la proprietaire de la voiture ou une invitde. EUe
etait accompagnee de deux messieurs et d'une autre dame. Le
chauffeur s'est alors precipit6 et a ouvert la portiere ; la grosse
dame. invitee par la compagnie, a alors pose un pied sur le
marchepied, les deux mains agrippdes sur les bords de la portiere. Elle venait seulement de soulever L'autre pied, quand la
partie opposde de la voiture s'est mise d chavtrer, menagant
de se renverser sur la dame, Lentourage s'est empressd de la
retirer juste au moment o4f elle paraissait exposee d rendre le
dernier soupir comprimde par le poids de la grosse voiture !
Vous etes le seul
'avoir vu ? demanda quelqu'un. Oh ! non,
fit-il, la place etait pleine de monde I Le lendemain matin,
nous ourrimes le journal d la page des faits divers ; quelques
histoires amusantes, mais absolument rien sur la grosse dame.
Tiens, firent les confreres un peu dd~us, les journalistes etaient
d ce moment-ld a un a bridge party a... Et d la recreation du
soir un nouvel h6te interrogea M. Ducarme : Ah ! oui, dit-il, eh
bien, hier, devant la Municipalite francaise, une grosse dame
s'est pr6sentde devant une grande limousine, mais elle 6tait tellement grosse qu'elle n'a pas pu passer par la portiere et qu'il
lui a falu se rdsigner d aller d pied !... Si, a chaque escale de
son voyage, it a oti temoin de faits aussi sensationnels,nul doute
qu'il n'ait intdress6 ses auditeurs au suprdme degrd. Ce qui ost
un peu ennuyeux maintenant, c'est de choisir, pour epingler ces
faits extraordinaires, entre plusieurs versions, qui, sans tdre
ccntradictoires,sont de nature d ne guere inspirer a crdance ,.
Mais les auditeurs n'dtaient pas g&ns d chercher la petite bete.,
d'autant que, ne se contentant pas de charmer les oreilles, it
avait apporte, pour fasciner les yeuz, de beaux habits chinois de
soie- tout de rouge, de violet et de bleu brodds. Et apres son
retour on pouvait voir, dpinglee sur le mur de son salon, une
belle photo de lui-mdme avec d droite et d gauche deux de ses
nieces, revetues d'habits en soie brodde de Hangtchdou, et tenant
d la main une ombrelle a made in PMking a. II avait L'esprit inventif, c'est indiscutable, mais je dois ajouter pour dtre juste,
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qu'il ne tenait pas 1 mordicus n d ses trouvailles. Un jour que
j'dprouvais le besoin de sender un peu la realite de ses dires,
il me regarda d'un air narquois et me dit : Si vous ne voule:
pas me croire, ne le croyez pas !
Directeur de district au Nantang. En 1934, de retour d'Europe, ii fut noimd directeur du district de Nantang, dont dependait son ancienne paroisse de Tchanysintien, en meme temps
que curd du nouvel endroit. La paroisse du Nantang, qui a son
eglise dedide 4d 'lmmaculde Conception, se troure au sud
ouest de la ville tartare, juste a c6t6 de la porte Chouen-tchesien, est la plus ancienne des paroisses de Pekin (milieu du
xvir sicle). L'anciennetd de l'eytise donnait aux paroissiens un
cachet de fierti tres marque. Je ne pense pas que les vieilles
families de Notre-Dame de Fourvibre soient plus fibres d'etre
les descendantes des premiers chretiens de la Gaule, que le sont
les chrdtiens de Nantang (Nantang Kiaoyou) de reprdsenter, apres
la disparition des baptisds de Jean de Montcorvin, les premiers
chrdtiens de Chine. 11 n'arrivaitpas Id en , fondateur n comime
cela avait dtd le cas, lorsqu'il avait pris en mains la paroisse de
Tchangsintien. Bien des curds s'etaient succedds avant lui, et
parmi eux de cel&bres, comme le Napolitain d'Addosio, massacrd
en 1900. Pour rdussir dans cette paroisse, le curd devait jouir
d'un grand prestige et affirmer son autorite, ou bien, si son
prestige. dtait douteux, avoir assez d'habiletN dans les doigts
pour faire tout a accepter ,. M. Ducarme choisit la premiere
maniere : c'etait dans son tempdrament. Du premier coup, il
imposa sa faqon de voir. Les heures des messes, des enterrement, des mariages des catdchismes sont rigldes par lui-mime
et pour lui affichdes d la porte de l'dglise. Cela signifiait : le curd,
c'est moi. Canoniquement, il avait raison, seulement dans cette
ancienne paroisse, en agissant ainsi. ii bousculait un peu le droit
coutumier et du meme coup froissait des susceptibilits. Pour
juger du proceddd un peu rdvolutionnaire de M. Ducarme, ii faut
savoir qu'en Chine, surtout dans les anciennes paroisses, il y a,
entre les fiddles et le curd, des dignitaires qu'on appelle a les
cat6chistes , et dont I'appellation chinoise t Houitchang a signitie a chefs de la chrdtientd v. Il y a les cat6chistes hommes et
les catdchistes femmes. II sont au nombre de deux, trois, quatre, cinq.ou six de chaque catigorie, selon l'importance de la paroisse. Quant un catechiste meurt, il est remplacd par un autre,
Et c'est le curd lui-meme, sagement a conseill6 , par les autres membres de la corporation. qui fait le choix et l'intronisation, laquelle s'accompagne gdneralement dun petit banquet. Le
titre de catchiste n'est pas une simple distinction ; il correspond d une fonction rdelle qui est de faire la liaison entre le
curd et les fid6les d'un cdtd, entre les fiddles et le curd de I'autre. Ces organes de iaison,
e e Agas
de Chine appelent
a go between
ne sont pas seulement
e
propres d l'dglise ; autrefois surtout, on peut affirmr que rien ne se traitait en Chine.
dans la socidte,sans intermddiaire entre les deux parties traitantes. Pour ce qui est de I'Eglise, bien stir, les chrdtiens povaient voir directement le curd, lui exposer, dans l'intimitd les
choses dordre confi dntiele
ais ds qu'il s'agissait de traiter
dune affaire un peu importante, surtout si elle concernait la
collectivitd, cela se faisait avec 'intervention des catichistes.
De plus, autrefois surtout, il ett dtd inconvenant pour un curd
de visiter une famille a domicile sansetre accompagne d'cu ou

-

464 -

de plusieura catechistes : des relations purement privies entre
le cure et les families chritiennes, auraient donne lieu sur le
des rumeurs et des
comple de la famille et sur lui-mneme,
yorges chaudes : le cure, en principe, restait dans la residence
qu'it s'6tait fixLe, mLme lorsque parcourant les villages, it loyeait
dans une famille chretienne. Quand ii voulait s'informer sur un
chretien ou une chretienne on Loute une famille, it dipdchait
un catdchiste. De mdne, si parfois chrdtiens ou chritiennes, youlaient trailer une affaire, its agissaient de m6me. Cette facon
de faire donnait une pose au cure, et lui donnait devant Ie peuple, tant paibn que chrdtien, une dignitd 6gale d celle d'un mandarin. Pour traiter avec le mandarin, ii fallait s'adresser a tout
un monde de greffiers qui vivaient d'ailleurs de cela. Ces catdchistes, qui etaient leur contre-partie dans l'dglise, en vivaient
aussi un pen. Aussi, dis que M. Ducarme, sans plus de faCon,
di la porte de L'dglise, les catechistes rdagiafficha ses a heures
rent. Its donnirent lous leur dimission. M. Ducarme, I'accepta
tout aussitit et en nomma d'autres. Ces derniers accepterent
bien, muais an peu intimidds, its n'osaient pas prendre de 'autorite. Les anciens, qui, comme bien l'on pense, I'avaient mauraise,
menaient une guerre sourde tant &d 'egard du cure qu'd 1'gard
des nouveaux catechistes. Et M. Ducarme, comme on dirait aujourd'hui, ne conmmenNa done pas son minist&re au Nantang
" avec la cote d'amour ,. Mais il dtait de I'ecole de nos cieux
doyens de canton, lesquels, une fois la queue de la poele entre
les mains, ne la ldchaient pas, mnme si des critiques acerbes
circulaient sur leur compte. II est certain, d'autre part, que, surtout dans les paroisses de vieux chrdtiens en Chine, les catdchistes avaient tendance a exploiter la situation d'hommes necessaires. Des qu'ils sont catechistes, me disait un vieux missionnaire, its se croient les premiers moutardiers du Pape. II
y avait du crai, beaucoup de crai dans cette boutade. Cependant,
il ne faut pas oublier un fait, c'est qu'on ne peut pas s'en passer,
au moins conmpitement, meie dans les derniers temps. De plus,
pour leur permettre de jouer le rdle qu'ils doivent jouer, it faut
leur donner un certain relief. et par consdquent, s'accommoder.
comme on peut, d'une institution difficile a manier, mais n6cessaire. M. Ducarme. lui, prit le taureau par les comes et tint
bon.
Juillet 1937. L'invasion japonaise. Le 7 juillet 1937, en
compaynie de M. Huysmans, directeur du petit sdminaire, je rais
visiter a Tchangsintien, I'ancienne paroisse de M. Ducarme, un
petit carre de maisons de rapport chinoises. Sur la voie ferrie.
i c6td de la vieille ville murde de Lou kou kiao, les soldats japonais de la garnison de Pikin. font leurs mantuuvres, sac au dos,
en terrain varid. Nous traversons la petite ville, puis le pont de
a Marco Polo ,, rien de bien extraordinaire,sinon que les portes de la ville sont gardees par la troupe chinoise. De retour, le
soir. nous constatons que la garde aux portes est renforc~e et
les sentinelles sont auz aguets. Pendant la nuit, j'entends des
ddtonations lointaines, des coups de canon. Le matin, les journaux annoncent qu'apres avoir reclamd un de Leurs soldats perdus, les Japonais ont attaqud la petite ville de Lou kou kiao.
L'invasion commenCa peu aprrs, puis en peu de temps, toute la
Chine du nord fut occupte. Ce fait et les consequences qui s'cn
suivirent firent passer au second et mime au troisi&me plan les
reactions et contre-rdactions des catechistes de Nantang. vis-d-
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vis de leur cure qui avail froissd leurs susceptibilites. Les circonstances d'ailleurs les obligerent 4 faire appel d Mgr Montaigne, It vicaire apostolique de Pdkin, ou a mroi-meme, qui, ci titre
de Procureur de la mission, etais chargd des relations exteriew
res. y compris celles avec les Japonais. Toutes les fois que l'occasion m'en dtait ainsi donnde, fen profitais pour appuyer
M. Ducarme devant ces catechistes un peu hautains, ce que je
faisais d'ailleurs par principe, pour tous les autres curds ; je
sentais qu'ils rongeaient leur frein, mais, en raison de l'occupation, personne ne tenait trop A se compromettre par quetque
action intempestive. M. Ducarme continuait, sans gros ennuis,
a rener sa paroisse, se servant, quand ii le jugeait utile, des
nouveaux catechistes qui avaient du coup renfored leur position, tout en restant plus souples que n'avaient dtd les anciens.
Un beau jour, cependant, en 1943, M. Ducarme recut L'ordre de
la police du quartier de ne plus sonner les cloches ; cela pouvait mettre le desarroi dans le systmre, organisd par la garnison, de defense antiadrienne. Comme L'eglise de Nantang seule
etait frappde de cette interdiction, la raison donnee paraissait
pour le moins un peu suspecte : je pris des renseignements at
je sus que le coup etait montW par un ancien catdchiste employe
d la police centrale. Mais je ne revelai pas le nom aM. Ducarme; je conseillai & ce dernier dobserver la consigne jusqu'd ce que une fete japonaise,celdbrde avec un certain retentissement, donndt I'occasion de sonner les cloches a toute volde et
reprendre les sonneries comme de coutume : c'est ce qui se ftt
sans difficultd.
Durant I'hiver 1944-1945, un jour que M. Ducarme visitait
son cole de filles, situee d l'est de I'eglise, it perQut, venant de
l'angle nord-est de 'decole, une forte odeur d'ether ; suivant 'indication fournie par ses narines, ii se rendit dans une petite
masure, qui servait, en temps ordinaire, de ddbarras. Quel ne
fut pas sonetonnement en decouvrant la un foyer en briques
sur lequel dtait une grosse marmite en fonte, qu'on appelle en
chinois kouo ; tout autour, suspendus au mur, se trouvaient
quantitd d'instruments : bdtons servant a remuer des melanges,
passoires pour decanter certaines matieres se ddposant sans
doute d la surface de la marmite plateaux en tWle sur lesquels
devaient secher certaines substances. Dans cette masure regnait
une forte odeur d'dther qui prenait t la gorge. Me voild ici dans
une fabrique d'Jhroine, se dit tout bas M. Ducarme. Et it alla
voir les Swurs de Saint-Joseph (Socidte de religieuses indig&nes)
qui dirigeaient I'dtablissement. La Superieure. uns digne Swur,
lui dit que son propre frere venait ld tous les jours pour y faire
un pen de cuisine. Une belle it cuisine , ! interjecta M. Ducarme. De ce pas ii se rendit au poste de police du quartier faire
la declarationdu pot auz roses qu'il venait de ddcouvrir. La police, fort embarrassde, se contenta de le rentercier. Mais, dts que
lu nuit fut tombee, un policier en civil, craignant sans doute.
comme Nicodmre, des regards indiscrets, s'en vint trouver
M. Ducarme, et lui dit : vos narines ne vous ont pas trompe ;
il s'agit bien d'une fabrique de poudrette blanche (pai mieull)
et le chef de poste vous presente tous ses remerciements pour
le zale que vous avez apporte . denoncer une chose que now,
chinois, nous reprouvons par-dessue tout. Seulement, en raison
des connections laterales que comporte cette affaire, mon opinion personnelle est que, apres avoir ainsi rempli votre devoir,
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vous en restiez ld. Personnellement, d la police, je veillerai ts
l'affaire et profiterai de la premiere occasion pour enlever toute
l'installationdont vous avez parld. - Ah ! oui, fit alors M. Dvcarme, mais entre temps les Japonais vont dUcouvrir l'affaire et
ils diront que c'est moi qui fais le commerce d'heroine ! II ftt
soUicitO plusieurs fois, mais n'ayant comme toujours qu'une parole, ii tint boa jusqu'au bout. Le lendemain soir, f'eus a visite
du fabricunt, un .chretien chinois du Petang ; it me dit . Sauvez-moi d'un tres mauvais pas. C'est moi qui suis le coupable
de l'affaire du Nantang. Comme je n'en avais pas entendu parler, je lk priai de me dire de quoi it s'agissait; puis il me dit :
i le plus ennuyeuz dans tout cela, c'est que la police est impliqu~e dans I'affaire et que meme la gendarmerie japonaise de
Pekin n'est pas indemne. II se tut un instant, puis ajouta : ad
vous dire vrai, la fabrique d'heroine appartient d la gendarmerie, qui se sert de la police, laquelle se sert de moi. De crainte
que le chritien fit intervenir la gendarmerie japonaise pour m'en
imposer, je lui dis : a Je ne crois pas que la gendarmerie soit impliquee dans cette affaire , et le renvoyai. Le lendemain, j'allai
trouver M. Ducarme et inspectai l'installation.Je lui fis part de
ce que m'avait confie le chretien au sujet de la gendarmerie et
lui dis qu'il y aurait lieu au cas oit j'en aurais la certitude, de
freiner plutot que pousser l'accusation portee, cela, en vue d'dviter les reprdsailles de la gendarmerie japonaise, toute puissants
au pays du Soleil levant, et dans les territoires conquis et ne
relevant que de l'empereur. M. Ducarme, voyant les choses avee
une droiture que j'estimais plus admirable qu'imitable, me dit :
a J'ai porte mon accusation d la police, je vais pousser I'affaire
jusqu'au bout, ii arrivera ce qui arrivera.n Le soir, un officier
de la gendarmerie japonaise, accompagnd du chretien, .vint me
trouver. Aussitdt entre. it fit claquer ses talons, me fit un salut
militaire et me tendit la main. que je serrai, en me disant :
Vous savez pourquoi je viens ; je vous demande de me saucer ;
c'est moi qui dois repondre de l'affaire, et it se tut. Sachant que
M. Ducarme ne cdderait pas et que je n'avais qu'un refus d donner, je tdchais de faire servir celui-ci a notre avantage et je dis
a l'officier : Voyez-vous, dans cette affaire, vous et ceux qui vous
ont aide, vous avez trompe vos superteurs. Si, maintenant, M. Ducarme et moi devenions vos complices, je suis sOr que le jour
ooif la chose serait portde devant le Conseil de I'Empereur, dont
vous ddpendez directement. nous serions punis tres saveremer.t .
C'est la raison pour laquelle M. Ducarme ne reviendra pas sur
la decision qu'il a prise et pour- laquelle je ne puis lui conseiller de le faire : je regrette, mais je ne puis rien ajouter i
cela. L'officier se leva aussit6t, me refit le salut militaire apres
m'avoir serr6 la main et je sus plus tard qu'il partit tout droit
faire sa demande de depart au front. Quant au chretien, ii fut
emprisonne pendant toute la durbe de la guerre et sortit de prison, avec l'aurdole de persecute par les Japonais, d&s que la
guerre fut finie. M. Ducarme, lui, ne fat jamais molestd pour
cette affaire. II avait raison.
En aott 1945, I'armistice est signd. M. Ducarme est nomted
cure de Saint-Michel, I'Nglise des Legations. Ce jour mdme de
'armisiice,signd entre le Japon et les Natiors Unies, sur le croiscur Missouri. d l'h6pital Saint-Vincent expirait le PWre Nauviole, apres une vie de privations et de dure labeurs. Juste au
dernier moment, on lui annonqa la nouvelle de l'armistice. IL
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donna deux ou trois coups de paupieres pour indiquer qu'il avail
compris, puis s'encola au Ciel pour cedlbrer ld-haut la vraie
paix qui dure 6ternellement. M. Ducarme fut designe pour lui
succeder et M. Martin Van Wayenberg fut designt pour alter an
.antang. Ce changement de M. Ducarme arrivait, au fond, bien
i propos. Apres la guerre, en effet, la yuerre civile se d6clara
i travers tout le territoire,et dans les esprits, it se produisit un
remous d'opinions, de reactions tel que, avec sa facon de tenir la
corde raide vis-d-vis des chretiens du Naantan ii se serait bute
immianquablement d des difficultis. La paroisse des a LEgations ,, que Ion appelait Saint-Michel, comprenait tout comme
Tchangsintien, des dtrangers et des Chinois. Ces derniers, outre
Its e;mployds chretiens des Ambassades qui araient leur domicile
danis les environs du quartier diplomatique, etaient des commeroants itablis dans les quartiers adjacents de l'est de la rue
, Hata-men * ou du sud de la porte u Ts'ien-men ,. Pour les
tIrangers, its etaient soit de u vieux
a, residants etablis i Pekin
ipres avoir fini lear carriere sur le , Kin-han , ou bien venus
,n rue de faire un commerce de curiositis ou etudier littdrature
0r art chinois. La catigorie la plus representative 4tait celle des
diplomates, specialement des diplomates francais. Car, c'est l'Amfisssade de France qui, sous forme de venti a r6Pidrd, avait cede
I'lrplacement pour la construction de l'eyUise et du presbyttre.
oruand M. Ducarme prit possession de sa i-aroisse, en fin d'annrc 1945. les diplomates qui constituaient l'6iite de la paroisse
ettient plut6t clairsem s. I y avait i cela dear raisons : d'abord.
au lendemain de la guerre, entre l'Europe et la Chine, les
moycns de communication etaicnt pluto3t rares. Tous tes bateaux
'taient en grande partie affectis au transport des troupes ou des
refuyiPs ; le facteur militaire primait alors sur le civil et done
I. personnel qui avait t6 devacuc avant ou apres la guerre du
'acifique. dtait lentement remplacd. En second lieu, apres la
querre, le Gouvernement nationalistechinois, le seul legal, s'etait
*:tablit Nankin, c'etait li que se trouvaient en grande partie
Ilrs reprtsentations diplomatiques des diverses puissances. Cedlcrnibres n'avaient d Pekin que des consuls gentraux entour&s
,/ leIurs secretaires. It est vrai qu'ils portaient en mrme temps
lr titre de secretairesdes ambassades de Nankin, pour permettre
nu.r ambassadeurs de mieux dqfendre leurs propriidts de Pekin
,'*
de' ienir s'y fixer de nouveau au cas oit le Gouvernement chinoii y reriendrait, comme des bruits plus ou moins fondds le
liissai'tnt entendre. Quand on entrait dans les pares et dans les
maisons des leyations, on avait une impression de vide. La mrme
iupression se faisait aussi sentir dans I'glise Saint-Michel.
Malgrt cela, depuis fin 1945, jusqu'au printemps 1947, le dimanlmesse de onzL heures du matin et de six heures du soir.
la
,ihe
t
I •ylise des Legations etait completement remplie. C'est d ces
heures qu'avaient lieu les deux messes dites pour les soldats
ainricains.Ces soldats appartenaient d 1' a American Marine
Corps n, I'dquivalent de la coloniale francaise. Ces troupes, apres
avoir c'nquis une d une les lies du Pacifique, avaient ddbarqut
sur le rontinent chinois en vue d'opdrer le rapatriementdes Japonais civils et militaires et surtout, bien que ce motif -e [ut
pas officiellement avoud, en vue de mettre en place les tvropes
nationalistes, qti se trouvaient dans le sud-ouest de la Chine.
Dans la a Marine Corps , qui a crlibrt. son centenaire ily a
iquelques anndes, ii y a toujours eu une proportion importante
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de catholiques, allant dans certaines unites jusqu'd cinquane
pour cent. Ces soldats de mttier, d'ailleurs bien servis par des
aumaniers, etaient presque tous pratiquants.C'dtait deidemment
une rdelle joie pour le curd de Saint-Michel de les rececoir dant
son eglise.
On dtait en pleine guerre civile ; les campagnes du Nord
de la Chine etaient en grande partie occupies par les armies
communistes et Pckin, a part un assez large glacis tout autour
de la ville, se trocvait pour ainsi dire assiegd. Les communistes
favorisaient d l'interieur des murs des actes de brigandage organises par des bandes de hors-la-loi. Ici une orfevrerie etait dmvalisee, Id un restaurant dtait vide, ailleurs, un paisibte rentier.
sur le coup de minuit, recevait la visite d'une bande arade,
rdclamant la bourse ou la vie. Une nuit, M. Ducarme, dont la
chambre d coucher se trouvait juste derridre la sacristie, bien
que passablement sourd, entend un bruit de remue-menaye venant de l'eylise. II se leve, va vers la sacristie ; iL en trouve la
porte ouverte, entre, pfnetre dans I'abside et, a la lueur des
!.mpes allumdes, voit toute une dquipe d'hommes en train de
degarnir son autel et de mettre canddlabres, ornements, antipendium. etc., en tas, prdts it tre ficelds, et de rouler en vitesse
les tapis en vue de les dimnnager. Sortant aussitdt, il retourne
dans sa chambre, prend son revolver, et sortant dans la cour. it
tire en l'air trois coups successivement. Aussit6t la bande sort
prdcipitamment de l'dglise et s'enfuit d toutes jambes sans rien
emporter. II sort alors dans les rues des Ligations et demande
aux policiers en faction s'ils ne s'dtaient apercus de rien. - Non,
dirent-ils, nous navons rien vue d'anormal. - Vous n'avez rien
entendu, non plus ? - Nous avons bien entendu un vague bruit
ressemblant a la ddtonationd'une arme d feu, mais le bruit avait
I'air d'dtre lointain. , M. Ducarme comprit alors que la police
etait de meche avec les gangsters, ou bien qu'elle etait paralysde
par la crainte et malgrd sa tendance a pousser les choses c fond,
ne poursuivit pas plus loin l'investigation. D'ailleurs, cela n'aurait servi f rien. Au meme moment, un deminagement de trente
tonnes de barres d'acier avait dtd opdrd dans un immeuble
appartenanta la Mission et dont f'avais directement la charge,
la police rendit le tout et se contenta d'emprisonner pendant six
mois, le gardien qui avait donnd I'alarme. L'ordre social Rtait
mind et l'appareilpolitique etait d6j& pratiquement rdduit a l'impuissance.
L'dglise Saint-Michel continuait cependant a celdbrer avec
un dclat particulier les grandes fetes. A la Noel, d Pdques, it la
Sainte-Jeanne d'Arc, d la Saint-Michel, les reprdsentants de la
France et des autres pays, accompagnds de ,c ces dames , venaient occuper les premieres places et assistaient tres dignement aux c6rdmonies. CeUes-ci termindes, plusieurs families venaient presenter au curd leurs vcwu de bonne fete. M. Ducarme,
grand, bien droit, la figure encadrde d'une longue barbe soyeuse,
tout rayonnant de joie, recevait tout le monde avec un air de
grandeur condescendante et enjoude, qui rdpondait avantageusement aux prdvenances un peu dtudides dont it dtait I'objet d
cette occasion. Jai assistd plusieurs fois a ces rdeeptions et je
pensais, en le voyant faire, & ces Messieurs de Saint-Lazare
quand is dtaient d Versailles, chargds de la chapelle de a Sa Majestd tres chrdtienne n.
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En aotit 1946, M. Ducarme est mis A la retraite. Le 29 juin
1946, Son Eminence le Cardinal Tien, ancien b•vque de Tsingtao,
cr4d, en fIvrier de la mnme annde, membre du Sacre Collbge, ct
nomnmd, par tdl•yramme, durant son retour en Chine, archeveque
de Pdkin, descendait d'avion d l'aerodrome Nanyan, au sud de
Pekin. II fut salad par une deldgation des autorites de la ville,
par le clerge de Pekin, et par diffdrentes Associations catholiques. Apres cela, entree solennelte 4 la cathedrale, prestation
d'obddience par le clergd. Le jour d'apres, au Pttang, d midi,
grand diner en son honneur et, le soir, seance rerdative avec
chants et force discours. Les jours suicants furent pris par les
invitations officielles des representants du parti Kouo-min-tang.
de quelques notables chretiens, de l'Association des rdsidents d
Pekin de la province du Chantoung. Le maire tint e faire une
incitation, & lui tout seul. Puis le train des festirites se ralentit.
Son Eminence visita alors les ruvres catholiques. Quand le Cardinal arriva d celles dirigees par les Lazaristes et des Filles de
la Charite, je l'accompagnais. Nous alldmes, naturellement. voir
l'dglise Saint-Michel et son cure. M. Ducarme recut Son Eminence avec son talent gprouvd, et, meme, je crus remarquer qu'il
fit preuve
l'egard de 1eminent visiteur d'une onction qu'il
croyait sans doute superflu de prodiguer aux diplomates. Quand
la tournde des tEuvres de Pikin fut terminde, je recus la visite
du Cardinal Tien. II me dit : les 6glises de Pikin sont splendides ! Elles sont bien placees, spacieuses, bien ornaes. Les Lazaristes, qui les ont construites, ont vu grand. Je ne m'attendais
vraiment pas d cela. Pour un Cardinal, je lui dis, on aurait do
faire mieux ! -- Vous plaisantez. - II me rdpliqua aussit6t, j'ai
visitW plusieurs dioceses d'Am6rique, eh bien ! Pekin peut trns
bien rivaliser avec leurs villes 4piscopales. Je n'insistai pas, je
voyais d'ailleurs,d son air de fiertM qu'il ne me sercait pas de
l'eau bdnite de cour. Puis, enchainant d'une maniire enthousiaste, ii me dit : Voyez-vous, je sais que les prctres qui desservent ces dglises, sont apprdcids, mais je tiens & ce que les occupants de ces positions-clds, puissent y rdpondre d'une maniere
efficiente. M. Ducarme me parait etre un homme a la hauteur de
grandes tdches. It m'a fait une trbs belle impression, mais it est
sourd ; c'est dommage, et je suis oblige de vous demander de le
changer. Je lui demandais alors si c'dtait dans son esprit une
chose arrdtde. II me rdpondit que oui. Je lui proposais alors
M. Boudet, et je lui dis qu'il s'dtait bien montrd dans la paroisse
de Toun-tchouang-tze, et qu'il n'avait quittecette paroisse devant les difficultis avec les communistes, qu'au dernier moment,
it avait fait suivre & Pekin les chrdtiens, exposes, s'ils restaient
en arriere, d etre maltraites. - Est-ce quil est jeune? me demanda alors le Cardinal. - Oui, Eminence. - Eh ! bien, c'est
entendu !
J'allai trouver M. Ducarme, et je lui rapportai fidelement
la conversation du Cardinal Tien, et I'injonction qu'il m'avait
transmise, d cause de sa surditd, de decharger le prdsent curd de
Saint-Michel de ses fonctions en faveur de M. Boudet. J'ajoutai
tout aussitdt : a Etant donnd que vous n'y etes que depuis un
an, et que vous commences & peine, a vous sentirT I'aise apr&s
les ennuis du debut, je me sens peind de vous transmettre cette
decision qui vous surprendra sans doute un peu. , M. Ducarme.
sans montrer la moindre surprise, me repondit : a Quand dois-je
passer mes fonctions ? - Vous ferez cela tout v rotre aise. lui
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ripondis-je, lorsque votre successeur viendra, d'autaint plus que
je vous demanderai, &tantdonndes les difficultts prdsentes. daider M. Boudet en second. - Tres bien, me dit M. Ducarme. a EF
c'est ainsi que sous M. Boudet, d'abord, puis M. Trimorin,a partir de 1947, M. Ducarme vecut pacifiquement en demi-retraite,i
la paroisse Saint-Michel. Evidemment, dtant trhs dur d'oreille,
it renonfa d confesser d l'eglise ; mais il rendit de petits services a la paroisse, car il connaissait bien Pdkin et la plupari
des families chritiennes de la ville, pour les avoir vues, soit d
Tchangsintien, soil au Nangtang, soit d Saint-Michel meme. Cependant, d partir de ce moment-id, it s'adonna surtout a t'Itude.
II avait une bibliothbque bien fournie et il s'intdressait A I'Ai#toire religieuse. A l'archeologie religieuse de la Chine du nortd
fr non sculcment ii lisait les livres, mais apres lecture des asteurs, it prenait une canne et se rendait sur les lieux. II aimait
leur place les objets Aistoriques ; c est aims
bien renelttre
qu'il avait pris au Petang une croix qui etait autrefois sur 'eatree de I'glise du Nantang et la planta a c6t de cette 6glise. De
tIcmps i autre, ii ecrivait des articles pour le Bulletin de PKkin,
diriyd par les Lazaristes du Pitang. Ce qu'il aimait par-dessus
tout, c'dtait de distribuer la parole de Dieu, sous forme d'instruction catechistique. II redigea ainsi, pendant cette ptriode
de demi-retraite, une serie de conferences de haute spiritualitW
en faveur des R. Mares Franciscaines Missionnaires de Marie. II
r:diyea aussi pour les jleves de leur coll&ge du Sacre-Caur du
, San Tiao , un co.urs d'instruction religieuse, que venaient enirndre aussi bien les grandes elives catholiques que les paienies bien pensantes. C'etait en frangais. II prechait de mnme des
retraites aux Filles de la CharitM. aux Freres Maristes, aux PPres
Trappistes. El partout, it etait goftt. II aimait aussi faire le
rfatechisme, soit aux enfants, soit dans les Communautis, au personnel chinois, comime c'dtait le cas a I'h6pital Saint-Michel, qui
d4pendait de la paroisse.La Supdrieure, la Sour Bizemont, n'arait
jnmais en vain, fait appel A lui.
Retour en Europe en 1931 et mort 6difiante A la Maison\lare le 29 mai 1955. Les Communistes firent leur entree offiielle d Pdkin le 31 janvier 1949. Pendant un an et demi, mnlqHr
les taxes exorbitantes et toutes sortes de tracasseries, la situation fut tolerable pour les Missions et les Missionnaires. Mais i
partir du declenchement de l'affaire de Corde, le 25 juin 1950,
et surtout de la participation ouverte de la Chine commluniste
cette campagne en fin d'octobre de la mmne annie, le Gouvernement communiste de Pekin, entra en lutte ouverte avec les
Etrangers et surtout avec les Missionnaires. Toutes les institutions de I'Eglise catholique furent prises d partie.On les ddcrivit
dans les journaux comme des instruments d'influence des nations
impirialistes. Comme Supdrieur des Lazaristes, je 7evais faire
face a tous les empidtements, de jour en jour plus nombreux,
des autorites sur les institutions dont nous avions la charge.
Le 21 fdvrier 1951, je revus un coup de tdlephone du Bureau
central de la Commission militaire chargee de maintenir I'ordre
dans la Chine du Nord (Hou-pei). Ce Bureau sidgeait a I'ancienne
Ambassade du Japon. Arrive la, je fus introduit dans un salom
et le chef du Bureau, le colonel Ma, accompagnd d'un officier et
d'un autre reprEsentant du ministre des Affaires etrangares.
nommE Wang, me lut I'ordre de requisition de l'H6pital SaintMichel, moyennant une indemnit6 de 4.600.000.000 (quatre sil-
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liards six cent millions) de dollars de la Banque du Peuple (ils
sont encore a la banque), avec injonction de dCminager tout le
materiel et le mobilier, sans rien toucher d ce qui etait fixe au
mvur, dans le delai de dix jours. L'ordre fut ezecute. Mais l'hdpital Saint-Vincent, etant dedj en bien mauvaise posture, nous
nous trouvions sur le point de n'avoir plus un seul endroit pour
faire soigner nos malades. M. Ducarme, en fin d'annee 1950.
avait eu une petite attaque qui lui avait paralysd les doigts d'une
main et quasi supprimd la rue d'un ail, le danger d'une autre
attaque planait sur lui. Je lui ecrivis done une lettre lui disant :
nous sommes sur le point d'ttre privd. des moyens de soigner
nos malades, dans l'Utat oiu rous jtes, it est difficile de vous
donner les soins voulus, et si notre etat s'aggrave, la situation va
decenir difficile pour vous et pour les autres. II est done preferable que vous partiez pour l'Europe. II vint me trouver et
me dit. les larmes aux yeux u:
J'arais tant espird mourir en
Chine ! Mais la pensee de devenir a charge aux autres me ddcide
'1 obdir de suite. n II partit done. En juillet 1951, je fus mis en
prison et apres ma liberation j'arrivais d Paris en septembre
1954. Je trouvais 2V. Ducarme a l'infirmerie de la Maiso.n-Mre
sur un fauteuil, tout courbd. atteint a'hgmiplEgie, la bouche de
lravers, cc qui rendait la parole difficile. 1 me dit sa joie de
me revoir, pleura en pensant a cette Chine de plus en plus
,bandonnke entre les mains de la rage communiste et nous nous
sdpar4mes. Le 29 mai 1955. jour de la Pentec6te. son dme s'enrolait vers le Seigneur.
Conclusion. - J'ai raconte la vie de 31. Emile Ducarme telle
iqe je l'ai connue. J'ai tdchj d'etre aussi objectif que possible.
Certains peut-Jtre penseront : pourquoi dans une notice biographique ne pas s'en tenir aux beaux cdt6s de l'homme suivant
'adage i De mortuis nihil nisi bonum n, ou bien pourquoi ne
pas plutot presenter la vie d'un suiet brillant ? Cela est sans
doute en partie vrai. Mais j'ai pense qu'il ne serait pas inutile
ldepresenter sans fard la mie d'un missionnaire qui en vaut
hien d'autres et qu'au lieu de toujours faire admirer un personnage choisi et bien presentj, on ferait bien aussi pour 'instruction de la jeunesse, qui se prepare i l'apostolat loinlain, de
donner un exemple de missionnaire ordinaire, de montrer comment il s'est prepard,comment il s'est comportM dans les diverses
'irconstances oa it s'est trourt, quelles qualitis lui ont permis
d' rdussir et quelles daficiences ont td nuisibles a son plein
rendement, comment ii a soutenu le choc des advcrsitis et a
perseverd jusqu'au bout et est mort comme saint Paul. en
rdpitant : Bonum certamen certavi, cursum consummavi. On
montre a man avis trop sourent le modele ideal, et pas assez la
fabrique oia se forge ce type-ld, ni le terrain sur lequel ii a
batailld. La vocation du missionnaire est un ideal, mais sa vie
sc passe dans un dur metier, et c'est ce mdtier en exercice qu'il
faut montrer aux debutants pour qu'ils prennent quelques lecons
profitables. Au reste, je suis bien tranquille, M. Ducarme tel
qu'il est, est une belle figure de missionnaire. 11 est parti en
les debuts pinibles d'un apprenChine a dix-neuf ans, a supportE
tissage difficile, it a teuvre toute sa vie de son mieux, il s'est
accroche solidement au sol de Chine, oil sa vocation l'avait
conduit et ii n'a quittd la Chine que forcd par les circonstances.
pour mourir a la Maison-Mbre de sa Congrdgation. Sans doute.
malgrd ces fortes qualitls de base. il n'a pas atteint les som-
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mets ; cela est venu de ce qu'il lui a manqud une pLus grande
ouverture d'esprit qui lui aurait permis de passer sur bien den
petits c6tis des autres et lui auraitpermis de traiter plus largement ceux qui vivaient avec lui. II n'a pas eu cette qualit. C'est
vrai !... Cela n'empechera pas ses qualitis et ses deficiences
d'etre une lecon pour les autres. Et surtout, cela n'empechera
pas ceux qui, par ces lignes, le connattront un peu mieux, de
dire : tout de mdme, c'6tait un bon missionnaire.
Hippolyte TICHIT.
31 naai, mardi de Pentecote. - En l'honneur de Marie, ReinP
du Monde, il y a messe a 19 heures en la cathedrale Notre-Dame.
Le T.H.P. Slattery celebre la messe basse du jour, qu'accompagnent les chants de la pieuse assistance et que marque une
allocution de Mgr Touze, auxiliaire du Cardinal Feltin.
5 juin. La Mission catholique hollandaise en France,
dont nos confreres n6erlandais sont charges, fete aujourd'hui
ses vingt-cinq ans. Une Note donnde dans 1p Croix du 8 juin
1955, nous permet de nous y associer :
Le nombre des 6migrds hollandais en France s'&lire actuelliment a dix mille environ ; parmi eux ii y a pres de quatre
mille catholiques.
Le soin spirituel de ces fiddles a dte confid, depuis 1930, d
des pretres Lazaristes hollandais.
Le premier grand missionnaire fut le R.P. Guillaume Meuffels, auquel a succgdd le R.P. Leon Laureijssen ; en i945, le R.P.
Matthieu Schdres est venu comme le grand aumsnier des emigres de la province, tout en s'occupant des catholiques hoUan
dais de Paris et des environs. En 1951, le R.P. Theodore Kock
a 6te nommg directeur de i'ceuvre ; 4 partir de cette annee, le
B.P. Laureijssen a travaille parmi les Hollandais catholiques du
Midi de la France, jusqu'i son depart pour l'Abyssinie, en 1954.
Son ceuvre est continude par le R.P. Antoine Graafmans, ancien missionnaire de Chine. qui a son centre dans la Charente,
a Saint-Laurept-de-C6ris.
Le 5 juin, la Mission hollandaise a done organise une belle
fete pour son vingt-cinquieme anniversaire ; une messe pontificale solennelle a Wtd ce1lbr6e par Mgr Jean Rupp, 40, rue La Fontaine, dans la chapelle de l'Orphelinat d'Auteuil. Les autorites
civiles et religieuses des Pays-Bas y ont pris part, et un grand
nombre d'emigrds, catholiques et protestants, ont montrW lear
sympathie pour l'euvre.
Au d6jeuner, apr&s la grand'messe, beaucoup de personnes
ont pris la parole pour exprimer leur admirationa l'Pgard du dbveloppement et du travail fructueux realisds depuis vingt-cinq
ans d'ezistence.
Dans l'apr&s-midi, un Salut avec Te Deum a 6t0 cedlbreet,
le soir, une r6union familiale joyeuse a clotur6 cette belle

journee.

Mentionnons que les chants ont et6 executes avec un art
parfait, sous la direction de M. l'abb Zurfluh, par les Petits
Chanteurs d la Croix de Bois de Saint-Laurent ; les pi&ces h
l'orgue furent interpretdes par M. Jean Hombergen, de Tilbourg.
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6 juin. - Ce matin, pour une messe d'action de graces, les
stalles de la chapelle sont totalement occupdes par une grosse
centaine de premiers communiants du Lycde Henri-IV. Les enfants sent revdtus d'aubes blanches. Au fond de la chapelle, ont
pris place parents et amis.
Pieusement, dans un remarquable recueillement, parmi les
evolutions et ceremonies, deux aum6niers dirigent prieres et
chants de ces jeunes que lon sent formes et plids par toute
une vie de discipline.
Ici et la, mais a titre de quatre on cinq unitLs, quelques
fillettes, soeurs des jeunes communiants, ]eur sont fraternellement unies dans cette c6ermonie de vie chretienne.
La chasse de saint Vincent groupe toutes ces gdnerosites,
dans un dian de gratitude pour les bienfaits de Dieu et aussi
dans des sentiments de prdparation A une vie chr6tienne qui
veut faire du bien dans un rayonnant apostolat : meilleure facon
de dire a Dieu son amour et de prouver sa foi. Aimons Dieu
mais que ce soit d la force de nos bras, a la sueur de notrel
visage. Le savoir est vain qui ne lourne pas d l'amour.
Sur ces directives et ces formules vincentiennes voilA uI
tonifiant viatique pour la vie qui s'ouvre devant ces jeures
volontds.
9 juin. - Dans la bienheureuse sdrie des am6nagemneuts.
reparations, appropriations et ameliorations en cours a la
Maison-MAre, depuis quelques mois, la chronique se donne la
joie de mentionner qu'en ce jour, outillde de cries et d'un palan,
une dquipe d'ouvriers ealbve delicatement la vieille porte cochbre du 95, rue de Sevres. Certes elle reste robuste, trapue :
elle pourrait continuer ses loyaux services pour de nombreuses
annees encore, mais la prudence conseille, impose m~me" son
remplacement.
Sous la pesanteur de ces battants de chine. les gonds out
lIgerement cdd : c'est la partie sensible de telles installations
devant de pareils morceaux et de telles masses.
Une technique relativement nouvelle, faite essentiellement
d'une poutre de fer, permet de remplacer les scellements dans
ie mur. Maintenus ecartes sur des goods A dcrou, les battants
de la porte virevoltent aisdment.
Rdduits en dimensions, les nouveaux panneaux de chene
permettent d'assurer pour longtemps leurs loyaux services. Entrez done... saint Vincent est la, chez lui, il vous attend. vous et
vos arribres-petits-neveux. Seigneur, multipliez la famille, mandez les ouvriers. Plus large que cette porte, le cceur de saint
Vincent vous accueille et vous regoit!
18 juin. - Dans la sdrie des anniversaires, ce jour amrne
la cinquantaine de sacerdoce pour M. Gaston Roustain, ordonnd
prztre le 18 juin 1905, par Mgr Poton, O.F.M. Confraternellement
la Maison celbre eet anniversaire suivant le Coutumier.
19 juin. - Les oeuvres missionnaires de Paris (sous la
direction de Mgr Bertin) ont organis6, cette annee pour la premiere fois, un phlerinage a Lisieux, au sanctuaire de sainte
Th6erse de 1'Enfant-Jsus. La protectrice des missions accueille
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quelques jeunes des Congrdgations missionnaires de Paris :
Spiritains, Missionnaires de la rue du Bac et Lazaristes de It
rue de Sevres. Des cars spdciaux sont loues pour ce pieux
rendez-vous.
Au cours de la grand'messe, notre confr6re, Mgr Defebvre,
6evque de Ningpo, parle du besoin des Missions. Le soir, vu
la pluie qui menace, la procession des reliques se deroula &
l'interieur de la basilique, landis que le P. Bouchaud degage
lemons de prieres et d'apostolat effectif en faveur des missions.
29 juin. - Fete de saint Pierre, et un peu partout ordinations. En notre chapelle, Mgr Montaigne, confere le sacerdoce
4 quatre diacres de la Mission : freres Winnieski, Belin, Bonnefille et Kock.
Au cours de la cer6monie, avec discretion et a-propos
M. Lloret distribue b&'assistance les explications et &claircissements de cette ceremonie : gestes accomplis, prires formulees.
enseignements donnes et sentiments a d6velopper.
Aux quatre pretres de ce jour, long fut le defild pour 'iiuposition des mains, car nombre de deputes sont dejA arrives pour
'Assemblee generale qui ouvre demain. Operarii autem pauci...
Pour etre prevue depuis des mois, cette p6nurie ne laisse pas
d'etre angoissante. Mais inutile de se lamenter sur un tel etat
de choses. II faut prier certes, mais aussi agir. Toutes semailles
doivent se prdparer de loin... La sagesse et l'expirience paysanne.
depuis des siicles, vit de cette constatation..
Quoi qu'i! en soit - ici et ailleurs - en ces nombreuses
ordinations de la saint Pierre, toute I'assistance prend part a la
joie de ce jour: et sous 1'dvocation 6mouvante et connue de
G. Courtault. militante jaciste, glorifie ces mains sacerdotales :
O BIENHEUREUSES MAINS!
Loud sois-tu, Seigneur, pour les mains de mes freres !
Mains fines du penseur qui, transmettant iidde. britlent 4 ce
[contact,
Mains rudes de l'artisan oifle travail sculpta
Sur la chair mortifiee le bleu reseau des veines ;
Mains de l'homme des champs ouvertes sur le sillon
Qu'ensanylante en automne la rosde des pressoirs.
Mains claires des malades, oft la fievre bat,
De son brulant archet, le rythme des souffrances.
Mains jointes des petits, fleur nacrde
Dont la tige se none au cou des meres.
Et vous ! mains des mamans plus qu'une aile Idgeres
Qui savez soutenir sans appuyer jamais...
Mains de la charitt qui pansez les lipreux,
Mains assez rayonnantes, pdtates assez blancs
Pour frOler et gudrir la plus laide blessure.
Mains des Contemplatifs qui portez en tremblant
La coupe de l'extase. Mains offertes, mains donndes,
Mains actives des Marthe, et vous, mains adorantes
De toutes les Madeleine. Mains percees de FranGois.
0 les plus nobles mains des plus grands de mes frres.
Vous etes sans splendeur, vous Mtes sans lumiere
Devant les mains du prdtre I
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0 Bienheureuses mnains entre toutes benies !
0 charnel ostensoir ot repose 'BHostie !
Mains qui n'enviez rien aux mains de Notre-Dame
Car vous portez 'Enfant aussi bien qu'd rItable,
Vous dtes le linceul et vous etes la lange,
Et vous dtes la Croix oil s'dtend la victime,
Et le sang de Sauveur vous coule entre les doigts.
Mains dont les autres mains ne sont que les images.
C'est vous les mains choisies, c'est vous les mains dlues ;
Mains qui etes un peu, mains qui etes beaucoup,
Comme les mains du Christ multiplides sur terre !
0 Bienheureuses mains entre toutes bdnies !
30 juin. - Ouverture de la 32 Assemble g6ndrale convoqute pour 16' heures. On compte cent onze membres. Outre les
huit membres de la Curie generalice (le Superieur gendral, ses
quatre Assistants, le Secretaire et I'Econome general ainsi que
le Procureur pros le Saint-Siege), voici la liste des quatre-vingttreize repr6sentants des trente-six Provinces actuelles. Pour divers motifs, quelques-unes ne peuvent 6tre totalement reprdsentees par leurs Dilegues constitutionnels. Ainsi la Chine nord et
sud. la Hongrie, etc...
NOMS DES VISITEUnS ET DEPUTES
XXXII Assemb•le gtnnrale : 30 juin-14 juillet 1955
(suivant l'ordre alphabdtique des Provinces)
Algerie
Visit. :Verhas Arthur.
Jordy Joseph.
Deput.
Doucet Gabriel.
Amdrique Centrale
Lara Huberto.
Visit.
Cilia Miguel.
Drput.
Geze Emile.
Allemagne
Visit. :Meyer Jean-Baptiste.
Dtput. Schnelle Otto.
Kahlen Josef.
Antilles
Sanchez Aquilino.
Visit.
Diput..: Subinas Grcgorio.
Alonso Alfonso.
Argentine
Visit. : Carballo Samuel.
Deput. : Landalurru Bernardo.
Carranza Jose.
Australie
Visit. : Courtenay Bernard

cum tenens).

Diput. : King Francis.

Cahill Francis.
Autriche

Visit.

: Romstorfer Johann.

Visit.

Barcelone
: Roca Jaime.

DWput. : Suchy Ludwig.
Suchomel Karl.

Deput.: Canellas Baltasar.
Miserachs Angel.
Belgique
Visit. : Menu Andre.
Deput. : Genoud Louis.
Jacquemin Marcel.
Brdsil
Visit. :Sales Jor.
Deput.: Godinho Francois.
Avelar Jos6.
Chine mdridionale
Visit. :Delafosse Clovis.
Chine septentrionale
Visit. :Tichit Hippolyte.
ColombMe
Visit. :Trujillo Martiniano.
Deput. : Kerremans Guillaume.
Gonzales David.
Equateur
Visit. :Loubore Jean-Alexis.
Deput. : Masset Eugne.
Chacon Juan.
Etats-Unis occidentauz
Visit. :Stakelum James-W.
Deput. : Young John.
Tinelly Joseph.
Etats-Unis Orientaux
Visit. :Taggart Sylvester.
Cahiil Thomas.
D6put.
Richardson James.
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Hollande
Visit : Zoetmulder Jan.
Deput. : Van Rijsbergen Gerard.
Janssen Frangois.
Bongrie
Visit. : Kohler Francois (looum
tenens).
Iran
Le Cunuder Joseph Jean.
Visit.
Dput. :Ter Poghossian Pogos.
Pranssen Pierre.
Irlande
Visit.: Rodgers James (vices gerens).
Dput. : Travers Patrick.
Twonmey J1rome..
Levant
Visit. : Rivals Andre.
Dput : Aoun-Chaker Joseph.
Ackoury Edouard.
Madagascar
Visit. : Cassan Clement
Ddput. : Jourdan Andrd.
Hertz Joseph.
Madrid
Visit. : Ojea Silvestro.
Ddput. : Pardo Veremundo.
Fernandez Jacinto.
Mexique
Visit. : Morales Julian.

Droitcourt Alphonee.
Milleville Marcel.
Philippines
Subinas Zacarias.
Visit.
D4put. Campo Fermin.
Gratia Emmanuel.
Pologne
Knapik Waclaw (locum
Visit.
tenens).
D6put. Czapla Antoine.
Sinka Augustin.
Portugal
Visit. : Mends Sebastiao.
Deput. Guimaraes Braulio.
Veiga Luis.
Rome
Bsi Amedeo.
Ro
Visit.
Ddput. Bugnini Annibale.
Petrone Raffaele.
Slovaquie
<ex indulto S. Sedis)
Mikula Augustin.
Toulouse
Visit. :Contassot Flix.
Ddput.: d'Aussac Franck.
Pardes Gabriel.
Turin
Visit. : Tasso Ferdinando.

D4put.

Deput. :Vellano Angelo.

Cocchi Guido.
Turquie
Visit. : Deymier Joseph.
Artaso Justo.
Ddput : Picard Albert.
Naples
Badetti Georges
Visit. :Lapalorcia Giuseppe.
Venezuela
Ddput. Pane Salvatore.
Gonzalo Primitivo.
Visit.
Leone Oiuseppe.
Ddput. Diaz-Ubierna Enrique.
Paciftque
Maguregui Domingo.
Visit.
Padros Enrique.
Yougoslavie
Ddput. Schacht Luis.
Francois-Xavier (lo:Jereb
Visit.
Moreno Antonio.
cum tenens).
Deput. : Savelj Ludvik.
Paris
Lukan Andrel.
Houfflain Hubert
Visit.
AprBs cette liste des membres de 1'Assembl6e, notons que,
hier encore, pour meubler la salle de reunion, on livrait une centaine de tables individuelles de travail. Au centre de la pikce,
montd sur une modeste estrade, se trouve un ample bureau pr6sidentiel : le T.H. P6re, le secrdtaire de 1'Assemblde (6lu, M. Guido
Gocchi), I'assistant de l'Assemblde (M. Fugazza), les deux assesseurs pour le controle des votes (MM. Pierre Dulau et Antoine
Czapla), dgalement eius en cette premiere session. L'ouverture
de la sdance fut de fait retardee de trente minutes, car en toute
derniere heure, on s'aperlut qu'il fallait sonoriser la salle et
des lors installer micro et hauts parleurs. En un tour de force,
en deux heures de temps, on alerte les techniciens qui armnent
le matdriel et proc6dent dare dare au montage et ala mise au
point des appareils. Ainsi, aisdment, on entend le president et
ceux qui interviennent, sans oublier les paroles nombreuses et
all~gres du secrdtaire qui doit r6diger et lire ses projets de
Procks verbaux avant de les coucher sur le vendrable registre
des Assembldes.

D6put.

Morondo Deogracias.
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MEMBRES DE LA XXXII* ASSEMBLES GLEBRALE
Ordre de prds6ance
Franssen Pierre.
Curie gendralUce
Salvej Ludwik.
Stattery William-M., Sup. G6n.
Jourdan Andrd.
Scamps Leon, Assistant.
Guimaraes Braulio.
Fugazza Arthur, Assistant
Morondo Deogracias.
Lopez Antoine, Assistant.
Kerremans Guillaume.
Peters Ldonard, Assistant.
King Francis.
Dulau Pierre, Secrdtaire gendral.
Pardes Gabriei.
le
pres
Bisoglio Luigi, Procureur
Avelar Jose.
Saint-Siige.
Suchomel Karl.
Delobel Andre, Econome genral.
Godinho Francois.
Visiteurs
Moreno Antonio.
Mendes Sdbastiao.
Cahill Thomas.
Trujilld Martiniano.
Milleville Marcel.
Delafosse Clovis.
d'Aussac Franck.
Verhas Arthur.
Miguel.
Cilia
Morales Julian.
G
racia Manuel.
Ojea Sivestro.
Fermin.
Campo
Tasso Ferdinando.
Genoud Louis.
Subinas Zacarias.
Suchy Ludwig.
Deymier Joseph.
Chacon Juan.
Romstorfer Johann.
Landaburru Bernardo.
Rossi Amedeo.
Cahill Francis.
Roca Jaime.
Jordy Joseph.
Rivals Andr6.
Miserachs Angel
Sanchez Aqullino.
Pardo Vereundo.
Zoetmulder Jan.
Alonso Alfonso.
Loubere Jean-Alexis.
Geze Emile.
Contassot Fulix.
Maguregui Domingo.
Houfflain Hubert.
Richardson James.
Meyer Jean-Baptiste.
Aoun Chaker Joseph.
Stakelum James-W.
Masset Eugene.
Le Cunuder Joseph-Jean.
Subinas Gregorio.
Tichit Hippolyte.
Fernandez Jacinto.
Menu Andre.
Travers Patrick.
Carballo Samuel.
Ve:lano Angelo.
Lapalorcia Giuseppe.
Carranza Jose.
Gonzalo Primitivo.
Young John.
Sales Jose.
Diaz-Ubierna Enrique.
Cassan Climent.
Van Rijsbergen Gdrard.
Taggart Sylvester.
Bugnini Annibale.
Lara Humberto.
Leone Giuseppe.
Padros Enrique.
Droitcourt Alphonse.
Remplaaants de Visteurs
Twomey J6r6me.
Kohler Francois.
Schacht Luis.
Knapik Waclaw.
Schnelle Otto.
Rodgere James.
Kahlen Joseph.
Courtenay Bernard.
Ter Pogossian Poghos.
Jdreb FranqoisXavier.
Veiga Luis.
Ddputds
Artaso Justo.
Coccht Guido.
Janssen Francois.
Canellas Baltasar.
Hertz Joseph.
Pdtrone' Raffaele.
Lukan Andrej.
Picard Albert.
Mikula Augustin.
Gonzalfs David.
Tinnelly Joseph.
Pane Salvatore.
Ackoury Edouard.
Doucet Gabrie.
Czapla Anton.
Sinka Augustin.
Jacquemin Marcel.
Badetti Georges.

2 juillet. - Aprbs une journ6e de reflexions, d'informations
et d'dchanges de vues, la stance de ce jour est normalement pr4vue pour une sdrieuse durde de six elections ; mais chacun peut
constitutionnellement compter trois tours de scrutin.
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En fait eut lieu une seule sdrie de votations pour chaque
election. L'Esprit Saint avait souffle...
A l'issue de la sbance de ce matin, la Compagnie a done ses
six nouveaux Assistants. Suivant 1'esprit et la lettre des nouvelles Constitutions, les nouveaux elus sont de diverses langues
et nations. Ce sont Messieurs :
i* Felix Contassot, precedemment visiteur de Toulouse ;
2* Fermin Campo, d6put4 des Philippines, professeur k
Naga, originaire d'Espagne ;
3- Giuseppe Lapalorcia, visiteur de Naples ;
4° John Zimmerman, professeur au seminaire Kenrick. a
Saint-Louis (Etats-Unis) ;
5° Waclaw Knapik, superieur polonais de Courbevoie ;
6' Frangois Godinho, d6putd du Brdsil, superieur de Marianna.
Sur chacun des elus de ce jour, voici quelques breves notes
biographiques.
1. -

N6 a Montceau-les-Mines, diocese d'Autun, le 31 juillet

1901, Felix-Pierre Contassot commenga ses dtudes secondaires &
Wernhout, puis de 1914 a 1919, les acheva au Berceau de SaintVincent de Paul. Requ au Seminaire interne, a Paris, le 21 septembre 1919, il emit ses voeux & Dax le 1" novembre 1925, et
y rebut I'ordination sacerdotale des mains de Mgr de Cormont
le 3 juillet 1927. Apres un stage de deux ans a Rome, consacr4
h 1'dtude du droit canon, ii fut nomm6 au Grand Seminaire de
Pdrigueux en 1929. II y resta vingt-quatre ans, enseignant suzcessivement philosophie, apolog6tique, dogme, morale et droit
canon, tout en poursuivant entre temps des recherches d'histoire locale dont les Annales ont, ici et lh, profitd (Annales, 1949,
pp. 161-203 ; 1953, pp. 408-419 ; 1955, pp. 397-403, etc...). En
1945, en remplacement de M. Darricau (cf. Annales, t. 117, pp.
367-376), i! etait nomme superieur au Grand Seminaire de Perigueux. Enfm, en 1953, lors du remaniement des provinces lazaristes en France, il fut chargd de celle de Toulouse. La, sans
bruit, mais avec mdthode, il travailla & la mise sur pied de la
maison provinciale qu'il eut la joie de voir inaugurde le 3 mars
1955 (cf. Annales 1955, pp. 318-320). En prdparation de 'Assemblde gdnerale, M. Contassot fut le prdsident competent et
prudent de la Commission internationale des canonistes (Annales, t. 119-120, pp. 249-250 et 304-305), reunie a deux reprises et
chargee de preparer et faciliter 1'ensemble du travail canonique de I'Assemblee gdndrale de 1955. Celle-ci I'a choisi comme
premier assistant et tout ensemble admoniteur du Superieur
ge6dral.
I. - Firmin del Campo, n h&Rivaredonda, diocese de Burgos, le 28 mars 1904, poursuivit ses 6tudes secondaires & l'Ecole
apostolique de Murguia. Le 9 septembre 1919, it entrait au
Smininaire interne de Madrid. 11 fit ses 6tudes de philosophie
h Hortaleza, et poursuivit son cours de th4ologie & Cuenca
Le 2 juin 1928. il dtait ordonne pretre & Madrid. par Mgr Gotzalez. Trois ans durant, il devint en Espagne professeur & Tardajos, h Limpias, puis a Guadalajara. En novembre 1931 il passalt aux Philippines, comme professeur encore, au e6minaire
Saint-Charles de C6bu. En 1935, il revenait &Rome pour y suivre
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des cours de droit canon A l'Angelicum, puis k son retour en a
province des Philippines, il donnait 1'enseignement en divers
s6minaires : Cebu (1938), Mandaloyon (1946), Naga-City (1953).
En 1955, comme ii se trouvait en voyage pour PEspagne pour
quelque repos, lAssemblee provinciale le choisissait comme deputd des Philippines. L'Assemblie generale en fit le second
assistant.
III. M. Joseph Lapalorcia, ne h Candela (province de
Foggia), le 13 decembre 1909. fut eleve A l'Ecole apostolique de
Lecce. Le 18 juillet 1928, il etait admis au Seniinaire interne de
Naples, et dans cette meme ville, fut ordonn• pretre le 2 aoUt
1936, par Mgr d'Alessio, auxiliaire du cardinal Ascalesi. Place
tout d'abord & Oria, au Seminaire diocesain, it y fut professeur
d'histoire, econome et tout ensemble pr6fet spirituel. Deux ans
plus tard, ii letournait & Lecce, comme directeur de l'Ecole
apostolique, assistant et econome, jusqu'en 1946. Les apres difficults de ces temps de guerre lui m6nagerent de multiples occasions de montrer son savoir-faire. En 1946, il revenait i Naples, comme assistant de la graade maison des Veryini, econome
et consulteur provincial. Bras droit de M. Cesa, le visiteur d'alors, M. Lapalorcia, s'occupa de la reconstruction de la maison,
devenue monceau de ruines sons Ies bombardements aeriens.
Pour le travail des Missions, il fut place comme superieur A San
Nicola da Tolentino, restant toujours econome et consulteur provincial. Vice-Visiteur de Naples le 10 juin 1950, il fut nomme
visiteur de Naples le 12 fevrier 1951, et peu apres, directeur
des Sceurs de ia Province napolitaine. C'est l& que l'Assemblee
l'a cholsi comme troisieme assistant.
IV. - Ne I Chicago, le 18 septembre 1908. John Zimmerman fr6quenta tout jeune 'Ecole superieure (High School) de
l'Universitd lazariste Depaul. Admis au Seminaire interne de
Perryville, le 26 septembre 1926, il y fut ordonn6 pretre le 17
juin 1934, par Mgr Winekelmann, auxiliaire de I'archeveque de
Saint-Louis (Missouri). II fut pen aprbs nomme sur place professeur de droit canon, et se rendit t Rome deux ans plus tard
pour suivre le cours d'4tudes juridiques A l'Angelicum de Rome.
I! en revint pour etre choisi comme directeur du Smninaire
interne de Perryville, de 1939 t 1947. Puis en un stage de six
ans il reste superieur du Petit Sdminaire de Saint-Louis, et
en 1953 it est placd au Kenrick Seminary, le Grand Seminaire
regional de Saint-Louis, A l'autre extremitd de la vaste propriets qui loge les deux magnifiques bitiments. M. Zimmerman
6tait assistant de la maison et consulteur provincial depuis
1950, quand l'Assembl6e le choisit comme quatrieme assistant.
Parmi les Blus de ce jour, il 6tait le seul I ne pas faire partie
de l'Assemblte. En esprit d'obeissance et de simplicitO, ii accepta t6l'graphiquement ce nouveau poste de devouement.
V. - Waclaw Knapik, nd le 5 mars 1897, A Piekary, diocse de Wroclaw (Pologne), fut admis au Seminaire interne de
Cracovie le 25 novembre 191i, et v fut ordonnd pretre le 29 juin
1922, par le futur cardinal Adam Sapieha (1867-1952), prince6vxque de Cracovie, qui lui-mdme avait dtd sacrd par le saint
Pape Pie X, dans la chapelle Sixtine, le 17 d6cembre 1911. Tout
aussitSt apres son ordination, M. Knapik est envoy6 A Strasbourg, afin de poursuivre ses etudes A cette Faculte catholique
de Theologie (1922-1925). A titre de curiosit6 et en signe des
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temps perturb.s par Ise i'?eti.en des changes et de la monaie,
signalons ici que M. Knapik voyagea de Cracovie a Strasboure
avec trois francs soixante, qui produisirent les milliers d
marks necessaires. Mais pour se rendre de la gare de Strasbourg
a la maison des confreres, il dut tirer de son porte-monnaie
quinze francs de taxi ! Apres Strasbourg, M. Knapik fut, do
1925 & 1928, secretaire et bras droit de M. Szymbor, le vaillant
reorganisateur de la Mission polonaise en France. Puis, durant
neuf ans, ii fut missionnaire dans les centres polonais des environs de Lyon, et de 1937 A 1952, devenu doyen des pr6tres polonais du Centre de la France, il poursuivit son apostolat a Beaulieu (Loire Tn 1952, nommd supdrieur de la maison de Courbevoie, il veillait sur I'equipe des confreres qui, en divers points
de France se depensent au service des centres de Polonais. A
1'Assemblde, il remplagait M. Kryska. le visiteur de Pologne, et
fut Blu cinquieme assistant.
VI. - M. Francois Godinho, n6 A Cocaes, au diocese de Mariana (Minas Geraes), le 17 septembre 1898 ; il poursuivit ses
etudes A I'Ecole apostolique de Caraga, I'antique maison du Br6sil. Admis au Seminaire de Petropolis, le 22 septembre 1916, il
fit une seconde annee de philosophie i Paris, et son cours de
theologie i Notre-Dame du Pouy, a Dax (1920). C'Utait 1 que
le 2 septembre 1923, il recevait I'ordination sacerdotale des mains
de Mgr de Cormont. Envoyd au Sdminaire de Saint-Louis du
Maranhao, dans le nord du Bresil, il y fut d'abord professeur,
puis econome, et de 1930 i 1934, superieur. Nomm6 directeur
du Seminaire interne & P6tropolis. en 1934, il devint deux ans
plus tard, superieur de cette maison d'dtudes. De 1945 i 1951,
il preside comme visiteur aux destinies de la province du Bresil, puis apres, en 1952. it regoit la direction du Grand Seminaire de Mariana, son diocese d'origine. E)u deputd par le Br6sil, ii se trouvait A l'Assemblee. et fut choisi pour representer
en une certaine facon. les intret.s et les activites de 1'Ambrique du Sud.
3 juillet. - Au debut de la seance, on procede A l'tlectioa
de I'admoniteur du Superieur g6n6ral. Pour cette charge, le vote
designe M. Felix Contassot. La Grande Commission qui trie et
r6partit les diverses questions A traiter a I'Assemblde et fixe en
quelque sorte l'Ordre du jour de I'Assemble, est Blue et comprend MM. Contassot, Campo. Fugazza, Trujillo (visiteur de Colonibie), Taggart (visiteur des Etats-Unis orientaux) et Meyer
(visiteur d'Allemagne).
Pour preparer techniquement les rapports sur divers points
et 6tudier les questions, on constitue d'autres Commissions qui
fournissent A l'examen de 'Assemblee, textes et propositions.
a) Formation des Notres : i* MM. Scamps (President), Houfflain, Loubbre, Rossi, Leone. - 2* MM. Peters (Prdsident), Zoetmulder, Menu, Kahlen, Miserachs.
b) Droit canon : 1" MM. Lopez (Prdsident), Fernandez, Van
Rijsbergen, Carranza, Landaburu. 2* MM. Rodgers (Pr&ident), Richardson, Courtenay, Czapla. Young.
c) Des Missions : MM. Deymier (Prdsident), Cassan, Milleville, Doucet, Pardo.
d) Des Sdminaires : MM. Godinho (Prd&ident), Subinas,
Verhas, Pardes, Kerremans.

PARIS. -

La XXXll

A8ssemblde gdndrate de la Congrdgatlon de la Mission

(30J juin-14 juillet 1955)

Les sir .Assistaints GenMraux de Itl Coln•redaiiin ile it .Ulision
lus le 2 juilet 1935

it

Ft"lix CONTASSOT

Feraiin

juillct 1i-411-21 sepltnlre 1919

Giust'ppe LAPALORCIA
13 dt(•rinlre 1909-18 juillet

1928

Waclaw KNAPIK
5 mars 1897-25 novembre 1915
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CA.MPO

ars 1901'i-il snt-lombrel 19t':

.Julin ZLIMMERMIAN
18 d.c. !9)08-24i set. !9'(;

Francisco GODINHO
1i sepl. 1898-22 sept. 191;
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e) Liturgie : MM. Tasso (Prdsident), Bugnini, Gracia, Pane,
Vellano.
f) Reglements (de discipline) : MM. Lrpalorcia (Prdsident),
Bisoglio, Stakelum, Ojea, Padros.
g) Paroisses : MM. Knapik (President), Carballo, Gonzalo,
d'Aussac, King.
Les diff6rents vceux des Provinces sont envoyds dans ces
Commissions qui examinent les questions et suggestions et fournissent leur rapport et donnent avis. Ainsi rdpartis, les textes
sont scrutds et mis au point. La ruche travaille...
8 juillet. - Dans une pensde de confraternelle sympathie
pour les Missions et confreres que sdparent de nous tracasseries et persecutions, 1'Assemblde a unanimement adopt6 la ce16bration d'une grand'messe aux intentions de ceux que tiennent
separds de nous les mesures draconiennes de la persecution.
Suivant les deux figures-de style universellement adoptees (la
mode en a gagn6 le monde entier), suivant deux images qui
gazent et attdnuent la sombre et apre rdalit6, le rideau de fer
et le rideau de bambou, dvoquent en gros les pays soumis a
Fobedience communiste. Pour tous oes freres ainsi jugul6s,
nous reste la pribre. La grand'messe votive de ce jour est celle
de saint Vincent, et I'ordinaire des chants celui des Anges. Male
et fort, suffisamment fondu, le choeur de cette centaine de missionnaires remplissant les stalles est accompagn6 a 1'orgue par
M. Castel.
A l'autel officie M. Knapik, assistant polonais, qu'entourent
et comme diacre et sous-diacre, M. Deymier (jadis visiteur de
Chine mdridionale, aujourd'hui de Turquie), et M. Kohler, reprdsentant la Hongrie. Comme thuriferaire, M. Clovis Delafosse,
actuel visiteur de Chine-Sud, et comme acolytes. M. Mikula,
depute de Slovaquie, et M. Lukan, de Yougoslavie. Et, en qualit6
de ceremoniaire, comme guide des evolutions du e61lbrant,
M. Jereb, qui a 1'Assemblde, remplace M. le Visiteur de Yougoslavie.
L'idee est touchante et la pribre fervente, il est inutile de
le souligner.
AprAs la messe, priere pour les frbres absents, la question
du transfert A Rome de la Curie gednralice ocupa les de~u seesions de ce jour, soir et matin. Suggestifs, arguments, sentiments et motifs s'entrecroisent a qui mieux-mieux. AprBs de
nombreux discours et maints dchanges de vues... les jeux sont
faits... et la conclusion est acquise par : 62 placet, 44 non placet
et 5 bulletins blanes. On a done admis: suivant l'article.28 des
Constitutions, it faut demander au Saint-Siege s'il agrede le
transfert souhaitd.
9-14 juillet. - Lair et matin, I'Assemblde poursuit ses tra"aux et examine les diverses propositions que lui apportent
Jes Commissions et les Provinces. Au total, cet effort arrive a
mettre sur pied quarante-neuf d6crets qui, plus tard, seront
promulgues et port6s a la connaissance de tous par le T.H. Pere.
Le 14 juillet, en une seance finale, plus de deux heures sont
consacres par le secrdtaire a donner integrale lecture des Actes
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de 1'Assemblde, discutds, modifies, retouches et approuves par
parlie apres chaque session. Apres une allocution du T.H. Pere
et la b4nddiction papale qu'un indult a reserv4 au pr6sident de
l'Assemblee, la seance se termine par le Te Deum, et I'apposition des signatures de tous les cent onze membres participants
4 cette XXXIP Assemblee.
Peu apres, au grd de leurs obligations ou programmes, la
dispersion commencee aujourd'hui meme c'est le retour chez
soi, parfois par des chemins detournas, auxquels contraignent
obligations et int6erts divers. Deo gratias !
15 juillet. - Premier Conseil du nouveau groupe des Assistants. Au repas de midi, petite nouveaut6, la Communautd constate un menu changement. La table centraie qui, depuis quelques mois, groupait les assistants autour du Supdrieur gendral,
est supprimee. Pour sauvegarder toutefois l'ordre des presdances, ces Messieurs prennent place dans les deux premieres tables
de l'alIe Montparnasse, suivant la gentille et humoristique appellation de nos aines... que I'accoutumance a videe de toute
malice daplacee, meme devant I'dvocation du cimetiere Montparnasse..
Dans la journee, quelques confreres reviennent du Congris
de 1'Alliance des maisons d'6ducation chrdtienne qui se tenait
cette annie B Besangon. Toujours chargdes de profit, ces journ6es oh l'on entend les suggestives lecons de 1'experience et
ot les contacts personnels favorisent des dchanges de vues.
20 juillet. - A la Nonciature, M. Fugazza reooit des mains
de Mgr Marella, la decoration Pro Pontifice et Ecclesia. Cette
marque d'estime proclame que durant le quart de siecle de son
sejour & Paris. M. Fugazza a eu de multiples occasions de rendre d'appr6ciables services au personnel de la Nonciature, depuis le plus humble jusqu'au plus dlevd.
Les circonstances de la derniere guerre 1940-1945, avec sa
ligne de demarcation et son occupation proloatge, ont amen6
M. Fugazza A assurer les services officieux de charge d'affaires
et de transmission des requites, relevant des diverses Congregations romaines. Les titulaires successifs des representants du
Pape & Paris :NN. SS. Maglione, Valeri, Roncalli et Marella ont
services de M. Fugazza qui, d'auLre
pu appr6cier les soui-ianti
part, avec le concours des auditeurs de la Nonciature, s'est d&pense pour le service religieux de la Colonie et des Seurs italiennes de la rue Viollet.
A cette ceremonie, participent, avec le T.H. Pare et la T.H.
M6re, quelques Confreres et Sceurs. La Maison-Mere tout entibre
prend part & cette joie et & ce merci reconnaissant.
26 juilet. - Jour octave de la Saint-Vincent : pour la derniere fois nous la celbrons liturgiquement, puisque les seules
octaves de Paques, Pentec6te et Noei ont etA conservees suivant
les recentes decisions de la CongrTgation des Rites.
Nous prions et celebrons saint Vincent au 140, rue du Bac,
devant l'insigne relique de son coaur misdricordieux. Nombre de
deput6s ont ddjA repris la route du retour et quitte Paris, tout
comme les clercs sont allds aux travaux et experiences des colonies de vacances : la nouvelle forme d'activit6 en ces mois de
juillet et d'aolt.
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Le T.H. Pbre chante la grand'messe. et le soir M. Houfflain
nous odifie avec flamme sur saint Vincent.
31 juillet. - II y a quatre-vingt-quinze ans, dans la chaude
et etouffante vallee d'Aligadd, en ErythrBe, Mgr Justin de Jacobis, ppuisd, rendait & Dieu son Ame ardemment apostolique (31
juillet 1860). Ce saint missionnaire, dont ving ans de travaux
en Ethiopie, ont amplement montrd la flamme de son zele, reste
h bon d.roit le fondateur de la nouvelle Mission d'Ethiopie. Sur
ces debuts de I'apostolat vincentien en Abyssinie, M. Louis Betta
a consacr6 une these doctorale solidement 6tablie, dont les Annali
de 1955, pp. 274-316, fournissent enfin un extrait.
Dans ces origines de la Mission lazariste d'Abyssinie, on
rencontre les agissements et le ddvouement peu 6quilibrds et
tumultueux de Joseph Sapeto (1811-1895), pr cedemment professeur a Antoura. Dans le sillage et les explorations des deux
frrres. Antoine et Armand d'Abbadie, Joseph Sapetto parvenait
a ouvrir un poste t Adua, le 3 mars 1838, mais ses agissemcnts
et sa figure restent assez troubles... Heureusement pour la Mission. sur la fin d'octobre 1839, un homme de Dieu, Justin de
Jacobis, arrivait en Ethiopie. comme pr6fet apostolique.
Cette Mission spdcialement delicate, commenqait alors une
nouvelle existence, travers6e toutefois par de multiples dpreuves.
Les prirres de ce jour montent pour cette terre qui a exigd
tant de g6enrosit6s et aussi produit des saintes ames. Tel ce
bienheureux confrere Ghebrd Michael qui, il y a cent ans, mourait. le 29 aoit 1855, en prison, , noble gdnie abyssin. assoiff4
de v\rit ,,, que le Pape Pie XI a bdatifid le 3 octobre 1926.
13 aouit. - Nous arrivant de Suisse, ou ii a pris quelques
jours de repos, notre confrere Mgr Jean O'Shea, dveque de
Kanchow. est accompagne de son fidble compagnon, M. Meyrat,
qui veille sur son dveque, dont la santd est d6ficiente. Mgr O'Shea
en effet, avec tant d'autres vaillants missionnaires de Chine, a
,ubi, lui aussi, une rigoureuse detention de sept mois dans les
prisons communistes. II y a perdu quelque vingt-cinq kilos, et
anormalement pesait h peine quarante-huit kilos, pour sa stature d'un mitre soixante-quinze...
Epuisd, il a 6td relachd. A la sortie de sa detention, ii s'dvanouit i plusieurs reprises, par suite des mauvais traitements.
Parvenu a Hong-Kong, on lui impose quatre mois de repos avant
de tenter son rapatriement aux Etats-Unis. A son chevet se dpensent alors les soins et la vigilance de ses infirmiers et infirmitres. Parmi ces dernieres. Soeur Vincent, la Supdrieure de I'H6pital de Kanchow emprisonnde et expulsde, elle aussi.
Le traitement soigneusement attentif se poursuit plus d'un
an : et lentement, les forces reviennent, mais on est encor" loin
de la totale rdcupdration. En attendant, Mgr John O'Shea conserve au coeur et devant les yeux la pensde de ses chers dioc&sains de Chine qui souffrent lI-bas pour cette foi qu'il leur a
prechde, trente ans durant et sans jamais quitter cette terre
tant aim6e.
Par quelle aberration a-t-on ainsi traite de tels missionnaires, ces vdritables amis de la Chine I
15 aoit. - Dans la joie intime de l'Assomption, un de nos
chers malades de l'infirmerie, M. Thdodore Reymers - encore
un des vaillants missionnaires de Chine - regoit 'extreme-onc-
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tion. Depuis nombre de mois, aux prises avec une notable diffiult6 pour se mouvoir, M. Reymers reste un moddle de gdn&
rosilt et de fid6litd A la vie de Communaut6. Depuis plusieurs
semaines, transporte A I'infirmerie, ii se sent, chaque jour davantage, etroitement ligotW par la paralysie, qui ne lui permet plus
de se trainer de-ci de-la.
Aujourd'hui. subitement, une attaque de congestion cer&brale a mis en alarme nos genereuses infirmieres, qui veillent
avec tant d'attention au mieux-6tre de nos chers infirmes.
Trainant quelque souffle de vie, le vaillant M. Reymers
s'eteint le 5 septembre.
25 aofit. - A Toulouse, M. FBlix Contassot, premier assistant, installe 1M.Charles Philliatraud, comme visiteur de la Province.
Deux ans durant, depuis la mise en train du nouveau statut
des Provinces francaises. M. Contassot s'est d6pens6 avec perseverance et prudent 6quilibre. h mettre sur pied la nouvelle installation du visiteur de Toulouse.
On sait, ou 1'on devine un peu, les efforts n4cessaires pour
monter de toutes pieces une maison. un centre provincial. Les
soucis no manquent pas, meme epaulds par de multiples devouements : 'on cite, entre autres M. Coudron, ses confreres, et
plusieurs Saeurs de la ville.
A peine achevee dans son essentiel amdnagement et dans
nombre de details, la maison de Toulouse a 6t0 benie et inauguree officiellement le 3 mars ainsi que plus haut, pp. 318-320.
I'ont raconte les Annales.
Et voilA que, providentiellement il faut passer & d'autres
mains les renes de la province. Cela se fait avec sdernitd et joie,
dans le d6sir et ia poursuite du bien sup6rieur de tous.
29 aoait. - DIcedd subitement a Intra, au cours d'une de
ses nomnreuses predications qui, depuis plusieurs anndes, occupaient chacune de ses vacances, M. Albert Santorre est enterr6
ei, ce jour, ou plus exactement deposd au columbarium cimetgrial de la ville.
Depuis la fondation de la maison d'Intra, en 1944, c'est le
premier confrere qui decede en ce centre de missions dans la
Haute Italie, a proximite de la Suisse, parmi les douces montagnes et ces sites enchanteurs qui attirent touristes et estivants
cosmopolites.
Une telle mort, dans de semblables circonstances, ne pouvait qu'attirer l'attention. Aussi. plusieurs confreres de la province, venus de Turin, Milan, CUme, Sassari, etc., se'joignent aux
amis du ddfunt et aux nombreuses Sceurs de la maison provinciale de repos : un Montolieu pour le nord de 1'Italie, que 'on
agrandit en ce moment sur les bords paisibles et attiddis du laz
Majeur.
Des cierges A la main, les , Cornettes , forment un remarquable ensemble, qui attire les regards, et ne cesse de prier
derriere ce simple cercueil. Suivant la coutume du pays, cette
biWre est une ceuvre artistique d'habile artisan : bois sculpt6 et
vernisse, ferrures rutilantes, croix brillante.
Sur ce missionnaire si brusquement ravi, les breves notes
biographiques ci-jointes, justifient et expliquent les regrets confraternels de la province de Turin.
Nd Smyrne, le 4 mai 1900, Albert Santorre vint a Istanbul
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en 1919 pour ftudier au S&minaire Saint-Louis, dirigd par les
Peres Capucins. Voulant etre missionnaire, it passa au College
Saint-Benott la meme annie et y resta comme Rlave seminariste
jusqu'en juillet 1923, apres avoir ete requ aux deux parties du
baccalaurdat. II trouva dejd l'occasion d'affirmer sa personnalite auprts de ses compaynons de classe, exercant un apostolat
qui ne manqua pas de stimuler les jeunes d la pratique de la
vertu, et de reorganisationavec succs (a Conference des aspirants de saint Vincent de Paul.
Le 18 juillet 1923, ii dtait recu au Sdminaire interne & Paris. Deux ans apres, le 19 juillet 1925, a Dax, it prononcait ses
ccux perpdtuels ; ii y poursuivit ses etudes et recut le sacerdoce le 30 juin 1930, des mains de SMgr Clerc-Renaud. Son caractre entier, sincere et droit, gen+reux, mortifie, sensible et quelquefois portd d l'exces se manifestait dejd ; n'admettant pas certaines choses mains belles, it ne se cachait pas pour le dire i
ses compagnons et meme d ses supdrieurs. On aurait voulu plus
de nuances...
En 6td 1930, it fut plac6 au Collbge Saint-Benoit d'Istanbul.
II y restera jusqu'd l'dt0 de 1947.
.. De 1930 & 1936, it a enseign Il'histoire naturelle en quatrieme, troisieme, et dans toutes les classes du lycee, aidant en
mdme temps le prefet de discipline en tout ce qui regarde cet
office. En 1936, it fut nommw pr6fet de discipline. II enseigna
encore la physique et la chimie en quatrieme et troisibme ; la
philosophie et le latin. Sous sa direction le College fonctionna
comme un chronomltre. II faisait ses classes avec conscience et
compdtence. A la fin d'annde, ses dlves 6taient les meilleurs. Aux
exuamens officiels, les professeurs disaient : ce sont leseleves de
M. Santorre. II jouissait de l'estime et de la confiance des parents comme aussi du corps professoral. Sa prestance physique.
son regard percant, sa vue excellente, son ouie tr&s. fine. sa taille
majestueuse, accentude d'une forte barbe, faisaient de lui un
homme extraordinaire, qui s'imposait immediatement. Au College, it voyait tout, savait tout, devinait tout a tel point que les
6lives croyaient qu'il avait cachd dans les dortoirs des microphones derriere les armoires.
Quant & son ministare sacerdotal, it commenqa surtout d
precher et a confesser chez nos Seurs comme en ville apre's
1936. Ce fut immediatement un succfs. Travailleur infatigable,
il passait les-congs de la semaine dans son confessionral a des
seances parfois interminables mais jamais trop longues pour
les dines. Cela lui permit d'avoir une connaissance extraordinaire
de I'dme et de la psychologie feminine au point de faire voir en
lui le pretre qui sait lire dans les consciences. Lui-meme ne s'esf
jamais attribue un pouvoir surnaturel mais connaissait cette
reputation qu'on lui faisait ; it en riait et s'en servait pour le
bien des dines. II est certain qu'il fit un bien immense et qu'il
s'est acquis pour toujours l'affection et la reconnaissance des
nmes qui se sont adressdes i~ lui.
Vie de Communautd. Sa compagnie etait agreable. Ce n'etait
pas un fanfaron. S'il dtait plein d'amour-proprepour bien faire
les choses, ii ne se glorifiait jamais de ses succes. Par sa nature
sensible, it etait un peu pousse au mysticisme, et peut-dtre mtne
d la pdnitence. La direction sage et prudente de M. Pumir A
Dax l'enmpdcla d'exagrer et de prendre une voie diverse de celle
de Monsieur Vincent. Un peu prompt dans ses jugements et
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quelquefois un peu excessif dans ses exigences, tout cet ensemble de qualites, et, disons-le aussi, de ddfauts, lui attirait dans
sa vie de communautd, comme cela avait d4j4 dt. au Sdiinaire
et aux etudes, la sympathie et I'antipathie de ses confreres
En 1946, il demanda et obtint son changement de la province de Turquie d celle de Turin ; it y arriva le 23 septembre
1947.
D'octobre 1947 d juillet 1948 ii fut d Sarzane, de 1948 4
1950 d Genes, de 1950 d 1952 d Scarnafigi, et de 1952 6 1955,
an Seminaire de Sassari.
Xous pouvons dire que soit dans ses activitds de professeur.
de directeur, comme dans ceUes de prddicateur et de confesseur,
il eut dans la province de Turin, le m=ne succks qu'il avait et
dans celle de Turquie.
Le vendredi 26 aout 1955, pendant qu'il prdchait aux Enfants
de Marie & Intra, sur le lac Majeur, vers trois heures de laprasmidi, il s'affaissa foudroy6 par une syncope au cceur. II mourut
les armes ala main. Ses funrailles eurent lieu le lundi 29 aoat
et furent un triomphe.
31 aotit. - Longtemps et soigneusement prepare, le nouveau
Statut des Filles de la Charit6 en France est officiellement proclame par la circulaire que Notre TrBs Honor6 Pere adresse en
ce jour. aux Filles de la Charitd des maisons de France.
Vos Tres ChOres Sceurs,
La grdcc de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !
II est manifeste qu'd toutees les dpoques de son histoire. la
Compaynie des Filles de la Charitd a joui de la protection sp6ciale de Notre-Seigneur et de la Tres Sainte Vierge, comme du
secours tout particulier de saint Vincent, de sainte Louise de
Marillac, et d'autres saints, non seulement pour ce qui concerne
Lt sanctification personnelle de chacun de ses membres et la
conservation de son esprit primitif, mais aussi en ce qui touche
le service de Notre-Seigneur en la personne des pauvres et des
malades et des autres .cuvres de charitd.
Sous pouvons voir un exemple de ce secours naturel dans
la r6cente decision du Saint-Siege d'eriger en France six provinces autonomes de Filles de la Charite. L'organisation ant&rieure, dans laquelle la plus grande partie de l'administration
avait son centre a la Maison-M~ re, avait l'avantage de rattacher
Etroitement toutes les maisons, touteses s Scurs au ceur de la
Compagnie, et tout splcialement avec la Tres Honorde Mere.
L'inconv6nient etait dans la charge 6crasante qui en resultait
pour I'administration centrale, fardeau que la Trbs Honorle
Mere, comme celles oui l'ont pr6cedde, portait avec une abnegation que I'on peut bsen dire h6roique. La nouvelle organisation
en provinces autonomes partagera le travail entre six visitatrices
et leur Conseil provincial, sans reldcher le moins du monde,
j'en suis certain, les liens qui continueront d vowu unir etroitement d la Maison-Mere.
Apres avoir beaucoup prie et miurement refldchi, nous avons
choisi pour ceg six provinces autonomeses le visitatrices, les directeurs, les assistantes, les economes et les conseillres, dont
vous trouverez les noms dans la feuille ci-jointe. Toutes ees
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Soeurs et tous ces directeurs sent connus de beaucoup d'entre
vous. lls ont tows donnd des preuves de grandes qualits satwrelies et surnatureUes d'esprit et de caur, ainsi que d'an ddtwoement prolongd A votre Compagnie, et sont, dWs lores tout prpares a leur importante charge. Avec la grcde de Dieu, ils mettront d votre service leur precieuse expdrience et leurs tminextes qualites.
Au recu de cette lettre, veuillez, je vous prie, rTciter durant
neuf jours le Veni Creator, et faire une communion pour tow
ceux qui vent ainsi se divouer d votre service.
Aux approches de la fete si touchante de la Nativitd de
Mar':, la Vierge fiddle d qui votre Compagnie fut consacrie deo
sa naissance par vos saints Fondateurs, je la prie de bdair
cette nouvelle organisation et de la rendre ficonde en fruits de
salut.
Je vous benis toutes en me disant, dans les Saints Caura
dc Jesus et de Marie Immaculee,
Votre humble serviteur,
William M. SATrmRY,
ind. p. 1. m.,
Sup. Gen.
Les sept ceut huit maisous de la France coutinentale soun
reparties en six provinces normailement constituees avec leurs
six directeurs respectifs. Les visitatrices et leur Conseil r6girout effectivement maisons et personnel de leur ressort. G'est
uu nouvel etat de choses qu'imposent, I'volution vitale du temps
et I'actuelle lhgislation canonique. Sans doute, de notre temps,
tcut devient ou parait davantage compliqud ; mais il y a belle
lurette que les esprits tant soit pen attentifs trouvaient que
pour s'occuper efficacement des Bsuvres et du personnel des
diverses maisons, il fallait Lailler la besogne & des forces humaines. Visitatrices et directeurs auront ainsi fort A faire pour
aviser au meilleur rendement d'une grosse centaine de leurs
maisons, sans oublier le recrutement, et la culture des vocations.
Ln tel probl6me est complexe I Et le cardinal Feltin lui-m4me,
lers des retraites sacerdotales de septembre le reconnaitra expliuitement au cours de ses instructions aux pretres de Paris. L'on
constate gdndralement une certaine baisse des vocations pour
les Ordres ou Congregations anciennes. Engouement et parfois
emballement pour certaines formes de vie et d'apostolat moderne. Plusieurs de ces creations par une loi de selection naturelle, sombrent et s'6teignent aprbs quelques annees, entrainant
avec elles la perte de generosites qui se seraient ailleurs utilewnent 6panouies. Et le cardinal, sagement de rappeler a ses prdtres que, de par leur experience seculaire, leurs cadres et leurs
traditions, les Congregations anciennes ont trouvd leur dquilibre et leur vitalitd ; elles ont fait du bien ; s'inspirant de leur
passe, elles sauront s'adapter prudemment aux besoins et possiMilites actuelles.
Dans cet espoir et ce souhait, le Cardinal reconnatt.avec gratitude que le bien se poursuit malgrP tout. Quelques maisons se
ferment ; concrtement, certaines avaient perdu leur raison
d'etre. Le travail, Je ddvouement doit se poursuivre autrement :
c'est un fruit de I'adaptation A la vie.
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Nos prieres et nos vceux accueillent ce nouvel dtat de
choses.
PROVINCES DE FRANCE

Paris.- 166 maisons. Paris ; 10 d6partements : Paris, 59 :
Seine. 43 ; Seine-et-Oise. 34 ; Seine-et-Marne, 15 ; Eure-et-Loir,
4 ; Loiret, 4 ; Oise, 7 ; Cher, Loir-et-Cher, Indre, Nievre, 0.
Lille. - 125 maisons ; 12 departements. - Aisne, 8 ; Ardennes, 5 ; Marne, 15 ; Meuse, 2 ; Meurthe-et-Moselle, 4 ; Moselle,
14 ; Nord, 42 ; Pas-de-Calais, 17 ; Bas-Rhin, I ; Somme, 15 ;
Vosges. 2 ; Haut-Rhin, 0.
Rennes. 87 maisons ; 17 departements. - Calvados, 3
Cltes-du-Nord, 4 ; Eure, 6 ; FinistAre, 2 ; Ille-et-Vilaine, 14
Indre-et-Loire, 4 ; Loire-InfBrieure, 4 ; Maine-et-Loire, 5 ; Manche, 2 ; Mayenne, 2 ; Morbihan, 2 ; Orne, 3 ; Sarthe, 5 ; SeineMaritime, 25 ; Vendee, 4 ; Vienne, I ; Deux-Sevres. 1.
Lyon. - 109 maisons ; 18 dpartements.- Ain, 10 ; Allier,
12 ; Aube, 6 ; Cantal, 6 ; Cte-d'Or, 13 ; Ishre, 5 ; Jura, 1
Loire, 10 ; Haute-Loire, I ; Haute-Marne, 2 ; Puy-de-Dbme, 12
Rh6ne, 17 ; Sabne-et-Loire, 7 ; Haute-SaOne 1 ; Savoie, I
Haute-Savoie, I ; Yonne, 4 ; Doubs, 0.
Toulouse. - 114 maisons ; 16 departements. - Aridge, I
Charente-Maritime, 3 ; Corrkze. 3 ; Creuse, 3 ; Dordogne, 6
Haute-Garonne, 18 ; Gers, 6 ; Gironde, 24 ; Landes, 9 ; Lot, 5
Lot-et-Garonne, 8 ; Basses-Pyrenees 13 ; Hautes-Pyr6nees, 6
Tarn-et-Garonne, 5 ; Haute-Vienne, 4 ; Charente, 0.
Marseille. 107 maisons ; 17 departements. HautesAlpes, 1 ; Alpes-Maritimes, 10 ; ArdBche, 1 ; Aude, 6 ; Aveyron,
2 ; Bouches-du-Rh6ne, 26 ; DrOme, 3 ; Gard, 13 ; Hdrault, 18 ;
Lozbre. 5 : Monaco, 2 ; Pyrenees-Orientales, 2 ; Tarn 12 ; Vaucluse, 2 : Var, 4 : Basses-Alpes. Corse, 0.
CONSRILS PROVINCIAUX

Paris, 105, rue Saint-Dominique. Directeur : Monsieur
Houfflain ; Visitatrice : Seur Lenglart ; Assistante : Sceur Semelaigne
Econome : Sceur Ripert : Conseilres : Soeur Guillemin, Soeur Falck.
Lille, 16, rue de la Barre.. - Directeur : Monsieur Payen ;
Tisitatrice : Sceur Gasnier ; Assistante : Soeur Lavallde *; Econome : Sceur Poujol ; Conseillres : Sceur Choque, Sceur Laversin.
Rennes, 11. rue Jean-Mace. - Directeur : Monsieur Rousset ; Visitatrice : Sceur Berger ; Assistante : Sceur Le Pabic :
Econome : Soeur Baugas ; ConseillUres : Sceur Modaine, Sceur
Brevier.
Lyon, 8, avenue du Doyenn6. - Directeur : Monsieur Moulin ; Visitatrice : Soeur Hamard ; Assistante : Seur Montaron ;
Econome : Sceur Girodon ; Conseillres : Sceur Derhet, Sceur
Munier.
Toulouse, Maison Saint-Vincent de la Cadene, Lalande. Directeur : Monsieur Ch. Philliatraud ; Visitatrice : Soeur Leclair ; Assistante : Sceur Arnould ; Econome : Scour Vidal ;
ConseillUres : Seur Bazaud, Scewr A.-M. Hdon.
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Marseille, 22, rue Vincent-Leblanc. - Directeur : M. Piet ;
Visitatrice : Soeur Courbaud ; Assistante : Sceur Julliand ; Econioe : Soeur Coudere ; ConseiUlres : Scur Charreyron, Scur
Darcier.
14 septembre. - Parmi les dlus de la derniere Assembl6e
generale, deux assistants, MM. Lapalorcia et Zimmerman rejoigrent aujourd'hui leur poste de d6vouement et prennent place
rue de S6vres. Significative coincidence, la fete de la SainteCroix redit que toute oeuvre de g6enrosit6 est une participation
au sacrifice du Seigneur, et aussi a ses gloires.
Embarqu6 sur I'lle-de-France, M. Zimmerman a fait route
avec une troupe de scouts de France qui rentrait du jamboree
international de Niagara. Parmi cette jeunesse, M. Zimmerman
trouve ais4ment de fideles servants de messe et des g6ndrosit6s
ardentes qui s'inspirent des lemons du scoutisme et tout ensemble des consignes qu'il y a quelques jours A peine, le message
du Pape rappelait a ces jeunes, rdunis en terre canadienne.
Tandis que le jamboree mondial de Niagara on the Lake
s'apprete d ouvrir ses portes a toute une jeunesse ardente. aniaide d'un meme ideal de service, d'dnergie et de loyautd, Nour
rdpondons tres volontiers A I'appel des Scouts catholiques canadiens, et leur adressons. ainsi qu'd nos fils de toutes nationalitis qui les rejoindront sur leur terre hospitaliere. une paternelle invitation & collaborer d'un caur unanime au succes
de cv vaste rassemblement.
Au cours de ces journtes de vie fraternelle, oi4 se multiplient les echanges cordiaux et se nouent de [ranches amiti4s,
nos fils se souviendront qu'en vrais disciples du Maitre des Beatitudes, ils doivent 6tre, parmi leurs.camarades, des artisans de
paix, ouverts a tous, accueillants et comprdhensifs aux personnes par deli la diversit6 des cultures et des races. Ils auront
Scwur d'etre les tdmoins d'une joie claire et d'une puretd courageuse, fondle sur l'oubli de soi et le sacrifice. Ecartant les
tentations d'une existence trop facile, ils seront les premiers sur
les voies evangdliques du detachement et de la simplicite de vie;
et dans un monde dur et souvent dgoiste, ils feront preuve de
cette authentique force morale qui se rvedle dans la douceur et
dens la bontd patiente envers toutes les miseres de I'dme et du
encorps. Que la foi vive de nos chers scouts catholiques brille
4
fin. au milieu de tous leurs frEýres, comme la lampe qui claire
la maison et'rassemble la famille dispersde. En en formant le
vweu, Nous appelons sur eux une large effusion de grdces divines et Nous leur accordons d'un cceur tres paternel une large
benediction apostolique.
(Du Vatican, le 28 juillet 1955.)
18 septembre. - Premier dimanche de la nouvelle annee
scolaire 1955-1956 : les cleres sont rentrds de leurs diverses colonies de vacances. Que d'histoires I quel enrichissement I La
maison retrouve chants et prieres communautaires.
Le soir, A vingt heures trois quarts, ouverture de la retraite
annuelle par quelques mots de M. le Visiteur sur le sens de Is
vie religieuse et 1'esprit d'obdissance qui transformera journues
et occupations.
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La Communautd se plonge dans le silence et le tete-A-tete
avec d'austeres verites. Aux diverses categories des clercs et des
coadjuteurs une double instruction est assuree chaque jour par
M. Ren6 Philliatraud (clercs) et M. Engels (coadjuteurs). M. Lloret evangelise les petits fres.
Le soir, MM. Contassot, Dulau,
Robert, Castelin, Chalumeau, Vansteenkiste et Desmet edifient
1'ensemble de la Communaute par la demi-heure de r6petition
d'oraison.
25 septembre. - A la grand'messe de ce dimanche, les jeux
de l'orgue renov6 se font a nouveau entendre. Pendant plusieurs
seniaines. les techniciens de la maison nantaise Debierre ont
remplac6 les postages en plomb, oxydes par le gaz d'dclairage et
I'humidite ; ils ont renouveld le jeu des boursettes fripees et
pourries, ils ont revise le systbme des leviers et des m6caniques, et procedd & une harmonisation des quelque douze cents
tuyaux de ce solide Cavaille-Coll, datant de cent ans. La meme
maison avait auparavant procede & la revision, au remontage
semblable de l'orgue des Filles de la Charite, rue du Bac. Travail
delicat et considerable qu'on opere de loin en loin. DWcidement
(et tous s'en rdjouissent), la vieille Maison-MBre sent enfin le
besoin de se rajeunir et d'attenuer des ans l'irreparableoutrage.
La serie de telles ameliorations, souhaitees de longue date, n'est
jamais close, car tout vieillit ici bas, tout se sclerose et doit
done s'adapter aux techniques nouvelles. C'est la loi de la vie...
En ce dimanche d'inauguration, notre confr6re de Madrid,
M. Luis Bacaicoa met en valeur et d'instrument de vingt jeux
et son style personnel. Diplom! ab Madrid, ilse trouve & Paris
depuis plusieurs semaines pour perfectionner sa technique
musicale aupres de deux ou trois maitres actuels de l'orgue.
Avec joie et entrain, M. Bacaicoa redit 4 qui veut l'entendre le
profit qu'il retire de ces competentes directives et de ces
contacts avec divers claviers aux ressources toujours inttressantes.
Dans les quelques minutes que l'office liturgique rdserve A
la musique. M. Bacaicoa execute quelques pieces choisies dans le
vaste r6pertoire des maitres de I'orgue.. Ample theme a r6flexions
admiratives de "constater quels effets sortent de ces tuyaux, de
ce clavier et de ce pedalier manies par des artistes, tels qu'il
nous a 6te donnO de les entendre r6cemment, ainsi Mile Piedelievre MM. Saint-Martin, Litaize et d'autres, sans oublier la lignee de nos organistes aveugles qui donnent une couleur a la
musique : cette inlassable et savante combinaison de sept notes !
28 septembre. - Au 105, de la rue Saint-Dominique, la T.H.
Mere et M. Castelin, Respectable PBre Directeur, procedent A I'installation du Corseil, et du Directeur de la province de Paris
(M. Houfflain). Comme prevu, des le lendemain et successivement,
en un tour de France contre la montre, les memes autorites prdsident de semblables ceremonies, toutes semblables et 6motionnantes : a Lille (M. Payen), iRennes (M. Rousset), & Lyon (M. Moulin) ; h Marseille (M. Piet), et h Toulouse (M. Charles Philliatraud). Dix jours de voyage mettent en place ce nouvel aspect
vincentien de I'organisation des Filles de la Charitl en France.
Dieu garde !
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2 octobre. A. la place de la grand'messe dominicale,
yIgr Montaigne, avant de rejoindre I'Afrique du Nord, procede aujourd'hui
P'o 'dination de deux diacres : Freres Chevalier et
Bohan.
4 octobre. - Au Havre, s'embarquent pour le Canada, M. Corcuff et Vandorpe, qu'accompagne et va installer, M. Houfflain,
visiteur. Sur demande expresse du cardinal Leger, archeveque de
Montr6al, nos deux confreres vont s'occuper du soin spirituel
dc trois maisons actuelles des Filles de la Charit6 : Asbestos,
Coaticook et Montreal, dans la province de Quebec (cf. Annales,
supra, pp. 380-385).
Rentr le dimanche soir 30 octobre, M. Houfflain, en la conft'rence hebdomadaire du 4 novembre, traduit en quelques notations familieres la situation speciale de cette province de Qu&
bec, attachee B sa langue, h ses coutumes ancestrales, et si fermement catholique. Les souhaits et les prieres demandent au
Seigneur de proteger cette nouvellejbouture vincentienne.
5 octobre. - MM. Francois Godinho, assistant et Timmermnans, dconome g6ndral, arrivent a la Maison-MWre, et prennent
en charge leurs fonctions nouvelles, accueillis avec la deference
et la sympathie confraternelle de tous.
10 octobre. - La reunion automnale de l'Assembl(e des Cardinaux et Archeveques de France (A.C.A.) nous vaut cette semaine la presence sous notre toit, du cardinal Roques, de Rennes,
et des archev6ques de Cambrai, Rouen, Avignon, Alger, Tunis,
sans compter quelques autres 6veques qui font partie des multiples Commissions 6piscopales, et qui viennent rapporter leurs
vues et conclusions d'6tudes et d'observations.
14 octobre. - Le T.H. Pire, qu'accompagne M. Dulau, part
pour l'Angleterre, I'Ecosse et l'Irlande. La, les fetes du oentenaire de la province des Filles de la Charite, clhtureront cette
absence de cinq semaines si bien remnplies, malgr6 brouillard,
vents, pluie et froidure. Les voeux et pri6res de la Communautb
suivent ces augustes voyageurs.
16 octobre. - Ily a trente-trois ans aujourd'hui, , Trnava,
en Slovaquie, arrivait M. Joseph Hiring. Par son experience et
sa maturitd, ii venait seconder son jeune confrbre, M. Joseph
Danielik (17 f6vrier 1881-9 decembre 1938), dans la direction
de la nouvelle Province slovaque des Filles de la Charit6.
Sur les origines de cette fondation en Tchdcoslovaquie, les
br6ves notes historiques de M. Charles Spiegl Annales, t. 104,
pp. 504-508), permettent de suivre en ses grandes lignes le cheininement de nombreux d6vouements. Traverses jadis et aujourd'hui par des tribulations, ils exigent de la Compagnie entiere
un souvenir confraternel devant Dieu. La-bas par deli le sombre rideau de fer, malgrT persecutions et entraves, prient et se
devouent des coeurs gendreux, tout entiers dans la ligne de leur
vocation.
Une note de M. Ernest Kristin, se faisant I'deho de M. Mikula, replace devant notre souvenir la figure du v6nerable
M. Hiring qui a tant travaill et qui vient de succomber a la
tache.
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a Le 12 f6vrier 1955, d Nitra, en Slovaquie, mourait M. Jozef Hdring, Prdtre de la Mission, qui reste avec M. Danielik, le
fondateur de la vice-province de Slovaquie. Avec ce cher confrere, disparatt un autre des membres les plus reprdsentatifs
de notre petite Compagnie en pays slovaque. M. Haring naquit
le 26 decembre 1864 d Trutnov, dans le diocdse de Kralovy
Hradee, en Boheme (K6niggratz pour les Allemands). It fut ordonn6 pretre le 15 juillet 1888 d la cathedrale diocesaine de
Kralovy Hradec par Mgr Jean Bais. Apres quelque quatre annees
de ministere paroissial, le 24 janvier 1893, it fut admis au Seminaire interne de la Mission, d Graz, en Autriche, et deux ans
plus tard, it y emettait ses veu~x, en presence du visiteur, M. Guillaume Miingesdorff (t Graz, 18 mai 1902). Placd tout d'abord
pour deux ans d L'Ecole apostolique de Vienne (Pouthongasse),
M. Bdring fut ensuite nomm6 comme aumanier de prison e Wiener Neudorf. Une douloureuse maladie d'estomac le contraignit
& aller se reposer d Salzbourg, le. 21 octobre 1902. Enfin, le 11
aofit 1904, ii revenait d Vienne, comme procureur 4d 'Ecole apostolique. En 1918, it est nomid & Graz, comme directeur du Sdminaire interne, oi ii se fit remarquer par une aust&re sav6ritd,
un tantinet accentuge. Aussi, des juillet 1919; it fut envoyA d
Vienne (Vinzengasse), of ii se depensa courageusement comme
missionnaire. C'est la que vint le prendre sa nomination a son
dernier placement. Le 16 octobre 1922, en effet, apres le decoupage de I'Autriche, M. Hdring fut mandg & Trnava pour aider
M. Danielik, directeur des Filles de la Charit6 en Slovaquie. En
1929, le Siminaire des Seurs s'instalait d Ladce. M. HIring I'y
suivit et y demeura jusqu'en 1950, comme confesseur des Filles
de la Charite ; ajoutant, en 1942, la charge de consulteur de la
vice-province lazariste de Slovaquie, bient6t l~galement supprim6e et dispersee.
Le 4 mai 1950, en effet, avec plusieurs de ses confreres,
M. Baring est transportd au camp de concentration de Svaty
Benadik et ensuite d Bel Slatiny. Atteint d'une grave maladie,
M. BHring fut dvacud vers l'hspital de Nitra of il devait decder le 12 fivrier 1955 : accompagnd au cimeticre de cette ville
par quelques Filles de la Charite et une nombreuse assistance
chrdtienne.
M. Hdring reste un exemple des solides vertus vincentiennes : simplicitd, pauvretd et zsle pour le saiat des dines. Ses
confreres apprdcierent surtout sa fiddlitd dans l'observance des
saintes Regles et son exactitude dans les exercices de pi&t. It
aimait confesser, precher et donner des retraites. Les pauvres
restaient ses amis les plus chers, tandis que son temperament,
non moins que sa courageuse vertu en firent un modele du devoir accompli.
La fondation et le ddveloppement de la Province des Files
de la Charit6 en Slovaquie, tout comme les debuts de la viceprovince lazariste en ce pays, resteront 6troitement lies au nom
et souvenir dee c cher M. Jozef Hdring qui, avec ses confreres,
peina et lutta silencieusement jusqu'au bout.
21 octobre. - M. Jean Reymers, dans une conference, ou
passe tout son caBur, dvoque quelques souvenirs d'enfance sur
son frere atn6 Theodore, d6c6de le 5 septembre. Des sa prime
jeunesse dans le milieu d'Amsterdam, Theodore montre un s6-
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rieux, un courage, un sens du devoir qu'il portera et manifestera toute sa vie. Ces qualit6s foncibres ont grandi avec les annaes et s'affirmaient deja, lorsque, vocation tardive, Theodore
commenqait a dix-huit ans, ses etudes secondaires A Wernhoutsburg, pour Wtre missionnaire.
Le vendredi suivant, M. Engels, s'appuyant sur des souvenirs
de confreres, campe cet ap6tre plein d'ardeur, de serieux, jovial,
toutefois, ne craignant jamais sa peine, homme de devoir, de
gendrosite et d'obdissance, qui a ddifiB ceux qui l'ont approche.
De ce double entretien, voici comment I'on peut revoir
l'edifiant et r6gulier confrere que fut M. Theodore Reymers
(1877-1955) :
SExcellent Lazariste a, a dit de lui M. le Supdrieur de la
Maison-MWre en donnant leur conclusion aux deuz confdrences
qui ont edt faites sur les vertus de notre Confrere, M. Theodore
Reymers, v6teran de Chine, decdde d I'infirmerie de Saint-Lazare,
le 5 septembre 1955. II y eut comme deux voix d nous parler de
lui : la voix de la famille naturelle, par l'entremise de celui qui
est son frere au triple titre du sang, du sacerdoce et de la vie
religieuse. Voix de la famille spirituelle aussi, puisque par l'organe de M. Ldonard Engels, ce sont les compagnons d'apostolat
du defunt qui nous ont parld de lui.
A travers ces conferences et les notes livr~es par MM. Albert
Brulant et Clement Zigenhorn, la vie de M. Reymers offre pour
chacune de ses dtapes, des caractares marquis : jeunesse vivante,
vie missionnaire ardente, vieillesse hAroique.
D'une jeunesse vivante, tel nous est apparu notre confrere.
quand nous dcoutions M. Jean Reymers 4voquer les premieres
anndes de son frere.
Thdodore Reymers est n6 & Amsterdam, le 31 octobre 1877.
Cinquieme enfant d'une famille qui allait en compter sept, il a
toujours et6 le plus aimable et le plus aimr. Tout petit, ii manifeste pour sa mere un vdritable culte : d l'dge de six ans, quand
on parle de le mettre i l'ecole, cette petite personnalitdfait savoir
qu'elle acceptera d'y aller d condition que sa mere y vienne avec

lui. La maison familiale semble avoir etd pour lui comme le
sanctuaire oit rayonnait la maman chrdtienne. Et alors que son
frere Jean sortait de temps en temps avec des camarades, Thdodore, lui, prdfdrait rester a la maison ot it s'ing6niait A rendre
de menus services. Devant un tel attachement d la famille, on
peut songer avec admiration au courage qu'il faudra a ce garcon
pour la quitter, quand l'appel du Christ aura retenti dano son
Cwur.
En attendant, -

mdme sans sa mere -

Theodore a fini par

aller en classe. Or dans le voisinage de l'Ecole publique qu'il
frdquentait avec son frere Jean, se trouvait une 6cole dite a des
pauvres o. On devine la suite, les batailles entre les jeunes clients
des deuxz
tablissements n'dtaient pas rares. Aussi Thdodore
devait-il attendre Jean d la sortie du catrchisme, - qui se faisait
dans une 6glise un peu Iloignge - afin d'aider son cadet d traverser, sain et sauf, la zone dangereuse. Thdodore, dme chevaleresque, ne limitait pas dailleurs son office de protecteur d la
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personne de son petit fr&re. Sans tre ckeherheur de querelles, it
ne refusait jmainas le combat qui se presentait. Et un jour on le
vit se battre contre un des bateliers du canal pour prot6ger un
autre petit ecolier. C'est qu'd quinze ans Theodore etait ddja un
garron robuste et bien bdti.
Un 6venement nti narquer ses vacances de cette 4poque. II
fit la rencontre d'un de nos confreres, M. Dullaert. Et le resultat
de cette entrevue - sur les details de laquelleTheodore garda
le secret - fat qu'au lieu de conmmencer sa troisieme annee
d'dtudes secondaires, ii prit le chemin de l'Ecole Apostolique. A
Wernhout, son Mnergique volontd allait trouver un rude champ
d'action : car ses debuts y furent marques par une double sdrie
de difficultes. D'abord, parce qu'il n'avait encore jamais 6tudid
le latin, Theodore prit place dans la division des petits. Quelle
attraction pour cet dge sans pitid, que ce grand garcon solide
qui apprenait comme euxe
ddcliner a rosa , ! Leur relative
supdrioritd intellectuelle les poussait d se liguer d quatre ou cinq
pour attaquer de tous cdtes celui qui les depassait par la taille
et la vigueur. Plus tard, en 6voquant devant Theodore ces souvenirs de L'dge cruel, ses confreres terminaient en appliquant i
la victime le texte biblique : a Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores...
Bien plus s6rieuse etait l'autre difficultd avec laquelle Theodore se trouva aux prises en entrant d Wernhout ; ii ne savait pas
le francais, et les classes se faisaient pourtant dans cette langue.
Sans doute, il avait, d l'deole secondaire appris le francais, mais
comme on etudie la langue vivante inscrite au programme officiel. Du coup, son peu d'habitude d'entendre parler la langue
de Bossuet lui valut des dWboires, surtout quand it dtait en prsence de M. Rouyer, notre confrere bien connu t pour sa douceur
et sa patience >. II arriva que Theodore ne pouvait suitre les
explications rapides du professeur; M. Rouyer, perdant son calme,
lui disait en termes clairs ce qu'il pensait d'un dleve comme lui...
et le plantait Id, tout panlois. Un autre garcon moins tenace se
serait d6courage et aurait abandonn6 pour retourner vers une
famille si pleine d'attraits pour lui.
Beureusement Theodore pouvait fortifier sa volontl dans le
climat de sympathie dont I'entourerent bient6t ses camarades.
La facilitW avec laquelle ii mettait la main & la besogne, sa parfaite serviabilite lui avaient conquis le cceur de ses condisciples.
Rendre service ~tait comme une disposition naturelle chez lui, et
un confr&re, encore vivant, et d qui il arrivait parfois de s'6vanouir a la chapelle ou au refectoire, se souvient avec Imotion
que les bras de Theodore 6taient toujours ld pour le ramasseret
le transporterau dortoir.
C'est en 1900 que Theodore franchit pour la premiere fois
le seuil de Saint-Lazare. II est i remarquer que les conflrenciers
qui ont parlM de notre confrere d(funt n'ont donnd aucu dttail
sur ses annees de formation clericale. Sans doute, parce que,
conformhment au caract&re droit et 6quilibre de Theodore, sa
vie de s6minariste et d'6tudiant se d6roula selon la rdgularite
qui s'harmonisera toute sa-vie avec sa belle dnergie. Mail comment ne pas penser que ce clerc de la Mission a achev6, pendant
ses annies d'initiation d l'esprit de saint Vincent, de se faonner
cette pidtd simple, solide, sans ostentation qu'ont toujours remarqude les tdmoins de sa vie ?
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Ordonnd Pretre ala Maison-Mere, le 9 juin 1906, par Mgr
Mont6ty, Theodore arrive en Chine en novembre de la mvme
annie, et c'est au Kianysi que tout de suite it commence cette
vie missionnaire qui, pendant quarante-six ans, ne sera qu'une
vie ardente. , Lucerna ardens a, c'est bien le mot qu'on est tentt
d'appliquer d ce confrere, quand on relit les souvenirs de ses
compaunons d'apostolat. Zdeie, joyeuse, mdritoire, teUe apparatt
dans ses grandes lignes sa belle ardeur de Pretre de la Mission.
Des son arrivie au Kiangsi, M. Reymers est place i Nanchaug. La capitale du Kiangsi vient de connaitre des heures trayiques, mais glorieuses : it y a huit mois, MM. Lacruche et
Salacert, et cinq freres maristes, ont donnd leur vie pour la cause
chritienne, quand noire jeune missionnaire s'en vient aux lieux
de leurs souffrances. C'est LA, et dans une installation rudimentaire, que Theodore Reymers commence I'dtude si pdnible du
Chinois. Mais son ardeur est telle que bien vite il pent visiter
les chrdtient6s encironnantes. Toutes les campaynes dependant
de Nanchang le voient passer a dos de mulet, en brouette, en
barque et aussi a pieds. Dans ces randonndes se renouvelait rdgulibrement la sc&ne suivante : , Apres son dejeuner pendant lequel
a it ne fallait pas le deranger, il se rendait dans sa chambre oi
Ss'entassaient les chretiens. 1I allumait sa pipe au fourneau
i ýnorme ; puis commenfaient les interminables palabres. II
a dcoutait avec patience les doleances, notait les noms des enfants
a pour les 6coles, les mariages a rdgulariser, les domarches a
, faire pour l'obtention de la liberte du culte dans certains vil, layes. Quelquefois il faisait les gros yeux derriore ses lunettes,
a elevait la voix pour apostropher quelqu'un... , Ajoutes d ces
lonyues sdries d'audiences les confessions, les predications... Et
la journde, it l'achevait en allant se mettre a genoux, devant les
chritiens,sur les pauvres planches d'une maison pour y presider
l'Assemblee. Queles belles journees toutes donnees aux Ames I
Les chretiens comprirent vite que ce missonnaire leur apparteuait tout entier. Aussi, malgrd sa sdveritd, is l'aimaient et savaient lui manifester leur affection.
II semblait que cette vie apostolique au zble inlassable pourrait ainsi derouler de longues annres une belle trame bien unie.
Mais que vaudrait un labeur d'dvangglisation depourvu d'cpreuves ? Elles abondbrent dans la vie de M. Reyfners. La residenee
de Nanchang atait 4 peine relevie de ses ruines, qu'en avril 1909
une imprudence commise dans une des dcoles provoqua un
incendie qui ddvora tout, except la chapelle provisoire. Grdce
au savoir-faire admirable d'un autre jeune confrbre, M. Paul
lonteil, les decombres ceddrent la place a des locaux nouveaux.
La restauration ttait presque achevde en 1913 ; mais entre
temps, M. Reymers avait contractd une grave dysenterie. Ses
jours furent en danger. Puis ce fut la premidre guerre mondiale,
avec, comme consequences immddiates pour nos missionnaires,
la difficult des communications, et surtout la recrudescence du
brgandage. En 1925, le communisme tenta de s'installer dans le
sud du Kiangsi ; mais la situation s'aggrava surtout en 1930 :
des prdtres indigines furent massacres ; et M. Reymers faillit
bien partagerleur sort. En avril 1930, a l'ouest de Nanchang, oi4
ii se rendait pour precher la retraite des Steurs a l'h6pital SaintLouis, ii fut pris par trois soldats ddserteurs. La situation dtait
critique : en le menacant de mort, les soldats lui demandent de
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'argent.Calmement, M. Remers repond qu'il n'a rien. Les soldata
pillent alors son maigre bagage, ddchirent ses papiers, parmi
lesquels le manuscrit de ses conferences de retraite.Puis, dd6ut,
sans doute de ne pas trouver plus riche butin, les soldats procedent d un simulacre de jugement et emmenent I'accusd a I'dcart
comme pour le /usiller. En fin de compte, la simplicitd et aussi
la grande barbe blanche du missionnaire ddsarment les soldats :
ils le reldchent et ii peut arricer & Nanchang, oil on le croyait
mort.
Et la yuerre sino-japosaise se ddclencha... Un bonbardement
japonais ddtruisit sa residence de Tengan avec son dglise et tout
ce que possedail M. Reymers ; it crut mdme un moment qu'il ne
sauverait pas sa vie : tandis qu'il dtait cachd dans sa cour, une
bombe y descendit, mais - heureusement - d cet endroit prdcis,
ii y avait le puits !... L'engin y plongea. Peu de temps apres, des
soldats chinois vinrent recueillir en camion notre pauvre Thdodore pour le conduire chez les confreres de Nanchang. De id, ii
aUa d Kiukiang oi, malgre la guerre qui continuait, il ne courut
pas trop de dangers.
Pour que l'dvocation de cette belle figure missionnaire soit
exacte, ii importe de dire qu'd ces epreuves qu'il partagea avec
tant de nos vaillants confreres, s'ajouterent des epreuves personnelles : celles de sa santd. ( A en juger par sa taille au-dessus
de la moyenne, et sa forte carrure, - rapporte un de ses compagnons - on aurait pu croire que Theodore jouissait d'une santd
parfaite. Cependant ii souffrait de diverses infirmitis : une mauvaise conformation des orteils qui ne l'empechaient pourtant pas
de faire meme a pied une quarantainede kilometres par jour a
travers des rdgions montageuses ; une double hernie ; des fistules
et de frequents accBs de malaria. II a dfl souvent s'allonger sur
des tables d'operation ; les tissus de sort abdomen 6taient si peu
rdsistants qu'une nouvelle dichirure se produisait rdgulisrement
apres chaque opdration ; et au bout de quelques annees les docteurs n'osaient plus entreprendre d'intervention chirurgicale. A
partir de cette 6poque, Thdodore eut beaucoup d souffrir. n
Ses epreuves physiques non seulement n'entamaient ni son
zale ni sa pidt6, mais encore eUes lui permettaient de manifester
un autre c6td de sa personnalit : son sens de 'khumour, sa gaietd
en mdme temps que son dnergie. Il avait une fagon d lui de
lutter contre les attaques de la malaria : a Quand ii allait en
mission, it emportait toujours un flacon de quinine et un autre de
sulfate de soude. Les doses qu'il s'en administrait n'dtaient pae
pr6cisdment conformes aux prescriptions du codez. II prenait,
le soir avant de se coucher, une dose excessive de sulfate de
soude ; apres avoir a galopd , toute la nuit, il avalait le matin
un grand sachet bourrd de quinine ; (la dose ne devait pas dtre
trBs 6loign6e d'un gramme) ; puis il engloutissait un respectable
bol de cafe noir ; ensuite it s'dtendait sur le lit. Dans l'apresmidi, it se levait, rayonnant de santd et de bonne kumeur..
Une autre anecdote vaut la peine d'etre citde. a Souvent
raconte un confrere, j'ai rappcl6 d Thdodore les pdripeties d'une
de ses opdrations qui eut lieu dans notre hdpital de Kiu-kiang...
Theodore dtait dtendu sur la table d'operation.Le Docteur americain et son assistant chinois etaient tous deux protestants
Cette idWe d'etre entourd uniquement de protestants, avait forte-
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ment impressionnd I'esprit de Theodore. Aussi, dbs qu'il commenCa & perdre un pea conscience, it se mit d lower la culture
francaise et parlait sans arret de cette suprioritd ; cet ardent
6loge revenait d chaque instant sur ses Utvres. Pendant ce temps,
le Docteur lui administrait des gouttes d'~ther, n'osant user de
chloroforme A cause de la faiblesse du cceur. Le premier flacon
d'ether etait d peu prbs vide, et Theodore ne dormait toujours
pas, louant d haute voix et sans arret la culture francaise. Le
Docteur enjoint alors d I'assistant d'aller qudrir immddiatement
la Swur charg&e de la salle d'operation, et d'apporterun nouveau
flacon d'ether. La Swur entre, s'approche tout doucement et dit :
c Voyons. Theodore, vous ne dormez pas encore ? Je suis la
Swur Marguerite ; touchez ma cornette. Je vais rester acee
rous. , Puis, en lui donnant une petite tape sur l'6paule, elle
lui dit : AAllons, Theodore, je veux que vous dormiez maintenant tout de suite ! Et Theodore, rassure,s'endormit d'un profond sommeil. ,
Si, dans cette scene, 'humour dont fit preuve M. Reymers
(ut involontaire et manifesta en meme temps ses ardentes conr'ictions de missionnairecatholique, bien d'autres traits nous ont
etP rapportes qui nous montrent en lui un confrere rayonnant de
gaiete. ( Un jour, je l'aais emmen6 rendre visite J une famille
hollandaise & Kiu-kiang. Le Monsieur nous racontaitdes dpisodes
de ses nombreux voyages d travers le monde. II avait 0t6 au pied
des cataractes du Niagara. LA on 6prouve, disait-il, une 6trange
sensation : on dirait que l'eau attire... Ld-dessus, Theodore pouffe
de rire. 41Vous ne me croyez pas ? dit ce Monsieur en riant, 1ui
aussi, des contorsions de Theodore. a - a Si, je vous crois ; mais,
pour moi. ripond le missionnaire, c'est plut6t le vin qui m'attire ! n
Le reve de cet ardent ap6tre, toujours sympathique d ses
confrdres ct d ses chritiens, eat etC de mourir sur la terre chinoise. Depuis 1906, it n'dtait jamais rentre en Europe. Pourtant
ii eat bien mtrite un peu de repos dans Iair natal. C'est ce que
pensait un de ses confreres qui, le revoyant avec un air fatigue
et des traits amaigris, lui conseillait de retourner quelque temps
en Hollande. M. Reymers allgua alors toutes sortes de prtetets ;
puis devant I'insistance de son compagnon, it finit par declarer :
JJe vais vous faire une confidence : je renonce i aller en Hollande pour ne pas imposer des sacrifices d'argent et n'dtre pa?
& charge pendant plusieurs mois. a Son zile et sa delicatesse
l'auraient maintenu sur le sol de Chine. Seuls les communistes
reussiront a l'en expulser.
En attendant, son talent de fabricant de biBre faillit lui colter la libert6. II s'dtait evidemment lance dans cette entreprise
pour faire plaisir a ses confreres en leur procurant une boisson
qui, sans 4tre du a Pilsener bier ', etait cependant fort buvable.
( Un jour, narre un des temoins, it avait mis une cinquantaine
de bouteilles de biere qu'il venait de fabriquer,sous l'escalier du
rez-de-chaussde ; ii attendait la fin de la fermentation pour les
mettre dans la cave. Le soir, on entend tout d'un coup trois
fortes d6tonations. Nous allons constater les ddgdts ; comprenant
tout de suite la cause de ce bruit insolite : trois bouteilles avaient
celat . Mais, tout d'un coup, la maison est envahie par une
bande de policiers communistes, baionnette au canon. Ils nous
accusent d'avoir un laboratoire clandestin pour fabriquer des
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bomtbes. Et iUs ne veulent ou ne peuvent pas comprendre nos
explicalions... Derricre mon dos, Thdodore ne cessait de me
dire : ( Pourcu qu'ils n'emportent pas mes boueiles... , Un policier se tourne alors brusquement et crie :. ( Parlez en chinois !
Vous voyez bien, cous tramer
un complot contre la stiret- de
I'Etat, en langue etrangere. ,
Cela deeenait grace ; mais nous avions beaucoup de peine
it garder noire sdrieux. En fin de compte, I'un de nous conseille
aux policiers d'emporter les bouteilles delaties et deux autres
encore indemnes, pour les faire examiner. C'est la bonne solution:
its aceicnt la face, et ceite hisloire de bombes s'arrangerait ainsi.
Et Tht:odore me dit : , Pourcu que ces deux bouteilles n'eclatent
pas entre Icurs pattes : Nous serions accusds d'avoir attentd d
la cic d'un policier ! n... IL parait que la police a mis des gardes
autour de notre maison pendant toute la nuit, avec I'ordre d'interroyer tous les passants sur l'dclatement des bombes & la
Mission Catholique. "
Le sdjour en Chine de M. Reymers ne devait pas se terminer
seulement par des explosions de bouteilles ! Avec tous nos raillants cotfr'res, it connut la vraie perscaution. En 1949, ce fut
la depossession de tous les biens des missionnaires ; puis la
o libertt surveillee n, la , prison h peine mitigee ,. Dans un
style dont le laconisme ne trompe pas, M. Brulant note :
Nous
etions relhyuds dans un coin de l'dglise ; Thdodore logeait d la
tribune, et moi, en dessous dans l'escalier ; la Superieure de

'Orphlelinat, dans les fonts baptismaux, etc... et nous dtions ac-

cuses de divers crimes. Le plus gravement menac6 fut Theodore

qui finit par etre chassd avec moi, nos Sceurs et nos autres
Confreres. ,

Pour ce missionnaire de soixante-quinze ans, la vieillesse ne
commenca que quand apres y acoir travaille quarante-six ans,
ii fut expuls6 de cette Chine, la vraie patrie de son etwur d'apdtre..

Le deracinement que les circonstances lui imposaient, les
souffrances physiques qui se faisaient de plus en plus penibles ;
mais aussi la belle s&r6nit6 dont M. Reymers enveloppa son
obscur martyre, firent de sa vieillesse une suprdme etape
heroique.
Car ni le changement de lieu et de vie ni les infirmit6s ne
ralentirent ses efforts dans I'embellissement de son ime. Sa pidtd
apparut de plus en plus basee sur la confiance en Dieu, et cette
conviction en la bont6 sans mesure du pere du ciel surnageait
en son esprit, alors nmme que ses facultds intellectuelles baissaient. Un jour que la Swur de I'lnfirmerie lui faisait une observation sur son manque de propret6 : 4 Oh ! ma Swur, rdpartit-il:
tout simplement, la mis6ricorde du Bon Dieu est infinie ! ,
Toute sa vie, M. Reymers eut le culte de l'obdissance. Son
dernier grand acte d'obeissance lui coita beaucoup. II dprouvait
une profonde r6pugnance d l'idde d'dtre reldgu6 d l'infirmerie.
Aussi eut-on la bont1 de le laisser circuler librement a travers
la Maison-Mere, aussi longtemps que possible. Mais un jour vint

oit cet 6tat de choses decenait genant pour la communaute et sur-

tout la descente des escaliers trop dangereuse pour lui. Cependant

quand l'autoritd lui eut fait comprendre que ddsormais it devrait
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vivre d l'infirmerie, il se soumit promptement, sans un mot de
recrimination. Seul un leger reflet de tristesse se peignit sur
son visage.
Alors qu'il etait d'une delicate reconnaissancepour les moindres services rendus, et en particulier 4 l'egard de ceux qui l'aidaient d se remettre sur pied quand it dtait tomb4, - ce qui
arrivaitassez frequemment - M. Reymers professait a l'egard de
L'opinion d'autrui une superbe indifference. Son frere raconte
lui-meme : u Un jour, sortant de la confdrence du vendredi, je
le voyais entrer au refectoire clopin-clopant, avec derriere lui
une suite nombreuse en tete de laquelle venait tout juste... le
Trbs Honor6 PNre. J'en dprouvai naturellement un peu d'embarras. Le lendemain, je lui dis qu'il ferait mieux de ne pas assister
d la conference, afin d'Oviter de gener la communautd en sortant ;
et croyant donner plus de force a cet avis, j'ajoutai : " Le Tres
Honors PNre marchait juste derriere vous et etait oblige de
riyler ses pas sur les vdtres., Tranquillement ii me rdpondit :
, Le Tres Honore Pore ? mais c'est la bontO mdme ! Lui, ne dira
rien. »
Jusqu'au bout, Theodore Reymers continua a faire preuve de
sa qualitd, caracteristique : sa forte volonti. Cet homme qui, a
soixante-treize ans, malgrd sa double hernie et ses autres infirmitis, trouvait le moyen, en Chine, de faire, a pied, quarante-huit
kilomOtres un jour et vingt-cinq le lendemain pour rejoindre sa
rdsidence - fut & Saint-Lazare, malgre toutes les bonnes raisons
de dispense qu'il avait, un modele de regularitd. Pour etre a
Ioraison, il lui fallait se lever d trois heures, a cause de tous les
bandages dont ii derait s'entourer. Et ii dtait fiddle au premier
exercice de Communautd. Et quand on le voyait si recueilli,
dans la salle d'oraison, aurait-on pens4 qu'il avait. ld, plus de
souffrances & endurer que de consolations spirituelles a goiter ?
Theodore Reymers, c'dtait toujours le mime homme que celui
qui, a deux confreres s'arrdtant pour quelques heures dans sa
residence chinoise, ddelarait : t Le devoir avant tout ! , et s'en
allait, parce que, ld-bas, un mourant I'attendait.
**

Avec ses confreres les plus intimes, nous aimons & croire que
cet homme du devoir a trouvr un bet accueil pros de Celui pour
qui il a tant travaille. Que la misgricorde de Dieu accorde d
.M. Reymers la rdalisationde cette grande espirance missionnaire
qu'il aimait d repeter : , Le Bon Dieu n'abandonnerapas l'Eglise
de Chine et nos chers chr6tiens ; nous ne reverrons pas sa RIsurrection, mais nous aurons des successeurs qui reprendrontnotre
travail, l1 oi nous avons d4 l'abandonner.) Et que le beau calice
que son indomptable esperance lui a fait preparer pour le premier missionnaire qui repartira vers le Kiangsi, n'attende pas
longtemps les mains qui le saisirontpour aller continuer la tdche
de ce vrai Prdtre de la Mission I 1" novembre. - M. Zimmerman, assistant, qui a chant; la
messe rue du Bac, en la fNte du Christ-Roi, officie, rue de S6vres,
en ce jour de ra Toussaint.
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6 novembre. - En ces premieres vepres votives du bienheureux Perboyre, se joignent joie et prires devant 1'heroisme
tt.ujours vivant et le souvenir pour les Missions (celles de Chine
specialement, qu'evoque la figure de tant de missionnaires qui
ont prodigu6 leur vie et leurs sueurs. Au soir de la fete, au r6
fectoire, commence, cette annee-ci, la serie des predications aecoutunies : la Mission fourbit ses ouvriers et lance ses divers
orateurs b I'assaut des themes de la predication populaire.
6 novembre. - An cours d'un voyage en Perse, Turquie et
Grrce ;16 octobre-novembre 1955), la T.H.M. Lepicard se trouve
en ce dimanche, a Thessalonique. La paroisse cedlbre le centenaire de l'arrivee des Filles de la Charite. Parmi les ceremonies et discours de ce jour, M. Francois FrBris, Pretre de la
.Mission. et cure, tvoque devant ses fideles les origines de 'en\oi des Soeurs en cette ville. (Cf. Repertoire historique... Annales
1900. pp. 222-229. et Table des Annales, 1834-1937). Ces paroles,
cet liistorique de M. Frdris sont ici tout B leur place et rejoignent
dans les Annales, nombre d'autres notes sur cette histoire de
la Charit aNThessaloniki.
Les Filles de la Charitd c6lebrent aujourd'hui le centieme
anniversaire de leur arrivde en notre paroisse (Thessaloniki),
qui cut lieu le 1 fevrier 1855. Et c'est pour rehausser cet annircrsaire que la Tres Honorde Mere Lepicard, Suprieure generale des Filles de la Charite, a bien voulu retarder son retour
i Paris, et prendre part a cette fete. Aussi, c'est pour nous une
jiie et un honneur de l'aeoir en ce jour, ce nous est aussi une
occasion, une unique occasion de lui exprimer notre plus profonde reconnaissance pour l'interdt qu'eUe prend en nous enroyant les Filles de Saint-Vincent, pour continuer I'wuvre charitable de leurs devancieres.
Djcrire en quelques minutes l'histoire de cent ams de vie
de devouement, d'epreuves et de sacrifice est chose'impossible,
aussi, rous me- permettrez de vous exposer bien bri&vement, par
quelques passages des lettres de nos archives, l'historique de
'arrivee des Sceurs en notre ville, oit depuis lors, ces vaillantes
et dignes Filles du grand bienfaiteur de I'humanitd et glorieux
saint de L'Eglise, saint Vincent de Paul, se ddvouent au soulagement des pauvres. des malades, et d la formation inteUectuellC
de vos enfants.
Lors de sa visite en notre ville, en 1839, le Visiteur de la
Province de Constantinople et Vicaire apostolique de Thessaloniki, M. Bort, ecrivait d M. Fougeray, curd de la paroisse, ce
qui suit :
,,Un 6tablissement des Sceurs de la Charit6 est vivement
desire non seulement par les catholiques mais encore des families protestantes, grecques et juives qui comprennent le besoin
de donner une dducation & leurs filles, g6ndralement ddpourvues
de toute instruction. Un petit h6pital entretenu par elles aussi,
pour les marins anglais, italiens, frangais qui fr6quentent la
rade en assez grand nombre, rendrait d'importants services. II
profiterait a d'autres EuropBens et a des catholiques qui, dans
lecas de maladie, se trouvent sans glte et sans secours. ,
Ce ddsir de nos anciens paroissiens (Asian, Custo, Aquarone, Saridalis, Marocco, Wessely et d'autres) et doat vows eteS
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les heureux descendants, se rdalisera seize ans pus tard, en
1855. Cependant, tous les Superieurs de la Mission, ainsi que les
cures ne cessaient de rdclamer des Swurs aupres des Supbrieurs
Majeurs.
Le 23 avril 1853, M. Turroque, alors Supdrieur de la Maison de Salonique, recevait la lettre suivante de M. Bore, visiteur de la Province : i D'aprbs ce que j'apprends indirectement,
I'arrivee de nos Sceurs, chez vous, pourra etre un pen diff~rte
a cause sans doute des ravages causes an Brdsil par la fivre
jaune qui en a emport6 sept d'un coup. Au d6part du courrier
qui annoncait cette triste nouvelle plusieurs 6taient encore atteintes du fleau. Comme M. Lepavec m'ecrit (M. Lepavec itait
alors curd de la paroisse de Thessalonique) que si elles ne sont
pas arriv4es au commencement de mai, il vaudrait mieux attendre l'automne. La divine Providence veut-elle contenter son
desir ?
Deux mois apres cette ddcourageante lettre, une lueur d'espoir apparait dans une lettre du Secretaire general de la congregation (AM.Doumerq), adressee d M. Lepavec, curd de notre
paroise.
De Paris, le 18 juin 1853. Par ordre de M. Etienne, SuD
perieur general, j'ai crit A M. Bord, visiteur de la Province de
Constantinople, de qui dependait la maison de Thessalonique,
et k& a Sceur Lesueur, supdrieure & Constantinople, il y a dix
jours, pour les inviter B s'entendre avec vous pour designer la
maison des Sceurs et leur procurer tout ce qu'il leur faudra. i
Mais l'heure de la Providence n'dtait pas encore arrivie, et
si les hommes proposent, c'est Dieu seul qui dispose de tout. Le
miois d'octobre suivant, alors que tout semblait etre prdt en notre
ville pour recevoir les Saeurs, depuis si longtemps ddsirees et
attendues, la Tres Honorde Mere Elisabeth Moncellet, qui dirigea
la Comrpaynie des Filles de la Charit6 depuis 1851 jusqu'd 1863,
douze ans conscutivement, et qui mourut le 31 octobre 1868,
kcrivait d M. Lepavec :
i Malgr6 tout le d6sir que j'aurais k vous contenter et toute
la peine que j'eprouve a vous en faire, il faut cependant que
je rdponde A votre lettre, afin de ne pas vous tenir davantage
en suspens. Je souffre beaucoup, Monsieur. et plus que vous ne
saurez vous le dire, de la pensee de vos deceptions continuelles,
au sujet de la fondation d'un petit etablissement des Sceurs &
Salonique. Pour ma part, il me semble cependant que je n'ai pas
a me reprocher de vous avoir donn6 trop d'espoirs relativement
a leur prochaine arrivee, mnme je m'dtais empressde de faire
dire A M. Turroque, que j'apprehendais que les provisions pr6parBes pour jes Sceurs eussent le temps de moisir avant qu'elles
n'y vinssent, ce qui n'autorisait point B les attendre pour le mois
de septembre. Aujourd'hui que la guerre semble pros d'eclater,
quelle garantie pouvons-nous avoir pour 'issue d'une semblable
tentative et la duree d'une ceuvre que nous ne pouvons entreprendre, sans avoir d'espdrances fondees pour la soliditd. Vous
voyez, mon bon Monsieur Lepavec, que le Bon Dieu lui-mnme
s'oppose a nos desirs en y mettant pour le moment un obstacle
insurmontable. DIs que le Bon Dieu nous aura manifesti sa volonte pour leur depart, nous nous empresserons et nous nous
ferons un bonheur de venir vous 1'annoncer. u
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La future guerre annoncee par la Tres Honoree Mere sera,
non pas un obstacle, mais l'occasion de l'arrivee des Sawurs d
Thessalonique. Cette guerre en effet dclata bientot et les Fillee
de la Charite eurent d jouer un beau et grand r6le. Le service
des ambulances 6tait loin d'dtre prdt, aussi le choldra s'dtait-il
declard dans l'armee et les malades se trouvaient sans soins.
Pendant I'dtd de cette meme annde 1854, le typhus se joignit as
cholera, et c'est alors que le Gouvernement francais, dont les
soldats se battaient en Orient, rdclama le secours des Filles de
Saint-Vincent: , Je travaillerai avec vous, dcrit le 3 aout 1854,
M. Bore, prdfet apostolique de Thessalonique et visiteur de la
Province de Constantinople, d M. Turroque, je travaillerai avec
vous a la realisation du projet. De quel projet ? Nous ne laisserons pas partir les rinquante nouvelles Sceurs sans retenir
celles qui pourraient commencer votre maison...
Heureuse gpoque, ol les Supdrieurs Majeurs pouvaient disposer de cinquante Swurs pour une euvre !... Et il continue :
a J'ai fait valoir vos bonnes raisons pour l'6tablissement des
Sceurs chez vous. J'ai tout lieu de penser que ces nouvelles
Sceurs envoydes pour le service de I'Armie fourniront les sujets necessaires a votre teuvre, et cela peut-4tre plus tOt que
nous ne 1'espirions.
Au commencement du mois de juillet de la mdme annie
1854, M. Lepavec, Pretre de la Mission, et curd de la paroisse,
partait pour un voyaye en France. Arrive au Pirde, occup6 alors
par l'armie francaise d'Orient, son ancien ami, curd du port,
atteint du cholera, mourait entre ses bras, le 18 du mdme mois.
II se trouva seul prdtre catholique pour administrer les soldats
mourants. « J'ai \u, ecrit-il, pdrir du cholera six cent cinquante
soldats frangais, et cent cinquante anglais dans un corps de trois
mille hommes. Puis quand la maladie eut cesse au camp, elle
frappa Athenes, ou j'ai vu jusqu'a cent vingt morts par jour sur
une population rdduite de trente-cinq mille a huit ou dix
mille. *
Sur la demande alors de M. Lepavec, curd de notre paroisse,
le gdndral Meyron, commandant le corps d'occupation en Grece,
fait venir de Smyrne au Piree les Seurs de la Charitd pour soigner les choleriques. Cet acte fut agrdable a notre Supdrieur gdndral, M. Etienne, qui se decide d envoyer des Sours & Thessalonique. Cette nouvelie fut annoncee par M. Salvayre, procureur
gdenral de la Congrdgation de la Mission, le 19 septembre 1854,
au superieur de la Maison de notre ville, en ces termes : , Je
ne pourrais vous dire combien je suis heureux de pouvoir vous
annoncer qu'enfin, vous avez gagn4 votre proces et que I'on s'oecupe activement de vous envoyer quatre ou cinq Sceurs. Je pense
qu'elles pourront vous arriver en janvier ou fevrier si rien d'imprevu ne vient d'ici la, ddranger ce plan. Priez done et faites
prier afin que vos vceux soient exauces.
Et Dieu, en effet, exaupa ses vaux. Quatre mois exactement
aprls, la Tres Honorde Mere Moncellet annonqait d M. Lepavec,
curd, qui 0tait rentrd & son poste, cette bonne nolvelle :
c Deja, Monsieur, Notre TrBs Honord Pare vous a donnd
1'assurance que vos desirs pour l'Otablissement des Sours a Salonique allaient se rdaliser. Je suis heureuse, moi-meme, Monsieur, de vous annoncer que les deux que nous devons vous
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enioyer d'iei s'embarquent A Marseille, le 25 courant (Elle dcri-

vait sa lettre le 18 janvier 1855) pour joindre h Constantinople
mna Soeur Ruello et ma Seur Primy, destindes a ce nouvel etahlissements. Elles auraient pu, sans doute se rendre directement a Salonique ; mais notre digne Pere tient a ce que notre
chere Sceur Lesueur aille les installer, voilA pourquoi elles passent par Constantinople, d'ou elles ne tarderont pas A vous arriver, je l'espere. Cependant, une lettre de ma Soeur Gignoux,
que j'ai revue, hier, me donne de l'inqui6tude, m'annon;ant que
ma Sceur Ruello avait une fluxion de poitrine. J'aime A espdrer
qu'ayant Wte bien soignde, elle sera asez bien remise pour se
rendre sans danger A sa nouvelle destination ; si, cependant, elle
etait encore malade, vous ne serez pas 6tonn6 du retard qu'elles
pourraient mettre A se rendre aupres de vous, parce que no.
trois Sceurs auront ordre de I'attendre a Constantinople.
IPuisqu'il y a si longtemps que vous ddsirez avoir des Sceurs
dals votre interessante Mission oft il y a un si grand bien a
faire, je pense que vous avez eu la bonte de faire prdparer une
naison ou elies trouveront les meubles de premiere necessitd,
au moins des lits, car je sais tres bien qu'elle se montera peu a
peu conune partout ailleurs.
Ddja, vous connaissez, Monsieur, une partie du personnel de
la petite famille qui va dtre confiee A votre sollicitude, les deux
qui partent d'ici, ma Sceur Sochriere, postulante de Smyrne,
et ima Soeur Sigala, postulante de Santorin, sont tres capables de
faire la classe et pourront de suite se mettre A lceuvre puisqu'elles savent parfaitement le grec. Je crois que sous ce rapport votre 6tablissement sera tres bien partag6, et comr'te
ma Sceur Ruello est trbs zdlde et industrieuse, j'espkre qu'elle
s;ura se crier des ressources pour faire marcher ses ceuvres.
Quant i ma Sceur Primy, elle pourra bien soigner les malades
que vous espirez recueillir. Tout me donne done la confiance que
\ous serez satisfait du choix de la Divine Providence pour ce
petit etablissement que vous desirez depuis tant d'annees.
Je ne vous parle pas de ceux d'Athenes et du Piree, vous
sa\ez qu'ils n'ont pu se consolider et je vous avoue que je le
r]aignais tant en faisant partir mes Sceur. Si avec elles nous
avions pu fournir des ressources suffisantes, le eas aurait peutetre 6te different, mais outre que nous ne sommes pas en mesure de faire de semblables sacrifices, nous aimons A ce que
Its desseins de la Divine Providence se manifestent dans ces
cirronstances par les ddsirs qu'Elle inspire aux peuples de nous
poiseder.
A Salonique cette bonne disposition existe, aussi ai-je la
contiance que mes Sceurs y feront le bien et qu'elles vous dedomi!iageront de la peine que vous avez pu eprouver ces temps
drn iers.
Veuillez dire A Mf. Turroque que j'ai lu avec un vif intrdet
la lettre qu'il m'a adressee, que le temps me manque pour y rpondre directement, mais que l'envoi des Sceurs est la r6ponse
la plus satisfaisante que je puisse lui donner.
De son c6td, le fdtur Supdrieur gnd6ral de la Congregation
alors visiteur de Constantinople, M. Bore, ecrivait, le 31 janvier
1855, quelques jours avant I'arrivie des Swurs d Salonique : a Je
partage bien la joie que vous cause la nouvelle de I'arrivde de
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nos Sceurs. 11 y a longtemps que je d6sirais pour Salonique et
sa mission ces nouvelles auxiliaires. 11 n'y a pas de mal que
la Divine Providence, qui dispose parfaitement toutes choses,
les ait laisse desirer si vivement et d'abord comme en vain, on
saura mieux les appr6cier et les conserver. Scur Sup6rieure
dont on me fait generalement 1'eloge, est arrivee d6ej de Smyrne,
qui vous est aussi destin6e. Les deux autres sont attendues par
le bateau de samedi, qui n'arrivera peut-4tre pas asses tot pour
leur permettre de repartir le m6me jour. Alors, vous auriez encore une semaine a attendre, mais pas davantage, et croyez que
l'interet que je porte h votre chore mission me rend aussi jaloux
que vous de voir nos Sceurs dtablies. La Sceur Lesueur doit les
accompagner. ,
Et en effet, une semaine apres, le t1 fBvrier 1855, les premidres lieurs de Salonique, conduites par la Supgrieure de Constantinople, arrivaient en notre paroisse. La suprieure, la premiere superieure de la maison des Saurs dtait SCet Ruello, une
de celles dont M. Lepavec, lors de son sdjour au Pirde et d Ath,nes, avait apprecid les soins aupres des choldriques de ces dezu
illes.
Les vcux de tous 6taient exaucds.
Les Enfants de Saint-Vincent, MM. les Lazaristes qui, depuis 1783, desservaient la paroisse et se devouaient sans mesure pour la Macddoine entiere avaient a cd6t d'eux pour les
seconder dans leur service charitable les Filles de la CAaritd. La'
joie de tous dtait vraiment grande.
M. Lepavec, cure de la paroisse, s'empressa de fournir tout
le ndcessaire et de satisfaire d tous les premiers besoins, aussi
la Tres Bonoree Mere, dans une lettre bien affectueuse, lui tdmoigne sa reconnaissance : u J'appr6cie trop votre charite,
dcrit-elle le 24 mars, pour nos Sceurs, pour ne pas venir vous
en exprimer ma reconnaisance seulement, je ne voudrais pas
qu'elles vous devinssent ondreuses. Sans doute leurs petites ressources sont fort minimes, mais avec de l'ordre, je ne doute pas
qu'elles pourront faire face A leurs besoins personnels. Ma Soeur
Ruello me fait part de son d6sir d'dtablir des classes d'adultes
et de recevoir quelques pensionnaires, ce que nous ne trouvons
pas t propos de lui permettre. Sans doute, ces ceuvres en ellesmemes sont excellentes mais il faut tant de moderation dans
les commencements d'un dtablissement, dont les ressources ne
sent pas considdrables, que ce serait faire tort aux ceuvres existantes que de chercher h les multiplier en en crdant immndiatement de nouvelles.
a Je compte done sur vous, mon bon Monsieur Lepavec, pour
moderer un peu le z6le de nos Sceurs qui seraient heureuses
de pouvoir tout embrasser i la fois. D'ailleurs, je r6ponds , ma
Soeur Ruello qu'il ne nous sera pas possible d'augmenter la peiite famille de sitot, et n'dtant que quatre, il est certain qu'elles
ne peuvent entreprendre plus que ce qu'elles font aujourd'hui
sans prejudice au bien. Plus tard si les ressources augmentent,
les ceuvres prendront aussi de I'accroissement et j'espbre qu'elles
pourront Otre plus nombreuses pour les soutenir.
u Veuillez done Wtre dans cette circonstance leur sage conseiller et leur guide.
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M. Lepavec, alors cure de paroisse, qui avait pris a cour
cvtte venue des Soeurs en notre ville, et d qui la Tres Honoree
Mere Moncelet confiait le soin spirituel des Swurs, deux mois
apris leur arrivge, quittait Salonique pour s'engager comme au,dnier dans 'armee de I'Orient. a Je vais repartir par ordre du
SupBrieur general, ctrivait-il le 19 avril 1855, pour ailer A Constantinople rentrer dans les ambulances de I'arm6e d'Orient.
Dieu et la bonne Vierge Marie Immaculee me soient en aide. n
Parti par obeissance, et arrive & son poste, ii ecrivait quelques jours apres d M. Turroque, son remplacant : i Mon dssir
est de retourner a Salonique mais Dieu sait si j'en reviendrai.
Grace b sa divine bontW, j'y laisse deux petits souvenirs : le clocher (pas l'actuel) et l'etablissement des Sours auxquelles je
scuhaiLe benediction et prosperit6. , M. Lepavec retournera 4
ltessalonique une anne apres, mais en passant, ii se dirigera
vers son nouveau poste de Monastir. De Id, ii visitera de temps
en temps, les confreres de son ancienne paroisse et notre cher
Frere Michel, eat la joie de la connaitre lors de son arrivee d
notre ville au siecle dernier.
M. Turroque, qui le remplaca comme curd, lors de son absence, le remplacera aussi comme directeur des premieres Swurs.
Aussi recevra-t-il les premiers avis du Supdrieur gdndral par
Finter-e•diaire du procureur 6genral de la Congrdgation,M. Salvayre : a Je prends bien part i la joie que vous fait 6prouver
I'arrivde de nos chbres Sours & Salonique. J'espore avec vous
que leur dtablisement deviendra pour votre chere mission la
source d'une amelioration sensible, comme cela est arriv6 b
Constantinople, h Smyrne, a Santorin et ailleurs. Dieu soit done
beni a jamais....
Voild, mes bien chores Seurs et chers paroissiens,en quelques mots le bref historique de I'arrivde des premieres Saurs
en notre ville. 1 ne m'appartient pas de faire l'dloge de lern
active bienfaisance durant ces cent ans. Interroga majores et
dicent tibi. Interrogez vos ancetres et ils vous en parleront.
Toutefois, la paroisse est aujourd'hui heureuse et en meme
temps fibre que cette messe d'actions de grdces, si simple soitelle. lui donne 'occasion de remercier plus spdcialement la TrBs
Honorde M&re et les Swurs pour les innombrables bienfaits dispenses depuis leur premier jour d'arrivde. Nous formons tous
les vreux les plus sinceres et ardents pour la prospdritd des deux
maisons de notre ville, pour notre bien temporel et spirituel, et
surtout pour la plus grande gloire de Dieu.
13 novembre. - Deux ans d6j, le 13 novembre 1953, dans
la banlieue de Pise, a Migliarino, se trouvaient enfina pied d'oeuvre les trois premiers confreres et le fr6re coadjuteur qui devait
regir la nouvelle fondation de la duchesse Maria Salviati, nee
Aldobrandini. Cette pieuse dame ayant k ccur le bien spirituel
des tenanciers de ses terres leur procurait le secours d'un centre de missionnaires, tout comme en 1945, elle l'avait fait, dans
un cadre sembiable, dans la zone d6nudde de Tor Sapienza, aux
portes de Rome, dans cette campagne romaine longtemps d6favorisee. En 1955, la fondation lazariste de Pise se voyait confier la
nouvelle paroisse, 6rig6e par un sectionnement de San Pietro a
Malaventre.
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Quelque dix mille Ames se trouvent repandues sur ces vastes

oroprietts des dues Salviati : pris de trois mille kilomtres

carres recuperes par la bonification agraire, A 1'embouchure du
Serchio.
Cette sixi6nme paroisse de la province romaine, dans un milieu agricole assez pauvre, nous ramlne trois siecles en arriere,
aux premiers labeurs des fils de Monsieur Vincent, tel ce .M.Lebicton, spkcialement d6voud a la campagne romaine, jadis fiet
delaiss6 des bergers et de leurs troupeaux. (Voir queiques sou\enirs : dans Notices sur les prdtres,clercs et frdres dfutints de la
Conjregation de la Mission, t. II, pp. 217-218).
18 novembre. - II y a six ans, au Salvador, un douloureux
accident privait subitement la Province d'Am6rique centrale
dun jeune et gendreux missionnaire, M. Roger Ruiz. Avec tout
son cueur, un de ses confreres, M, Godofredo Recinos, a mis sur
pied quelques pages ddifiantes qui 6voquent cette vie sacerdotale
si inopinement dcourtee, en cours de mission, par le naufrage
tragique du 18 novembre 1949.
Notre regrettd confrere vint au monde le 23 avril 1920.
DZs son enfance, ii se fit remarquer par la bontg de son car
et son inclination d rendre service. II se plaisait d realiser de
petites eparynes, chose rare chez l'enfant, mais habituelle chez
lui. Sa piete filiale le poussait d aider sa mere, manquant souvent du necessaire. A peine avait-it quelques sous, ii les lui
donnuit, le sourire aux livres et gardant au fond du ccur la satisfaction d'avoir servi a quelque chose.
Le petit Royer grandit et s'epanouit comme la fleur des bois.
I' fit ses etudrs primaires dans sa ville natale de Ciudad Vieja,
grandeurs enfouies. dans la nuit des temps, et souvenirs toujours
vivants dans le cwur des Guatimalteques. II termina ses closes
eldmentaires d la
L
Antigua ,, allant et venant tous les jours,
son petit sac en bandouliere, renfermant cahiers et repas de
midi. Mais quelle joie pour lui de revenir chaque soir chez lui
pour y retrouver la tendresse de sa mere et de ses deux freres '
Boger aime L'dlude et la monotonie de ses voyages aller et retour journalier. ne diminue en rien son enthousiasme et son
esprit de sacrifice.
La a Antigua Guatemala ', la ville des ruines, des reliques
historiques du plus haut intdret ; cite offrant au touriste les
tresors d'une civilisation prodigieusement fdconde en monuments et euvres d'art ; cette ville captivait le 'cour de Roger ;
et nous l'avons maintes fois entendu en redire l'dloge. Pour la
derniere annee de ses Otudes primaires, it dtait 4 la Maison Centrale des Swurs de Charitd oh des milliers d'enfants ont appris
sciences profane et divine, et d'oit sont sortis nombre de prdtres et un Wveque, Mgr Michel Garcia Arauz. 'est la qu'est
6close sa vocation de missionnaire.
Au mois de janvier 1936, Roger part pour Le Salvador afin
de poursuivre ses etudes 4 l'Ecole Apostolique des Peres Paulinos (Lazaristes) et commencer son Sdminaire interne. C'est 14
que je I'ai connu et ofS je l'arais precede d'un an, c'est Id que
nous devions repartir tous deux pour la Maison Centrale de Guatemala, et apr&s notre ordination sacerdotale, pour Solola, audessus du grand lac d'Atitlan, dont les eaux cristallines cachent
des fureurs qu'on pourrait appeler sataniques.
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Le 24 novembre 1948, deuz semaines apres son ordination,
l PIre Roger arrica i Solola. Ecoutons-le nous raconter son
coyaye et ses impressions dans une leltre d sa mdre :
i(;rAce
h Dieu, petite mere, me voici arrivh sans encombre au pays
solulatbque. Voyage enchanteur, panoramas grandioses sur les
plainies et sur les mnontagnes, un lac volcanique entourd de dix
gros villages et courounn de volcans. Le lendemain de mon arri\e, fete de Sainte-Catherine. Nous sonmnes partis, trois confreres, Recinos, Avila et votre fils, pour le village qui porte le nom
de la Sainte. Le Pere Avila y a chant6 la messe, le Pere Racinos
fait quelques baptenes, et votre Roger lu plusieurs evangiles
et recitt pas mal de t repons ,,car c'est I'habitude des braves
indiens de les faire reciter par le pretre, ee qui, soit dit en
passant, constitue A peu pres toute leur religion. Le 26, je suis
parti pour Saint-Jean la Laguna, voguant sur le lae quatre heures durant. Saint-Jean est un petit village d'lndiens, qui se dbrouillent, comme ils peuvent, en espagnol. Les enfants restelt
bouche bde quand on leur adresse la parole, ils se mettent a rire
ou prennent la poudre d'escampette par peur de cet homme rare
qu'ils ont devant eux. Le 27, jour de la Medaille Miraculeuse,
j'ai dit la messe a San Pedro la Laguna, gros bourg dnJti les
habitants sont de fort braves gens, tres respectueux du pretre,
et prets a donner leur vie pour lui. Leurs nceurs sont assez
singulieres ; ils parlent le a Zutuhil a, une langue tres difficile
5 prononcer et dont j'ai appris quelques mots durant les trois
jurs que j'y ai sdjourne.
A San Pedro, j'ai eu cinquante-cinq premieres communions.
Quelle plus belle faVon de c6lebrer la fete de Marie Inumacu!ee ?
J'ai distribud quantit6 d'images de la Sainte Vierge et de sainte
Catherine, ce dont j'ai etd chaudement remerci6. Le 28, fete de
Sainte-Catherine, messe a San Pedro, et de 14, accompagns du
P're Recinos, je suis arrive a San Pablo, apres une demi-heure
de navigation. Le 29, aprbs notre messe, nous sommes retournds
a Solota, par la vole de terre, car le lac ne nous disait rien de
hon, tant il itait agitd. ,
Le Pere Roger n'a pas donnd d'autres details de sa traversde
d lMac, pour ne pas alarmer sa bonne mBre. Je vais les donner
mioi-imdme, comme tdmoin de l'aventure qui aurait pu 6tre une
catastrophe et qui, Adlas ! le sera un peu plus tard. Au bord du
loc, i Panajachel, nous avons trouvd le canot qui nous a conduits
de I'autre ct,
eyruce au calme de l'eau, nous a permis de
et,
raconter de petites histoires, soi-disant pour tuer le temps, tout
en contemplant l'azur du ciel et les superbes volcans dont la
siliouette se profile sur les eaux tranquilles de cette mer intdrieure d'Atitian, et Id-bas, au loin, un long ruban blanchdtre qui
'Wstautre que la rangye des rochers abrupts de Tzununa, pros
ds.squels devait disparattre notre regrettd Roger. Apres plusieurv
houres de navigation sons un soleil de feu, nous sommes arrivds
6 San Pedro, dont Iaccueil nous a augur6 le meilleur succs
dars notre ministere. La piee oh on nous a log&s gardait une
forte odeur de pin, mais par contre, le lit qu'on nous avait prepare, n'dtait qu'une mauvaise planche en bois dont nos eStes
Uj:mirent toute la nuit. N'importe ! itfallait faire bonne figure
derant ces. braves gens. Nous nous d6menions sur le fameux lit
cormme le diable dans un bdnitier, lorsque soudain un vent violent se dechaina comme pour soulever le toit de noire hutte et
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mettre en fureur les eaux du lac dont la rumeur arrive jusqu'd
nous. Une peur bleua que je ne cachais pas au bon PIre Roger,
envahit tout mon tire. Le P4re me rdpond qu'il ne faut pas
penser au voyage en canot avec un temps pareil. Nous dtionm
d'avis de rester sur place, et, en attendant l'aube, tdchions de
dormir tranquillement. Mais, peine perdue, impossible de trouver
le sommeil. A cinq heures du matin, on frappe d notre porte.
Nous ouvrons et quelle ne fut pas notre surprise en voyant les
rameurs de Sail Pablo qui venaient nous chercher pour nous
conduire d leur village ! a Mais comment avez-vous pu traverser
Ic lac avec un temps pareil ?
lear
e avons-nous dit. a On pent
encore passer, nous ont-ils repondu, mais partons tout de suite,
car ga peut devenir serieux. , Je consulte le ere Roger et il
edt d'avis que nous partions immediatement, puisque les raimeurs, bons connaisseurs du lac, nous assurent qu'il est encore
temps. Nous sautons sur le canot et filons droit sur San Pablo,
oil nous arrivons apres quarante minutes de navigation. Sans
retard, j'ai chante la messe, le Pere Roger m'accom•pagtant a
L'harmonium ; apres quoi, bonne seance de confessions, une
classe de catrchisme a tous ces braves gens quelques baptimes
et... en avant pour le retour ! ( Mais, demandai-je, pourronsnous encore passer le lac ? - Oui, m'est-il rdpondu, pourvu
que ce viewu traitre n'aille pas nous jouer quelque tour I , Cette
reponse aurait di nous rendre prudents, mais i n'en fut rien.
Nous primes de nouveau le canot qui devait nous conduire d
San Pedro. A peine partis, voild que le vent fait balotter notre
barque, les vagues se suivent sans interruption, battent furieusement notre canot. Que faire ? Prier et nous jeter dans les bras
du Bon Dieu. Des trombes d'eau battent les flanes de notre fragile embarcation et sautent par-dessus bord. Nos Indiens crient
ddsesp&r6ment lorsqu'ils voient une epouvantable vague s'approcher de nous avec un bruit de tonnerre. Horreur ! II n'y a
plus d'espoir, nous sommes perdus. C'est la mort qui nous
guette et nous emporte !
La volontd de Dieu soit faite ! C'est en plein ministere pour
le salut des dines de nos pauvres Indiens, que nous pirissons !
Supreme consolation ! Un acte de contrition,absolution mutuelle
et... arrive que pourra I
Tout a coup, un flot sorti des entrailles du lac et furieusement elevJ au-dessus des eauz, fonce sur nous et inonde notre
barque. Un cri d'angoisse suprdme sort de nos poitrines. Le
Bon Dieu a encore pitid de nous. Nous vidons le mieux possible
notre chaloupe, en attendant de nouveauz assauts et.. une mort
qui, d present, nous parait certaines. Les heures passent, le vent
continue d faire des siennes, une sueur glacde baigne nos fronts
et de plus en plus les rives du lac semblent s'dloigner de nous.
Seigneur, misricorde ! Nos rameurs ne se ddcouragent pourtant pas ; ils continuent a lutter contre le monstre qui vent nous
engloutir... L'espoir renaft. Ddjd nous voyons la rive asses pr&s
de nous, mais les vagues sont si fortes qu'un moment apr&s, tout
espoir de salut s'dvanouit. Les rameurs eux-mdmes, pris de panique, nous demandent de prier pour qu'un remous de vagues
ne vienne pas faire chavirer notre barque, et alors... c'est la
fin ! Trois heures de lutte, d'angoisse, d'agonie. Mais Dieu est
grand I Lorsque nous nous voyions au seuil de 'VternitM, nous
abordons miraculeusement la rive, mettons pied a terre, et,

-

511 -

moitid morts, nous rendons grdce 4 Dieu d'avoir eu pitid de
nous.
Tout est bien qui finit bien. Malheureusement, tout n'est pas
fini. t1 nous faut maintenant retourner 4 Panajachel, mais comment ? Traverser de nouveau le iac ? Ce serait folie. Passons
done par les defiles des montagnes qui nous entourent. Si encore
nous avions quelque monture, mais il ne faut pas y penser.
Force nous est done de nous en alter d pied, heuretu d'avoir la
vie sauve. Nous partimes done pour faire l'ascension de la montayne qui nous sdparait de Santa Clara, o& nous arrivdmes d la
tombee de la nuit. A Santa Clara, le secrdtaire de la mairie nous
trouva deux chevaux pour nous conduire d Santa Lucia Utat!an.
C'est bien, mais nous avons une faim de loup et... rien 4 se
mettre sous la dent. II n'y a rien, en effet, disent nos Indiens,
t'est la misere noire ! a Nous enfourchons nos montures et... en
awant ! guides par le Pere Roger luI-mdme, qui connaissait ravins
et ab mes pour y avoir deja passe. Une heure de marche d travcrs l'obscuritd. Heureusement que nos bdtes y voient pour
nous ! Tout d coup elles s'arretent devant un gros trone d'arbre qui barre le chemin. Pas une allumette, encore moins de
lampe 6lectrique pour nous dclairer. Le Pere Roger descend de
cheval, moi aussi, et nous nous consultons pour rdsoudre le problame. Apres maintes considerations, nous remontons d cheval,
et contournant le malencontreux trone abattu par l'ouragan,
nous continuons notre marche. Finalement, grdce 4 Dieu, nous
arrivons d Santa Lucia ; I'espoir renatt dans nos ccurs et nous
savourons d'avance le souper qui va nous redonner des forces
pour continuer... d vivre ! En arrivant au presbytere, nous envoyons qudrir notre pitance au petit h6tel de l'endroit. Notre
envoyW revient bredouille, en nous disant : a Peres, comme il est
fort tard, nous n'avons rien trouvi. ) Que faire ? nous en tenir
au proverbe : • Qui dort, dine. a Sur ces entrefaites, nous arrive
un brave homme avec deux tasses de cafe chaud et bien sucre.
Apres ce maigre repas, allons dormir. Le lit pour deuw qu'on
nous avait prepare, n'tait pas m6me pour un seul, tant il 6tait
etroit. Le Pre Roger me le cede gentiment ; je refuse en disant
que j'ai l'habitude de ces incidents, et que lui qui est encore
novice dans la carriere apostolique, a droit au confort de ce lit
de fortune ! II accepte, tandis que, transi de froid, de faim, je
me couche par terre, bien envelopp6 dans ma soutane pour tdcher
de supporter le froid de la nuit.
Le lendemain, nous envoy•mes une depdche d Solola pour
demander une auto. Pas de rdponse. A la fin des fins, it ne nous
reste qu'd prendre le cheval pour gagner Solola. Fn route I encore des ravins, des montdes et des descentes qui donnent le
vertige. Mais nous arrivons enfin chez nous, remerciant le Bon
Dieu de nous avoir sauves du naufrage et de la mort au milieu
d'un lac que je ne puis oublier.
aiais voici un resumi de la lettre que le Pere Roger derivit
alors a sa mere : a Me trouvant a San Marcos, sur les rives du
lac d'Atitlan, un deluge de quatre jours a inond6 le village et m'y
a retenu prisonnier. Les rivibres debordaient, ravageant tout
sur leur passage et les 6boulements des montagnes voisines fondaient sur le village et le menacaient d'une ruine complete.
J'6tais logd dans une chambre de I'dcole avec mes quatre catdchistes qui n'avaient pas voulu m'abandonner un seul moment
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Pere, s'il faut mourir, nous mourrons avee
et ume repelaient : I'
cous. , A huit heures du soir, on entendait les gros 6boulements
de laIontague, et les courants d6bordes des rivibres qui se
precipitaient sur nous. L'Bcole 6tail ddjk inondee, nous etions
assicgds de tous cotes. Agonie de mes cateehistes et angoisse de
xotre pauvre Hils dans une situation si precaire. Nous sortimes
dc i'dcole pour gagner un refuge dans une hutte voisine. C'6tait
9 heures du soir. Ce nouveau refuge, dAej inonde, je monte an
soi-disant second etage (tabanco) et je vous assure, ma petite
imore, que je n'a\ais aucune peur, 6tonn6 moi-meme de cette
tranquillite de corps et d'Ame. les catechistes pleuraient, g6iissaient, poussaient des cris dechirants et, me prenant par la
main : t Pere, P&re, donnez-nous votre benddiction, c'est la mort
qui s'approcLh. , Plein de conliance en Dieu et Marie Immaculde.
je rdcitai l'acte de contrition, les litanies de la Sainte Vierge,
entonnai un cantique i cette Mere du ciel, en attendant de la
rtjoindre la-haut, car il me semblait bien que e'ftait la tin.
On entendait le grondement des torrents et des dboulements.
J'encourageai uies compagnons en leur disant que la Vierge
nous protegeait et qu'elle nous sauverait de ce deluge. A 11 lieures de la nuit. il nous fallut laisser la hutte oh nous nous abritions taut bien que nal, pour chercher ailleurs la vie ou la mort.
II pleuvait A terse, d'affreuses t6nebres couvraient la terre, nous
\oulious atteindre la mairie, inais pas inoyen de passer sur ce
nuuveau lac qui nous en stparait. t, P&re de nos daes, ine disaient les quatre Indiens que j'avais acec moi, mourons tous
les cinq ensemble ! - Pas encore, mes braves, pas encore : La
Vierye est li qui nous sauvera... , Je termine ici, ma lettre,
pour la confier aux Pires Geze et Cuellar qui partent a 'instant pour Guattinala. Aidez-moi. ma petite mere cherie, a rela
nercier le Bon Dieu et la tbnne Vierge. de m'avoir sauv'a
\ ie . ,
Quelques mois plus tard, j'eus l'occasion de voir les racages du deluge qu'on cient de lire : desolation et mort sur les
rices du lac d'Atitlan ; les murs de la mairie sont encore debout,
luyubre souvenir de la catastrophe, l'eglise tout entiere par terre,
nombre de morts. Autant de prlsages de ce qui allait mettre fin
a l'apostolat et d la vie de notre cher Confrere, le PNre Roger.
Au milieu du mois de nocembre 1949, it partit visiter les
villages situes au midi du lac, emportant le necessaire pour la
celhbration de la messe. Plein de joie et d'entrain, d la pens6e
de revoir ses chers Indiens, comment pouvait-il imaginer qu'il
partait pour le ciel ? 1 descendit la c6te de Panajachel, arrica
a Tzanjuyu, s'embarqua sur la chaloupe i moteur, s'arrangeade
son mieux au milieu d'une soixantaine d'lndiens, affairis a lear
cente de fruits et de lear bric-a-brac.
Tout allait pour le mieux sur les eaux cristallines et tranquilles du grand lac d'oi les voyageurs pouvaient admirer tant
de superbes montagnes. Arrived i Santiago, tout le monde descend et le Pere Roger est salua par deux catichistes,Jean Sisay
et Jacques Pop, qut lui prennent sa valise et sa caisse d'autel, et
le conduisent au presbytere du village. Mme Alice Mdrida, majordome de l'dglise, se charge de la table du Pre.A peine arrivd,
noire missionnaire se voit entoure d'une cinquantaine de braves
catechistes qui viennent prendre des legons pour les mieux
donner aux six cents enfants dont its prdparent la premiere
Communion.
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De Santiago, le Pdre prit le canot avec six rameurs, qui venait le chercher pour San Pedro. Son arrivde en ce dernier
cillage mit la joie dans tous les cceurs. II y avait force besogne
pour le missionnaire : confessions, predications,
baptdmes,
classes aux catichistes. La grdce de Dieu pleuvait sur tous
ces braves gens. Tous aimaient et estimaicnt le P&re Roger, parce
que lui le premier les aimait et estimait en vrai pere et pasteur.
De San Pedro, it ppssa d San Juan, oit it se logea chez M. Lue
Mendoza, un des zies catichistes.
Apres San Juan. le Pere arrive & San Pablo, gros bourg,
hier paien, mais aujourd'hui, grdee d Dieu et au travail opinidtre du missionnaire, prit a donner une bonne rdcolte d'ames
chritiennes. Bon nombre d'unions libres refurent le sacrement
de mariage.
Continuant sa visite de village en village, ii arrive A San
Mareos, un bourg dont la temperature religieuse rivalisait avec
le froid des montagnes, oi ii s'atait juch6 depuis des siecies. Le
bourg venait d'etre ravage par la tornade, et d flanc de montayne, les Indiens avaient dressO de misdrables huttes, car ils sont
incontestablement les plus pauvres des environs du lac. Its n'ont
mmee pas un.canot pour aller chez leurs voisins ; its manquent
d( tout et vivent dans une teUe misere qu'il faut I'avoir vue
pour s'en faire une idee.
C'dtait le 16 novembre 1949. Un vent d'une violence inouie
sr dechaine sut les eaux du lac, les arbres ploient sous la rafale
et les vagues grondent en furie. Que faire ? le P&re Roger doit
etre d Panajachel le 19, sans faute. Mais l'impossible s impose.
Attendons, dit-il, que le temps se calme.
Cependant, les Indiens vont emprnter un tout petit canot
de quatre metres de long sur un de large, et quatre catechistes
sc chargent de ramer pour conduire le PAre d sa destination.
Au matin du 18, its viennent frapper d la porte oia ii a
passe la nuit. a Pere, lui disent-ils, on peut & present naviguer
saus danger et nous voild prdts pour vous emmener. » On part
dans les meilleures conditions. L'eau est calme, le canot bourdonne doucement, soudain, les vagues se soulevent au souffle
du vent. A la lueur de sa petite lampe, le Pere Roger apercoit
un autre canot, mais pas moyen de s'en approcher, le vent faisant tourner sur place l'une et I'autre embarcation, sans qu'elles
puissent s'aborder. Voici maintenant un autre canot qui vient de
San Pablo,, chargd de professeurs en congd, et qui soudain disparait derribre les flots sans qu'on sache ce qu'il est advenu. Les
rameurs du Pere perdent tout espoir, cependant que lui se recommande au Bon Dieu. Soudain, une forte vague deferle sur le
ccnot, le fait chavirer ; les rameurs s'accrochent comme its peuvent d ses bords, et faisant un effort surhumain, le redressent
miraculeusement. Tout le monde est d bord, lorsqu'une nouvelle
vague plus formidable que la precdent ele fait chavirer d nouveau, et cette fois sans espoir de le redresser. Le Pdre se maintient accrochA d ses bords, lorsque tout d coup, apres un effort
desesprd des rameurs, deux d'entre eux et le pauvre P&re disparaissent sous les flots. Leurs corps s'enfoncent dans I'abtme.
*
Quel deuil pour sa mere, ses frbres, ses amis, ses confreres
Six ans apres sa mort, je le vois encore, jý le vois toujours,
le brave jeune apdtre que nous pleurons, modeste, pieux, zdLd,
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ami des petits et des pauctes, vrai pere de ces pauvres Indiens
primitifs des montagnes de Solola, se faisant tout a tous eta
recant que tournries apostoliques de village en village, pos
dtendre le reyne de Jesus-Christ.
Les deux suruivants de la catastrophe qui nou ravit le boa
Pere Roger, accroch&s aux bords du canot en derive, finirent par
arriver aux roches saurayes de Tzuiuna, its etaient d moitiU
morts de froid et de fatigue. Les habitants de Santa Cruz arrivent leur porter secours, et la nouvelle de la mort du Pere et
de ses deux catcchistes arrive par depdche & Solola.
Quelques jours apres, on cit arriver sur la playie de Panchicoj, la valise du Pre, abimre par les coups de sabre que li
atait donnes les Indiens pour en retirer le contenu. Ce furent
ces coups qui donn&rent 6 penser que le Pbre Roger aurait dtd
victime d'un attentat. Ma conviction personnelle va d l'encontre
de cette supposition. II est vrai qu'on remarqua des coups de
sabre sur le canot du ddsastre, mais ces coups furent post&nreurs d la disparition des naujragds et ne furent donnes par
les Indiens que par superstition, comme pour punir le malin
esprit, auteur de la catastrophe. II est hors de doute que le
canot n'avait recu aucun coup lorsqu'il echoua sur les roches de
Tzununa.
Trois mois apres ces tristes evenements, j'appris tous ces
details de la bouche des deux rescapes, alors completement gu&nrs de quelques semaines de folie, par suite du naufrage auquel
ils avaient 6chappd. Sur le canot mdme de la catastrophe, asses
bien rdpard, je me rendis plus tard d San Pedro. Cette coincidence renouvela mon deuil pour la perte d'un Confrdre que
j'estimais tant...
28 novembre. - A l'occasion du cent vingt-cinqui6me anniversaire de la Mddaille Miraculeuse, le cardinal Feltin ctlibre
la grand'messe, A 9 heures, au 140, rue du Bac ; les fiddles sont
admis.
A 14 heures precises, M. Jean Henrion expose dans la traditionnelle conference du jour ce que la Vierge a fait pour la
famille de Saint-Vincent et ce qu'elle doit rdaliser pour la Mdaille : la r6pandre et la faire connaltre davantage. Les vepres
suivent, vivement mendes, mais elles paraissent longues aux
nombreux ddvots qui attendent impatiemment d'etre admis au
sanctuaire, oil la neuvaine, jusqu'au 8 ddcembre, voit passer
quantite de fideles et monter tant de prieres.
Le soir de ce lundi 28 novembre, a 19 heures, en la basilique metropoiitaine Notre-Dame, la Communautd de SaintLazare entoure le nonce, Mgr Marella, qui cel6bre la messe du
jour. La cerdmonie rassemble plusieurs milliers de fervents et
de b6n6ficiaires de la Mddaille miraculeuse. Ici et la, seulement,
quelques cornettes et autres religieuses, mais surtout des fid&les et des hommes plus qu'on aurait pu l'attendre. L'atmosphbre
priante de la vaste assembl6e est entretenue et soutenue d'une
facon active (telle que l'aime notre temps, et telle que 1'ont
realisee de multiples expdriences de notre dpoque). Ce sont dbs
lors : a) quelques chants oh la foule participe ; b) de breves
suggestions, ddtaill6es au micro en menus morceaux et en formules sans bavure ; c) des consignes concretes. Done, pas de
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sermons proprement dits, qui restent forc6ment un monologue
dont on ne profite pas assez. Au total, cette participation fait
trouver courte cette heure de priere, et breve cette messe ou
les communions sont nombreuses et I'organisation remarquable
(decidiment, on s'est fait la main). Chacun des assistants a son
feuillet oh les textes et l'ordre de la ceremonie 6clairent et soutiennent la piet6. On sail oh I'on va ! La c6remonie est. alors
vraiment communautaire ; c'est en action une tranche de liturgie vivante et adaptde a ce rappel du symbolisme et des bienfaits
dr la medaille qui est distribute avec gne6rosit6.
La Vierge, le Christ, avec nous tous : Fernand COMBAhmZIEa.

L'EMPRISONNEMENT
de Sceur Marguerite, RAYMOND
(11 mars 1951 - 31 mars 1952)
Apre& les temoiynayes de deux. missionnaires, MM. Tichit
et Iluysmaias (f. Annales, supra, pp. 225-249), voici encore une
evocation des prisons communistes de Chine, et surtout - pris
sur le vif - une esquisse des procedds judiciairesdu Rdgime a
Sendroit des (Euvres et activitds charitables de L'Eqlise cathohque.
Dans ces pages de Sowur Raymond, on retrouve la lutte de
1'esprit de Parti contre la Charitd, totalement et surnaturellenent devoude eau service des pauvres enfants de Chine.
Au ddbut de 1951, Seur Marguerite Raymond, originaire de
S&aoie, diriyeait d PNkin, depuis trente-trois ans, le plus grand
orphelinat calholique de la Chine, le Jen ts6 t'ang, qui renfermait

un bon millier de filles. Quand les communistes chinois tenterent
d'arreter L'elan de l'ardent ddvouement de Swur Raymond et de
ses compagnet, pour justifier cette opdration inconcevable, il
fvllut recourir aux plus noires et atroces calomnies et accuser
nettement Saur Raymond, de se livrer, depuis nombre d'annies,
au meurtre de quantit6 d'enfants !
Dans leur objectivit6, les pages de la Seur Raymond donneront une idee des procddds employds pour monter une telle
Lersicution contre Ics ceuvres missionnaires.
Coincidence remarquable, on s'appretait alors 4 fdter le
ci.ntenaire de I'arriv4e des Filles de la Charite en Chine (1852)
.f/. Annales, t. 110-111 pp. 233-270). L'historique du devouement
de tant de ceurs ardents allait dtre confid a la presse. Et tout

a un coup la grande tempdte est venue s'abattre sur ce glorieux
pa.ss et causer sa ruine totale.
Pour s'ddifier sur cette page finale, d travers cette rddaction toute en delicatesse, il suffit de lire les accusations du Tribunal communiste et les rdponses de Swur Marguerite Raymond,
emprisonnde du 11 mars 1951 au 31 mars 1952, ainsi trainde 4
soixante-quatorze ans, pour tant d'infamies prdtendues. Ces reproches, ces crimes ainsi alleguds, font au contraire nettement
toute vincentienne, toute 6vang6lique.
ressortir une chariti
F. C.
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SOUVENIRS D'UNE ANNEE
SOUS LE JOUG COMMUNISTE A PEkIN
Fin janvier 1949 Pdkin ouvre ses portes i I'armre rouge.
Etudiants, ouvriers, tireurs de vousse sont dans la joie. Ce sont
les libdrateurs qui \iennent nous sauver de la misere. On banqubte, on chante victoire sur toutes les places; cependant bien
des cceurs sont dans I'angoisse.
Dans notre orphelinat de Jenn T'se T'ang, un millier d'enfants prient et travaillent, de nombreuses rdfugibes sont venues
augmenter le nonibre des bouches; ce sont d anciennes orphelines mariees, dont les maisons out 1et d4truites par les soldats
charges de la defense de Pekin. Elles sont venues en larmes
a\ec leurs petits enfants ; elles resteront tout l'hiver; nous
voilh done pres de onze cents.
En ville, il n'y a pas trop de desordres, la huitibme armee,
I'arm6e rouge est disciplinee. Cependant les 4coles libres ne tardent pas d'entrer en bbullition; dans chacune, sans qu'on s'en
doute, des 6lves out eu le mot d'ordre ; exemplaires jusqu'i la
fameuse liberation, elles donnent le mouvement de la revolte
ei exigent le d6part des Sceurs enseignantes.
Des le 24 fevrier, les Filles de la Charitd de I'Ecole SainteJeanne d'Arc, sont contraintes de quitter leur maison en pleine
nuit, elles se rWfugient au Jenn T'se T'ang avec la Sainte R6serve, le mobilier de la chapelle et quelques effets personnels;
!es autres 6coies moyennes auront vite le m4me sort et 1'Uni\vrsit6 Catholique devra aussi subir la rdvolution.
Cependant, au Jenn T'se T'ang l'ordre et la tranquillit4 se
iiiaintiennent. Quelques visites de policiers qui ne trouvent rien
a reprendre, des demandes de renseignements, l'ennui de livrer
ses titres de propri4t6 au Gouvernement, tout cela n'est pas
encore trop dur ; mais il faut prdvoir i'avenir et confier nos
grandes jeunes filles & des families chrdtiennes. C'est assez facile : les demandes sont nombreuses ; en deux ans plus de cent
llariages sont celebr6s b la cathedrale du Peit'ang. Les enfants
sont bien portantes ; nous avons des provisions dans les greIiers, qui ont 4t6 abondamment pourvus par U.N.R.A. ; les
classes fonctionnent, on a seulement chang6 les livres anciens
contre ceux impos6s par le gouvernement populaire ; I'exercice
de la religion est libre.
En 1950, cela se gate : ce ne sent que des r4unidns dans
tous les quartiers contre les impdrialistes : demandes de rapports
d6taillds sur les ceuvres, les ressources, le personnel, etc., etc...
On ne veut plus d'Strangers. les Soeurs agdes ou souffrantes obtiennent un permis de sortie de Chine et partent des ie inois de
f4vrier 1951. Le 20 de ce mrme mois, le Gouvernement signifie
qu'il achete 'Hdpital Saint-Michel, dirig6 par les Filles de la
Charitd, et donne dix jours pour 1'Avacuer. Done le 1" mars, le
Jenn T'se T'ang recoit toutes les Sceurs, le mobilier de la chapelle, de leurs appartements. de la pharmacie, etc... Bientot,
nous apprenons la sombre tragedie de Canton. Je suis avertie
qu'une loi de dkcembre 1950 interdit a tout dtrangrr la direction d'un dtablissement en Chine. Nous faiso.is reconnaltre
Sceur Joseph Tchang comme superieure du Jenn T'se Tang.
Le 9 mars, a la r4union des femmes protectrices de l'enfance,
un docteur attaque le Jenn T'se T'ang et demande que le Gou-
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vernement s'en empare. L'assistance dit qu'il faut d'abord examiner. Les agregtes qui out assisLt h la reunion reviennent en
larmes. ,
Le 11 mars, un certain M. Ting se pr6sente ; ii est porteur
d'une lettre du Gouvernement par laquelle je suis avertie que
ce personnage, delegue de la Societe de bienfaisance, doit visiter notre 4tablissement et cooperer A notre (Euvre. Done Ting
el ses assistants, deux hommes et deux femmes, vont de pavilions en pavillons ; puis chacun recoit sa part de surveillance.
I.es premiers jours, tous se contentent de regarder et de s'informer poliment aupres des Sours ; la vie pieuse et r4guliere
n'est pas troublee, mais jour par jour 1'emprise se fait plus
serree, les surveillants plus nombreux, le Ting devient insolent.
ii rclame les anciens registres ; on lui r6pond que ces registres
ont 4te detruits et remplaces par des registres tout en chinois,
suivant ainsi l'ordre du Gouvernement.
En reponse, le Ting amine de nouveaux surveillants, il impose de les loger et de les nourrir. Tous ces personnages ne
cessent d'epier Seurs et enfants, ils assistent aux offices A la
chapelle, s'installent dans les classes, 6coutent le cat6chisme,
causent avec les enfants, les interrogent, leur font de belles promesses ; puis, quand ils jugent que telle ou telle fillette est
plus susceptible d'une formation rouge, on I'appelle en particulier : ce sout alors les conversationa Je-cretes, les longs tete-atWte de jour et mdme de nuit ; les Soeurs n'ont rien a dire, toutes
les portes doivent rester ouvertes.
Maitre Ting vient tres souvent, il inspecte, fait des reunions,
des discours , cependant, les enfants continuent & Btudier ,2
travailler dans leurs ouvroirs, elles restent pieuses et dociles.
mais sont inquiftes. Maitre Ting s'en apercoit ; un beau jour,
il fait assembler tout ie personnel, enfants, Sceurs et employds
dans la plus vaste cour, et solennellement declare : Ne craignez
rien. nous ne voulons pas perdre vos ames ; la religion est
libre, vous pouvez prier, etudier le cat6chisme, aller A la messe;
ii developpe ce theme et acheve en proclamant : la liberte religieuse est complete, le Gouvernement populaire accorde k chacun la libertd : I' de choisir sa religion et de la pratiquer :
2° de l'enseigner et de la propager ; 3* de la combattre et de la
pers6cuter !
Les enfants ne comprennent pas grand' chose aux theories
d Mlaitre Ting; alors il parle paternellement, emmene les hesitantes chez lui, les g&te de bonnes choses; puis, c'est le cinema
do jour et de nuit, et enfin pensant qu'il est le maitre de quelques eceurs, h une reunion gendrale, il d6clare aux enfants que
!- Gouvernement populaire les affectionne tout particulibremient et leur accorde toute sa protection ; que par suite nul n'a
le droit de les commander, encore moins de les reprendre ou
de les punir ; il ajoute : les Sceurs et les agr6gees sont Ih pour
,ous servir ; si on vous fait la moindre peine, vous n'avez qu'a
accuser, et n'ayez peur de personne, vous avez tous les droits.
Les semaines passent, ces mfmes enseignements se rdp6tent, se d6veloppent. et hWlas I c'est plus facile a retenir que
le calcul.
Les employes doivent entrer dans le Syndicat des travailleurs, on leur promet des gages fabuleux, qui devront leur etre
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payds par les Steurs ; c'est le moment pour eux de jouir, la Ltte
leur tourne, les meilleurs eux-mfmes entrent dans le mouvement, moitie par peur, moitie par int6rbt.
Le 24 mai, nous pouvons cependant faire la grande procession en I'hoineur de la Sainte Vierge. Toutes les cours sont
pavoisees ; neuf cents enfants prient et chantent de tout leur
caour, accompaguant dans toutes les sections la statue de Marie
Inunaculee, patroune de notre 4tablissement ; les rouges laissent faire, mais d6ji le projet est fait de chasser les 6trangores ; nous sonunes deux : mon assistante, la chere Sceur Bernadette, et moi-inmme. Les Soeurs chinoises doivent toutes, et
chaque jour, se rdunir de 7 a 8 heures, du matin dans la salle
des retraites pour le Sud-Si, sorte d'dtude dirigee par un communiste avec lecture du journal et copieuses invectives et calonunies contre les imperialistes amdricains, japonais et autres ;
les pretres et les religieuses sont les premiers vises ; les pauvres Ieurs chinuises sont interrogees, insultees, on ne cesse
de leur repeter qu'elles doivent chasser les dtrangeres. Les
mnimes enscignements sont donnes A tout le personnel de la Maistn. Maitre Ting persuade les enfants qu'il est bon pour elles
dc jouir de la vie : c'est inutile de travailler, d'dtudier, amusezvous, vous pouvez sortir quand vous voulez, manger ce qui \ous
plai et autant que vous le d@sirez, etc.- Et a 10 heures du soir,
it enmiine toutes les grandes au cinema ; elles rentrent fort
tard ou plutIt tro)p tOt en chantant A tue-tate les hymnes patriot iques.
En ville, ce ne sont que reunions dans tons les quarliers contre les pretres : le 16 juin, c'est tout pres du Jenn T'se
T'any et en particulier contre les Lazaristes que sont dirigdes
!es accusations les plus calomnieuses, tant et si bien que les
employes du Jenin T'se T'any, qui ont dit invites A cette r6union,
prennent peur, se reunissent dans la soirde et decident de ne
plus laisser un seul pretre europeen pendtrer dans 1'tablissenent : nos trois aumoniers doivent etre remplaces. Ii est 11 heures du soir. peu importe. que les Sceurs se 16vent et tle6phonent au Vicaire general d'envoyer le lendemain matin, dimanrhe. un pretre chinois pour celebrer la sainte messe.
IDs lors, nous n'avons plus la permission de parler aux
enfants. ni de circuler dans le Jenn T'se T'ang ; Maitre Ting et
son acolyte, un certain M. Shu, de vingt-trois ans, qui se desseche A force de mechancetd, ne cessent de nous dire de quitter
I'6tablissement ; mais, que faire, on nous refuse tout permis de
depart pour la France et meme pour la Chine.
Le 25 juin, le Ting invite soixante enfants h diner chez lui.
II leur explique les accusations formulees contre les dtrangeres
et demande A chacune en particulier quelle pdnitence imposer
a ces imperialistes ; I'une dit la prison ; une autre parle d'expulsion ; il s'cn trouve une qui parle de fusiller ; mais, interrogees toutes ensemble, aucune ne dit mot.
Te 26, on colle des affiches a la porte du rdfectoire des
Sceurs : chassez les inmprialistes. Le 27, o'est dans toute la maison que les affiches s'etalent ; dans I'apres-midi, le Ting telbW
phone qu'il va venir parler aux Soeurs. A 5 heures, il arrive,
demande A me parler, de sa voix doucereuse il m'explique que
je n'ai plus le droit de rester au Jenn T'se T'ang, puisque je ne
peux ni le diriger, ni m'occuper des enfants ; il ajoute que ce
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n'est pas sa faute si on me refuse le permis de depart pour la
France; que je m'arrange et que je parte avec Sceur Bernadette
dans le plus bref ddlai ; puis it r6unit toutes les Sceurs chinoises, trente-six, et une heure durant leur rip6te qu'elles doivent
nous chasser ; et d'abord que chacune dise si elle considbre lea
Sceurs frangaises comme des amies ou des ennemies. Au lieu
de r6pondre, plusieurs Soeurs pleurent, les plus courageuses
protestent : Ou voulez-vous qu'elles aillent, puisqu'on ne leur
permet pas de sortir de Ptkin ! Ting repond : cela ne vous regarde pas ; quand on chasse son ennemi, on ne s'inquiete pas
oh ii se rendra. - Mais, nous avons travaill6 ensemble tant
d'annees, elles ne sont pas nos ennemies ! - Le Ting ne se
tient pas pour battu, il insiste, puis il fait rassembler les enfants
et les employes dans une grande cour et recommence son discours : il faut chasser les etrangbres ; puis, i!va de section en
section pour decider quelques mauvaises tetes. Les 616ves d'une
6cole voisine se rdpandent dans toutes les cours ; le Ting se
retire fort tard, laissant tout le Jenn T'se T'anq en ebullition ;
les employes s'assemblent, discutent, et au milieu de la nuit
viennent crier sous les fenetres des Sceurs : que les Francaises
s'en aillent. Les dlives dtrangeres et quelques fillettes se joignent aux employes ; c'est un affreux vacarme. Je comprends
qu'il n'y a qu't se retirer ; du reste, le 28 au matin, nous sommes
averties .qu'on va nous enfermer dans une petite chambre et
nous exposer h toutes les insultes.
Apres la messe, nous allons demander aux Franciscaines de
Marie, s'il leur serait possible de nous recevoir ; elles nous accueillent avec la plus grande charitd. Reste & obtenir la pern:ission de la Police centrale pour changement de domicile ;
notre demande n'est pas repoussee. < Revenez demain chercher
xotre permis ! n
Cette journee du 28 est des plus penibles : les rouges forcent
les enfants et ies employds h pr6parer et a coller sur tous leS
murs des banderolles injurieuses contre les Sceurs ; le desordre
croit d'heure en heure, les appartements des Sceurs ne sont plus
respects, chacun y penetre & volontd.
iCependant le 29, A la messe, dans notre grande chapelle, toutes les enfants sont recueillies et semblent prier avec ferveur.
C',st notre derniere messe au Jenn T'se T'ang.
La Police Centrale nous delivre notre permis dans la matinae, reste & avertir la Police de notre quartier ; les enfants qui
sv amusent, comprennent que nous allons partir ; elles courent
avertir tout le personnel du Jenn T'se T'ang ; en une minute
la visite
la cour des Sceurs est remplie d'enfants qui assistent
minutieuse des bagages par les communistes et les employds.
L'auto du consulat arrive et nous voilh quittant cette maison
tant aimee. Nos Sceurs chinoises sont en larmes, les enfants de
mrme ; il faut voir sur la porte d'entree une affreuse caricature et sur les murs des inscriptions calomnieuses. C'est le
chemin de croix qui continue I
Deux de nos Sceurs chinoises nous accompagnent : elles paieront cher leur attachement aux dtrangbres.
Les Religieuses Franciscaines de Marie nous regoivent avec
tout leur cceur ; elles feront l'impossible pour nous aider et
rious consoler ! La, du reste, on nous laisse en paix : rares soot
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les visites. Le Shu vient un jour demander des explications sur
les comptes, et en profile pour dire aux religieuses que nous
sommes des criminelles a surveiller de pres, et il ordonne d'inscrire les noms et les adresses de toutes les personnes qui viendraient nous voir. Puis ce sont trois membres du ComitA de rl'O
phelinat qui viennent nous demander des renseignements et
donnent un questionnaire A remplir ; le questionnaire fut rddige, traduit au Consulat et envoy6.
Le 26 juillet, nous apprenons que la veille le Peit-ang a 6t~
envahi et cernd par une troupe de soldats armds et que M. Tichit, visiteur des Lazaristes, son assistant, M. Huysmans, et plusieurs autres lazaristes europ6ens et chinois out 6t1 emmen6s
enchainds Ila plupart des autres pretres europeens et chinois
sont enfermrs chacun dans leur chambre; ils ne peuvent plus
c6tibrer la messe, ni faire aucun ministare. Dans toutes les paroisses. dans toutes les communautes de Pdkin, ce sont les mnmes
sbvices ; on ne compte plus les pretres tortures, emprisonnes.
condamnis & rester debout soixante-douze heures, sans possibilit6 de ceder au sommeil.
En aoat, invitation nous est faite de nous rendre au Santong, eglise du Sud, pour une reunion ; IA nous rencontrons deux
de nos Soeurs du Jenn T'se T'any, la Smaur Servante et la secrtsire chinoise ies membres du Comitl protecteur, les premiers
employds, et comme president le fameux Ting, assiste de son
instparable Shu. C'est toujours la question des capitaux, qui
n'existent pas. Maitre Ting se fAche et demande :
P Les fruits spirituels de vingt-huit dernieres annees :
2" Les lettres du Directeur de la Sainte Enfance ;
3° Les lettres des principaux donateurs americains.
Si ces renseignements ne sont pas donnis exactement.
clame le Ting, les Sceurs frangaises ne pourront jamais partir '
Toutes les r6ponses possibles sont donnees ; aucun resultat.
Puis. c'est le silence ; il semble qu'on nous a oublies ;
mais au Jenn T'se T'ang, c'est le d6sordre le plus complet : lea
enfants sont livrdes a elles-memes du matin au soir et du soir
au matin. On ne travaille plus, on vit dans la rue, on peut s'emparer de tout ce qui est dans les vestiaires et les magasins :
bient6t, ces fillettes debandees trouvent merveilleux de vendre
leurs plus beaux v0tements et tout ce qu'elles peuvent attraper
dans le Jenn T'se T'ang aux voisines et aux petits marebands de
la rue; c'est un gaspillage honteux.
Les Sceurs chinoises ne peuvent rien dire ; leur dexoir,
maintenant de balayer jes cours, les rifectoires et de faire la
vaisselle de ces centaines d'enfants, qui courent dans les rues
de Pdkin on vont au cindma, conduites par le Ting ou ses acolytes. Les mois passent, on a mis des professeurs pour remplacer
les Sceurs de classe ; mais les enfants ont perdu le gout de
l'dtude, on leur a appris qu'elles dtaient reines et mattresses :
elies ne l'ont pas oublid.
Ju~qu'en novembre, rien de nouveau officiellement ; main
on sent que cela ne va pas larder. En effet vers le 15, Maitre
Ting et un autre personnage charge de verifier les titres de
propri6td viennent uous parler : ils out trouv6 dans les papiers
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de M. Huysmans des renseignements sur le Jenn T'se T'ang : it
aurait Atd donne & l'orphelinat depuis 1862 : vingt-cinq mille six
cent soixante-dix enfants, et sur ce nombre vingt-trois mille quatre cent trois seraient decedds. Je suis sommie de reconnaltre :
1I ces nombres d'entr6es et de deces ; 20 d'avouer que j'ai particip6 & I'invasion de I'influence culturelle de la France en
Chine ; 3* raconnaitre que j'ai tenu des propos opposes au
communisme.
Une premiere r6ponse est prdparee, traduite au Consulat et
ei\oy6e au Ting. 11 refuse : ce n'est pas assez clair, ni asset
humble. Une deuxieme note subit le meme sort. Mattre Ting
vient alors clez les Franciscaines ; il me fait ecrire devant lui
tiois phrases enfin admises ; on me photographie pendant que
j;'cris et signe.
Le lendemain on rapporte le papier ; it faut recommencer.
Cette fois les termes que l'on exige sont tels que je comprends
que mia condamnation va suixre. 11 faut en finir, je signe ; on
est au 24 novembre.
Ie 27, je suis avertie qu'une Assemblee populaire se prepare, les professeurs ont fait cerire de nombreuses lettres de
plaintes par les enfants ; de mmme on a demande aux employes
el h quelques anciennes de formuler des accusations. Tout cela
est public
dans les journaux, nous pouvons les voir reconnaitre
les signatures ; secrktement, on nous previent de ne pas nous
rendre a cette reunion ; du reste nous ne sommes pas appeldes.
Le jeudi 29, cette assemblee populaire a lieu, les accusations se
sueiedent, les demandes de sanctions sont tres violentes, on a
demiand la prison, I'expulsion et meme le sang pour le sang.
Nous sommes pre6enues le 30 des la premiere heure, et nous
attendons en priant.
A 4 heures de l'apres-midi, nombre de policiers, photograplhe et autres arrivent chez les Franciscaines. Mla Soeur Bernadette va les recevoir et discute avec eux ; its montent tous
an deuxiine etage, envahissent Ja chambre, me font lever sous
menace de leurs revolvers ; me voilt prdte. Un policier s'approche. me met les menottes ; je pense h la Passion de Notre-Seigneur, et laisse faire sans dire mot ; du reste, les bracelets sont
nickeles et la chaine legere. Ma Sceur Bernadette me soutient
d'un c6te, la policiere de I'autre, il faut descendre deux Rtages,
puis le perron. Seur Bernadette veut venir avec moi, les policiers la repoussent, je suis dans la rue, tenue par la policiere,
elle ie conduit jusqu'au bureau de police peu eioignd, les passants et les boutiquiers regardent en silence. On me fait monter
dans I'auto ; cinq minutes de trajet et nous sommes dans la
grande cour de la Police Centrale. L'auto s'arrete devant un bureau oiu une trentaine de jeunes policiers et policieres bavardent
et rient en me voyant descendre de I'auto ; c'est vraiment comme
dans la comedie, et je ne peux m'empecher de rire aussi au
grand scandale de la policiere, qui me demande : Pourquoi riezvous ? Je rdponds : is se moqueat de moi, je me moque d'eux !
Je suis menee dans 1'intcrieur a travers plusieurs cours et
ruelles, on s'arrete, la policiere disparait, un policier me fait
asseoir sur un bane au milieu de la cour, je dois donner quelques renseignements : nom, age, adresse, etc... Cela fait, on m'enHle les menottes et on me promene A travers plusieurs cours
oi j'apercois des prisonniers charges de chaine. Enfin j'arrive
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ila prison des fenuues; uue policiere est 1A avec deux priscnnieres qu'elle garde: elle est jeune, de physionomie agreable
de suite elle me rassure et commence la visite personnelle ; i
fuut quitter cornette, collet, tablier, vider ses poches, enlever
croix et medailles, toutes les tpingles, cordons, lunettes, montre, mouchoir. etc.- On ne peut rien garder ; la policibre fait un
paquet de tout et m'emmene h un bureau oh tout est inscrit,
ainsi que le contenu d'un petit portefeuille qui contenait heureusement cent mille Jen ming, soit cinq dollars ambricains. La
policiere, prise de compassion, obtient qu'on me laisse un bonnet
dc laine, ce qui nest pas admis par le reglement.
Retour a la prison des femmes. C'est une maison chinoise
de neuf metres sur cinq ; deux barrieres de montants de bois
noir, qui vont du sol au plafond, divisent la piece et constituent
de chaque cotd un dortoir oi les prisonniires seront renfermees
la nuit ; au centre, le local ou se tiennent dans la journee, prisonnieres et policieres. Comme mobilier dans les dortoirs, c'est
sur toute la largeur de la pice, le kan, fait de terre recouverte
de briques et de nattes qui remplacent les lits. Dans la division
centrale, en plus se trouve un poele qui brOle jour et nuit, une
table et deux tabourets.
Les policieres sont agreables ; 'une est une femme de trentehuit ans, qui a vecu chez des Europeens ; de suite elle comprend mon niauvais chinois et sait me parler ; J'autre est une
jeune tille de vimgt-trois ans qui a fort bon cceur. Elles m'offrenl
a souper ; certes, je ne serais pas capable de prendre quoi que
cc soit. Neuf heures sonnent, c'est le moment de s'4tendre sur
1e kan ; on m'accorde deux couvertures ouatces, je dois prendre
place entre les deux prisonnieres qui ont vite fait de s'enrouler
dans leurs couvertures ; les policieres m'aident et, prises de
pitie. apportent une troisieme couverture pour remplacer les
oreillers manquants. A dix heures, on m'appelle au tribunal ;
une policiire m'accompagne, me fait entrer dans une petite
piece ; au fond, une estrade surmontde d'un bureau, fermde par
une balustrade ; en face, en bas, une chaise.
Trois Chinois sout en place, au centre le juge, a droite le
greffier, h gauche I'interprite. Ils me font signe de m'asseoir
et t'interrogatoire commence : nom, age, adresse, etc... Pourquoi
etes-vous venue en Chine, envoyee par qui, dans quel but, a
quelle date, etc., etc...
Vous avez reconnu que depuis 1862, vingt-cinq mille six
cent soixante-dix enfants out 4td regus a l'Orphelinat, et vingttrois mille quatre cent trois sont ddcedds. Vous etes responsable de tous ces morts, vous mdritez la mort. RBponse : je ne
crains pas la mort.
Les questions et les accusations se succedent ; vous n'avel
pas nourri, pas soignd, vous avez maltraitA, vendu les enfants,
vous avez ddtruit les registres, etc.., expliquez-vous. Je rdponds
de mon mieux ; le secretaire dcrit demandes et rdponses. Tout a
coup, le juge s'emporte : vous avez os6 dire : les enfants sont
morts, cela ne fait rien. Je proteste : je n'ai jamais pronouc6
de telles paroles ; discussion sans fin sur cette assertion du
juge. Je ne cede pas ; rinterrogatoire se poursuit, puis on me
prdsente les feuilles, couvertes de caracteres chinois et on me
dit de signer. Je rdponds : je ne signerai jamais ce que je ne
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compreuds pas. Colbre du juge ; on va chercher mes lunettes ef
Iinterprete me traduit chaque caractre ; je fais corriger la
fameuse phrase : i Les enfants sont morts cela ne fait rien a
et quelques autres de meme force ; puis je signe ; I'interprete
qui ne sait guere le francais est excedd ; le juge conclut : le
premier interrogatoire est termin6, mais vous ferez bien de
changer votre manidre impbrialiste de parler et d'agir, sinma
vous aurez a vous en repentir. Allez et rdflechissez, rdfidchissez ! II est minuit ; retour i la prison ; les deux prisonnieres
dorment paisiblement ; je passe le reste de la nuit a r6fldchir
aux evdnements de la journ6e.
A 6 heures, lever ; le cuisinier apporte de l'eau bouillante
pour la toilette ; les prisonnieres et les policieres s'activent,
font le feu, mettent la chambre en ordre, puis chacune, en silence, rdflichit ; je profite de ce long moment pour faire mes
prieres, on me laisse toujours libre jusqu'a huit heures et deaie. A ce moment, on apporte le millet cuit A l'eau et la soupe
de choux assaisonnee d'huile de s6same ; chacune se sert &
volontd ; il est entendu que les prisonniers doivent dormir et
manger de facon A soutenir leurs forces. La jeune policiere me
voilt fatigude ; elle va i la cuisine me faire cuire un bol de vermicelle ; j'en ai pour toute la journ6e. Le lendemain, elle m'apporte du riz. Un chef policier s'en apercoit et proteste ; je dois
6tre nourrie comme les autres ; deux repas par jour : A 8 heures
et demie, millet et soupe de choux ; a 4 heures et demie, mais
cult a la vapeur et navels sales.
Ce meme jour, l" d6cembre, au soir, on m'appelle au tribunal. Le juge est un petit jeune homme qui parle fort duremnent. mais 1'interprete n'est pas le meme que celui de la veille,
c'est un Chinois, cheveux gris, qui salt parfaitement le francais,
et Iraduit tres exactement.
.Mme interrogatoire que la veille, m6mes accusations ; en
plus, le juge me demande quand et comment j'ai parl6 en termues opposds au Gouvernement populaire. Reponse : je n'ai
janlais parld contre le Gouvernement ; au contraire, j'ai toujours dit d'ob6ir aux ordres du Gouvernement ; mais j'ai explique aux Smurs chinoises et par elles j'ai fait dire A tout le personnel, enfants et employds, qu'6tant catholiques nous ne pouvions en aucune maniere, accepter la doctrine communiste.
Jajoute au juge, qui fronce les sourcils : Vous Otes des mat&
riali-tes qui ne croyez ni en Dieu ni en I'immortalitd de rI'me.
ni en la vie future ; comment voulez-vous que, nous, catholiques, nous adh6rions A votre doctrine ? Ces explications, je les
ai dunndes et rdpdties parce que c'dtait mon devoir absolu et
& I'occasion je suis d6cidde a donner les memes conseils jusqu'a
la ionrt. Le juge s'emporte ; mais I'interprete lui fait signe de
se taire, et prononce : la religion est libre, pas de discussion
pour le moment sur ce sujet, inutile de donner d'autres explications.
Le juge revient sur le nombre des d6chs : vous etes responsable de tout ce qui a nui aux enfant chinois depuis 1862, vous
meritez la mort. R6ponse : je n'ai pas peur de la mort. Autre
question : vous avez vendu des jeunes filles ? R6ponse : jamais,
jamais, jamais. Vous mentez, crie le juge. Reponse : les Francaises ne mentent pas. - Eh bien ! moi, me dit 1'interprete, au-
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jourd'hui, j'ai entendu une Francaise mentir impuneinent. El
'interrogatoire se prolonge plusieurs heures ; I'interprete relit
tout I'interrogatoire, le traduit et ajoute : voulez-vous lire vousnmme chaque caractere, bien qu'on puisse exiger la signature
sans que cette lecture soit faite. Je regarde l'interprete et lui
dit : je crois que je puis avoir confiance en vous, je vais signer.
La s'ance est terminee ; c'est une heure du matin, je m'approche de l'interprete : puis-je formuler une demande ? - Certainement. - J'ai besoin de m6dicaments ; puis-je les demander
A Liou Teu Fang ? - Oui, 6crivez, mais ne mettez que l'adresse
et les noms des remedes desires ; pas un mot de plus.
J'6cris, espirant qu'ainsi ma Sceur Bernadette (Liou Teu
Fany) saura ou je suis. Erreur : un policier va chercher les medicaments, les rapporte, mais (je le saurai beaucoup plus tard'
ne donna aucun renseignement.
Le 2 decembre. troisieme interrogatoire. Memes questions
renouvelees ; le juge ajoute : vous 6tes une imperialiste. R&ponse : je ne comprend guere cette d6nomination, car enfin. it
n'y a d'empereur ni en France ni en Chine ; cependant on m'a
explique que tous les FranVais etaient des imperialistes, et quP
tout etranger dirigeant un ktablissement en Chine 6tait imperialiste : done, je Je suis. Suivent mille reproches sur les mariages
des enfants, 'interdiction faite aux Sceurs de lire les journaux.
de prendre part aux manifestations communistes, etc... Comme
je n'admets pas tous les reproches et accusations, le juge s'emporte :mettez dans votre esprit que vous n'.tes plus en France,
mais & P6kin devant le Tribunal du Gouvernement populaire, et
que cela ne vous sert de rien d'avoir dtudid le droit francais
puisque vous serez jugee d'apres les lois du Gouvernement populaire. Je r6ponds : je regrette, mais j'ignore les lois dont vous
parlez ; votre code de lois est-il acheve, publid, je serais heureuse de le connaitre, car enfin. je voudrais savoir A quelle loi
du Gouvernement communiste j'ai pu contrevenir. L'interprite
se fAche : vous avez contrevenu 4 la loi de !'humanit6 en tuant
ou maltraitant tant d'enfants au Jenn T'se T'ang. Je r6ponds :
vous ne cessez de m'accuser, mais vous avez visit6 le Jenn T'se
7ang ? Blhme de colere, le juge hurle : depuis quand est-ce que
l'accus6 a le droit d'interroger ses juges. taisez-vous.
Ce troisieme interrogatoire se termine comme les autres :
retirez-vous dans votre chambre et r6fl6chissez sur votre conduite et sur vos crimes ; si vous les reconnaissez et les avouez,
le Gouvernement populaire usera d'indulgence a votre 6gard ;
si vous persistez A discuter et A nier, vous aggravez votre cas.
Pour le moment, les interrogatoires sont termin6s.
11 est tard, c'est la troisieme nuit que je passe A lutter contre
.t mauvaise foi de mes juges ; je suis bien lasse.
Puis c'est la monotonie des jours qui se succedent sans evenements. Lever & 6 heures, coucher a 9 heures ; les deux prisonnieres, mes compagnes, sont des Chinoises d'un certain a-e,
de condition peu ais6e ; elles m'aident un peu, me glissent des
conseils de prudence ; je ne sais quels crimes elles ont pu commettre. On nous occupe h faire des boites d'allumettes. Il v a
l'heure de l'instruction communiste donn6e par les policires,
I'heure de la lecture du journal sans commentaire, puis les prisonnieres doivent raconter leur vie, r6evler leurs fautes. Deux
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lois par semaine, dans une grande salle, reunion de tous les prisonniers, de cent cinquante A cent quatre-vingts ou meme deux
cents. Un chef policier perore pendant plus d'une heure ; c'est
une charge A fond de train contre les nationalistes chinois et
leur chef, Kiang-Kai-Chek, les Americains, les Japonais et tous
les pays impdrialistes. Puis on vante le regime de la prison
ou les prisonniers sont bien chauffds, bien nourris et ont de longues nuits pour se reposer. Enfin, appel de quelques prisonniers :
un tel n'a pas observe les regles de la prison, il a murmur6
contre le Regime, d6tourn6 ses compagnons de faire des aveux,
ses propos ont Atd surpris, r6pites, ii dolt etre puni. Les policiers s'avancent et mettent de lourdes menottes (neuf kilos, diton) au malheureux, dont le' pieds sont deja enchainds ; un autre,
qui a deja les mains attacLees au devant du corps, volt aggraver
sa peine ; on le detache, et, les mains ramenees derriere le dos,
sont fortement serrees dans des menottes ; ii ne pourra plus
se rendre aucun service, ses compagnons le feront manger, lui
essuieront le visage, car il lui arrivera de pleurer a sanglots.
Ces r6unions sont ma grande peine apres celle des interrogatoires : tout le reste, A mon avis, est supportable.
Cependant, les nuits sont bien longues ; nous sommes trois,
parfois quatre ou cinq, allongees I'une a ct46 de I'autre, et bien
bouclies ; mais il y a trois ouvertures sur la cour qui est sombre. tandis qu'a I'int6rieur, l'6lectricit6 devient de plus en plus
brillante ; il est facile au jeune soldat de garde de nous surveiller ; et si pour dviter I'air frais de la nuit une t&te disparait sous la couverture, le soldat hurle ; et si la d6linquante
ne se reveille pas, un long bAton passd par I'ouverture va se
charger de faire comprendre A la dormeuse qu'elle a manque
au reglement !
Dkcembre s'acheve ; j'ai passe la nuit de Noe.l en priant ;
je u'ai jamais si bien compris la pauvret6 de la creche, le d&
nuement de l'exile ! Je me chante sans bruit tous les joyeux
Noils que j'aimais tant faire chanter a mes chores petites filles.
Voila un mois que je suis prisonniere et je n'ai pas encore
obtenu de recevoir du linge et des couvertures ; mes crimes
m'imposent ce reglement plus serr6 que pour les autres prisonnieres. Cependant, on m'autorise A acheter du savon, un peu de
nourriture ; je vais doucement, car je ne sais quand je pourrai
demander aide au dehors, alors que les prisonniers peuvent chaque semaine envoyer a leur famille la liste de ce qui leur est
necessaire en fait de couvertures, linge, vetements et argent.
Cinq jours apres gendralement. ils reqoivent ce qu'ils ont demand6 et signent un regu.
Apres quatre semaines, je n'h6site plus ; je ferai comme les
misireux qui n'ont pas de linge de rechange ; on quitte I'unique,
on 1c lave, et quand il est see, on le remet : c'est tres simple.
Du reste, la policiEre a la bonne volontl de me faire apporter
de i'eau chaude.
Ces braves gardiennes sont tres propres et veillent a ce que
les prisonnieres se mettent a l'unisson des le jour de leur arriv ~e la prison ; la visite personnelle fournit l'occasion d'expliquer les regles de la propretd, et chaque dimanche tous les prisonniers n'ont d'autre travail que de s'approprier et de faire
leur lessive ; le cuisinier passe sa journee a distribuer de I'eau
bouillante dans toutes les salles.
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L'annie 1951 s'acheve, cette doulouretise annde 1951. Que
me rdserve 1952 ? Dieu le sait ! Cela suffit.
Le 1 ' janvier, cong6 et festin ; le matin, pain de mais, mais
le soir riz blanc de tres bonne qualitd et une marmite de idgumes et de boulettes de viande, et de fromage de haricots ; le 2,
pains de froment ; ce sera le meme gala quelques semaines
plus tard, c'est done en tout pour quatre mois, deux repas avee
un peu de viaude.
Le 5 janvier, je regois enfin un peu de linge et doux paires
de bas, et le 15 au matin, on m'avertit que Liou Teu Fang m'a
envoyd cinquante mille Jenn Ming.
Ce meme jour le chef de la prison, Siao Kou Tchang, vient
me voir et me dit : Bonne nouvelle, Mao Tze Tong a dit que vous
ne pouvez pas etre nourrie comme les autres prisonnieres ; done
je vous ferai donner chaque jour deux petits pains de froment
et un bol de riz. Avec votre argent, vous pouvez acheter des
toufs, du beurre d'arachide et des mandarines pour remplacer
les legumes que votre estomac ne supporte pas. - Ce Siao est
aimable, de meme les policiers sont beaucoup plus convenables;
je sens que quelque chose a changd. Du reste, je n'ai eu h me
plaindre que d'un seul policier, qui un beau jour m'insulte devant les prisonnieres, policiers et policieres, declarant que j'ai
dtrangld les enfants et il joint le geste a la parole. Cela m'est si
sensible que je proteste en pleurant I la jeune policibre va immediatement chercher un chef qui arrive et me dit de ne pas
me faire de peine, que cela ne recommencera pas. Les policibres expliquent aux uns et aux autres qu'il n'est pas permis de
parler devant moi des enfants du Jenn T'se T'ang, que cela me
fait trop de peine, et ajoute la femme Wang : , Vous avez tous
pu voir comme Lai Chou Fang aime les enfants et les pauvres ;
si elle a fait des fautes, c'est par erreur, son coeur est bon. , On
m'assure que je sortirai de prison sans trop tarder ; mais ce
n'est que le 24 janvier qu'on m'appelle au Tribunal.
C'est un nouveau juge, jeune homme de vingt- trois hvingtquatre ans, tres grand, tres maigre, avec des yeux mechants,
le verbe haut, l'insulte tout le temps & la bouche II veut savoir
combien d'enfants j'ai regus durant les vingt-huit anndes de mon
sejour au Jenn T'se T'ang, comme superieure, et combien sont
mortes. Je n'ai ni livres, ni listes, et pas de memoire : n'importe,
il faut reflechir et parler. Je calcule de tkte : j'ai reCu en\iron
huit mille enfants abandonnms, j'en ai marid environ six cents,
rendues aux families pres de quarante-cinq par an, il en restait
neuf cents en janvier 1951 ; les autres sont deceddes ; de plus,
dans la section des enfants des chr6tiens, j'ai recu, et lev6 et
nourri trois mille fillettes, et au catdchumdnat au moins quinze
cents. En tout environ cinq mille deux cent cinquante sont ddceddes. Le juge hurle : ne comptez que les enfants abandonnees
et vous ne dites pas la v6ritd ; il en est mort plus de six mille.
Je r6ponds : puisque vous etes plus au courant que moi-meme,
mettez six mille, mettez sept mille, mettez huit mille. L'interpryte, avec calme, decide : sur huit mille enfants il en est mort
cinq mille cinq cents. - Comment, dit le juge, avez-vous &td
assez cruelle pour faire mourir tant d'enfants ? R6ponse : je
n'ai fait mourir personne, au contraire j'ai toujours fait l'impossible pour faire vivre ces pauvres petites crdatures. - Et si
les enfants ont det soignees, pourquoi sont-elles mortes ? Je
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repouds : beaucoup d'enfants out 6t0 apporLdes & notre porte
mourantes ; la plupart 6taient des enfants non viables, tarees
des avant leur naissance. Le juge s'emporte : les enfants sont
mortes parce qu'elles out manque de nourriture et de soins dans
leurs maladies ; nous avons recu une multitude de lettres de
plaintes, ecrites par ces enfants. Je rdponds : ii a fallu ncuf mois
pour faire 4crire ces lettres ? L'interprkte m'interrompt : la
date de ces lettres ne signitie rien. Avouez que ces enfants out
ete nal nourries. - En effet, dis-je pendant la guerre japonaise
tout le personnel du Jenn T'se T'any a souffert ; la nourriture
etait insuffisante comme qualit6 et comme quantitl ; mais tout
Pbkin et toute la Chine ont soullert de inmine. - La guerre japonaise n'a durd que quatre ans dit le juge. - Erreur . de 1947
& 1945, cela fait huit ans d'occupation de Pdkin ; il y a eu aussi
d'autres guerres. - Pas du tout, erie le juge. - Comment, vous
n'6tiez pas a P6kin, j'y dtais : guerre entre les differents Generaux et Mar6chaux et le Gouvernement de P6kin ; vous ignorez
done Fong Yu Slang, Ou P•i Fon, Tchang Tsao Ling, Tehang
Su6 Liang : puis la guerre des sudistes contre les nordistes ;
ceux-ci sent vaincus et perdent toutes les bonnes places. Tous
ces d6sordres font fermer les portes de la ville pendant des jours
et des semaines, et obligent a de continuelles restrictions. Passons a un autre sujet, dit le juge : vous avez vendu des
jeunes filles, les donnant par force a des jeunes gens qu'elles ne
connaissaient pas ; vous avez forc -les enfants a travailler audessus de leurs forces, etc., etc... Les accusations se poursuivent,
les questions aussi ; je suis lasse et je ne rdponds plus. Le juge
se fache : pourquoi ne r6pondez-vous pas ? - Je suis fatigude.
- Devant le Tribunal du Gouvernement populaire on ne regarde pas sa fatigue, on rdpond quand mmme. - Je fais effort
pour r6pondre encore & quelques questions. Vers une heure du
matin, on me renvoie, en disant : vous commencez a etre plus
convenable ; vous pouvez constater que de notre c6t6 nous sommes bien gentils et indulgents pour vous ; allez r6flechir dans
votre chambre, et si vous 0tes obdissante et sincere vous pourrez faire diminuer votre punition. Je rentre dans la prison avec
I'espoir d'etre ddlivrde le lendemain ; les policibres m'assurent
que puisqu'on s'occupe de mon affaire, ce ne sera pas long.
Janvier s'ach6ve ; ce sont les fetes de la premiere lune,
toute affaire cease. Enftn, le 7 fdvrier on m'appelle au Tribunal.
C'est le. m4me juge qui recommence toute la kyrielle de
mes crimes. If exagere a plaisir et, comme je ne peux admettre
ses absurditds, il crie : levez-vous ; si vous continuez d'agir et
de parler de cette maniere imperialiste, je cesserai d'etre bon,
je vous ferai mettre dans une chambre sans feu, vous n'aurez
plus droit a aucune exception, vous ne recevrez plus rien de
Lien Teu Fang, ni linge, ni argent, ni vOtements. Repondez convenablement. Je rdponds que je ne comprends rien a tout ce
qu'on me reproche, que je n'ai eu qu'une pensde : faire du bien.
- Ne faites pas la bMte, reprend I'interpr6te, vous comprenez
trWs b: n, mais vous ne voulez pas admettre. - Rdponse : non,
je ne vous comprends pas ; vous trouvez que j'ai commis une
multitude de crimes et de cruautds, et cependant notre orphelinat a toujours dtd reconnu comme le premier en Chine, le
mieux organise, le plus nonbreux, celui ofi les enfants 6taient
les plus instruites et Jes plus heureuses. L'interprete m'arr6te :
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alors maintenant, \o.us allez dire des bdtises semblables ; taiseavous et decidez-vous A faire des aveux complets : autrement,
'ous serez juge et condamnde sans misdricorde. - Je reponds :
ma punition, elle est faite, je l'ai accomplie le jour oi, chass6e
du Jenn T'se T'ang, j'ai dif quitter les enfants que j'aimais tant
et mes cheres Soeurs chinoises ; alors mon cceur s'est brise, le
reste est peu de chose.
L'interrogatoire se prolonge encore. - Quand je ne peux
admettre les accusations qui se multiplient, le juge m'impose
silence, et I'interprete s'exclame : je n'ai jamais rencontre une
femme aussi tenace et qui rouspette tout le temps ; on n'en
tinira jamais axec vous. II est lard, allez rdfl6chir dans votre
chanibre. II est plus de minuit.
Le 8, nouvelle seance : Pourquoi avez-vous trait6 differemment les enfants de l'Orphelinat et celles de I'lnternat ? Rdponse : je n'ai jamais fait de difference, toutes sent pauvres,
toutes sont nourries. seniblablement ; il n'y a qu'une seule cuisine, je donne des %vtements
chaque ann.e B toutes les enfants;
seulement, quand il v a un supplement de nourriture, fruits et
friandises, et que la quantit n'est pas suffisante pour toutes,
je sers d'abord les orphelines, puisque les enfants qui oat des
parents recoivent souvent quelques douceurs. - C'est juste, conviennent les juges. - Ce jour-la, longues questions sur le travail
des enfants : vous les avez accablLes de travail, donne des taches,
rendues infirmes. - J'explique ce que font les enfants dans chaque section : elles quittent la Creche & sept ans et vont dans la
section des petites ; IA, elles etudient une partie de la journ6e,
et pour les occuper, on leur donne une aiguille quand elles la
demandent : c'est une grande recompense et tout doucement, elles
apprennent a coudre. - Le juge conclut : c'est bien cela, h partir de sept ans, vous avez force ces enfants a travailler, h balayer, A laver les planchers, etc., sous peine d'etre privees de
recreations. d'etre renfermnes dans une chambre ou d'etre frappees. Je discute et refute chaque point. Peine perdue, le juge
s'emporte : levez-vous - et me voilk debout ; les accusations
continuent. R1iglons la question des d6ecs et des enterrements.
Vous avez fait creuser de grandes fosses au cimetiere et mis
successivement toutes les enfants ddc6ddes dans ces fosses ;
vous avez utilisd un cercueil a fond mobile et mis les corps
dans la terre sans cercueil. Des enfants vivantes ont 6t6 port6es
au cimeliere et enterrees : les hommes charges des enterrements out entendu ces enfants appeler leur mere. Je bondis :
c'est faux, ce sont des calomnies, j'ai toujours vu par moi-meme
les enfants mortes ; du reste le cercueil dtait, portL A la chapelle et le lendemain apres la messe transport6 au cimetiere ;
cette invention ne tient pas A l'examen. L'interprete louvoie :
mais peut-4tre I'enfant etait-elle en mort apparente. Je r6ponds :
il n'y a pas pour les bebes de cas de catalepsie ; quand un enfant est mort, il ne revient pas A la vie ; tous les medecins
pourront vous le dire. - Etes-vous mddecin ? - Non, mais j'ai
fait mes etudes d'infirmirre et soigne quantitd de malades sous
la direction de savants docteurs, tandis que vous ne connaissez
rien sur ce sujet. - Passons, dit le juge, mais les grandes fosses
vous ne pouvez nier. - C'est vrai, chaque annde nous faisions
creuser une fosse au commencement de I'hiver, car le sol, gelant
profond6ment, il eut Mtd impossible d'enterrer les enfants pendant plusieurs mois ; de meme le cercueil a fond mobile nous a
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etW donnd pendant I'occupation japonaise, comine a tous lea h6pitaux et oeuvres de bienfaisance, puisqu'il n'y avait plus de bole
pour faire des cercueils individuels. - Cette discussion eat
longue, mes genoux fldchissent. - Allez-vous adosser au mur,
me crie le juge, vous avez & repondre encore a plusieurs questions. - Pourquoi avez-vous donnd une chambre du Jenn T'se
T'ang h M. Huysmans ? - Je rdponds : M. Huysmans dtait notre
aumonier. il avait demand6 une petite piee pour mettre jes
caisses des PNres Lazaiistes qui dtaient partis ou decdd6s. Ces
caisses contenaient des livres et des vetements. - Savez-vous
que dans ces caisses on a trouv6 des explosifs ? - Des explosifs
dans une maison.comme Je Jenn T'se T'ang, ce serait de la
folie furieuse: je ne peux le croire. - Cela a eth prouvd ; done
vous etes responsable. - Je ne suis jamais entree dans cette
piece; M. Huysmans m'a assure qu'il avait visit6 loutes les
caisses, il a fermn cette chambre avec un cadeuas de son choir.
- Alors, vous degagez votre responsabilitd. - Completement Autre chose : vous avez dit i un prdtre etranger et & un pretre
chinois que la 8" armde avait des moyens spkciaux pour faire
mourir la population. - Je n'ai jamais parl6 de la 8* arrne, et
d'abord je ne cause pas avec Jes pretres, je n'en ai pas le temps.
La 8* armde a ses Gdneraux et autres chefs pour la commander ;
c'est leur affaire ; la mienne 6tait de m'occuper des enfants. Je peux vous nommer ces pretres; voulez-vous savoir leur nom ?
- Certainement, je suis curieuse de les apprendre. - Ce rzest
pas necessaire. Passons. - Je n'en peux plus et murmure : je
vais tomber. - L'interprBte m'entend et le juge crie: asseyezvous par terre. - Je lui rdponds: certes, non ; a mon Age on
n'est plus souple. je ne pourrais plus me relever, ii vous faudra
venir A deux pour me mettre debout - Alors, dit le juge,
reprenez votre chaise et soyez conveaabie et obbissante. - Lea
heures passent; vers une heure du matin le juge eowlnut: ailez
vous reposer et surtout reflichissez, rflechissez : dernain nAou
reprendrons toutes les questions non risolnes. - Je suis bri~e,
et je me demande comment tout cela finira.
Le 9, le juge commence I'interrogatoire : Avez-ious rfebhi
depuis hier, qu'avez-vous pensa ceLte nuit ? - Je r4pooli : osi,
j'ai rdfl6chi et j'ai pense que je ne sortirai jamais de vos main ;
alors j'ai fait mon sacrifice. - Oh ! mauvaise pesrae, tris mruvaise pensee, s'exclama 'interprete ; nwas aavons que rvus
n'avez pas peur de la mort, les eo•munnises non ps. foa
pas peur de la mort ; c'est la oi, tout homnme doit turir ; mais
chacun a le devoir de eonserver sa vie ; et vous, aen wtre qualite
de chr-tienne, vous avez drublement ce deiArr ; de pica, rous
avez un autre devoir, eehii d'obeir i votree Sapiriure qui wvox
appeile & Paris. Done il vous faut reowAvrr v4Are libe•t,
et
ee!a depend de votre bonne voloCi
si au lieU de t
Ayjour
rouspetter comme vous le faites, si os drerees-e
fAiaacke,
faiS-ant des aveux complets, vrs tt•erdrez Trisai
se 4r fA
v-errement populaire. vrAre punition •sers mo=sa
G
Yig e et saa
tL- tarder vous pourrez reatrer dan ra ce pay.
Le juge alors me preseate uze letire
sae dta-ifi
a
qMi
AhazA paeA,
.
qui-inqun & Pekin, un persozaaze arMa.sc et
s iteresse rivemient a rosa et qi d sire ves aider A rwrwvar
4evises-*<xs qsi Ast e erWSVe-'e liberth; ia vos a &erit:
t ir0 e e
ie asir
naze ? - Certes, BoB. - Distsirea-c
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lettre ? - Sans doute. - Eh bien, c'est M. Tichit, le SupBrieur
des Lazaristes. Ce disant, le juge me tend la lettre. Je n'en
reviens pas. M. Tichit est en prison depuis le 25 juillet et le
bruit a couru qu'il avait beaucoup souffert. C'est bien emue que
je parcours la lettre. M. Tichit en termes touchants me dit son
ddsir de m'aider N sortir de prison et me conseille de faire des
aveux complets. Suit un plan; je lis avec attention et le juge
reprenant la lettre conclut : vous savez que M. Tichit est us
hoinme intelligent et serieux, suivez ses conseils et son exemple;
il a fait des aveux complets, ainsi que M. Huysmans : tous deux
seront traites avec indulgence. - Puis l'interrogatoire commence.
Coniient avez-vous nourri les enfants. - Rponse : les enfants
au-dessus de sept ans avaient trois repas par jour; le matin,
soupe epaisse de millet ou de sorgho avec legumes sals ; i
midi, sorgho blanc et haricots et un bol de legumes avec pites,
et trois ou quatre fois par semaine viande; de plus un mento
(pain cuit a la vapeur). Le soir, b six heures, soupe de mais
avec lait. Les enfants au-dessous de sept ans et celles qui sont A
I'infirmerie font cinq repas par jour. - L'interpr4te m'interrompt : vous mentez, jamais vous n'avez donne cinq repas par
jour. - Depuis vingt-huit ans ces repas ont 0tl toujours servis;
nais inutile d'insister.
Discussion sur les soins donnds aux malades. - Vos enfants
n'ont pas ted soigndes dans leurs maladies. - R6ponse: elles
n'ont manque ni de soins ni de mddicaments colteux, les meilleures spdcialit6s m'dtaient envoydes de France par une Sceur de
ma connaissance. - Le juge m'arrte : c'est bien cela l'imp6rialisme, on vous faisait cadeau de m6dicaments au lieu de vous
envoyer de l'argent pour nourrir les enfants; de plus, un seul
docteur n'etait pas suffisant pour un si grand nombre d'enfants;
vous n'avez rien fait pour prdvenir les maladies et les 6pidmies ? - Rdponse : en plus du Docteur, nous avions pour le
service des malades plusieurs infirmieres dipl6mdes ; et rg-ulibrement les vaccinations et injections preventives contre la
variole, le choldra, la fiUvre typhoide, le typhus, la diphterie,
etaient faites chaque annde par le bureau de I'hygisne; de mime
les d6sinfections et les pulv6risations de D.T.T. etaient faites
chaque fois que cela dtait necessaire par les soins du bureau de
l'Hygisne. - Naturellement, crie le juge, vous avez laiss6 tout
le soin et toutes les ddpenses a l'Hygiene au lieu de faire les
frais vous-meme. Du reste, si vos enfants avaient 6At soignees,
elles ne seraient pas mortes ! Vous, Agee de 74 ans, vous Ates en
bonne santd; comment vous etes-vous traitde et soignde pour
Wtre si bien conserv6e, tandis que tant d'enfants sont mortes;
expliquez-vous. Pourquoi etes-vous encore en vie ? - A cette
question je ne reponds pas ; le juge exige : repondez : pourquoi
etes-vous encore en vie ? II faut rdpondre: pourquoi je suis
encore en vie, et parce que j'appartiens & une famille saine oil
il n'y a pas de mauvaises maladies ; tandis que les pauvres enfants qu'on nous suppliait de recevoir ou qu'on jetait A notre
porte, 6taient des enfants nds de parents syphifitiques, opiomanes, tuberculeux, dont les meres trop faibles n'ont pu donner
qu'un sang appauvri, ou meme ont succombd . la naissance de
l'enfant. Ces enfants ont dtd apportds souvent dans un 6tat de
saletd rdvoltante, plein de vermine, de gale, de plaies. - Le juge
et I'interprete frappent du poing sur la table, se lAvent et crient:
taisez-vous, taisez-vous, vous insultez la Nation chinoise ; ce
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n'est pas vrai ce que vous racontez: les enfants sont mortes
parce que vous ne les avez pas soignees, pas nourries ; c'est votre
cruautd, vos mauvais traitements qui les out tuees. Allez refl6chir dans votre chambre, et ensuite il faudra avouer, autrement
vus ne recouvrirez jamais votre libert6. - Je r6ponds : je le
sais, mais je vous I'ai dit : j'ai fait mon sacrifice.; mais je vous
demande de faire delivrer un billet de sortie de Chine a Liou
Teu Fang ; son pere et sa mere sont Agds et ddsirent la revoir ;
moi je n'ai plus que des freres et des soeurs que j'aime beaucoup.
mais ce n'est pas la mrme chose. - L'interprkte m'arrte : ah !
vous avez des freres et des sours ? - Oui, deux fr~res et quatre
sours. - Eh bien. ne seriez-vous pas heureuse de les revoir ? Certainement, mais ce nest pas possible. - Soyez raisonnable.
allez vous reposer et demain, si vous faites des aveux sinceres.
nous finirons les interrogatoires.
II est pros de deux heures du matin ; la policiere m'aide
A traverser les cours couvertes de neige; elle me console et me
dit doucement : lchez votre coeur, cela finira, et puis Dieu sail
tout!
J'acheve la nuit en rtfldchissant A la lettre de M. Tichit et
je cherche comment je peux concilier le devoir de dire la veriti
et I'obligation de me reconnaitre coupable. J'invoque les lumieres
du Saint-Esprit, et au matin je suis decid6e. Je demande encre
et papier aux gardiennes. C'est, dis-je, pour 6crire au juge.
J'ecris : - Je reconnais que depuis 1923 jusqu'en 1951 il a
6te recus huit mille enfants au Jenn T'se T'ang, et que cinq
niille cinq cents sont dcededes.
a Comme Supdrieure de l'orphelinat pendant ces vingt-huit
ans, je me reconnais responsable de toutes les entrees et sorties.
JJe reconnais que la nourriture des enfants a egt parfois
insuffisante comme quantit6 et qualitd et que leur sante en a
souffert.
( Je reconnais que j'ai 6tW exigeante pour le travail, I'ordre
el la propret6.
, Je reconnais que j'ai longtemps suivi les anciennes coutumes chinoises au sujet des mariages, et que les orphelines
n'ont pas et0 libres quant au choix de leur fiance, qu'elles ne
xoyafent que la veille ou le jour meme de leur mariage.
,, Je reconnais que j'ai demande au fiance de fournir le
trousseau, la couverture, les bijoux et autres accesoires, ou une
sonmine couvrant ces frais et achats.
,< Je reconnais que j'ai refuse aux enfaqts la libert6 de sortir
A \olonte dans les rues et places de la ville, de lire les journaux
et autres publications actuelles. n
Mes declarations ainsi Bcrites, je les presente le meme soir
an juge; il les regarde d'un coup d'ceil et me dit: comment avezx:us eu la pens6e de faire ces declarations. - Rdponse : mais
c'est la lettre de M. Tichit qui m'en a donnd l'id6e. - Le juge
mneontent dit : ce n'est pas M. Tichit qui doit faire votre Tan
Poe' (vos aveux). - Alors, pourquoi m'avez-vous donn6 cette
lettre ? - Continuons l'interrogatoire, dit le juge. Vous avez
parld L M. Huysmans de la guerre de Corde et des succs des
Aimdricains. - R~ponse : la guerre de Corde, je ne m'en suis
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jamais inquietde ; et du reste je n'ai pas encore compris pourquoi Chinois et Amrricains se battent li-bas. Qui est-ce qui
gagne, qui est-ce qui perd, je n'en sais rien. Est-ce que la guerre
dure encore, est-elle terminde, c'est h vous de me renseigner. Passons, dit le juge ; il y a encore d'autres explications A donner. - Qu'avez-vous fait pour le bien-4tre physique et le ddveloppement des -enfants ? Y a-t-il des appareils de gymnastique
dans les cours ? - Non, il y avait une glissoire, mais elle 6tait
A moitid pourrie ; on l'a enlevee et pas remplacde. - Y a-t-i)
au Jenn T'se T'ang des salles speciales pour les bains des enfants ? - Les enfants se baignent dans les bassins de leur buanderie; la creche seule a une installation complete. - Avez-vous
achet6 des jeux pour les enfants ? - Non, je n'avais pas d'argent
pour en acheter ; les petites avaient des jouets donnes par des
bienfaiteurs. - Allez-vous reposer un moment, dit le juge, je
vous ferai chercher plus tard:
A 10 heures je suis appel6e. - Maintenant, dit le juge, en
me montrant un 6norme dossier, nous allons mettre tout cela en
ordre ; et pour rappeler vos souvenirs, on va vous lire et traduire
les interrogatoires de ces derniers jours, et vous les signerez. Lecture et signatures achev6es, le juge me prdsente une feuille
de papier. Le relev6 des interrogatoires, dit-il, ne suffit pas; il
faut que vous-meme fassiez des declarations dcrites entierement
de votre main et il m'explique : ecrivez les details de fondation,
fondateur, but, resultat. Notez le nombre d'entrees et surtout
celui des d6ecs, car cela prouve que le Jenn T'se T'ang, malgrd
son nom et son caractlre religieux, a nui aux enfants chinoises.
Specifiez qu'un acte de donation a Mt6 exig6 des parents, leur
enlevant ainsi tout droit et toute possibilitd de reclamation. Je discute, je redige, le juge corrige; ensuite je signe et date. Maintenant, une seconde feuille. Indiquez les causes des nombreux ddecs : insuffisance d'alimentation, man,•:e de soins dans
les maladies. Notez que celles qui ont vdcu, s mit de taille audessous de Ia movenne et de ddveloppement tardif. Sous chaque
declaration ii faut spdcifier que vous dtes coupable et entierement responsable. Datez et signez.
La soiree et une partie de la nuit se passe h discuter et 3
ecrire: mais les juges sont las ; ils ramassent les feuilles qu'ils
devront traduire en chinois. - Demain, disent-ils, pas d'interrogatoire ; rflnchissez et examinez votre conscience; apr6s-demain
nous continuerons.
J'ai done une journee tranquille ; le chef de la prison vient
m encourager : " Ne craignez rien, votre affaire sera bientot
terminee et je vous I'assure : vous irez a Paris. n Dieu fasse qu'il
soit bon prophete.
Le 12 on m'appelle, j'espere toujours que c'est pour la derniere fois. Le juge me remet encore un papier : a Aujourd'hui
il s'agit de I'exces de travail imposd aux enfants. Ecrivez que les
enfants des leur 7. annee ont eu une Lache journalibre., Je proteste : les enfants de sept A dix ans ne savent rien faire ; elles
apprennent si elles le ddsirent. - Discussion sans fin. - Vous
allez recommencer & Atre entktde, me crie le juge; prenez garde.
En fin de compte, ii finit par comprendre que l'idee est absurde.
- Bien. dit-il, mettez qu'k partir de dix ans chaque enfant regoit
sa part de travail et que si elle ne P'a pas achevee, elle dolt la
terminer pendant la recreation. Ajoutez que vous avez en !a
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cruaute d'obliger une incurable, n'ayant qu'une main, & fournir
sa part de travail, et que les enfants qui ont fait quelques fautes
out 0t6 punies de rdclusion ; d'autres frappdes avec une planchettes. - J'arrete le juge : je n'ai jamais frappd personne. Nous 1e savons, dit-il, mais une Scur a avoud avoir frappd une.
enfant ; c'est vous qui etes responsable.
c Ecrivez que l'on a fait mordre des enfants par des chiens.
- C'est faux; il est arrive qu'un groupe de petites filles courant
el criant ont excite un jeune chien, lequel a mordu deux enfants
tres 16gkrement; mais jamais on a pouss6 les chiens, au contraire.
Je peux derire qu'un chien a mordu deux fillettes et que j'en suis
responsalle, n'ayant pas fait attacher les chiens durant la journee. -- Ecrivez la manibre inconvenable dont les enfants ont
et6 enterrdes, etc...
L'interprete en a assez. II me dit: ddpechez-vous, j'ai d6ja
perdu tant de temps avec votre affaire ; demain nous acheverons.
Le 13, le juge m'avertit que je dois resumer tous les faits
par lesquels j'ai priv6 les enfants de leur liberte : d6fense de
sortir B volonte, de lire les journaux, les livres actuels. Surtout,
dit-il, declarez vos procdds au sujet des mariages. Vous avez
multipli6 ces mariages au moment de la liberation, disant aux
jeunes filles qu'elles avaient tout & redouter des communistes.
- Je l'arrdte : nous avons mari6 beaucoup d'enfants ces derniers mois e'est vrai; elles 6taient en age de se marier, tres
fortes, et hemandaient A fonder ine famille; les Scours leur
disaient que e'etait bien, que nous serions plus tranquilles de.
les savoir dans des families chr6tiennes. - Passons, dit le juge.
- Autre chose : vous avez mari une jeune fille avec un idiot,
elle a df divorcer. Vous avez donnd en mariage une fille de dixsept ans A un homme de soixante-quinze ans ! - Je proteste :
vous dites des choses inconvenantes, d6goOtantes; que ces marius viennent se pr6senter, je les attends. Je peux seulement
reconnaitre que les jeunes filles n'ont pas 6et libres pour le choix
du jeune homme et que j'ai demand6 un trousseau ou la somme
pour le preparer. J'6cris, le juge corrige, je signe et date ; cela
ne finit pas.
Enfin le juge d6clare que tout ce qui concerne mes crimes
est 6clairci. II vous reste, ajoute-t-il, a faire votre Tan Pae'
(aveux). - Je suis atterre :-comment, mais voilI combien de
jours que je ne fais que cela, tout est signd, date, etc... - C'etait
une preparation pour vous aider. Demain, vous devez r6unir tous
ces aveux sur une seule feuille : soignez la r6daction, que ce soilt
en ordre. D'abord les renseignements, but, rdsultat, car sous
pretexte de charit6 vous avez participe & I'impdrialisme du Gouvernement frangais; puis vos atteintes & la vie et au bien-etre
physique des enfants ; vos atteintes a leur liberte. Vous ferez
ce travail dans votre chambre et vous nous le ferez parvenir
pour que nous 1'examinions minutieusement. Si nous en sommes
satisfait, il n'y aura plus d'interrogatoires; sinon, nous continuerons. Cependant, avant de vous retirer, dites-nous de suite et
tris clairement ot vous avez cach6 votre or, vos lingots d'or et
vos billets am6ricains pendant l'occupation japonaise. Le juge
hurle ces paroles, ses yeux flambent. - Je rdponds : mes lingots
d'or, mes billets americains, vous avez bien trouv ; je vais vous
expliquer 1'etat de ma fortune pendant I'occupation japonaise.
Oblig6 d'acheter du grain pour nourrir toute la population du
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Jenn T'se T'any, je devais une grosse somme au marchand qui
vint me reclamer un cheque ; nlais je n'avais plus d'avance : que
faire ? Force m'a 6t0 d'aller trouver le Directeur de la Banque
et d'avouer mon cas. Je n'ai plus de provisions chez vous ; puis-je
cependant vous demander de payer les cheques que nos fournisseurs vous presenteront ? Le Directeur surpris, refl6chit, puis
consentit. Croyez-vous que si j'avais eu de For ou des billets
americains, j'aurai agi ainsi ? Certes, non: c'est une honte de
signer des cheques sans provisions. Si vous ne me croyez pas,
allez consulter les registres de la Banque, c'est facile a verifier.
- Passons, dit le juge, ce detail ne fait pas partie du proces;
et il le]e la seance.
Le 14, je preiids courage, redige de mon mieux tous mes
aveux suivant le plan donnd. En somme j'ob6is au SupBrieur des
Lazaristes. Dieu me donnera sa lumiere. C'est promptenent r6dige, mes gardiennes n'en reviennent pas et emportent le fameux
papier. Cependant j'ai etd distraite, et j'ai oublid de reconnaitre
que j'ai bril4 les registres. Je redige, et la policiere emporte
la nouvelle note.
Dans la soiree, j'entends mes deux gardiennes s'entretenir
de mon affaire; je ne saisis pas les phrases, mais je comprends
qu'elles ne sont pas contentes ; j'en conclus que les juges ne sont
pas satisfaits. Qu'ai-je omis ? La nuit durant je prie et je
cherche. J'y suis. sou\ent le juge m'a reproch6 d'etre restie si
longtemps Supdrieure du Jenn T'se T'ang. Alors des le matin du
15 je prends ma plume et j'6cris : apres mire reflexion, je me
suis rendue compte que ma plus grande erreur a dte de rester si
longtemps Superieure de I'Orphelinat du Jenn T'se T'ang. Puisque je n'avais ni l'intelligence, ni la capacite, ni les ressources
necessaires pour mener A bien cette oeuvre, je n'avais qu'A y
renoncer. quitter-la Chine et retourner dans mon pays. De cette
faute, ainsi que de toutes les autres je prie le Gouvernement
populaire de m'excuser. J'accepte A I'avance la decision h mon
egard. tout en comptant sur son indulgence, vu mon grand Age.
J'envoie ce nouveau feuillet au Tribunal. Dans la journee, le
visage de mes gardiennes est redevenu bienveillant: je vis
d'espoir.
Le 16 fevrier sera la grande journ6e : a 3 heures de I'apresmidi. je suis appel6e - Votre Tan Pae' n'est pas bien redige,
dit le juge, il est confus, diffus. - Je m'exclame : et dire que
j'ai pris le soin de supprimer toutes les circonstances attnuantes, parce que je sais que vous ne les aimez pas. Les juges
se l8vent. - Que dites-vous, qu'entendez-vous par circonstances
attinuantes ? - Mais, les circonstances qui diminuent et expliquent ou meme suppriment la faute ; dans tous les proces les
avocats les font valoir en faveur des accuses. - Les juges s'irritent. m'insultent. - Voyons. dis-je, laissons cela; j'ai voulu dire
que j'avais supprim6 les explications.
Chaque alin6a est alors examind, critiqu ; les juges biffent
certains mots, ajoutent d'autres parties de phrases et me tendent
les feuilles de papier. Recommencez votre Tan Pae' ici-meme,
suivant les recommandalions que nous venons de vous faires.
A 5 heures. je rends les feuilles, les juges sortent et je
rentre h la prison. A 6 heures un soldat vient me chercher; la
petite table et la chaise ont changd de place, elles sont dans
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rangle formd par le mur et 1'estrade des juges. Ces personnages
me disent : - Tout n'est pas parfait dans votre Tan Pae' ;
vaus n'avez pas compris, recommencez et faites attention B ceci,
A cela. Asseyez-vous dans ce coin, voilh une nouvelle feuille,
crivez doucement. - Des photographes arrivent. - Continuez
d'ecrire, ordonne I'interprete. - Les dclairs du magnesium
m'dblouissent; une fois, deux fois, cela ne marche pas; on recommence pendant que je continue d'dcrire.
C'est fait, dit le juge, quand vous aurez fini, vous pourrez
aller vous reposer. Dans une heure nous vous appellerons.
II sort. L'interprete se trouve seul avec moi dans la salle.
- Vous avez de la chance, me dit-il, de m'avoir pour interpr6te;
avec cette espece de jeune homme vous n'en seriez jamais sortie.
- Je rdponds : c'est bien ce que je pensais, et je vous remercie.
Cette fois ma copie est finie ; 'interprete 1'emporte ; il est
8 heures et je retourne a la prison. A 9 heures, les prisonnidres
s'dtendent sur le Kan et s'endorment; ce n'est qu'L 10 heures
qu'on vient m'appeler. Ma gardienne m'accompagne ; elle est inquiele, car elle sent que je n'ai plus de force. Me voila de nouveau
au Tribunal : le juge a tout un 6norme dossier devant lui; il
sort une feuille blanche ornee d'une photographie et me la pr&
Reconnaissez-vous cette personne, me dit-il ? - Je
sente. \ois une tres vieille femme assise devant une table, vraiment
je ne la connais pas: elle a certainement pros de quatre-vingtdix ans. - Non, dis-je au juge. je ne connais pas cette personne.
- .Mais si. reprend-il : regardez bien. J'examine non seulement
la personne, mais la pice ; je reconnais le Tribunal et la table :
ah ! [a vieille de quatre-vingt-dix ans c'est moi-meme, je ne peux
ni'empcher de sourire. - Voila bien la difference entre Chinois
et Europdens, dit I'interprete ; une dame chinoise est ravie quand
on lui dit qu'elle est vieille; mais vous, cela vous d6plalt. Du tout, j'aime mieux etre vieille que jeune. surtout en ce
moment mais je ne pensais pas etre si maigre et si ridde.
Voyons, dit le juge, dcrivez au-dessous de la photographi :
ceci est ma photographie prise pendant que j'dcrivais mes aveux.
Signez et datez. Voila une autre photographie ofu vous 6tes avec
des incurables; ecrivez au-dessous: ceci est ma photographie
prise pendant que je surveillais le travail des incurables. II faut d'abord crire la phrase au brouillon, la prdsenter a
'interprete, puis la copier avec soin ; cela prend du temps. Voila aussi la photographic du cercueil i fond mciile ; il faut
ecrire une explication, signer et dater. - Puis le juge revient
sur le Tan Pae'. - Je pense, dit-il, que cette fois il est bien
redigd, nous allons 1'examiner avec soin, le traduire et ensuite
ce sera le jugement; mais votre proces est termin6 quant aux
interrogatoires. Cependant j'ai encore a vous demander quelques
d6tails. - Vraiment cet homme est sans piti ; je n'ai plus la
force de parler. - Vous allez nous dire, dame le juge, ou vous
avez mis tout ce que vous avez sorti du Jenn T'se T'ang ?
Cette question me coupe la respiration. Ces gens nous ont
tout vold. et ils demandent ce que nous avons emportd 1
Je rdponds : je ne comprends pas de quoi vous parlez. II rdpete : I qui avez-vous confid les caisses, les ballots, les fournitures que vous avez sorties du Jenn T'se T'ang ? - Je reponds :
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mais quelles caisses ? Voulez-vous parler de ce que nous avoos
emport6 quand nous avons quittd le Jenn T'se T'ang, Liou Te
Fang et moi-meme, le 29 juin dernier ? Nous avions chaeuae
une caisse et deux valises, qui ont et6 visitdes en detail, au mo.
ment de notre depart, par les communistes, les employes et les
enfants du Jenn T'se T'ang. La Police gdndrale nous avait dit
que nous avions le droit d'emporter nos objets personnels; du
reste les Sceurs chinoises restaient ainsi que les enfants ; done
nous tenions h tout leur laisser. - II ne s'agit pas de vos effets
personnels, dit le juge. - Alors, je vous rdpete : je ne comprends
pas ; nous avons tout laissd au Jenn T'se T'ang. - Peu importe,
reprend le juge : cette question est en dehors du proces. Encore
une question: Liou Tea Fang 6tait votre assistante au Jens
T'se T'ang, done elle a travalll .avec vous et a une part do
responsabilit6, Bcrivez. - Je pense: its veulent avoir une raison
de l'expulser en m6me temps que moi; j'ecris : Liou Teu Fang
a 6et mon Assistante pendant quatre ans. - Maintenant, dit le
juge, tout est fini; nous n'aurons plus que deux on trois interrogatoires a vous faire subir.
Ges derniers mots me font I'effet d'un coup de massue; la
policiere m'aide a quitter ma chaise et me soutient pour traverser toutes les cours pleines de neige ; les larmes m'Utouffent,
la respiration me manque. Ma pauvre gardienne est bien en
peine ; il est pros de 2 heures du mnatin, nous sommes done au
17 f6vrier. L'effort de ces longues heures d'interrogatoire a ete
trop fort. je suffoque, c'est une crise du coeur; vers 4 heures
seulement un peu de detente; mais je suis brisee. Les policieres
vont trouver les juges et leur font des reproches; le chef de la
prison me dispense de la reunion gdndrale et m'envoie me reposer; lui aussi ira dire au juge de cesser les seances qui me
tuent. En effet, on me laisse deux jours de rdpit; mais le 18, un
soldat vient dans l'apres-midi demander a la policiere si je suis
assez forte pour aller au Tribunal, et a 9 heures il vient me
chercher. Le juge a change de maniere, il me fait dire par
l'interprete de me reposer un instant, qu'il a le temps. Puis, tres
doucement, avec politesse, il me pr6sente mon Tan Pae' 6crit
le 16. - Voyez, dit-il, nous avons -tM obliges de changer quelques mots ; mais, comme nous vous savons fatiguee, nous avons
tout prdpare : prenez votre temps pour copier, ne vous trompez
pas. - La recommandation 4tait a-propos: je me trompe en
copiant; ils ne s'impatientent pas, me font ecrire en surcharge
avec empreinte digitale. Avec beaucoup de peine, car je n'ai pas
I'ombre de force, je finis mon travail et rends la feuille qui est
lue avec attention et mise au dossier.
Alors, juge, interprkte et secretaire se 16vent: I'interprkte
solennellement prononce : votre proces est terming, il ne reste
qu'A faire passer le dossier dans les diffdrents bureaux; mais
des aujourd'hui nous sommes autorisds a vous declarer de ai
part du Gouvernement qu'il vous accorde pardon de vos crimes.
Dans quelques jours vous pourrez rejoindre Liou Teu Fang
chez les Franciscaines et un peu plus tard vous pourrez rentrer
dans votre pays. Comprenez-vous pour quelles raisons le Gouvernement use d'une telle indulgence A votre 6gard ? - Je pense
que c'est a cause de mon grand age. - C'est d'abord, reprend
l'interprete, parce que vos aveux paraissent sinceres ; puis A
cause de votre age, et enfin parce que nous sommes maintenant
convaincus que vous avez une maladie de coeur. Je r6ponds :
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oui. j'ai et6 tres fatiguee. - Nous I'avons su ; iais rassurezvous. I'air natal vous rendra la santd, un pen de force et vous
pourrez vivre encore quelques bonnes annees. L'interprlte
ajoute : croyez-vous maintenant que vous allez retrouver la
libertd ? Je regarde l'interpr6te et je lui dis : Oui, maintenant
je le crois et je remercie le Gouvernement populaire de son
indulgence. La seance est terminde ; je reviens k la prison le
ccur joyeux, pensant : ce n'est pas possible cette fois qu'ils me
trompent ; dans trois jours je serai libre ! Merci, mon Dieu !
Trois jours, huit jours, dix jours passent : pas de nouvelles. J'interroge Siao Kou Tchang : vous m'avez assuree que
mon affaire 6tait terminde, et c'est toujours pareil. - Attendez,
me dit-il, je vais m'informer. II revient : votre dossier est considerable ; it doit Wtre examine dans chaque bureau de la Police Centrale ; cela avance ; dans une semaine vous partirez.
Deux semaines passent, Siao Kou Tchang est ennuyd ; il
tlephone de nouveau et me donne une bonne nouvelle : tout
est fini a la Police. mais vous 6tes dtrangere ; ii faut que tout
soit examind au ministere des Affaires etrangeres. Prenez patience. Je commence a comprendre : les belles paroles, les promesses du 19 f6vrier n'dtaient que pour me rassurer, menager
mon cceur malade. Moon Dieu, que votre volontd soit faite !
Cependant, policieres et policiers m'assurent que je partirai bientot. Le Siao revient : soyez tranquille, j'ai telephond
au Ministere et j'ai dit de hAter votre affaire. Croyez-moi : vous
irez bientot h Paris ; de IA-bas, il faudra m'6crire. Je promets.
En attendant, je me sens de plus en plus fatigupe. sans
force aucune.
Enfin, le 25 mars arrive :je
sens interieurement qu'en
cette belle fete de I'Annonciation, la Trbs Sainte Vierge viendra
a mon aide ; j'ai l'Ame joyeuse. La matinee se passe ; il faut
i uue heure et demie aller a une de ces rdunions si pinibles ;
j'ai le temps de dire un Rosaire pendant que le Siao parle. Je
suis a peine de retour a la prison qu'il arrive triomphant ; je
viens de tdldphoner pour vous ; on m'a repondu que votre
affaire etait reglee ; vous allez partir.
Je n'ai pas grand pr6paratif 4 faire. Le 26 h 3 heures un
soldat vient me chercher ; ce n'est pas au tribunal qu'il me
conduit, mais dans une autre cour, dans une petite piece. Deux
officiels chinois sont la, tous deux ignorant le frangais ; je suis
seule avec eux. Lentement, l'un d'eux prononce : le Gouvernement populaire a decide que, vu vos crimes, vous n'dtiez pas
dignes de rester en Chine et que vous deviez partir imm6diatement. Comprenez-vous ? - Certes, cette phrase chinoise me
parait aussi claire que pleine de promesses. - Oui, je comprends trWs bien. - Repetez. - Je dois quitter la Chine sans
dtlai. - C'est cela ; alors
n
crivez A Liou Teu Fang seulement
ce que je vous dicte : envoyez argent et liste des bagages. Discussion sur la somme h demander : je dis un million de Jenn
Ming, et on me renvoie dans la prison ; la policiere revient cinq
minutes plus tard et me fait corriger il faut demander quatre
millions de Jenn Ming.
Le 27, h 8 heures et demie du matin, on m'appelle ; je crois
que c'est ma compagne qui vient me chercher. Du tout : la po,
licire me conduit au tribunal.
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C'est un Chinois que je ne connais pas, qui preside ; I'inteprete et le secretaire sont les memes. - On va vous lire votre
jugement, dit I'interprete. Et d'une voix seche et dure, le juge
lit chaque paragraphe, immediatement traduit par I'interprete.
J'Ccoute debout, c'est assez long : d'abord, nom et titre de 'accusde, des accusateurs ; puis, en termes violents et inconvenants la liste de tous mes crimes ; suit la sdrie des preuves de
ces crimes, et enfin la sanction : quinze ans de prison pour servir d'exemple.
Je suis surprise. Mais le President est dej& parti. L'interprate me fait approcher et me dit : cet officier de police vous
a lu votre condamnation, mais nous, nous allons vous expulser
immidiatement ; votre argent et toutes vos affaires sont arrivds ; allez chercher ce que vous avez h la prison, et je vous ferai
accompagner a la gare.
G'est vite rigld ; ma gardienne va i la prison chercher couvertures et vetements, on me rend tout ce qui m'avait 4tienle-,4
B I'arrivde, medailles, chapelet, montre, collet, cornette, etc-., le
portefeuille et son contenu. Je signe un recu, les policieres rainassent le tout dans une couverture. Au bureau des visas de
depart, on me donne un exit ; la malle et les valises sont l ;
I'interprete me fait compter I'argent envoyd par Liou Ten Fang,
me fait signer des recus, puis me remet mon passeport ainsi que
les photographies et les papiers saisis dans ma chambre le
jour de mon arrestation. II me remet dgalement le jugement,
tinmbr du Tribunal des crimes.
Un policier fait charger les bagages sur un pousse-pousse ;
me fait monter dans un autre et lui-meme en bicyclette me conduit a la gare, prend mon billet, enregistre les bagages et me
fait monter dans le train:
Arrivee A Tientsin, un policier me regoit, prend mon passeport. mon bulletin de bagages et me fait traverser en pousse
presque toute la ville de Tientsin. Je suis toujours vetue en
chinoise. longue robe oualee, bonnet de laine, personne ne pent
se douter que je suis une Fille de la Charit6. Arrdt & la Police
Centrale ; je dois remettre tout ce que j'ai dans mes poches et
sacs a main, I'argent est compte. ( C'est plus qu'il faut pour le
voyage, dit un policier ; pensez h qui vous pourrez confier le
surplus dans Tientsin. r
Puis on me conduit dans un couloir long et sombre, sur
lequel s'ouvrent des portes de fer avec guichet etroit. Les
grosses cl6s font jouer un cadenas et je dois entrer dans une
petite piece fort sombre et assez malpropre. La porte se referme ; il y a IA une femme chinoise assez jeune, qui me parle
aimablement ; c'est une prisonniere, elle est trs
contente
d'avoir une compagne, pas de gardienne ; nous sommes libres de
causer.
Tout d'abord, elle me rassure :vous n'avez pas de couvertures, j'en ai, nous partagerons, et comme ii fait tres froid la
nuit, nous nous serrerons l'une contre l'autre, je vous r6chaufferai. Arrive le repas du soir, millet et soupe aux choux ; le
millet est plein de sable qui craque sous la dent. On doit s'6tendre a 10 heures ; ma charitable compagne m'aide de son mieux;
elle me conte sa misere : voilt pros de deux mois qu'elle est en
prison. parce que elle s'est disput6e avec son man, ce sont lea
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voisins qui ont porte plainte. Elle meurt d'ennui, toute seule, sortant seulement le dimanche pour aller dans une buanderie laver
le linge des policiers, elle n'en peut plus de manger le millet et
le pain de mais. Quand je serai sortie de prison, me dit-elle, je
n'en godterai plus un seul grair. Elle connait un peu la religion
catholique et a eu l'occasion d'etre aidde par nos Soeurs ; elle
se tait pendant que je fais mes prieres.
La nuit vient ; naturellement, je ne peux dormir et impossible de bouger jusqu'i 7 heures du matin. Par le judas, un
soldat surveille de temps h autre. La journee du 28, celle du 29
sont bien longues. Le 30, un policier vient me chercher ; c'est
pour r6gler mon compte et ecrire un mot B la SupBrieure des
Franciscaines de Tientsin. Le policier m'avertit qu'il reste &
mon avoir neuf. cent mille Jen Ming ; done, dit-il, ecrivez : recevez neuf cent mille Jen Min, envoyez un regu, signature ; nous
ferous parvenir a la Superieure. J'apercois mon billet de passage pour le Houpd, bateau anglais.
Je n'ai pas de lunettes, mais deux chiffres m'apparaissent :
4 - 1. Si le bateau part le 1" avril, je dois m'embarquer le 31
mars. Tout est rdgli, je rentre dans la prison pleine d'espoir.
La journ6e s'acheve, le 31 se tle,
les heures s'ecoulent, c'est
deja tard, je commence I d6sesperer, peut-Wtre ai-je mal vu ? Ma
coimpagne me rassure ; enfin, au moment oi on apporte le repas
du soir, le policier vient me chercher.
Au bureau, on me remet mon billet pour le bateau, le
reiu de Seeur Montana, cent dollars de Hongkong, mon portefeuille, on me fait verifier mes bagages dejh places dans une
carnionnette.
Trois policiers me font monter avec eux dans une Jeep, et
en route pour le port. II y a encore la visite de la douane, si
longue et si fatigante, mais c'est le dernier ennui. Tous les
voyageurs sont d&j sur le bateau, je suis la dernikre ; les porteurs m'aident et entassent pdle-mele. livres et vdtements et
emportent le tout dans la cabine qui m'est destinde. C'est une
joiie cabine de premi6re classe avec une seule couchette ; elle
est marquee : Inconnue. De meme. a la salle h manger, j'ai une
table pour moi seule : Inconnue !
Quel Deo Gratias !... Quel Magnificat ! s'echappent de mon

cvur ! ! I

Je suis iibre ! ! !
Soeur Marguerite RAY•OND.
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ANTOINE FIAT
SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE
(Cf. Annales, t 119-120, pp. 62-104 ; 326-355)

Chapitre XXVI
Les premiers pas dans la carriere de la SuperioritW
'Septembre-ddcembre 1878)
Avant de commencer I'etude du Supdriorat de M. Fiat
rappelons que nous voulons surtout faire l'histoire de soI
nme, beaucoup plus que des devnements auxquels il a particip6. Nous voulons surtout faire connaltre l'intdrieur de M. Fiat,
son intelligence, son cceur, sa volonte. Ses actions sont certaiDement belles, tres belles, mais l'esprit qui anima ces actions
est cent fois plus beau, et c'est ce que nous voulons faire connaitre. Nous nous servirons pour cela de sa correspondance.
C'est 1~ que tout homme se montre sous son vrai jour, ear ordinairement, il n'ecrit pas pour la galerie, pour se faire admirer,
ee fut ie cas de M. Fiat : il ecrivait pour encourager, pour r6former, pour redresser, pour consoler, au jour le jour, sans la
pensee que ses lettres seraient publides; il voulait faire du
bien k une ame, a chaque Ame en particulier. II ne cherchait
pas un prix de 1'Acad6mie, il cherchait a plaire & Dieu. C'est
sous cet aspect qu'il faut considdrer ce que nous allons dire.
Nous dcrirons 'histoire d'une Ame, d'une belle ame.
De plus, nous ferons remarquer que nous nous appuierons uniquement, sur ses circulaires et conferences, imprimnes
sous sa correction, et non pas sur des resumds de discours composes par des auditeurs quelconques; il arrive quelquefois que
ces risum6s manifestent les pensdes de celui qui ecrit plut6t
que celles de celui qui a parld. Nous pensons en effet que si
M. Fiat a eu des ennuis, avec certaines autoritds ecclesiastiques, cela vient peut-ktre de ce qu'on lui a fait dire certaines
paroles qu'il n'a pas prononcdes ou qu'il a expliqudes par ce
qui precedait et so'vait On a dit d'un grand Saint dont nous
avons conservd des discours, recueillis par ses disciples, qu'il
a 6dt trahi par les siens, parce que les pr6tendues iddes qu'on
lui prntait dans ces discours, dtaient en contradiction (certaines du moins) avec ce qu'il avait ecrit lui-meme de sa propre
main,, ou revu dans un texte imprimd. Je crains qu'il n'en ait
dtd ainsi pour M. Fiat, et que certaines paroles lui aient dth
attribudes. qu'il n'a pas prononcees, ou qu'il a immddiatement
retractdes ou expliquies.
En consdquence, nous declarons que nous nous appuieroas
uniquement sur les lettres, les circulaires, les confdrences imprimdes et les confidences faites A nous par ce bon Pbre, et
relativement a ces dernibres, comme nous sommes faillibles,
nous aussi, et comme la m6moire mal servie par I'imagination,
rouillde par la vieillesse, pourrait nous exposer & dire des choses inexactes, nous aurons soin de ddclarer que nous le tenons
du P. Fiat lui-meme, le lecteur averti prendra alors ces affirmations cum grano salis. His dictis, suivons le vaillant coursier
dans la carriere qu'il va parcourir pendant trente-six ans.
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L'Assembl6e gendrale est terminde. La flevre que produisent toujours les assemblies est tombde. Un venerable sup6rieur disait que saint Vincent avail une petite fivre. une fibvrotte qui revenait periodiquement, fievre quarte, et que la
Compagnie avait, elle aussi, une flivrotte qui revenait tous les
six ans, une fi6vre sexte, hkl'poque des assemblees (on dirait
maintenant une flevre octave). Le P. Fiat me conflait un jour
que chaque fois qu'il allait A Rome, il avail la fivre dans I'appr6hension de ce que lui dirait quelque cardinal, ou quelque
secretaire de Congregation, ou quelque autre personnage, petit
ou grand.
La fievre de lAssembl6e, la fievre sexte, est done tombde.
La Compagnie a retrouv6 son etat habituel. Le nouveau modecin qu'elle s'est donnee va travailler k la maintenir dans une
bonne santd, k la preserver des maladies qui attaquent les
l'appliquer b son oeuvre
compagnies comme les individus et
propre, dans l'esprit de saint Vincent : faire ce que son Fondateur a enseign6 et A aimer ce qu'il a aims. II aura A lutter
contre des habitudes prises, autorisdes m~me par la coutume ;
sur lesquelles les Supdrieurs avaient di fermer les yeux, pour
dviter un plus grand mal. Pendant la grande Revolution, il y
avait eu une interruption assez longue de la vie commune, les
confreres s'6taient habitu6s A une vie assez inddpendante;
quand ils revinrent avec beaucoup de. gndrositd, ils avaient de
l'Age, il leur fut difficile de se remettre A toute la regle, A toutes
Sles coutumes; les Supdrieurs gdn6raux, le P. Etienne, en particulier, se rendirent compte de cet dtat d'esprit, ils rdtablirent la r6gularitd, petit A petit, par utapes, une chose apres
I'autre, laissant A leurs successeurs le soin de reformer ce qu'ils
n'avaient pu achever. Quand M. Fiat fut lu SupBrieur gen6ral, ce travail dtait tres avanc6, grace A la sagesse, A la prudence
de ses preddcesseurs. M. Fiat va continuer; il ira doucement,
ii ne brusquera pas, il proposera, ii invitera, il permettra temporairement, il reviendra a la charge, il citera surtout I'exempie et les paroles de saint Vincent, ee sera son leit-motiv, tout
cela avec ddlicatesse, doigt6, bont6, compassion.
Enfin, dernimre remarque, la maison et les confreres qui
vont bien ne font pas parler d'eux, et n'ont pas de relations
speciales avec M. Fiat ; et, par la grAce de Dieu, c'6tait la
grande majorit6; tandis que -les provinces ou confrbres qui
souffrent de quelque maladie avaient des relations frequentes
avec le m6decin spirituel, ce qui pouvait faire croire que la
double famille etait alors un peu hypothdquke, alors que ce
n'6tait le fail que de quelques individualites. Mais it est bon
d'en parler, parce que c'est avec ces malades que se montre
I'habiletd du medeein, la sagesse du chirurgien, la prudence
du pharmacien. C'est par ces relations que nous p6netrerons
dans l•me de M. Fiat, que nous verrons et apprecierons sa sagesse, sa bonte.
M. Fiat vient d'etre nommb Supdrieur g6enral. II s'applique de toute son Ame a remplir son office le mieux qu'il peut
s'lon 1'esprit de saint Vincent. II desire faire le plus de bien
possible & ses fils et a ses filles. Ses premieres lettres trahisrevient tr~s
sent la fatigue. L'expression a je suis d6bord6d
souvent. Mais il a conflance en Dieu. c Mon existence, 6erit-11,
et I'dtat de ma sante, ne me paraissent pas naturels ; si Dieu
ne me soutenait, faurais dA succomber d la fatigue a.
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Dans presque toutes les lettres, il sollicite des prieres pour
bien remplir son nouvel office. M. Pdmartin Bcrivait A ceUe
epoque : a M. le Supdrieur gndaral fait excelente impression
tout le monde, l'esprit de saint Vincent revit en lui, il le erk,
Dieu aidant, revivre dans les autres. ,
La situation religieuse ne s'ameliorait pas en France, as
contraire; Gambetta parcourait le Lyonnais, le Dauphind, en
parlant t contre I'esprit vaticanesque, monastique, syllabique w
Le cliriet it disait que le peril social etait dans cet esprit.
calisme, vo!i: I'ennemi ,. tel dtait le mot d'ordre des ennemis
de 1'Eglise. M. Fiat allait voir la guerre A la religion, pendant
tout son gnderalat; guerre men6e comme on disait, sagement,
patiemment, prudemment. Nous consaterons que M. Fiat, malgr6 des conseils venus de confrbres haut places, a support6 ces
attaques sagement, patiemment, prudemment, et finalement a
triomphd.
Le t1octobre 1878, l'Eglise perd en France un de ses meilleurs dUfenseurs, Mgr' Dupanloup, que Ldon XIII proclama a la
gloire de I'Eglise, la consolation du Saint-Sioge ,,.M. Fiat lui
avait ecrit la veille, 10 octobre, pour le remercier des paroles
pleines de bontl que l'6v6que d'Orldans lui avait adressdes, et
pour se rdjouir de voir que les mesures prises, concernant la
maison d'Orleans, avaient mdritd son approbation. Le Pere Fiat
disait combien il 6tait touch6 de cette preuve de bienveillance
et de confiance. Quelques jours plus tard, M. Fiat ecrivait &
Mgr Coullid, successeur de Mgr Dupanloup : a Nous avons pris
une vive part a l'immense douleur que ressent tout le diocese
d'Orleans par suite de la perte de 1'illustre dveque qui vient de
lui stre enleve. Nous unissons nos prieres d celles de tous les
caeurs reconnaissants,qui ne peuvent oublier le vaillant ddfenseur de toutes les bonnes causes. , A ce propos, M. Fiat blAma
un SupBrieur de la Congregation qui avait dit, dans une conf6rence aux Soeurs. « Un dveque vient de mourir, priez beaucoup
pour lui, car Dieu a beaucoup a lui pardonner. D Cette parole
avail LtA rdpitde par les Sceurs a des personnages 6trangers a
la Congregation, et ils avaient trouvd ce langage peu con\enable, et ils en avaient ecrit & M. Fiat. Celui-ci communiqua ces
faits au supdrieur en question. Mais ii terminait sa lettre par
une r6flexion trbs sage : c Je vous ecris ceci pour votre gouverne. Vous n'ignorez pas que l'indiscrition ou L'exageration
ddnaturent souvent les choses. a
Voyons maintenant M. Fiat dans ses rapports avee le nouveau Pape Lbon XIII. D'abord, il dcoute attentivement et suit
docilement les paroles de vdrit6 qui tombent de la chaire de
Saint-Pierre. Leon XIII fit paraitre N cette epoque deux eneycliques, c Inscrutabili , et a Quod apostolici a, qui sont comme
le programme de son Pontificat. II y avait eu des attentats
contre l'Empereur d'Allemagne. contre les Rois d'Italie et d'Es-,
pagne ; le Pape r6prouve le rationalisme, le socialisme, le communisme, le nihilisme. 1 recommande de r6tablir la foi dans
1'enseignement, dans I'dducation de la jeunesse. Ii recommande
la philosophie scolastique. I1rappelle la dignite du mariage qui
est un sacrement, et dont on fait un contrat purement civil,
uni concubinat 16gal. De l1 vient qu'il n'y a plus chez les enfants
ni l'ob6issance, ni le respect. Les liens de la charit6 domestique
sont reltches, les s6parations frequentes. On attaque le droit de
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propriete, on s'efforce de ravir, pour en faire la proprietW commune, ce qui a 6t6 acquis par 16gitime h6ritage, par le travail
personnel, intellectuel, manuel, par l'6conomie. D'abominables
traitres tournent leurs armes contre les chefs des Gouvernements. On ecarte Dieu de tout, des 6tudes, des universites, des
colleges. On favorise la libertd de penser et d'agir. On excite
les pauvres contre les riches. Le genre humain est presque
arrive A sa perte. , Le Pape condamne les socidtds secretes. II
recommande l'obeissance aux Gouvernements, a moins qu'ils
r•*commandent quelque chose contre la loi divine. On ne peut
pas s'insurger proprio marte. Dieu punira les puissants. Fortiorihus fortior instat cruciatio.
M. Fiat parlera souvent des encycliques pontificales: ii
les fera lire au r6fectoire A Saint-Lazare, et il louera leur
fermet6 dans le fond, leur moderation dans le ton, dans la
forme et aussi leur excellent latin d'une puretd classique. Et
quand ii ira 6 Rome au debut de 1879, il remerciera Lton XIII
de cet enseignement lumineux. Lumen in cwlo.
Quand Leon XIII n'dtait qu'dveque de Pdrouse on lui avait
refuse les confreres qu'il avait demandes pour son s6minaire;
des qu'il fut devenu Pape. on s'empressa de lui accorder ce
qu'il avait demandd en vain, autrefois.
A cette 6poque, M. Borgogno 6tait Procureur pros le SaintSiege : agent de liaison entre le Pape et la Congregation. En
cette fin d'ann6e 1878, plusieurs tractations eurent lieu par
l'intermediaire de M. Borgogno.
Le 15 septembre, les Filles de la Charite recoivent le pouvoir de toucher les vases sacres, quand elles sont sacristines.
On obtient des facultes de missionnaire apostolique pour
les confreres destinds h la Chine. Nous en avons comptd treize
en particulier MM. Sarthou, Coqset, BruguiBre, Bettembourg).
M. Fiat active la cause de nos martyrs de Chine. II ecrit
a M. Borgogno : a On me dit qu'on ne comprend pas, d Rome,
notre insouciance par rapport d la cause de nos vdndrables martyrs ; vous savez pourtant combien elle nous tient d cwur. Que
faire ? Les pr6lats qui en sont chargds ddsirent-ils quelque
chose ? Que puis-je et que dois-je faire pour cela ? n Les Bv6ques de Chine qui dtaient venus a l'Assenblie. se trouvaient B
Rome, M. Fiat leur 6crit de s'entendre entre eux pour activer
cette cause, et il Bcrit le 12 d6cembre & un dveque de Chine :
u Mgr Delaplace stimule le ztle des Romains. )
M. Fiat s'occupe aussi de la division du Kiang-Si m6ridional et flpropose pour le nouveau vicariat, MM. Adrien Rouger
et Antoine Anot.
II y avait alors un conflit entre les Carmes et nous, au
sujet de l'imposition du Scapulaire du Mont-Carmel dans la
ville de Paris. Les Carmes pr6tendaient que nous ne pouvions
pas imposer leur scapulaire sans l'autorisation de leur provincial. M. Fiat derit & M. Borgogno h ce sujet : << On me dit
que les Carmes Chauss6s sont plus faciles que les Dechaussds
d accorder cette permission. n M. Fiat demande aussi une croix
de Commandeur de Saint-Gr6goire pour un pieux laique, un
m6decin qui l'a pri6 de lui obtenir cette decoration.
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Mais la demande qui 'occupe davantage est la question
des droits des Vicaires et des Prdfets apostoliques par rap.
port aux charges de Supdrieur g4enral et d'Assistant de h
Congregation. dont il avait Ut6 question A I'Assemblee gen&
rale.
M. Fiat avait encore des hesitations h ce sujet, comme on
le voit par une lettre du 23 novembre 1878 adressee & M. Salvayre, Prefet apostolique de Constantinople : a Depuis I'AssemblWe, on me suggere l'idde de ne pas faire examiner cette Vquettion maintenant; il suffira, dit-on, de la proposer lors de Is
vacance du g~ndralat, ou lorsque le Vicaire general s'adressers
A Rome pour la convocation de l'Assemblde. J' y vois deux inconvenients : 1° C'est la demande et la promesse de porter au plus
tdt cette question au Saint-Siege ; 2° c'est que la discussion de
cette affaire pourrait retarder plus tard la convocation ou la
tenue de l'Assemblee. Votre avis ld-dessus. n On voit que M. Fiat
agit avec prudence. AprBs s'6tre eclaird aupr6s des personnes
compttentes, il se decidera le 9 decembre a demander par les
Vicaires apostoliques alors & Rome, et par M. Borgogno : a 1* si
les Vicaires et les Prefets apostoliques jouissent de la voix passive dans les Assemblies gendrales ; 2* et dans l'affirmative, que
faire si quelqu'un d'entre eux est ~lu.
Nous verrons la r6ponse dans le chapitre suivant. Remarquons que, mmecdans ces lettres du P. Fiat, a caracthre juridique, il s'y glisse toujours la note surnaturelle et aussi la
plainte du petit nombre de vocations. (t Epreuve, ecrit-il, que
nous avons peut-Ctre mdrit6e ,.II y eut quarante et un d6funts
en 1878 et six demissions de vceux (une France, une Espagne,
une Italie, une Syrie, deux Etats-Unis).
M. Fiat s'occupe activement de la Maison-Mbre. U1 reorganise I'fEuvre de la Sainte-Trinitd, pour le soulagement des
Ames du Purgatoire. II fait publier dans les Annales une notice tres interessante sur la fondatrice, -Marie Pellerin, et ii
montre comment Dieu s'est servi d'un tres faible instrument
pour une oeuvre tres belle et tres utile. II confie la direction de
cette ouvre & M. Terrasson, sou-assistant. Il existait & SaintLazare, une Association de Marie-Immaculde, drigde par 'autorit6 de I'archevdque de Paris, elle servait de lien de rdunion
pour les Enfants de Marie de Paris; on v voyait a certains
jours, particulibrement pendant la neuvaine de la Translation
des Reliques de saint Vincent, et l'octave de la fete du 19 Juillet, des centaines d'Enfants de Marie qui remplissaient la chapelle de Saint-Lazare, se logeant partout, meme dans les confessionaux. Cette association avait 6td gratifie de toutes les
indulgences dont jouit la Prima Primaria. De plus, le Pape
LUon XIII lui avait concedd une indulgence pleniere pour le
19 jufllet ou l'octave et une indulgence de sept ans pour la
fete de la Translation ou son octave. Mais on avait 4mis quelques doutes, concernant cette confrdrie parce que d'autres confrbries en I'honneur de 1'Immaculde-Conception Btaient 4tablies dans Paris, et que la condition de distance fixde par Clement VIII, n'dtait pas observe. M. Fiat demanda h L6on XIII
de faire une sanation pour le pass6 et une concession pour I'avenir,. nonobstant le defaut de distance, Leon XIII I'accorda le
20 scptembre 1878.
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II y eut aussi quelque difficultd au sujet de la statue de
Marie Immaculde, drigde dans la chapelle des Soeurs. M. Chevalier, sous-directeur des Steurs, en dcrivit h M. Borgogno, Procureur pres le Saint-Siege. La r6ponse fut envoyde, mais M. P4martin constatait le 20 octobre que cette reponse a Wtd egarde.
Elle est peut-6tre dans les Archives de la Communautd. Nous
ignorons de quoi il s'agit exactement. Nous verrons plus tard,
les grosses difficultes qui furent soulev6es a propos de la statue de la Vierge Puissante. Etait-ce le commencement de ces
difficultls ? Seul le texte 6gar6 pourrait nous renseigner.
Pendant la pdriode dont nous nous occupons, M. Fiat organise le Secrdtariat. II nomme definitivement M. Perichon, son
secretaire particulier. M. Pemartin travaille activement a des
publications concernant la Congregation, M. Fiat annonce que
M. Pemartin est toujours & la recherche des lettres de" saint
Vincent, et qu'il ne tardera pas . publier le premier volume de
sa correspondance. M. Pemartin s'occupait aussi des circulaires
des Supdrieurs gendraux. M. Fiat derivait a M. Terrasson alors
au repos A Orleans : a Je desire que l'air d'OrlMans vous soit
profitable. Si vous voulez vous occuper un pen, M. Pdmartin
vous enverra les pieces justificatives du deuxrie'e volume des
Circulaires, d revoir et d corriger.Je ddsire vivement pouvoir
envoyer ce deuxieme volume des Circulaires sans retard auz
confreres. a M. Fiat ajoutait dans cette mine lettre : a J'ai
donn6 d faire d M. Bernard le travail dont vous me parlez.
De quel travail s'agit-il ? Meditations pour les Filles de la Charit6 ? On desirait une nouvelle edition. S'agit-il au contraire
des Enseignements de saint Vincent, pour la conduite des Filles
de la Charite, que M. Terrasson avait publi6s en 1873 et que
1'on ddsirait completer ou modifier sur quelques points ? PriBre
aux savants erudits d'dlucider cette question.
M. Pemartin avait r6uni en volume les articles parus
dans les Annales sur M. Bore. Ce volume eut grand succes dans
le public. On constatait, huit jours apres sa parution, que trois
cents exemplaires avaient Mti vendus. La santd de M. Pdmartin n'etait pas brillante. Tous les travaux du Secretariat le
fatiguaient et en d6cembre, on volt par ses lettres et par celles
de M1.Fiat, que M. Pemartin a la fivre, qu'iI garde le lit, qu'il
est faible, qu'il n'est pas gaillard. La sant6 de M. Fiat, dtait
meilleure, sans dtre parfaite. M. Pdmartin constatait que la
fatigue des commencements, avait etd un peu rude et le poids
lourd. a Mais, gr&ce b Dieu, ajoutait-il, il n'y a rien h craindre, M. le SupBrieur va bien. a
Tout le monde reclamait des photos du nouveau Superieur
gtndral, surtout les Smurs. M. Fiat condescendit A ce ddsir, et
d6s le 28 octobre, M. Pierre Petit, envoyait les premieres photos.
Une chose tenait A ceur & M. Fiat. 11 avait vu avec peine
M. Chinchon, dcart6 du grand Conseil, oi M. Etienne I'avait
appel6. En 1874 et en 1878, M. Chinchon faillit etre Supdrieur
general mais il ne fut pas mdme nommd Assistant, ni Admoniteur. D'autre part, plusieurs confreres, non des moindres, meme
des Assistants, ne dssiraient pas qu'il restit directeur du Sminaire et des Etudes. Or, M. Fiat avait une grande estime et
une profonde v6n6ration pour M. Chinchon. II songea done a
lui donner un poste digne de ses m6rites, le poste d'Assistant
de la Maison-Mere. La chose n'alla pas comme sur des rou-
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lettes. II fallut deux conseils pour que la diplomatie de M. Fiat
triomphat de I'opposition. Apres un match nul, le 13 septembre, ii remporta la victoire le 23 septembre. La correspondanee
de M. Fiat, 4 cette epoque, manifeste la joie qu'il eut d'avoir pu
donner a son ancien Directeur cette marque d'estime. de confiance, et de reconnaissance. II en parle dans toutes ses lettres
a On est tres heureux d la Maison-Mere d'avoir M. Chinchon pour
Assistant ,, ecrit-il A M. Nicolas d'Angouleme. a Le changemeat de M. Chinchon, ecrit-il & M. Doumerq, d'Alger, ne m'W
pas cause d'autre disagr6ment que la fievre pendant quelques
jours. Notre-Seigneur a tout arranyge la satisfaction de tout
le monde ,.I1 ecrit i M. Pereymond, de Saint-Flour, le 3 octobre : a Nous avons installe hier M. Chinchon, a I'assistance.La
mesure a ete bien prise, vraiment je crois que le Bon Dieu est
de nwn cute. , II ecrit a un confrere le 14 novembre : Ici
tout le monde est bien satisfait de voir ce cher Directeur
;M. Chinchon), occuper la place d'assistant.Les Saeurs sont enchanties d'avoir retrouv6 lear confesseur. , Enfin, dans sa circulaire, M. Fiat annoncera a toute la Compagnie (et par cons6quent aux deputes qui avaient ecarte M. Chinchon, et qui s'6taient plaints de la maniure dont il avait dirig6 les jeunes
gens) : M. Chinchon qui, pt.udant plus de vingt-cinq ans avait
dirigd, avec un devouement si affectueuz, nos sdminaristes et
nos 6tudiants, a bien voulu accepter l'office d'Assistant (de la
Maison-M~re) devenu vacant par mon dlection. Les nombreux
confreres qui ont dte formes par lui, seront heureuz de le trouver d ce poste de confiance quand its visiteront la MaisonMere. »
Le coeur de M. Fiat apparatt dans toute sa beaut4 dans cet
acte de rehabilitation, impose malgre des oppositions vives,
et promulgu6 solennellement, non seulement dans ses lettres
a des particuliers, mais encore dans un document destine a
toute la Compagnie.
II fallait remplacer M. Chinchon comme Directeur du S6minaire. Le choix de M. Fiat et des Assistants, tomba sur un Missionnaire missionnant d'Algerie M. Alauzet M. Fiat 6crivait i
cette dpoque que a nos chers 6tudiants et seminaristes qui aimaient beaucoup M. Chinchon, m'ont biefi 6difiM et console dans
cette circonstance, M. Alauzet a etd parfaitement agred. , On
adjoignit A M. Alauzet, pour I'aider dans la direction de la jeunesse, MM. VayssiBre et Rouvelet, a la place de M. Foing.
Mais le depart de M. Alauzet d'Alger, rencontrait en
Mgr Lavigerie, areheveque d'Alger un serieux opposant. M.
Fiat en triompha, comme Esther avail apaisd Assudrus. II commenva par prier, faire prier, et puis il se prdsenta humblement devant le terrible archeveque par la lettre suivante :
t( Vous professez, je le sais, une grande estime pour M. Alauzet,
je ne puis done songer d le retirer d'Alger, sans penser d la
peine que vous en dprouverez ; ndanmoins, Monseigneur, je suis
contraint par les circonstances de vous demander ce sacrifice. L'intdrdt que Votre Grandeur veut bien porter a la double
famille de Saint-Vincent, me fait espirer que vous approuverez
le choiz que j'ai fait de ce saint missionnaire pour la direction
de nos novices. Dans ce nouveau poste, it pourra encore servir
Votre Grandeur et votre diocese en formant des missionnaires
d son image. , Mgr Lavigerie condescendit, il se rattrapa de par
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ailleurs en obtenant un aum6nier en plus pour une maison de
Sneurs & Alger. comme nous le verrons plus loin.
Le corps professoral fut aussi renouveld ; M. Schreiber,
d'Allenagne, qui dtait professeur de dogme, fut envoy. en
Abyssinie ; it fut remplace par M. Gaillard. II est a remarquer
que pour professer la philosophie, on fit choix d'un pretre qui
6tait au Seminaire interne depuis cinq niois, M. Henri Douriez,
nd & Boulogne-sur-Mer, en 1847, entrd dans la Compagnie le
17 avril 1878. II faut noter qu'un confrere, bon thdologien, trav-aille a reediter Collet.
Constatons que M. Fiat fut invite par les Peres Franciscains
a ftter avec eux saint Francois d'Assise, le 4 octobre. II accepta, et quelques jours apres, il ecrivait a M. Delarbre, d'Angoulime : a J'ai dind le 4 chez les R.P. Franciscains,ot votre
ftrire m'a fait les honneurs de la table. ,
Le 8 octobre, veille de la retraite de la Maison-.Mere, les
etudiants et les s6minaristes ailerent a Longpont avec M. Chinchlin, assistant, et avec MM. les Directeurs. Le lendemain 9 octobre, ffte de Saint-Denis, patron principal de I'archidiocse
de Paris, etait le jour fix6, de temps immemorial pour commencer !a retraite. Or, quelques jours auparavant, Mgr Maret, doyen
du cliapitre de Saint-Denis, avait invit6 le P. Fiat 4 venir en
pblerinage avec toute la Communautd, A l'insigne basilique de
Saint-Denis. M. Fiat repondit, qu'il regrettait de ne pouvoir
correspondre a une si honorable invitation, u c'est ce jour-ld
minme que nous entrons en retraite. , La raison pouvait paraltre peu appropride, car c'6tait le soir seulement que nous entrions en retraite, et toute la journde du 9 se passait
laamaison de campagne de Gentilly. M. Fiat ajoute une autre raison
qui put etonner Mgr Maret : < d'ailleurs, I'assistance de nos
jeunes yens d ces fdtes solennelles et publiques se concilie difficilement avec nos traditions et peut apporter ui certain dttriment d l'esprit interieur dont its doivent faire une etude
spdciale pendant leur probation. ,
M. Fiat ouvrit la retraite le 9 au soir, par une de ces instructions qui saisissait et ravissait tous les auditeurs et pen-.
dant huit jours, il recut pretres, 6tudiants, seminaristes, freres.
a•icr son coeur paternel. Que de vocations ont 6et sauv6es pendant cette retraite et pendant toutes celles de son Gdndralat
par ces communications affectueuses. Autant il etait bon, large,
condescendant, dans ces colloques individuels, autant le soir
dans les conf6rences, il etait ferme, ardent ; dans la conference,
il rappelait les principes avec fermete : attingit a fine ad finem
fortiter ; dans 1'entretien, seul a seul, il appliquait les principes
suivant les temperaments, disponens omnia suaviter.
Le r4glement de la retraite 4tait se6vre ; on ne permettait
aucune visite passive, aucune confession, mmme de Sceurs, excepti si quelqu'une partait pour l'6tranger. M. P6martin, luimCme Secr6taire general, invitant une Smeur h venir A SaintI.aiar'e pendant la retraite pour lui faire une communication
de ia part du Superieur ge6nral, prenait la precaution de leur
recommander de montrer sa lettre au fr6re portier parce que,
disait-il, ,q A cause de !a retraite, il pourrait ne pas m'appeler. ,
Le 18 oetobre, au soir, au retour de Gentilly, M. Fiat se
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mit en retraite. II avertit la CommunautL que pendant les huit
jours qui suivraient, tout en assistant aux exercices communs,
11 ne r6riterait ni Veni Sancte Spiritus, ni Benedicite, et ii se
recommanda aux prieres de tous. On 1'engagea, A cette retraite
et 4 d'autres, a se retirer h Gentilly ou dans une autre maison
de confreres pour mieux faire sa retraite. II s'y refusa toujours, alleguant qu'il ne pouvait
ltre
mieux qu'a Saint-Lazare,
pres des reliques de saint Vincent, qu'en dehors de 1k, ii serait
expose
,bien des distractions, voyages, manquements au silence, visites memes; qu'il devait le bon exemple k ses confrires. et meltre en pratique ce qu'il avait recommande aux autres.
La porte de sa chambre 6tait done fermee pendant huit
jours ; cependant la correspondance, tout en dtant diminuee
n'etait pas interrompue. II y a des affaires graves qui arrivent
m4me pendant les retraites des Supdrieurs ge4nraux, et celui-ci
ne doit pas, sous pretexte de sanctification personnelle, exposer les autres a pdrir. Tout alla i la derive, sous le Pape saint
G4Cestin. parce qu'il s'occupail plus de ses meditations que de
son office de Pape. M. Fiat ne tomba pas dans ce dtfaut. Nous
avons compt6 une centaine de lettres cerites ou sign6es par lui,
pendant sa retraite de 1878. Citons deux ou trois passages oh
il fait mention de ses exercices spirituels : a Quoique je sois
en retraite, je ne veux pas laisser de vous ecrire deux ,ots
pour vous encourager. Votre vocation m'est plus chore que tout
Lt reste et je ferai tout pour la sauver. , A un autre, qui est
un peu ddcourage : a Je suis en retraite, mais vous n'etes pas
an profane pour moi. Je puis done vous ecrire deux mots pour
cous dire tout le plaisir que m'a caus6 votre bonne lettre. Je
suis heureux de vous avoir rendu la confiance et le bonheur.
Mon ambition est de rendre tous mes confreres heureux dant
I'observance des -'gles et dans l'accomplissceant des devoirs
de l'6tat. ,A M. Grand'homme, qui etait jeui.e alors : Merci
i
cher ami et cher enfant. Je suis en retraite, ct ndanmoins, je
roous dcris deux mots. Tous mes enfants me swnt presents durant mes saints exercices. ,
Le petit Conseil a repris ses reunions du vendredi des le
21 octobre. M. Fiat signe tous les proecs-verbaux. Voici quelques-unes des decisions approuvdes par le Superieur gaenral.
Le lrbre Jacquelin s'est plaint que les peupliers de Gentilly
nuisent A son jardin botanique. On coupera ceux qui genent.
M. Fiat tient beaucoup A la formation des postulants et des
siminaristes freres coadjuteurs, quelques-uns voulaient les former dans les maisons particuliBres. M. Fiat veut que les postulants soient A la Maison-Mere, et non ailleurs a car alors,
dcrira-t-il, on ne peut pas malgr6 la meilleure volontd, obtenir
L. mdme rdsultat qu'd la Maison-Mere. Ici, on s'occupe uniquement de cette formation, ii y a l'ezemple des autres, ii y a la
rdgularitd des exercices, la difference des temperaments avee
qui is travaillent brise et assouplit leur caract&re. n Notons
que le 4 novembre, on decide de donner un franc par jour, au
gardien de la chapelle. Un confrere reclamait le vendredi un
plat de plus, car, disait-il, les jours gras, if y a deux plats de
viande. M. Fiat approuve la decision du Conseil qui ne veut
rien innover
ce sujet. On priera seulement le frere de la cuisine, d'augmenter ce jour-lk, la portion de legumes. Une dBcision plus spirituelle fut prise en ces jours au sujet des conf6-
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rences de cas de conscience. Nous avons vu que M. Fiat s'en
6tait prdoccup4 & I'Assemblee generale, et avait fait voter le
principe. II avait envoyd & chaque maison de la compagnie un
projet de reglement pour ces conferences, en priant de le renwoyer avec observation. II dcrit en particulier h M. Mailer, Visiteur d'Espagne : ( Je vous serais bien reconnaissant si vous
vouliez avoir la bont6 de m'envoyer le reglement des cas de
conscience. Soyez assez bon pour me dire quelle est la pratique
que vous suivez. a Ce fut le 11 novembre que la Maison-Mere
commenca la discussion des cas de conscience. En aqnoncant
cette nouvelle & M. Souchon de La Rochelle, M. Fiat disait :
a It est juste que nous donnions l'exemple n. Le premier cas de
conscience concernait la communion u si les Supdrieures de Comniunaut6 peuvent empecher leurs compagnes de faire la communion ,. A cette 6poque, en effet, on commengait a s'inquieter
de l'ingerence des Saurs Servantes dans les affaires de
conscience, confession, communion surtout. On constatait que
quelques-unes s'arrogeaient, pour un rien, le droit d'empecher
!eurs compagnes de communier.
Le 25 novembre, M. Fiat approuva que quelques-uns de
nos freres fussent envoyds chaque jour & l'Hdpital Neck-r
(alors tenu par les Sours). Comme plusieurs de ces freres
6taient destines aux Missions, on voulait les habituer aux pansements, aux soins des malades. Le meme jour, M. Fiat, qui aimait beaucoup le secretariat, le local et ses habitants, decida
de faire des travaux dans la salle exigu6 oh travaillaient sea
intimes. C'est alors qu'on perga une porte directement sur le
corn idor saint Vincent. Malgr6 tout, c'etait encore petit, compard au local de la procure g6ndrale. Plus lard, de nouveaux
pro ets d'agrandissement seront formds et quelques-uns exe.utts. Nous le verrons en son temps
Pour entretenir la vie de famille entre les differentes catUgories de la Maison-Mdre, le grand Conseil d4cida, en ddcembre 1878, que les etudiants organiseraient dans leur salle de
recreation trois seances recrdatives et pieuses, une le 8 decembre. une le 15 aoft, et une a la fete patronale du Supdrieur
gendral. La chose fut communiqude au petit Conseil et le procureur local, homme pratique, demanda qui devait payer les
frais de ces seances. Le petit Conseil eut compassion du procureur, et decida qu'on y pourvoirait par des collectes -particulieres.
Le 14 dicembre, M. Fiat se montre prboccupb d'6tablir A
la Maison-Mere une bande de missionnaires missionnants pour
evangeliser la hanlieue de Paris, si chere & saint Vincent.
Extrayons de la correspondance de M. Fiat deux ou trois
choses concernant la Maison-M~re. II y avait un concierge a
la porte du Cherche-Midi. II y eut une ordination le 21' ddcembre ; elle fut faite par Mgr Delaplace. M. Fiat aime donner des
nouvelles des etudiants et des sdminaristes h ceux qui les ont
connus et il le fait familierement. a Votre gros Gobaud va trs
bien, et je reporte un pen sur lui I'affection que Notre-Seigneur
m'avait donnee pour vous, et que je vous conserve tout entire. *
Terminons cette ann6e 1878 de la Maison-Mere par cette
petite perle. Un confrere se plaint au P. Fiat de n'avoir pas recu
de rdponse & sa demande. Le bon PNre rdpond : a J'avais priM
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us de mes ventrables Assistants de vous r6pondre pour moi.
il me dit qu'il n'y a plus pens. *
M. Fiat aina toujours la Maison-MWre, ou il resta quaranteneuf ans, de 1866 a 1915. Quittons maintenant la Maison-Mere
et voyons M. Fiat dans ses relations avec la France.
M. Fiat, conmme M. Etienne, eut toujours grande devotion
pour les lieux oh avail vecu saint Vincent. De meme que Pouy
a et6 le Berceau de saint Vincent, Folleville, le Berceau de la
Congregation de la Mission, aussi, ChAtillon-les-Dombes peut
Wtre considder conmme le Berceau de la Compagnie des Filles
de la Charite. Saint Vincent y a v4cu en 1617. Le i" aoit de cette
annee, il prit possession le matin dans 1'6glise de Buenans qui
etait alors rI'glise-mire et dont il ne reste plus rien. Le soir,
il fut installe dans 1'dglise Saint-Andre de ChAtillon. II logea
d'abord chez Beynier, ministre protestant, puis chez Louis Govent, chirurgien : la maison des pr6tres, dits soci6taires ne
faisait qu'une maison avec celle ou logeait saint Vincent en
1617. I1 institua la Confr6rie de la CharitL, source de la Compagnie des Filies de la Charit6. On conserve encore le reglement original signd par saint Vincent. La maison habitee par
saint Vincent existait encore. C'dtait un lieu cher a la famille de
saint Vincent. M. Etienne fit un polerinage en i856, A I'occasion de l'inauguration d'une statue du Saint sur la place publique qui est devant I'h6pital. M. Etienne fit un trWs beau panegyrique : HBic est fratrum amator. L'loge de saint Vincent,
dit-il, est comme an son harmonietu qui se rdpdte d'dcho en
dcho. Les statues qu'ou eleve aux personxages sont ordinairement comme le terme de leur carriare. Les statues des Saints
au contraire indiquent un point de depart. Les sources des
yrands fleuves sortent de 'obscuritd, d'un rocher. Le grand
fleuve de la Compagnie des Filles de la Charitd eat sorti de
la petite source de Cluitillon. De Ch(tillon comme de Bethldem,
on peut dire : tu es une petite ville, et cependant de toi est
sorti I'astre radieux qui' rpand des rayons sur le monde entier. La petite confrerie de Chdtillon est le point de depart d'une
grande entreprise, le grain de seneve qui a produit un grand
arbre, la petite source qui a rdpandu des flots de charitd. n Et le
discours du P. Etienne se poursuit pendant des pages et des
pages .sur ce ton solennel que l'on aimait alors. La pdroraison
rappela les dernieres paroles de saint Vincent quand i!quitta
la paroisse en 1617. <<Bonnes gens de ChdtiUon, quelque part
que je sois, je ne vous oublierai jamais, je vous protigerai
toujours. EEt voici que la promesse se r6alisait, meme aprbs
la mort du Saint. M. Bore offrit une statue de saint Vincent
qu'on voit dans une chapelle de l'eglise Saint-Andre. Or, en
1878, la maison habit6e par notre bienheureux Pore dtait liere.
Le maire et le cure loffrirent au P. Fiat, pour y Atablir quelque oeuvre de saint Vincent, par exemple dispensaire, orphelinat, 6cole. M. Fiat fut tout heureux de cette offre. II pria M. Dufour, visiteur de Lyon, de se rendre & Chatillon pour voir la
maison, et s'informer des conditions dans lesquelles les Sreurs
exerceraient leurs euvres. Nous verrons dans les chapitres suivants, comment les Filles de la Charite s'dtablirent a ChAtillon,
et comment M. Fiat realisa les promesses de saint Vincent, de
faire toujours du bien & la chore paroisse de Chatillon-sur-Chalaronne.
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M. Fiat s'inferessa aussi a nos bienheureux. II pr4para
A la chapelle de Saint-Lazare un beau tombeau pour les restes
du vdenrable Perboyre. Un pretre de Vannes avait publid une
notice sur M. Rogue. M. Fiat la fit venir pour la faire connattre aux confreres.
M. Fiat s'occupe d'abord des missions en France. II augmente le nombre des ouvriers apostoliques dans les missions
de Rennes et d'Orleans. iMon vteu, ecrit-il, est qu'il y ait dans
chacune de nos maisons assez de missionnaires pour qu'on V
puisse suivre tous les exercices de la vie commune, et que les
missions qui sont la premibre et principale fonction de notre
institut soient partout mises en honneur. ,
II n'aime pas beaucoup ce qu'on appelait les stations de
Careme, et nous le voyons k cette 6poque, manifester le peu
d'enthousiasme qu'il eprouve pour cette sorte de predications.
Cependant sur les instances qu'on lui fait, il permet A M. Sabatie, de pr4cher le careme dans une paroisse de Marseille.
M. Mellier, ancien Vicaire gendral, 6tait retourne a sa maison
d'Angers, qui etait une maison de mission. Mais sa santd ddclinait et ii avait besoin de renfort M. Fiat lui ecrit : a Dans
Ic vif ddsir de vous procurer an missionnaire tel qu'il vous le
faudrait, nous avons parcouru le catalogue, lu et relu, pese et
repesd tous les noms, et nous n'avons pas abouti jusqu'ici d
t-ous trouver un missionnaire. Je vous serais reconnaissantde
me dire, en toute simplicitd si vous n'auriez pas quelque nom
en vue, nous serions heAuret de pouvoir vous satisfaire. , Puisque nous parlons de M. Mellier, constatons avec quelle ddlicatesse fespectueuse, M. Fiat lui ecrit, tres honor6, venrd
I'Nre, respectable Pbre.
La maison d'Angers 6tait pauvre, les missionnaires vivaient
<1une fagon fort chetive. M. Bore s'en etait ddja prdoecupd et
it avait constitud une rente annuelle pour M. Mellier. 11 lui
avait laissd aussi par testament. une certaine somme. M. Fiat
continue 1'exemple de M. Bore : a Mon intention est bien, lui
dcrit-il, que la Procure gEnerale vous rembourse les frais, noam
ne nous en tiendrons pas d1,ii n'est pas juste que vous tendiez la main, aprbs avoir si bien servi la Congregation.
1M. Mailly voudra bien vous fournir largement toutes les ressources necessaires. >)Et M. Fiat termine sa lettre par ce gentil souhait : a J'espire que vous donnerez d la Compagnie, beaucoup plus d'anndes de loyaux services que vous n'en avez proM,is
M. Etienne.
Parmi les maisons de missions auxquelles M. Fiat s'intWresse A cette 6poque, ity en avait une A jaquelle dtait annexde
une ceuvre de misdricorde pour 6pileptiques, dont s'occupaient
les Filles de la Charitd. Missionnaires et Soeurs sont frbres
et sceurs, mais quelquefois vivent entre eux comme font frbres
et seurs dans certaines families. On s'aime bien, on cherche,
tous, la gloire de Dieu et le bien des ames, et cependant ii y a
des frottements, des heurts. C'6tait le cas de la Teppe. M. Dufour, visiteur de Lyon, avait demandd qu'on envoyat un commissaire extraordinaire. M. Fiat envoya M. Forestier, homme
sage, esprit ponddrd. II dcouta chacun et chacune. II discerna
la part d'exagdration qui a souvent lieu dans les plaintes r&
ciproques et il dtablit un modus vivendi trbs sage, qui fixait a
chaque categorie ce qu'elle avait A faire et A ne pas faire. Pour
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la question du casuel, M. Fiat s'6tait montrd tres large. a Mon
distr, avait-il ecrit, est que vous ne vous inqui4fiez pas du casuel, et que vous vous comportiez comme d la Maison-Mere, oh
les aumoniers ne s'occupent que du service spirituel. n Tout
6tait done bien regle ; malheureusement, une autre visite eut
lieu apr6s, et opera le changement d'une Seur. Bien qu'on se
soit abstenu de toute d6marche qui aurait pu Utre prise pour
une contre-visite, en rdalith, on le prit un peu comme cela, et
il fallut que M. Fiat rdtablit la paix. Ce ne fut qu'un petit
nuage ; le soleil revint grace & la bonne volont4 de tous.
Les grands seminaires de France n'eurent pas d'histoire
sensationnelle pendant cette periode. Les seules petites agitations concernaient la presence des directeurs aux offices de la
cathedrale, le dimanche, et aux recreations et promenades des
seminaristes. Pour la presence aux offices, ii y avait divergence
selon les dioceses. Ici tous les confreres s'y rendaient, Ja, un
on deux seulement. Quand un confrere etait change de maison.
ii etait port6 A 6tablir une comparaison. Rien n'elait fix6 A ce
sujet M. Fiat recommande d'observer la coutume locale pour
ne pas choquer Monseigneur, le clergd ou les fideles. Pour ce
qui est des recreations, M. Fiat rappelle que le Directoire suppose qu'il y a toujours au moins deux directeurs avec les s6minaristes en recreation et en promenade et ii avertit que plusieurs &veques se sont plaints A lui de l'inobservance de cet
article du Reglement dans quelques s6minaires. M. Fiat consuite a cette 6poque les superieurs des Grands s6minaires pour
savoir quel ordo ils suivent, celui de la Congregation, ou celui
du diocese. Nous n'avons pas trouvd de decision a ce sujet.
Parmi les Sup6rieurs de Grands s6minaires dont beaucoup
etaient des a as ", I'un d'eux commencait A briller. C'etait
M. MBout, qui veLait de Kouba, et qui avait 6td nomm6 suprieur A Cahors. II succedait au legendaire Pere Gillot, qui etait
un des plus grands prddicateurs de la Congregation, et qui faisalt merveille, particulierement dans les retraites sacerdotales.
Mais il r6ussissait moins comme superieur; on avait decide de
le changer. Le P. Fiat se chargea d'attacher le grelot ; ii le
fit en une lettre qui est un petit chef-d'euvre :
Monsieur et n~nArd confrere,
J'ai a vous faire une ouverture aussi penible pour mon
ceaur que pour le v6tre. Je vous le fais ndanmoins, avec confiance, en vue du bien. Dieu vous a donna le talent de la parole et vous le faites valoir admirablement pour le bien des
dmes et a P'honneur de la petite Compagnie, mais vous n'avez
pas recu au msme degrH le don de la conduite. Vous l'avez reconnu vous-mdme dans certaines circonstances .puisque vous
vous etes demande si vous ne feriez pas bien d'offrir votre ddmission au Superieur. Mon Conseil est d'avis qu'il y a lieu de
vous prier de donner suite d cette idde gdnreuse acause de
certaines reclamations qui me sont parvenues. M. Mellier serait
heureur de vous recevoir dans sa maison, si cela vous dtait
agrdable, comme on me l'assure. Vous seriez Id parfaitement
libre de vous adonner uniquement au ministdre de la chaire
oil vous avez tant de suces. Du reste, je vous laisse libre de
choisir vous-meme votre rdsidence. C'est la moindre des choses
que je puisse faire pour reconnaitre les immenses services que
vous avez rendus. Mgr de Cahors, dont je connais l'estime pour
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vous, a dti prevenu de votre changement, et je l'ai pri de vouloir bien Vapprouver. Fiat. »
On ne sait qu'admirer le plus dans oette lettre. M. GilloL
entra picinement dans les vues de M. Fiat II se demit de sa
charge sans la moindre difficultd. Mais ii le fit avec une originalit6 qui faillit tout troubler. Comme M. Fiat le laissait libre
de choisir sa residence, ii choisit de rester A Gahors, comme
simple confrere et il presenta lui-m6me son successeur,
M. Meout, a l'6veque, aux vicaires genbraux et aux autres personnages. Un autre que M. Meout aurail pu la trouver mauvaise
et faire des difficultes de garder M. Gi!lot Le prudent M. Meout,
la sagesse incarnee, disait-on, - du bon sens en barre, disait
M. Fiat, - ce saint homme accepta de garder M. Gillot et ii
m'a racont6 lui-meme que moyennant certains petits proc4d6s
et la grAce de Dieu, il fit bon menage avec M. Gillot. Aussi le
P. Fiat lui 6crivait quelque temps apres. , C'est un bon commencement, 'ai la confiance que sous peu, avec des manidress
charitables, des prieres et de la patience, vous obtiendrez davantage encore. Vous savez, pour le mins aussi bien que moi conmbien l'art de la conduite des ames est difficile. ,
Le
bon M. Mdout, s'il n'avait pas I'l6oquence de M. Gillot, avail certainement le don de la conduite que celui-ci n'avait pas.
-pros les grands seminaires, parlons des petits seminairea.
Le bon P. Fiat n'aime pas qu'il y ait des femmes, meme des
religieuses, pour les divers offices des petits s6minaires.. Cependant, comme I'Assemblee gdnerale n'a pas Wt6 aussi intransigeante que lui, it supporte, mais il cherche & reduire le plus
possible les relations des Scurs avec les Missionnaires. On voit
par ses lettres a M. Gadrat, Visiteur de Provence, qu'il entre
dans les moindres details pour diminuer les points de contact.
Par exemple, pour le petit Sdminaire de Marseille. a Je voudrais une grille, un guichet d la grille. Les Seurs ne paraitraient jamais, ni dans les dortoirs. ni dans les chambres. L'infirmerie serait tout d cdtd du local des Swurs. II n'est pas necessaire de leur confier le rýfectoire. Elles se contenteraient de
la cuisine, la lingerie, l'infirmerie. v II espere passer par Marseille, et s'y arr4ter en revenant de Rome; alors, il reglera tous
les autres ddtails. I1 6crit A Mgr Robert, dvdque de Marseille,
pour lui signaler les inconv6nients de la presence des religieuses ; la necessit4 de les meltre dans un local tout A fait distinct,
de maniere qu'on ne les voie jamais dans I'int6rieur de la maison. Sa Grandeur est toute disposde A prendre les moyens qui
seront juges convenables. II ajoute que des confreres venant de
Rome, m'ont fait part de leurs penibles remarques au sujet de
la presence de ces religieuses dans les corridors du Seminaire.
II n'y a pas que dans les seminaires que M. Fiat poursuit les femmes. En telle maison, il v a une euisiniere, M. Fiat demande
qu'on prenne un cuisinier. Sur les difficultes que signale le
9updrieur & propos de ce changement, M. Fiat accepte une
combinaison. La cuisine sera dans le pavilion qui est A Fentree de la maison et au moment du repas le portier transportera les plats dans la maison des confrires. M. Fiat dtait a che.al pour les relations entre Missionnaires et femmes. II ecrit
A un frere de la Mission : a J'ai appris avec peine que ros relations un pen trop intimes avec la domestique donnent des inquietules ; je veux bien croire que votre vertu n'est ullement
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exposde. Mais ii ya a a reputation. Vous n'dtes pas un simple
domestique, vous ltes frere de la Mission ; vous devez lenir
votre place, conserver votre diqnitd. La familiarit6 engendre le
mspris. Je ne voudrais pas vous changer, j'y serais pourtant
contraint,si vous ne changez pas de conduite. ,
La pratique de la sainte pauvretd lui 6tait aussi tres chere.
Ce sera sa derniere recommandation, quand il sera ddpose.
Cest dejA sa grande pr6occupation au debut de son gouvernement. Pour lui, I'amour de J'argent, la recherche de l'argent,
auri sacra fames, est un des grands obstacles & la sanctificae
tion des Missionnaires. Or, a cette dpoque, un grand nombre
d'entre eux avait alors la permission de garder leurs honoraires
de messes. M. Fiat y voit un abus. Mais comment y remedier ?
C'Rtait une croyance un peu generale, que cette pratique dtait
normale, nous le voyons par une lettre A M. Pereymond. a Si
M. Etienne vous a laissg vos honoraires de messe, parce qu'au
snoment oa voous avez fait les rvux, vous croyiez comme les autres que chacun pouvait jouir librement de ses honoratres, dans
re cas, je respecte ce qu'il a fait et n'ai pas la prdtention de
faire mieux. a M. Fiat cependant va reagir contre cette pratique. II s'appuie sur les decrets des Assemblees g6ndrates.
D'abord il d6clare qu'il faut une permission du Supdrieur gneral pour pouvoir conserver ses honoraires.
Vu la pratique de beaucoup, il se montrera large au dtbut, pour accorder cette permission. II declarera ensuite que
cette permission ne s'accordera que pour soulager les parents
pauvres, et encore seulement les parents les plus proches. II
refuse pour cousins et cousines. Pour 6viter qu'on recherche
de gros honoraires, et qu'on tombe ainsi dans la cupiditA de
I'argent, qui est la racine de tous les maux, il r6glemente qu'on
doniera une somme fixe (300 francs en general par an) et que
le confrere sera oblige de dire toutes les messes que lui fixera
le Superieur, y compris les messes pour nos defunts. II d6clare
en outre que la permission susdite devra Atre renouvel6e tous
les ans. A un supdrieur de grand seminaire qui s'4tonne de
cette restriction. ii r6pond : c Vous dtes surpris que j'ai declare qu'il fallait renouveler tous les ans les permissions concernant la pauvrete et vous ne voyez pas les motifs de cela. Je
Wp'appuie : 1* sur le ddcret mene de l'Assemblr
e de 1747 qui
reprouve les permissions gentrales de pauvretd et notamment
c.lles de retenir et'd'employer les honoraires de messes ; 2* sur
la circulaire de M. Nozo (22 mai 1837) qui declare que les permissions gdnrtales et sans limitation de temps n'Wtant autre
chose qu'une dispense indefinie du vwu de pauvret6 doivent
Efre regarddes comme illicites ; 3 sur la pratique de la Com.pagnie de renouveler ses permissions tous les ans. L'Assemblde
de 1829 a declare que, pour les provinces les plus eloignees, oit
if n'y avait pas encore de Visiteur, on pouvait donner des permissions pour deux ans, mais pas au-deld. a
M. Fiat accorde la permission tres volontiers quand il y
a des raisons. C'est ainsi qu'il accorde N M. Hurier de garder ses
honoraires en ajoutant : c Si vous saviez combien je suis heureux de vous faire plaisir ! , Notons dans cette lettre, une petite distraction. II dit & M. Hurier : Ma trbs chore Saur. Quand
il ne voit pas de raison suffisante, it refuse. a Vous n'y pensez
pas, cela ne s'accorde que pour venir en aide d ses parents les
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plus proches. a Le bon Pere ajoute un petit post-scriptum
a Je veux cependant vous plaire plaisir.Je vous envoie 20 fr. ".
Nous ignorons la reaction du confrere quand il requt cette petite douche (20 francs, au lieu des honoraires de trois cent
soixante-cinq messes !) M. Fiat tient aussi fermement aux ordonnances de M. Etienne et de M. Bord, qui, pour assurer la
dignil6 et la libert6 du ministere des Missionnaires aupres des
Seurs, leur defend de recevoir quodcumque munus. 'ntuiu
rel occasione functionum ipsis oblatum, sive proprio usui sive
operibus piis, sive missionariorum domibus destinandum. Nous
n'avons trouv6 en cette periode qu'une seule permission de ce
genre accordee et la lettre se termine ainsi u mais pour cette
fois seulement ..
La r6glementation de M. Fiat au sujet de la confession des
nitres. a bouievers6 les idWes de plusieurs. pour ne pas dire de
ieaucoup. Un confrere qui n'est pas nomme, mais que M. Fiat
a en grande estime pour sa vertu, sa science, ses talents, lui a
envoyd une dissertation diametralement opposee aux ordonnances de M. Fiat. Le bon PBre d6clare qu'il a lu et relu cette
dissertation. que les arguments en sent present&s avec art et
force, et cependant dit-il : ( Je persiste dans mon sentiment :
1 nous sommes exempts d'apres le bref d'Alexandre VII qui a
etd acceptd par saint Vincent et par la Compagnie sans aucune
restriction ; 2* nous ne sommes pas cependant religieux, malure les vwux, malgrt I'exemption ; 3° vous attachez trap d'importance au texte matdriel de nos r~gles. Elles ont 0td imprimres avant le bref d'Alexandre VII. Saint Vincent ne pouvait
plus rien changer d ce texte qui avait 0t6 approuvd par I'ar, hevtque de Paris et enregistrd au Parlement. 1
Pour ce qui concerne les voyages dans la famille, la nomiiiation de M. Fiat et la connaissance que I'on a de ses iddes &
re sujet, a diminu6 le nombre des demandes. M. Fiat accorde
:pendant quelquefois, surtout quand la question de sante s'en
nile.
II autorise un confrere R aller respirer fair natal. it est
!heureux d'accorder du repos & un autre, et il I'autorise B aller
i! prendre dans sa famille. Nous n'avons trouve que trois permissions 4 cet dgard. Quand il refuse, il rappelle I'Assembl6e.
, Ma circulaire vous donne la raison de mon refus, qui m'est
plus pinible qu'il ne le sera & vous-mdme. Vos parents pourront alter vous voir. , Notons que M. Fiat refuse & M. Lacerenne, d'aller b6nir le mariage d'un capitaine. Cette permission
avait 4t6 sollicitee, non par M. Lacerenne, mais par le capitaine.
M. Fiat est trbs enjoud dans ses lettres surtout quand il
s'adresse a un Auvergnat ou h un confrere place en Auvergne.
i Vous etes devenu un veritable Auvergnat, 6crit-il A M. Dubois. it faut bien que je vous le pardonne, puisque j'en suis un
pur sang. S'il m'dtait loisible de vaus faire tout le bien que je
cous desire, je vous accabterais sous le poids de mes largesses.
mais un Auvergnat y regarde d deux fois ; it faut qu'il concilie
toutes choses. En consequence, vous vous contenteres de 200
francs. , A M. Saliege, qui lui a demand6 des 6trennes : ( VYotre simplicitd d'enfant me plait beaucoup, cela ne sent pas mal
I'Auvergnat ; e'est, it est vrai, I'dpoque des ttrennes, mais quand
on n'a rien, on n'en donne pas. Je ne puis que faire des vwux. 3
Mais en relisant sa lettre. il 6prouve un remords, et il termine
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J e vous envoie tout de meme 100
par un geste gracieux :
francs. a
M. Fiat aime bien les Auvergnats. Mais son amour ne
I'aveugle pas et ii sait parler fermement, mdme en badinant un
peu. a Les nuages qui ont pland -pendant quelque temps sur votre maison avaient assombri certaines figures : la vdtre m'dtait
reprdsentee d'une manire ddfectueuse. En qualitd de compatriote et de condisciple, je vous veux irreprochable, et je desire qu'au milieu de ces ombres, votre figure soit toute resplendissante de beaut6 par la pratique de la vertu. Allon, mon
cher monsieur N..., ce n'est pas le Tres Honord Phre, c'est M. Fiat
qui vous prie de laisser de cdtd tout ce qui serait de nature a
entretenir la division ; on m'avait propose votre changement
comme moyen de retablir la paiz. J'ai pensd au contraire, que
vous voudrez bien m'aider a la retablir. Vous nous prouverez
que je vous connais bien. Votre honneur et le mien sont engages. Donnez-moi votre parole d'Auvergnat, ou si vous I'aimez
mieux, d'enfant de Saint-Vincent, et tout sera fini. , Nous
n'avons pas retrouv6 la rdponse du confrere. Nous savons seulement que six jours apres la lettre citde plus hauL, M. Fiat lui
en envoie une seconde dont nous extrayons la phrase suivante:
a Allons done, mon cher compatriote, les Auvergnats ne parlent
pas si vite, en gendral. A un confrere qu'il place en Auvergne:
SCe n'est pas l'etranger, quoiqu'on dise, vous restez en
France. v
S'il aime l'Auvergne, M. Fiat aime aussi Montpellier oi it
a etd professeur : a Je n'oublie pas les jours que nous avonw
passes ensemble d Montpellier. Je vous conserve comme d tous
les confreres avec qui j'y ai vecu une place toute spdciale en
mon caeur. n Parmi les confreres, il y en a un qui a une place
de choix dans sa tete et dans son coeur. a C'est le bon pare Corby
que faime et vednre, ii le mdrite bien. a A un confrere, place
& Montpellier, il ecrit : t II y a de si beaux exemples d imiter.
Vous allez y devenir un saint. Vous verrez que les enfants de
Montpellier sont charmants et que bientdt vous les aimerez
comme ceux de la Touraine. S'ils ont leurs petits dqfauts.
comme partout, its ont de bien belles qualitds. , Cependant, il
ne rdpond pas toujours favorablement aux demandes qui lui
viennent de Montpellier. M. Lobry, qui dtait alors le benjamin
du corps professoral de Montpellier (petit seminaire) lui a demand4 de l'aider pour un autel d4di6 i saint Vincent. a Votre
simplicitU d'enfant me plait, lui repond-il ; j'admire votre naivetO. Je serais tres heureux de vous dtre agrdable mais il me
faudrait pour cela, des fonds que je n'ai pas. Si plus tard, je
m'enrichis, je me ferai un plaisir de vous envoyer quelauo
chose ; pour le moment, je ne peux vous envoyer que l'ezpression de mes regrets. a II n'y a pas de post-scriptum k cette
lettre. Aucun remords n'est venu ouvrir la bourse.
La correspondance de M. Fiat nous montre ainsi l'intdrieur
de son Ame. Elle est eminemment revelatrice de ce qu'il etait
veritablement : un saint missionnaire, un saint supdrieur.
II ne craint pas de reprendre, de signaler les manquements.
a Vous avez dejd dtd chang de N... J'apprends que dans votre
nouvelle maison, vous n'dtes pas obdissant ; alUe demander pardon a votre superieur, et lui promettre obdissance. Si de nou-
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velles plaintes m'arrivent, je serai oblig' en conscience de prendre des mesures que vous trouverez severes et qui ne seraient
que trop mdritees. * A un autre missionnaire, qui se plaignail
de n'Atre pas utilisd selon ses talents, et qui demandait a etre
change : IJe ne puis pas vous changer. Yous navez pas rdussi
dans l'enseignement. En mission, on ne gofte pas votre maniere
de precher. Je regrette d'avoir a vous parler ainsi, mais c'est la
veritg. Ld o0ivous etes, vous pouvez rendre quelques petits services. Restez-y. *
A un confrere qui a contract6 'habitude de fumer, il eerit
use lettre pressante pour l'engager a se defaire de cette habi
tude. Le confrere lui fait de belles promesses. M. Fiat le fMlicite. a Je sais que vous etes homme a parole d'honneur ,.I1 engage le superieur de ce confrere a l'aider a se corriger petit
a petit.
Quand il s'agit de la vocation elle-mnme, M. Fiat redouble
cJe vous invite A venir d Paris, pour saude zEle et de bontd.
ver votre vocation. Voulez-vous, mon cher et respectable
confrdre, apr&s avoir travaille toute votre vie dans la Congregation, entreprendre a votre dge (soixante-cinq ans), ta vie du
ministere. A cette condition, itme semble que vous vous exposez a bien des miskres et a bien des regrets. Venez done ic,
nous trouverons quelque chose pour vous. Je vous parle en penr
et en ami. Je vous supplie de vous rendre d mon conleil qui
part d'un ceur gui vous est tout ddvou6. n II termine sa lettre
par cette phrase : u Vndrd confrere, je prie Notre-Seigneur de
tous conseiller lui-mdme. D
A un autre confrere dgalement tentd de quitter sa vocation : a Si le courage vous manque absolument, mandez-lemoi. » II lui declare qu'il va envoyer un commissaire dans sa
maison. a Je ne veux pas que vous soyez plus malheureux sous
mon gnderaat que sous celui de M. Bore. - Quand ses enfants
vont bien, il est heureux. " Votre ancin sous-directeur du Sminaire, n'a rien perdu de I'affection qu'il vous timoignait
alors. II me semble que Dieu a singulierement agrandi mon
pauvre ceur et m'a inspire un immense desir d'dtre utile A tous
les membres des deux families. La place que vous aves dans
mon affection vous assure un souvenir tout special dans mes
prieres. ) A un autre : a Vous m'etes trop cher depuis longtemps pour que je sois insensible au bonheur que vous goitez
dans la position ofi la divine Providence vous a place. a Au cher
M. Ricciardelli qui debutait dans les oeuvres et qui lui sera
toujours tres cher. a Le respect qui eloigne, ne vaut pas l'affection qui rapproche. Un pere est toujours heureux de voir
ses enfants venir a lui avec confiance. C'est vous dire que votre silence ne m'dtait pas agreable et que votre lettre ma rdjoui avec son petit cachet d'originalitd que je vous connais et
qui ne me deplalt pas. Je veux que vous sachiez que mon changement de position t'a pas change mes dispositions a votre

egard.

*

S'il est ainsi avec les jeunes, il est plein de respect avec les
anciens. II les traite avec toute sorte d'6gards. II ecrit & M. Dazincourt : a La bonne Seur Saint-Jullien me demande que vous
puissiez continuer a confesser les Saurs. Ce n'est pas une autorisation que je vous donne, c'est une priere que je vous fais. a

-.358Quand ii apprend un deuil dans la famille d'un confrere, il envoie immediatement une lettre de condoldances, oh ii met tout
son cceur.
Voyons maintenant les relations de M. Fiat avec les Steurs
de France. D'abord, ii doit les consoler, car la persecution commence. On veut laiciser les hOpitaux. Les Soeurs etaient k Paris
depuis des siecles, depuis saint Vincent. Elles soignaient les
malades avec grand d6sinteressement, partout on vantait Icur
devouement pour les malades. Maintenant, on les calomnie, on
leur reproche leur ignorance, leur defaut d'instruction technique; on les accuse d'enrichir leur Communaute, de ne pas obeir
aux midecins, surtout de tourmenter les malades pour qu'ils
se convertissent. Pour mieux compreadre la situation des Scmurs
et les calornies qu'on lance contre elles, on pourrait citer les
passages de certains journaux, mais les accusations sont trop
basses pour qu'on leur fasse l'honneur de les reproduire. Les
esprits etaient montes. A Paris, le Conseil municipal, de plus
en plus, est compose d'anticldricaux. Chaque annie, il va laiciser plusieurs hOpitaux. En 1878, les Filles de la Charit6 sont
expulsees de Laennec. M. Fiat encourage les Sours en leur
disant que tout ce qui arrive est permis par Dieu, que Dien ne
le permet que pour notre bien.
D'autre part, Dieu protege les Sceurs d'une fagon merveilleuses.' Douze jeunes Sceurs venaient de quitter le Stminaire
pour se rendre a leur maison. A ChAteauroux, la nuit, deux
trains se rencontrerent, choc 6pouvantable, des morts, des blesses. Les Sceurs se regardent, se titent le corps, les membres,
aucune blessure. Seuls leurs sacs sont endommages.
M. Fiat est en proie h tous les soucis de l'administration.
Dans un h6pital de la province, on a change une Sour. Ses
compagnes, croyant que l'aum6nier est pour quelque chose dans
ce d6part, le boudent. M. Fiat a ecrit & l'evque du lieu : A Les
difficult s survenues dans la maison des Filles de la CharitO et
I'intervention d'un venerable ecclesiastique de votre vile dpisN..- Ce changecopale nous ont contraint de changer ma Sur
ment a provoqu6 de nombreuses et importantes reclamations, en
yarticulier du curt de la paroisse. Nous n'avons pas cru devoir
revenir sur notre decision, d'autant que ce changement n'est'
nullement ddfavorable a la Steur dont nous apprdcions la vertu
et ses longs services dans votre diocese. Nous 1'avons nomm6e
supdrieure dans une autre maison. a Mais voici que M. Fiat
revoit une foule de lettres blamant le changement ; on trouve
ce d6part tres nuisible A J'oeuvre. On affirme au P. Fiat que
1'veque desapprouve la mesure. M. Fiat veut en avoir le cceur
net. II ecrit de nouveau h 1'ev4que :
YeuiUez me fixer ldV
dessus. , II prie M. Dufour de calmer l'agitation. II envoie
M. Forestier faire une visite extraordinaire. II proteste qu'en
tout cela, il n'a agi qu'avec I'intention la plus droite. On lui
fait remarquer que I'intention n'arrange pas les affaires, qu'il
faut souvent de la patience. Le P. Fiat ne s'excuse pas derriere
le Conseil de la Communaut6 qui l'a peut-etre oblige de prendre cette mesure. II fait comme si tout d6pendait de lui. II endosse la responsabilite et tous les ennuis qui ont suivi. 11 est
loyal, droit. Dans une autre circonstance, il m'avouait un jour
qu'on lui avait fait faire un pas de clerc.
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Dans une autre localitd de la France, une Soeur avait idt
chang6e, et aussitbt ce d6part provoqua une levde de boucliers.
Meme M. Dazincourt crut de son devoir d'intervenir. M. Fiat
f'ai decouvert la calomnie, la Swur revient. ,
Ic remercia.
M. Fiat prend occasion des lettres pour rappeler aux Skours,
comme il a fait aux missionnaires, leurs devoirs envers Dieu,
envers le prochain, envers elles-mfmes.
Dieu, premier seri. Le P. Bore avait impost aux Sceurs
I'ubligation de faire la genuflexion dans les eglises. C'dtait alors
!'usage que les femmes ne la faisaient pas sous pretexte que
c'6lait contraire a la modestie, qu'en faisant la g6nuflexion, elles
s'exposaient k ddcouvrir un peu le bas de leurs jambes (on 6tait
bien pudique alors, on l'est moins maintenant). Pour obbir &
M. Bor6, les Sceurs s'etaient done mises A faire la gdnullexion.
Mais plusieurs cures, janstnistes, sans doute, criaient au scandate. Que faire ? M. Fiat rdpond de s'abstenir de la genuflexion
si le curd y est oppose.
Plusieurs Scurs travaillaient le dimanche i quelques travaux non obligatoires, travaux d'aiguille, etc.. elles le faisaient
en secret pour ne pas scandaliser. M. Fiat le leur defend.
Une Sceur se d6solait de ce que son office aupr6s des petits
enfants ne lui permettait pas de se pr6parer h la communion
comme elle Paurait voulu. a Offrez au bon Dieu ce que vous
faites et tout le temps que vous consacrez aux enfants, les soint
que vous leur donnez, equivalent bien d une bonne priere et peuvent vous preparer a la sainte communion. , La question des
confesseurs est toujours ia 'ordre du jour et le sera longtemps.
M. Fiat n'aime pas qu'on se confesse A des religieux. Une mission dtait pr6chde par des religieux dans la paroisse oh dtaient
les S(eurs. La Supdrieure interrogea M. Fiat sur ce qu'il faut
permettre aux compagnes. M. Fiat rappelle d'abord les principes. a Chaque Institut a sa fin particulibre et pour L'obtenir
un ensemble de moyens de sanctification qui constituent son esprit. Saint Vincent, inspire de Dieu pour la fondation de votre
Compagnie, a parfaitementdetermine quel doit etre l'esprit d'une
Fille de la Charitd et nous devons bien prendre garde d tout ce
qui pourrait altdrer cet esprit ; c'est pourquoi, notre saint Fondateur redoutait pour les Filles de la Charitd, la direction des
Beligieux. L'ezxprience confirme l'utilite de ces recommandations. »
M. Fiat comprend cependant que ce serait un scandale si les
Soeurs ne se confessaient pas aux missionnaires religieux alors
que tous les fideles le font et que le curd s'abstient de confesser
alors; ii entrebaille un peu la porte. a J'autorise cependant
celles qui le desirent d se confesser d ces Religieux. . Mais il v
met des restrictions. a Elles pourront se confesser d celui que la
Swur Servante "designeraet puis elles se borneront d une confession de leurs fautes, sans chercher auprbs de ces religieux des
conseils et une direction qu'elles ne doivent recevoir que des
enfants de Saint-Vincent. n Le bon PAre Fiat empidtait un peu
trop sur un domaine qui n'6tait pas le sien.
Si M. Fiat se defie des Religieux, il se d6fie aussi des prdtendues rdvelations, et ici, M. Fiat est davantage dans I'esprit
de PEglise. Une Saeur de Monsac est dite favorisde i ce sujet
M. Fiat lui 6crit : a II faut ajouter peu d'importance aux rved-

-

560 -

lotions : i" parce que le ddmon peut y mdler beaucoup de superstitions ; 2' parce que les rdvelations exposent quelquefois
les 4mes qui les regoivent 6 s'amuser d ces choses, d avoir bonne
opinion d'elles-mnmes. n La Sceur se sentait poussee i aller i
l'eglise pendant son travail. a Je ne crois pas, lui ecrit M. Fiat,
que cette pensde soit du bon esprit, c'est le cas de vous rappeler
que vous n'dtes pas une nonne, mais L'humble servante des pauvres, et qu'il faut savoir quitter Dieu pour Dieu, pour ses membres. Si Notre-Seigneur veut vous parler, il vous parlera bien pendant votre travail. Votre piWt6 ne doit avoir rien de singulier. a
Enfin, M. Fiat lui rappelle ce que Dieu demande d'elle avant
tout : « Soyez une vraie mere pour vos filles plutot qu'une superieure et occupez-vous de leur santd et de leur avancement spirituel. n Tout cela est le langage du bon sens.
Dans une autre circonstance, la Seur lui a dit que NotreSeigneur 6tait content des prieres de la double famille et que
ces prieres obtenaient des graces abondantes. M. Fiat a peur pour
son humilitW, pour celle de la Soeur, pour celle de la Compagnie;
et il dit en post-scriptum de sa lettre : , Je ne puis croire que
I'esprit de Dieu attribue tant d'importance d la priere de la double famille de Saint-Vincent. Je vois en cela une illusion du diable. II y a tant et de si saints Ordres qui prient mieux que nous
dans l'Eglise de Dieu. , I traite dgalement de tentation, du d6mon, la pensee de quitter sa vocation pour mieux aimer Dieu,
pour aller au Carmel.
Une Soeur a fait un voeu particulier, probablement d'entrer
dans un Ordre religieux. M. Fiat lui ecrit. a Vous 'tes lide par
un vwu plus ancien et meilleur, le vwu d'obdissance. Restez tranquille dans la situation que Dieu vous a faite et profitez pour
votre avancement spirituel de la direction du bon Pire Chinchon
qui vous est rendue, dont la prudence et les autres qualites sont
appricises de ceux qui le connaissent. , Une autre Soeur a promis & Dieu toute sorte de pratiques et de prieres qui peuvent la
goner dans I'accomplissement de son devoir d'6tat. a Laissez tout
cela de c6tA, lui ecrit le Pere Fiat, contentez-vous de trois Pater,
trois Ave, que vous reciterez en travaillant,en allant et venant. ,
Les demandes de pelerinage & Lourdes et ailleurs, ne lui sourient
guere. II aime mieux le pelerinage a son office, h ses pauvres, Li
ses enfants, qui est un vrai pelerinage, puisque Dieu est dans
le pauvre. La bonne manibre de servir Dieu consiste pour
M. Fiat a rester dans sa vocation et k en bien remplir les devoirs.
Nous n'avons trouve qu'une lettre de cette 6poque, oh il ne
retient pas la Sceur qui vent s'en aller. , Si vous ne voulez pas
rester dans la Compagnie, les portes vous seront largement ouvertes. Si le bon Dieu vous veut ailleurs, nous ne cherchons pas
d vous retenir malgrd Lui, et malgre vous. ) II devait y avoir
des raisons sdrieuses pour un tel langage. La Soeur en question
dtait peut-Utre une inddsirable, dont le depart serait un grand
bien.
Pour les rapports des Soeurs avec le prochain, les SupBrieurs, les infdrieurs, les 6gaux, M. Fiat est aussi net et toujours
surnaturel. Remarquons qu'il n'y a jamais dans ses lettres, de
ces expressions trop tendres, trop sensibles, qui sont de nature
b faire beaucoup de mal A celles qui les regoivent. 11 recommande
avec fermete d'obdir aux Soeurs Servantes. a Lorsque votre Seur
Servante vous adresse quelques-uns de ces ternes fclheuz que
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vous m'indiquez, acceptez-les pour honorer Notre-Seigneur, qui
a 0t6 si ignominieusement trait6 par les mdchants. n II d6fend
aussi les Sceurs Servantes quand il se rend compte qu'elles sent
jugdes calomnieusement. Un missionnaire lui a parl6 contre la
S<eur Servante d'une grande maison. M. Fiat repond : a 1* que
cette Saur a toujours joui d'une tras bonne reputation,partout
oii elle a pass6 ; 2* la maison se compose de tWtes plus ou moins
malades ; ii ne faut pas ajouter foi & ce qu'on peut dire contre
la Supdrieure ; tout est inventg ou exaggre, ou mat interprete. a
Et M. Fiat termine ainsi sa lettre : u II serait fdeheux que l'on
vous fit passer pour dcouter trop facilement des esprits malades
et pour les favoriser dans leur mdcontentement. a II encourage
les Soeurs Servantes. i Votre position est difficile. J'espere que
Dieu vous inspirera la sagesse et la force dont vous avez besoin.
Votre maison est composde d'une maniere exceptionnelle, plusieurs de ces bonnes Swurs doivent avoir peine a maintenir leur
esprit dans une tranquillit6 parfaite, it faut bien que vous ecoutiez leurs doleances ; mais it est de la prudence de les soumettre
au critdrium du jugement. ,
Cependant, quand il y a lieu, M. Fiat parle avec fermetA aux
Soeurs Servantes. Sans doute, il y met les formes, il pread des
gants, mais sous ces gants de velours, il y a une main de fer :
i Je suis loin de donner crdance d toutes les plaintes que je
refois de la part des compagnes contre les Sceurs Servantes, sachant que celles-ci ne peuvent pas contenter tout le monde. II
est bon cependant que les Sceurs Servantes sachent ce que pensent leurs infdrieures. Aprbs tout, la superioritd ne rend pas
impeccable. , Ce qui precede peut Wtre appeld : les precautions
oratoires ; voici maintenant la douche. ( El bien, il m'est venu
des plaintes, on dit que les Swurs ne sont pas bien nourries, que
vous n'etes pas compatissante, etc... ) Apres la douche, un petit
rafraichissement. i, Voyez devant Dieu si tout cela est vrai, si
oui, tdchez de vous reformer ; si non, acceptez tout cela comme
une croix mise sur vas epaules par Notre-Seigneur. o L'histoire
ne dit pas quelle a 0t6 la vie de Ja maison apres cette douche,
quelles ont Wtf les relations de la Soeur Servante et de ses compa'nes. II faut supposer que tout a 6te pour le mieux dans le meilleur des mondes. Citons un autre exemple d'avertissement & la
Sceur Servante. Celle-ci n'avait pas averti sa compagne que son
frere 6tait mort. Nous supposons, sans rien savoir de certain,
que le frere dtait peut-dtre mort subitement ou dans des circonstances pdnibles, etc... et que c'est pour cela que la Sceur
Servante n'en a rien dit. Comme toujours l'avertissement de
M. Fiat commence par un petit bonbon. a Votre conduite a etd
inspirge par la charit6 ; vous avez agi prudemment puisque vous
avez consultd. n Voici maintenant la pillule. i II faut avouer que
le mdcontentement de votre compagne s'explique jusqu'd un certain point. II y a un an que son fr&re est mort. On le lui cachait.
Ignorant les circonstances pinibles de la mort de ce frere, elle
ne peut comprendre vbtre boant et votre ddlicatesse. Pardonnez
son irritation. Travaillez doucement d la calmer et priez pour
elle. )
M. Fiat engage toujours les Scours Servantes a. Wtre bonnes
et patientes, et ce qui est dit aux Sceurs Servantes, s'applique aux
Premieres d'office ; il prdmunit contre la jalousie de m6tier. I'
encourage les Sceurs & tenir bon dans leurs offices, malgrd tous
36
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les ennuis. lJe demande pour vous, courage et patience; que de
bnbidictions vous pourriez attirer sur nos deux families nRvow
offrant A Notre-Seigneur comme une victime rdsignae, associde d
son immolation du Calvaire ! En devenant I'pouse de Notre-Seigneur, vous lui avez promis de le suivre partout our iU vous conduirait. Ne quittez pas la croix malgr6 Lui. n
A une autre Seur. a On n'est nulle part aussi bien que la of
la Providence nous a placds ; c'est le bon Dieu qui vous a assignt Le poste que vous occupez; il faut l'envisager d ce point
de sue et vous le trouterez aimable, mete avec ses ronces et sef
spines. Vous pouvez dire a Dieu, c'est vous Seigneur qui m'arez
engagde dans cette situation. C'est a vous a me donner les grdces
dont j'ai besoin.
A une autre qui etait ennuyee d'6tre toujours dans une creche. , Vous etes L'ange visible de ces chers petits enfants tant
aimes de Dieu, imitez I'obdissance et le devouement des anges
a 'egard des dmes qui lear sont confiees. Pour vaincre ces repugnances dans l'etercice de vos fonctions, en apparence humbles
et basses, efforcez-vous par I'habitude de la presence de Dieu,
d'imiter 6galement les anges qui toujours contemplent la face de
Dieu et demandez d notre Saint Fondateur, un peu de sa tendresse et de sa sollicitude, vraiment maternelle pour les enfants
abandonnes. *
II eerit des lettres semblables aux Sceurs qui s'occupent des
dames pensionnaires, des malades, des pauvres, des orphelines.
Le prochain, c'est non seulement les pauvres, c'est aussi la
famille naturelle. Les Sceurs, comme les missionnaires, demandent la permission d'aller voir p6re, mere, frire, sceur, parents,
amis et bienfaiteurs, selon I'expression employee autrefois dans
les prbnes de la messe paroissiale. Constatons cependant qu'il
y en a moins que lorsque M. Fiat etait Vicaire general. En principe M. Fiat refuse. Cependant, il accorde quelquefois. Le plus
qu'il accorde, c'est de rester trois on quatre jours. Quand cette
visite coincide avec une retraite, il permet de s'arrbler en route
quelques heures. a Je suis heureux d'avoir pu vows faire plaisir,
ainsi qu'a vos bons parents, je suis heureux surtout du r6sultat
excellent de votre voyage puisqu'il a contribue a vous affermir
dans votre vocation. a
Devoirs envers soi-m6me. La pauvreLt lui tient grandement
A coeur. 11 est severe pour le maniement des biens qui dependent
de I'administration. a Je ne voudrais pas que vous preniez sur les
economies du vestiaire puisque cet argent vient de l'administraII ne me paratt pas prudent que
tion. , A une autre Seeur :
vous employiez cet argent sans en parler d l'administration ,qui.
si elle venait d le savoir, serait en droit de se plaindre de votre
conduite. Vous n'ees pas tenue a ce que vous ne pouvez pas
faire. et quand meme cet argent serait tras bien employe, ii vaut
mieuz ne pas vous en servir. L'administration recevant cet argent de votre main, approuvera votre ddlicatesse. a II parle & peu
pres de meme pour les biens de Communauth : a Je ne saurais
vous autoriser a ddpenser pour vos ceuvres le reste de I'argent
de la Communaut6. Mes prdddcesseurs ont pu croire cette permission n6cessaire pour les commencements de votre maison,
mais en la prorogeant indifiniment nous entrerions dans une
voie ruineuse. Si cependant un besoin urgent r6clame une portion des modiques ressources de la Communautd, faites-le-moi
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savoir, en m'iadiquant la somme qui vous serait n6cessaire.
M. Fiat a bon coeur. II garde un souvenir reconnaissantd'un
sdjour A la Salvetat. , Je n'ai pas oublid les ddlicieuses journdes
que j'ai pass6es dans votre maison lorsque mes supdrieurs m'ont
encoyi chercher un pen de repos dans les montagnes de la Salvelat. En meme temps que le corps goitait le repos, la cue et
'exptrience de rotre charite faisaient ygoiter d mon dine, un vrai
rafraichissement.Je n'ai jamais ri de meilleur caeur que dans
cos montagnes. Aujourd'hui, la charge que la Divine Providence
m'a imposde ne me laisse plus de ces doux toisirs. * La lettre se
termine par le petit post-scriptum suivant : a Avez-vous encore des dcrevisses ? a Quand on lui envoie de petits ou de
girands cadeaux, if remercie toujours avec un bon petit mot parti
tu ecuur. A la Sup#rieure de Fontanmebleau : a J'ai recu hier la
ca•isse de chasselas. Its sont arridvs en trds bon 4etat. Aujourd'hui
on nous en a servi d diner, et je puis vous dire qu'ils so t a la
hauteur de leur reputation. Pour moi, je les ai trouvds excelints. , M1.Fiat aime les malades : ii va les voir quelquefois
apris diner. Le 31 octobre, ii annonce sa visite a la Steur Ger-.
gonne. de Sainte-larguerite : ( Je me propose d'aller cous faire
unae visite, ce sera une vraie jouissance pour moi. *
Le 8 d6cembre de cette annee 1878, M. Fiat donme aux Sceurs
.sa premiere conference, inaugurant la s6rie des conferences du
S dcenmbre et du 25 mars, vrai cours de thol!ogie mariale qui
mjiriterait d'4tre publid en un volume special. Cette premiere
cirnf1rence a pour objet le Caur de Marie. II avait convoqud I'Assemblee pour la fete du Cceur tres pur de Marie. Ce sera I'6toile
de son gednralat. .11. Fiat prend pour texte : Omnis gloria filiae
regis ab intus. La gloire de la Fille du Roi est a I'interieur dans
son ceur. i, montre que ce cour a Wtd trns pur, tres fervent, tres
humlble. et ii invite les Filles de la Charitd a I'honorer et &

Fimiter.

S1. Cceur trbs pur. Notre cieur nous est souvent souilld,
depouill de la grace, malade, Otroit ; celui de Marie est pur, it
est rempli de la yrdce ; ii est plein de sant6 it est large, riche,
immense. Vous vous rejouissez quelquefois, parce que vous chantez r ravir, parce que vous tournez admirablement une lettre,
parce que vous faites une excellente cuisine, parce que vous sacez bien conduire votre maison et vos compagnes. Tout cela esl
Lon si votre cirur rapporte tout d Dieu, comme fit Marie par son
Magnificat, mais si vous vous comiplaisez en cela, si votre ceur
n'est pas pur, a quoi toutes ces qualitds aboutissent-elles ? A une
funde de vaine gloire, a rien. Gouvernez done votre ceur, comme
il est dit de saint Vincent. Gubernavit ad Dominum cor suum.
Le youvernement est aussi difficile que celui d'un royaume, ii y
faut de la diplomatie. de la vigilance, de la force. Veillez sur votre
cwur, veillez sur ses affections, prenez garde ; on aime quelquefois ce qu'on ne doit pas aimer, ou bien on exclut de son amour
ceux qu'on ne doit pas exclure ; on aime quelquefois d'un amour
purement charnel, etc... Veillez sur les pensdes de votre cceur. a
Et M. Fiat prdmunit les Seurs contre les pensdes oiseuses, les
pensies bourbeuses, les pensdes honteuses. Aimez la puret6 du
cceur et vous aurez pour ami le Roi des rois.
a 2. Le eceur de Marie est un cceur tres fervent. Tout porte d
croire que Marie a eu I'usage de la raison, dds le premier instent de son existence ; quoiqu'il en soit ,elle se montra pleine de
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ferveur, quand elle fit vemu de virginitd, quand eUe se proclama
la servante du Seigneur, quand elle alia visiter sa cousine Elisabeth et qu'elle glorifia les perfections de Dieu par son Magnificat, quand elle servit le Seigneur pendant trente ans, quand elle
I'assista au Calvaire, quand elle recut le Saint Esprit i La Pentecote, quand elle rendit son dme d Dieu. Toute sa vie, son ceur
a dtd tres fervent. Et le ndtre ? Quel est-il ? Les anciens disaient
quit i avait un petit poisson appeld remora, qui arrete les vaisseaux ou retarde leur marche en s'accrochant a la poupe.
J'ignore si ce poisson existe, mais ce qui est rdel, c'est que nous
avons tons notre remora, nos sens, nos passions, notre oryueil
notre avarice, notre luxure, notre jalousie, notre gourmandise,
notre parese, notre colrre, qui arrete ou retarde le bateau de
notre time dans sa navigation vers le Ciel. Rendons notre cwrur
fervent par les exercices de la vie spirituelle, par l'oraison, la
communion, par la vigilance sur notre cwur, par le soin que
nous prendrons de le r~gler par des motifs surnaturels ; par le
souvenir de la presence de Dieu, par les oraisons jaculatoires.
Ne croyez pas que votre cwur soit fervent parce que vous servez
les malades avec zele selon votre humeur, parce que vous al/ez
en tel lieu avec joie quand cela vous plait, parce que vous obdissez promptement gaud cela cadre avec vos ides ; parce que vous
travaillez beaucoup, votre temperament ne pouvant supporter
de ne rien faire, parce que vous priez pour faire comme les autres. Votre ccaur sera fervent si vous faites tout cela, non pour
plaire aux hommes ou a vous, mais pour plaire a Dieu, d JdsusChrist, A sa sainte Mere.
; 3. Le cceur de Marie est un cceur tres humble. Marie a toujours dtW modeste, docile, soumise, rdsiynde. Quand elle decient
mere de Dieu, dignitd au-dessus de toutes les dignites, elle s'appelle la servante du Seigneur. A la presentation de Notre-Seigneur, elle reste muette, elle fait l'6tonnde. Or: ie la voit pas a
l'entrde triomphale de Jesus a Jdrusalem, on l r-oit au Calvaire.
L'humilitd rdprime en nous l'amour desordonne de notre propre
excellence ; elle nous contient dans les limites de ce que nous
,ommes ; elle nous empeche d'aspirer d des titres, a des charges,
A des honneurs qui ne nous sont pas imposds par des Superieurs
majeurs. Elle nous fait rechercher et aimer la vie cachde, le mdpris des hommes. notre propre abjection. Le souvenir de nts misares nous fait jeter un voile sur les difauts des autres ; l'humilite a Irois degrvs : nous mettre au-dessous : i* de nos supdrieur* ; 2" de nos egaux ; 3" de nos infdrieurs. ,, II faut lire

dans le texte le developpement tres pieux, tres onctueux, de ce

resumd tres sec.
Nous verrons par sa correspondance, comment il applique,
dans les cas particuliers, !a doctrine qu'il promulgue ici pour la
Communaut6 en general. Retenons qu'il recommande toujours
aux Soeurs Servantes la bontL pour leurs compagnes. II sera bien
marri un jour, quand on lui 6crira que dans une province de
Seurs, il y a beaucoup de Superieures mais peu de meres.
Voyons maintenant en particulier les differentes provinces
de Missionnaires et de Soeurs. < Les confreres de la province
d'Autriche, 6crit M. Fiat. sont bien fervents, comme L'attestent
les quaesita de leur province. Is ont la consolation de voir leur
ministare ddsird par les populations. A Cilli, vingt-trois retraites
pour hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles. Missions nom-
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breuses et tres suivies. A Graz, retraites pour toutes cat6gories,
cn particulier pour Frbres des ecoles, pour Conferences de SaintVincent de Paul, pour Dames du Bon Pasteur, Dames de la Charite, Enfants de Marie. Filles de la Charit&. Une statue de Marie
Immaculee a 0t6 elev6e sur une place de la ville. It y a pres de
deux mille assocides de la Sainte-Agonie. A Neudorf (pres de
Vienne), on preche aux prisonniers, aux repenties du Bon Pasteur. A Vienne (Kaiser-Strasse),c'est une mission continuelle par
les confessions innombrables ; par les catichismes, par les retraites. De plus, on a donnd seize missions dans les villages. On
a bati une belle eglise grace A la g6enrosit6 des fideles ; les riches ont donnd leurs bijoux, leurs bagues, leurs boucles d'oreilles; les pauvres, les ouvriers, se sont privus de fumer, de prendre leur petit dejeuner, d'acheter des vetements neufs. Le premier don a t60 une offrande de 75 centimes. a M. Fiat jubilait
en apprenant ces details et il fdlicitait le visiteur, M. Mungersdorff, ainsi que MM. Derler et Stoffer. II rappelait delicatement
a ce dernier qu'ils s'dtaient connus h Saint-Lazare. M. Fiat se
rejouissait d'apprendre que plusieurs pretres dtaient entrds cette
annie dans leur seminaire interne.
En Belgique, A Gand, M. Fiat dut intervenir pour une question financiere. II s'agissait de savoir & qui devait Atre attribute
une somple de 13.000 francs : aux Seurs de la paroisse SaintJoseph, ou
celles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ? II semble que 1've6que de Gand, sur les rapports qu'on lui avait faits,
avait attribu4 cette somme A la nouvelle maison (paroisse SaintJean-Baptiste). M. Fiat dcrit a l'4veque : c Le donateur me fait
savoir que cette somme doit rester d la maison (paroisse SaintJoseph), et non d la nouvelle maison. 11 m'a fait savoir sa peine
tn apprenant ce qui a ite fait, sans qu'on le consultdt et contre
svn grd. Le mode d'acconmmodement semble done bien simple,
c'est que la matson Saint-Joseph rentre dans les fonds qui lui
avaient dt6 pris temporairement. Votre Grandeur verra sans
doute que 'intention du donateur decide tout. » La chose s'arrangea d'autant plus facilement qu'h quelque temps de 1, le
donateur fit une lib6ralitd semblable pour la- maison Saint-JeanBaptiste.
, La province d'Espayne, derivait M. Fiat, m'a grandement
consold au debut de mon gendralat par les temoignages de de-'
couement et de filiale affection que plusieurs missionnaires se
sont empresses de me faire parvenir. II y avait alors h la t6te
de cette province, un homme remarquable, M. Mailer, pour lequel
M. Fiat professe une grande veneration. Nous avons vu que ia
Revolution avait disperse un certain nombre de confreres qui
vivaient chez eux, avec la permission de M. Etienne (Circulaire
du 27 septembre 1873). L'Assemblde provinciale avait demandd
qu'on les invitAt a reprendre la vie commune, sous peine d'etre
chasses de la Congregation. C'est ce que fit M. Fiat par une lettre
circulaire du 25 octobre 1878, qui revoquait la circulaire du
Pere Etienne, du 27 septembre 1873; et qui ordonnait h tous les
missionnaires de reprendre la vie commune sous peine, apres
trois mois 6coulds, d'etre consid6rds comme sortis. Un missionnaire avait 6td depose de la supdrioritB. II en eprouvaitde la
tristesse, il ne rdpondait plus aux lettres du visiteur ; ii se plaignait de celui qu'on avait nomme & sa place. M. Fiat essaie de
le consoler. a Vous n'avez plus les soucis de la supdrioritd : quel
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bonheur . Mdprisez done la vaine gloire ! Restez bieu tranquile
lt ou vous etes. Pour parvenir au refrigerium de la vie eterweUle, it faut ici bas passer par le feu et par l'eau. m Mentionnons
que dans une belle lettre en latin, M. Fiat signe t pauperculus sed
amantissimus Antonius Fiat. Omnes et praesertim hispanos
confratres amplector. Utinam liceat miki visitare vos. Dans une
autre lettre, M. Fiat declare que Dieu bdnit visiblement la province d'Espayne par les nombreuses vocations qu'il leur envoie
et par le succs extraordinaire qu'ils obtiennent dans les Missions. La Mere Kieffer 6tait alors Visitatrice des Saeurs d'Espagne. M. Fiat trouve que le Conseil des Soeurs accepte trop d'immeubles. 11 conseille de diriger ailleurs toutes ces donations. U'e
Rdeolution, dit-il, pourrait tirer bon parti de tous ces biens !
En Espagne, il y avait une maison qui appartenait A la
province de France, et qui etail composde de Frangais : c')tait
I'Vglise Saint-Louis. Elle dependait de I'Ambassade de France,
qui avait des droits sur la nomination du recteur. Or. il y avait
des difficultis dans cette maison. Le superieur M. Caries, ne relexait pas de I'Ambassade, les deux autres confreres au contraire
MM. Alvernhe, et Tremolet Blaient reconnus et entretenus par
i'Ambassade. Par suite de cette diversitd de dependance, M. Caries d6pendant uniquement du Supdrieur gendral, les deux autres
dbpendant du Superieur general et de I'Amnbassade ; ii y avait
de petits conflits de juridiction. M. Fiat s'imagina qu'il etablirait
la paix et I'harmouie en changeant M. Alvernhe, et il annonea
ce changement t M. Caries. , La situation de votre maison va
comnplltement chanyer. M. Alvernhe ne fait plus partie de votre
maison, it ca avec Migr Touvier, en Abyssinie. v Le pauvre M.
victoire. II avait oubli6 que I'AmbasFiat axait trop tot chantx
sadeur de France avait son mot k dire. Quand M. Alvernhe alia
faire ses adieux a Son Excellence 1'Ambassadeur, celui-ci ful
c*toime, ii sounlit aussitut le cas au ministre des Affaires trangeres de Paris et ce dernier manifesta a M. Fiat le desir de voir
31. Alvernhe rester a Madrid. M. Fiat fit machine en arribre. et
it maintint M1.Alvernhe. 11 ecrivit au Ministre qu'il di'f6rait -4
son desir et il fit conamitre pourquoi il avait Rt6 question de
ct changement. , Mfyr Touvier, eveque d'Abyssinie, sachant que
M. Alvernhe 4tait versd dans la connaissance de la langue arabe,
qu'il parlait avec une rare perfection, conqut le desir de I'attacher a sa Mission. Informn de ce desir, M. Alvernhe I'ayrHa
arec bonheur. C'est alors que je l'autorisais d suivre Mgr Tou:ier. lui laissant le sain de nygocier aupres du Comitd de SaintLouis les conditions de son changement. Mais, en presence des
difficultes que ce projet rencontre, appreciant vivement la bienveillance et la gen6rosith du Gouvernement franqais i l'igard de
la Compagnie et desireux de conserver les bonnes relations qui
ont existe jusqu'i ce jour, j'ai decide de maintenir M. Alvernhe
au poste qu'il occupe a votre satisfaction. o Cette reponse n'enleva pas toute difficult6. Car le Supirieur, M. Caries, n'6tait pas
entretenu par le Comit6 de Saint-Louis, et on trouvait qu'il 6tait
domiciii, et meuble sans aucun litre. M. Fiat prit la defense de
M. Caries, et d6clara que ce dernier n'avait rien fait que d'apres
les instructions de ses superieurs. M. Fiat ajouta : Le C'omiWt
qui, depuis In fondation de O(Eurre, se trouve je ne sais comment. adld dans rhaque observation, le Comitd ne peut trouver
mauvais que les deux confreres qu'il entretient, s'adjoignent un
troisieme membre de leur Communautd. J'aime d esperer que
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toute discussion sera terminde et je compte sur votre bon esprit,
6crivait-il & M. Alvernhe, pour obtenir ce resultat. Je le ddsire
bien ardemment, car depuis la fondation, it y a eu malheuretsement toujours quelgue difficultd. n A quelque temps de 1I, on
parlait encore de ce changement M. Fiat voudrait bien, mais it
craint des difficultis. a Voyez adroitement, ecrit-il, si cela est
possible. * Nous verrons plus tard, les vicissitudes de cette maison et les changements qui y furent opdr6s.
L'Irlande prospere, 6crivait le P. Fiat, et toutes ses o(uvres
s'exercent avec fruit. On ne signalait alors qu'un diffdrend entre
confreres et Soeurs & Lanark. Une Soeur de la province irlandaise,
residant en Angleterre, lui demande si elle peut recourir & une
loterie qui est le seul moyen de faire marcher les ceuvres. Mais
la loi ddfend les loteries. D'autre part, les prtres engagent la
Smur a faire la loterie quand meme. M. Fiat r6pond A la Soeur
de consulter l'dveque.
En Italie, disait M. Fiat, les lois des Gouvernement arretent
bien des vocations. Dans la province de Rome, il y avait deux
seninaristes, sept etudiants; dans celle de Lombardie, dix s6minaristes, douze 6tudiants ; dans celle de Naples, aucun, mais
le visiteur rouvrit A cette 6poque le s6minaire ferm6 depuis plusieurs anndes. M. Fiat annonce a M. Borgogno qu'il ira 4 Rome,
au debut de l'annee 1879. M. Balestra, de Florence, avait envoyd
un livre de chant 4 M. Fiat. Celui-ci remercie l'auteur : a Le
plain-chant nous est fort ndcessaire, it fait partie de la science
du pretre et du missionnaire,et saint Vincent, notre bienheureux
PNre, a fait sur son utilit6, je devrais dire sur sa ndcessite, une
confirence bien remarquable. , M. Fiat est plein de vdenration
dans ses lettres pour le Visiteur de Lombardie, M. Durando. TI
Iappelle trbs honore confrere, \vndrd et tres cher Pere. 11 loue
son esprit de foi. a Je prie Dieu de vous conserver longtemps d
Li tele de votre province. Je sais combien les missionnaires et
les Filles de la CharitM apprdcient votre sage direction. Dieu aussi
la binit par la prosperitd des euvres. , A la fin de la lettre,
MI. Fiat recomniande a M. Durando de bien mdnager sa chore
sante. Dans une autre lettre, en rdponse a une lettre de compliment, M. Fiat s'humilie profond6ment. 11 a une petite distraction en cette lettre. II met Rolando au lieu de Durando. La lettre
parvint quand mmie. A un confrbre de la province de Lombardie, qui avait derit un ouvrage sur un sujet un peu ddlicat :
a J'aime d me persuader qu'ayant compose vos ouvrages sous les
yeux et avec I'approbation de voire venerable Visiteur, vous ne
vous serez pas ecartW de l'esprit de notre saint Fondateur. It est
d desirer que nous tvitions tout ce qui serait de nature d entretenir la division avec d'autres Communautds et que suivant saint
Vincent nous professions pour toutes la plus grande estime. Au
jugement de notre bienheureux Pkre, les savants sont le trWsor
de la Compagnie pourvu qu'ils soient humbles. J'ai des preuves
que vous etes l'un et I'autre. J'en bhnis Dieu et je le prie potr
vous faire croitre de plus en plus, dans la connaissanceet l'amour
de Notre-Seigneur Jdsus-Christ et de son Immaculde Mere. )
Chez les Scaurs d'Italie, notons deux passages des !ettres du
P. Fiat. Dans une maison, on parlait d'apparition quelconque.
La Superieure, voulant honorer la chambre oh i'on disait que
ces apparitions avaient eu lieu, voulait transformer cette chambre en chapeile. a Soyez bien prudente, lui dcrit M. Fiat. I1 ne
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faudrait pas que le choiz de cette chambre paraisse trop affirmer la veritW des apparitions. La chose est si grave. Elle demande une rdserve des plus ddlicates. , Une autre Sour n'avait
pas de rdvelation, elle avait au contraire, comme on dit familirement, le diable dans sa bourse. M. Fiat lui derit : , Vous
n'avez pas de ressources autant qu'il vous en faudrait. Eh ! bien,
ma bonne Seur, ce n'est peut-tdre pas un mal, car vous etes obligde de vous abandonner datantage entre les mains de la Providence. "
En Pologne, les Sceurs rendirent des services immenses pendant la guerre entre la Russie et la Turquie. Le gouvernement
russe avait fait appel aux Soeurs pour soigner les blesses militaires dans les hipitaux et les trains sanitaires. M. Fiat lisait
avec grande joie le recit de tout le bien opbrd par les Soeurs
polonaises. II etait dans l'admiration pour I'odyss~e de cinq
Soeurs qui, en 1877-1878, parcoururent la Russie du haut en
bas, en train sanitaire. Le rdcit de cette odyssee est dans les
Annales (t 44, pp. 109-133 ; 221-245). De septembre 1877 h octobre 1878, ces cinq Soeurs vinrent chercher les blesses militaires
& lassy (en Moldavie-Roumanie).
Premiere expddition, deux cent soixante-quatre blesses conduits a Moscou. Les Soeurs sont emerveilldes de la ville de Moscou. Ville sainte, coupoles des eglises. La ville a quatre cercles
concentriques. Le Kremlin est au centre. Elles sont reVues chez
les religieuses russes schismatiques, accueil tres cordial, tres
religieux. Elles reviennent a lassy (en route, accident de chemin
de fer, temperature tres froide).
Seconde expedition, 11 octobre. Les Soeurs sont logees dans
un wagon sp6cial, cinq lits suspendus. Partout respect, bienveillance. Elles conduisent trois cents blesses qu'il faut soigner,
jour et nuit. Les soldats russes sont patients, religieux, reconnaissants. On va A Kharkow, A Elisabethgrad.On leur offre des
poulets. Elles arrivent A Varsovie le 28 octobre. Elles peuvent
c6lebrer le i " novembre dans leur famille religieuse.
Troisieme expedition. Deux cent quarante-sept bless6s.
Elles passent A Kovno. Les Filles de la Charit4 y 6taient autrefois, jusqu'en 1866. Quand on revit des Sceurs, ce furent des
transports de joie, elles sont accueillies comme des anges.
Quatrieme expidition. On part de lossy, Grodno, Wilna. II
y a un sanctuaire de Marie tres frdquentd. Beaucoup d'dglises.
Chemin de croix magnifique. Les Sceurs logent au couvent des
B6n6dictines. Elles y trouvent des Filles de la Charitd qui sont
enfermees dans ce couvent depuis douze ans. Joie exuberante de
revoir cornettes. chapelets, catkchisme des vceux. Trois autres
Sceurs A ia Bienfaisance. Quatre missionnaires vivent a Wilna
depuis 1860. Bonheur de revoir des cornettes.'On repart pour
lassy.
SCinquieme expedition. On conduit les blesses A Kiew, ville
sainte. On va A Riga. Les Soeurs sont mal reques, la population
est etrangire. Ce n'est plus la bonne hospitalite du peuple russe.
On adresse des injures aux Sceurs quand elles circulent dans les
rues. Le cure leur fit un accueil cordial. Il expliqua A ses paroissiens ce qu'6taient ces Soeurs. Elles ne sont pas de nationalitt
turque, comme on le pensait. A partir de ce moment, on les laissa
tranquilles. Les Soeurs cel6brent la fete de l'Immacul6e Conception, A Riga, elles repartent pour lassy.
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Sixieme expedition. De lassy A Varso\ie, oh eles arri\ent
le 23 decembre. TI faut rdparer les roues du train sanitaire. Les
Swurs passent trois semaines A Varsovie. Elles en protitent pour
Taire leur retraite.
Septieme expddition. Depart de lassy le 15 janvier. Les wasons prdsentent beaucoup de danger. II faut les surveiller continuellement ; on arrive A Kiew le 27 janvier. On va plus loin.
II faut rester neuf jours au milieu de champs couverts d'une
ieige 4paisse. Depart, accident de route. On revient a Kiew ;
on y reste six jours. Wilna. Retour a Iassy.
Huitieme expidition. lassy, Varsovie. On est a Kouno le 20
mars. Des montagnes de neige. On fete le 25 mars au milieu
d'un immense tapis blanc immacul&. Renovation des vceux. Retour A lassy.
Neuvieme expedition. lassy, Boiarba, Kiew. Trente-deux degres au-dessous de zero. On a un peu de temps pour repasser
cornettes, collets. On est a Varsovie le lundi saint. On revient a
Kiew pour P'ques. Kalonga, froid intense ; Koursk. Et enfin,
lassy, le 15 mai.
Dixieme expedition. lassy. Kiew. Les blessts souffrent beaucoup. Les Seurs les soignent comme des meres. On est A Moscou,
ie 20 mai, Kinieszna. Froid trbs rigoureux. Les Sours sont accueillies avec affabilit6, cordialitd. Les petites filles veulent devenir des Seurs de Charit6. Kiew, le 27 mai. Moscou, Kiew, 10
juin. Ce sopt des allies et venues. Batarka le 16 juin, Kiew le 19
juin. Moscou le 26, Kiew le 19 juin. Moscou le 26, Kiew le 6 juilet. On raccommode le linge, cornettes, soulierr. En route pour
Odessa, extrme sud. C'est Ia chaleur tropicale. On traverse des
steppes, des marais. On est attaqu6 par les mouches, les arai.-n(es, les tarentules. Ce sont des miasmes insupportables. II y a
des cerises, des abricots. On rebrousse chemin. Retour a lassy.
Onzieme et deraibrc expidition. lassy, Varsocie. Le 20 aott.
fin de l'odyssde. Les Soeurs sont alors reparties dans trois ambulances de Varsovie. Les blesses russes sott extr6mement recornnaissants. Le gouvernement russe temoigne une grande bienveillance. Les ambulances de la Croix-Rouge sont ferimdes en octobre. On demande les Sceurs pour le grand hOpilal militaire. On
les installe dans les locaux attenant A ia chapelle catholique.
Tous les jours, elles out la messe. I1 est difficile disent les Soaurs.
de se figurer les temoignages de respect qu'elles ont revues constamment de la part de tous, simples soldats, officiers, gendraux.
Le Gouvernement donne une mndaille de bronze a chaque Seur
des wagons sanita:res et des ambulances. S.M. l'Impdratrice de
Hussie, leur a envoyd la plus gracieuse expression- de sa gratitude. S.M. 1'Empereur a decerne des decorations. Les Scours hesitent a les recevoir et A les porter. Le president des h6pitaux
plur declare qu'elles ne peuvent refuser un pareil t6moignage de
la bienveillanee de S.M. l'Empereur. On comprend la joie de
M. Fiat en lisant tous ces details. I1 ttait saintement fier de .-es
lilies. II donnait des directives A la Visitatrice, Sceur Talbot, afin
qu'il y ait unite dans Ja province et que chaque Smur Servante
ne soit pas seul juge de ce qu'on peut accorder aux demandes
qui leur sont faites. M. Fiat n'oublie pas de donner quelques
avis apres les compliments. II le fait d'une fagon tres aimable
et un peu ddtournee. ( Je ne sais pas si vous constalez dans vetre province, un abus, qu'on trouve parfois ailleurs. II y a des
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Seurs Servantes qui refusent facilement la permission de faire
la communion de regle, d'autres qui veulent savoir pourquoi une
compagne n'approche pas de la sainte table. Si cet abus existait,
je vous prie d'y mettre ordre. n On peut supposer, sans t6m6rite, que si M. Fiat parlait ainsi, c'est qu'il y avait quelques
Seeurs Servantes, une au moins, qui agissait ainsi. II faut admirer comment I'avertissement est donn", en termes charitables,
C'est le genre Fiat, au debut, 1878. ce sera le genre Fiat jusqu'en 1914. M. Fiat f6licite la Pologne, nation si chLre & saint
Vincent, et si malheureuse.
M. Fiat s'intdresse beaucoup & la province du Portugal. II y
envoie comme commissaire, M. Mailer, Visiteur d'Espagne. a C'est
encore moi qui vous d6range, lui derit-il. Je vous prie d'alerfaire
la visite du Portugal. Veuillez me dire si ma proposition ne vous
contrarie pas trop ; j'aime i penser que vous voudrez bien rendre ce service apris tant d'autres a notre chAre Compagnie. y
Dans une autre lettre, il lui indique les principales choses &
teablir il desirerait un s6minaire interne, non pas a Saint-Louis,
de Lisbonne, mais anu Reo ; il voudrait les missions plutOt que
les colleges ; ii ddsirerait I'union du college de MarviUe avec la
maltrise de Saint-Louis ; il parle aussi d'un petit seminaire &
Madere ; il termine par la petite recommandation qu'on lit souvent dans ses lettres a cette 4poque : N'y aurait-ilpas molyen
d'obtenir que les dames n'entrent pas dans les maisons. * Comme
M. Mailer dispose de peu de temps, il lui dit dans une autre
lettre : , Vous pouvez laissez passer Madere, et vous contenter
de la visite officielle de Lisbonne. Je desire cependant que vos
risitiez Marville et Santa Quiteria, au moins pour entendre les
veux, vous rendre compte de l'dtat des esprits. Conlentez-vous
che: les Steurs d'une visite officieuse. , M. Mailer se rendit done
h Lisbonne (Saint-Louis). II1 fait I'historique de la fondation et il
decrit la maison. La maison est au-dessus de 1'dglise ; on y parxient par un escalier, ayant trois series d'echelons dans le mnime
sens, escalier raide, fatigant, dangereux, marches hautes, 6troites. II n'y a ni cour, ni jardin. L'dglise appartient au Gouvernenient francais. I y a un Conseil de fabrique. Nous avons suecddt aux Oratoriens. M. iiel. actuel Visiteur et Supdrieur a 6th
nominn chapelain en 1859. II a dtabli toute sorte d'euvres trbs
florissantes, association de prieres, Dames de la Charit&, vestiaire, Meres chr6tiennes, ZWlatrices du cat6chisme, CEuvre des
mariages, Enfants des Marie, CEuvre des Pauvres qui vienient
faire leurs PAques (Saloios), etc. ; les sacrements sont trbs frdquentds. Bref, tout va tres bien. A la suite de cette visite M. Fiat
ecrit : " Le peuple portuyais semble se ressentir de I'enthousiasme avec lequel le grand Pape Benoit XIV lui annoncait I'arrivde des missionnaires ; it accourt de plusieurs lieues pour se
confesser d nos pretres de Lisbonne. Le jour oi il leur sera possible d'entreprendre l'wsure capitale des missions et des seminaires, une ere de benedictions et de prosperitd se lavera pour la
petite Compagnie dans ce royaume bit nos P&res ont laisse d'impdrissables souvenirs. Un seminaire interne ne iardera pas, je
l'espere, d s'ouvrir dans cette province, dont les confreres, trop
peu nombreux, s'dpuisent dans les fatigues de l'enseignement ou
dans les fonctions du ministere. »
Pour augmenter le nombre des ouvriers, M. Miel rclama
trois confreres portugais qui se trouvaient actuellement au Br4-
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sil. L'affaire du seminaire interne paralt marcher bon train puisqu'a quelque temps de lI, M. Miel interroge sur le bon propos,
sur les voux, sur l'epoque A laquelle commence le seminaire,
M. Fiat lui r6pond que le seminaire commence & partir de la
prise du petit collet Le bon propos, qu'il suit retardO on non,
ne fait absolument rien b I'*mission des vceux, on pourrait done
loire les vceux, six mois, apres le bon propos, si on a d'ailleurs
deux ans de snminaire. M. Fiat se prdoccupe du costume des
prdtres portugais, et il demande des photos. It encourage aussi
les confreres francais qui travaillent au Portugal. a Alons, mon
bon Monsieur, ayez bon courage, je prie pour vous. 1I me semble
ious voir encore 6 Saint-Lazare. avec votre jeune ardeur. J'entends que vous m'criviez de temps en temps, pour me dire comment vous vous trouvez. nA un autre confrere, qui avait la nostalgie de Ja France et de sa famille : u Si plus tard une visite
dauis votre famille est indispensable, vous me la soumettrez en
la faisant passer par votre Visiteur. L'Assemblde dernidre m'a
recommand d'accorder rarement ces permissions et seulement
pour des cas graves. Je verrai dans mon Conseil s'i y a lieu de
faire une exception pour vous. m M. Mailer n'ayant pas pu faire
la visite de Tile Mad6re, qui appartient au Portugal, M. Fiat demnanda des renseiguements a la Supdrieure des Sours, Steur
Holland. Celle-ci envoya le 28 decembre i878, un long et intdressant rapport. ( Les Swurs sont charydes d'un h6pital pour tuberculeux. L'wuvre a dtd fondce par l'lmnpiratrice du Brisil en
souvenir de sa fille, Maria Amelia, qui est morte de la poitrine
& Funchal (Maddre). C'est en 1861 que les Seurs arriverent avec
un Prdtre de la Mission. L'annee suivante, les Swurs furent expulsdes du Portugal. L'lmpetratrice obtint du Gouvernement portugais que les Sceurs puissent rester i MadBre. Mais M. Etienne
rappela les Sceurs. Ce fut un coup terrible pour l'Imperatrice.
i:lle ne cessa d'importuner M. Etienne, pour qu'il revint sur sa
ducision, qui dtait la mort de C(Euvre. It fallut neuf ans pour
q(ue M. Etienne encoydt des Swurs avec un missionnaire et un
irere (31 septenbre 1871). L'lmpIratrice mourut en 1873 sans
aoir acheve son wuvre, la maison n'dtait pas fondee, clle laissait
-r soin a sa swur, la reine de Sudde. De nouveau, M. Elienne rapjela missionnaires et Swurs. A force d'instances, la reine de
suede obtint le maintien des Swurs. La fondation fut signde par
la reine de Sudde, la veille de sa mort. Les Swurs v6curent deuc
'uns et demi avec un prItre siculier. Ce ne fut que le 22 mars
1874, que les Pretres de la Mission revinrent. , La Swur Rolland
decrit ensuite I'hopital. Inutile d'entrer dans tous les ddtails. La
population est croyante, le peuple aime la parole de Dieu. Les
tidbles viennent de loin pour se confesser. Le grand po6te portugais Camoins. dans son immortel chef-d'wuvre, Les Lusiades,
decrit ainsi Madere : , Nous cdtoyons ensuite la vaste et plaisante Madere, une des iles les plus belles que nos colons aient
peupldes dans l'Ocdan, etc... ,
Le Visiteur de Ja Province de Prusse, dtait M. Marcus. II
essayait de regrouper ses confreres et frbres disperses un peu
partout. M. Fiat s'efforce de Paider, mais ce n'est pas facile, il y
a des situations acquises, des ouvres commenedes. Quoiqu'il en
soit, voici le tdmoignage que M. Fiat rend alors de cette province. ccNos confrbres de Prusse, attendent avec impatience le
moment oi it leur sera permis d'apporter t leurs compatriotes
le secours de lear ministere qu'ils savaient si bien apprdeier et
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de rtorganiser une province dont les membres ont fait I'honneur
de la petite Compaynie, par leur attachement d la vocation. par
leur bon esprit, et leur zle apostolique, durant leur exil. Je suis
heureux de cette occasion pour leur rendre ce timoignage derant la Congrigation tout entibre. ,
a En Turquie d'Europe, disait le P. Fiat, le reprdsentant de
la France pres la Sublime Porte, m'a exprim• tout dernierement
sa haute satisfaction pour les importants services que nos confreres et nos Swurs rendent aux peuples de l'Orient. De leur
c6te. les enfants de saint Vincent, n'ont qu'd se louer du hienveillant intdrdt et du puissant concours qu'ils recoivent de la
part du gouvernement franqais et des autoritbs locales. M. Fiat
ecri\it & M. Fournier, ambassadeur a Constantinople, pour le
remercier de sa bienveillance et de celle de Mme Fournier. Nous
&vons copie de cette lettre qui est un petit chef-d'oeuvre en son
genre. La lettre de M. Fournier avait touche profond6ment M. Fiat
et il y fait allusion dans sa correspondance. II ecrit & M. Salvayre. pr6fet apostolique de Constantinople. , M. Fournier m'a
ecrit une charmante lettre. , Ici comme partout ailleurs.
M. Fiat se preoccupe de la confession. Un confrbre n'etait pas
aesigne comme confesseur ordinaire des maisons de Soeurs, cependant il avail beaucoup de penitentes. M. Fiat lui ecrit a ce
sujet. Au debut, un grand .loge de ce confrere, de son zele, du
bien qu'il fait par la confession. Puis le petit avertissement :
, A'Nanmoins, pour que l'unitd de direction contribue d l'unite
des esprits, on m'assure qu'il serait d desirer qu'il n'y efit d
Constantinople qu'un seul confesseur ordinaire. M. Fiat suggere
ensuite le grand sacrifice, le sacrifice hdroique : « Pourriez-vous
determiner vos p6nitentes, d s'adresser a celui qui est ddsigný
pour celo, sauf a recourir d vous, comme confesseur extraordinaire. Je vous prie de les y engager. n Le meme confrere s'occupait des affaires financires et temporelles d'une Fille de la
Charitd. « Vous voudrez bien vous ddcharger de ces ndgociations ; des motifs de prudence vous en font un devoir. n Un autre confrere lui a demand6 deux statues en bois. Ii les envoie.
,tElles ne sont pas aussi belles que je voudrais, dcrit-il, mais
mes ressources ne sont pas aussi vastes que mon caeur. Elles sont
solides, ajoute l'Auvergnat, bien qu'elles ne soient pas en bois. n
Mentionnons encore, parmi tant d'autres une belle lettre pour
dissuader un confrere de se faire Carme. II montre que dans la
Mission, on peut aussi bien se sanctifier et faire du bien que chez
les Carmes, et ii conclut : ( Votre vocation est d'dtre Lazariste. .
En 1878. M. Fiat envoya a Constantinople, MM. Charles Juillard,
L.ouis Tubeuf, Vincent Orcinolo.
A Constantinople comme en Pologne, les Sceurs s'occupaient
des blesses de la guerre russo-turque. Les malades ttaient en:. rveillds d'etre si bien soignds, sans avoir rien a payer. On donnait
aux emigres du choeolat avec du papier dord ou argentA ; ils
6taient 6tonnis, n'ayant jamais vu de si oeau remade. Malheureusement, les Seurs en grand nombre tonmbrent victimes de
leur devouement. Onze Soaurs moururent au service des bless6s.
La province des Sours de Constantinople fut drigde a la fin de
1878. M. Fiat songea & Scur Ville de Bordeaux, ancienne Assistante, comme premiere Visitatrice. II lui 6crivit le 25 ddcembre
1878. ( On parle de vous en Orient. Je vous prie de me dire en
toute simplicitd ce que vous dira votre cceur. La province de
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Constantinople demande une Visitatrice. Vous connaissez le pays.
On vous connatt et on vous ddsire. Je serais heureux que ces
ddsirs fussent satisfaits,si cela ne vous contrarie pas trop et si
votre santd est suffisamment bonne. Mon Dieu, ma respectable
et ch're Swur, quelles etrennes, je vous donne l& ! Excusez-moi,
j'aime a dire les choses simplement, et sans phrase. Yous savez
que 'ai confiance en vous. a
Un de nos confreres, Mgr Spaccapietra, 6tait archevEque
d, Smyrne, il mourut le 24 septembre 1878, assiste par les Filles
de la Charitb. C'etait un homme tres zdle. Le P. Fiat fut affligS
de sa mort et fit 1'dloge de ce saint missionnaire qui venait de
preeher une retraite aux Soeurs et qui mourut les armes A la
main. Les Annales (t. 50, pp. 512-581. Cf. aussi, t. 28, pp. 446467, et t. 44, pp. 134-137) ont une notice sur ce digne archev&que. M Fiat lui avait derit dans le courant de septembre 1878
et lui avait rappeid qu'il I'avait vu a Montpellier, il y a une douzaine d'annees. Le P. Fiat avait gardd un souvenir impdrissable de la conference d.liciouse que Mgr Spaccapietra avail donnee le matin, aux seminaristes et de la charmante et pieuse allocution qu'il avait prononc6e le soir. M. Fiat vantait le zele et
d6funt. I1 rappelait que, peu avant sa
les vertus du regrettL
mort, I'archevfque lui avait dcrit une touchante lettre pour prier
qu'on ne le regard&t pas comme un etranger, bien qu'il fit archevi4que. Le Superieur de Smyrne dtait alors M. Cartel. Il etait
tr'es desird par tous ; quelques-uns trouvaient qu'il etait inalade.
et qu'il fallait le changer. 11 fut remplacd par M. Heurteux. Ce
fut l'occasion d'un changement dans les offices de la maison et
dans les ministeres aupres des Soeurs. M. Cartel resta a Smyrne.
De la, quelques ennuis. M. Fiat essaie d'apaiser les esprits : it
donne de sages conseils A M. Heurteux : ( Bien que l'on dsirat un changement pour le bien de l'cuvre, votre estimable prJdicesseur aura sans doute laissd bien des regrets, vous saurez
respecter ces sympathies, et, sans vous en troubler, travailler
activement d raviver des teuvres que son 9tat de santd ne lui
permettait pas de soigner autant qu'il est necessaire. n A celles
qui regrettent M. Cartel, M. Fiat repond que M. Heurteux est
6galement un excellent missionnaire ; b celles qui go0taient
moins M. Cartel, M. Fiat dcrit : a Vous n'aurez plus les difficulM. Cartel fut charge du poste d'un autre.
l,
(ts d'autrefois. Mais
MI.Fiat a beau adresser un petit compliment au supplantd et le
remercier des grands services qu'il a rendus, ce confrere
eprouve une grande peine et demande h quitter Smyrne. M. Fiat
le raisonne ; et a la fin, ii lui dit tout crrment : a Tenez, je vous
le dis en toute simplicitM, je crois que ce ddsir vient plutdt de
la nature que du bon Dieu. )
Longeons la Mdditerranee, nous arrivons A Beyrouth, oi
M. Devin etait Prdfet apostolique. M. Fiat constatait dans ses
lettres que nos confreres se d6vouent avec zl6e, soit h lceuvre
des coll6ges et des ecoles, soit aux missions, soit au service spirituel des Seurs. Comme on ne pouvait envoyer des sujets autant qu'il dtait ndcessaire, M. Fiat ecrivait & M. Devin : a Est-ce
que les colleges, ecoles de votre province ne pourraientpas vous
fournir quelques vocations ? II serait bien d desirer que vous
puissiez vous recruter chez vous. a En attendant, M. Fiat stimule le zele des confreres, surtout des jeunes qu'il a connus h
Paris. II ecriti. M. Bouvy, d'Antoura : c I1 me semble vous voir
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encore au seminaire, aux dtudes. C'est avec bonheur que je me
rappelle cette dpoque. a II y avait alors b Beyrouth une Fille
de la Charitd qui faisait merveille, Seur G6las. Quand M. Fiat
lui ecrit il lui dit. a Respectable Seur et vednrable Mere. n 11 lui
reproche gentiment de s'dpuiser au service de Dieu. La Mtre
Oelas etait la mere des pauvres. 11 y avait une grande misbre en
Syrie. , I1 nous arrive un deluge de petits enfants, dit la Sceur
Gelas. Maintenant que I'on sait que les Sceurs les accueillent, on
les apporte aux Filles de la CharitM. Mais it faut nourrir,habiller
tout ce petit monde, ii faut payer les nourrices. n
A cette dpoque, la maison de Beyrouth perdit un excellent
confrere le frere Bellot, qui etait depuis trente-six ans en Syrie,
et qui n'etait jamais retourn6 en France. ii avait construit un
grand nombre de maisons, en particulier I'Vglise des confreres.
aussi fut-il enterrd dans le caveau de cette iglise. C'dtait le commissionnaire, le pourvoyeur des Sceurs, la providence des pauvres. II tait d'une grande prudence, d'une admirable discr6tion.
M. Fiat 1e proposa en exemple & tous les freres de la MaisonMere. II v .vait aussi d'autres freres tres precieux, dans toutes
les maisons de la province. C'dtaient des bourreaux de travail,
quelques-uns 6taient oes artistes, comme le frere Waton, qui
A ldgantes boiseries, que M. Devin
2"vit construit de pieuses et
comparaii a celles d. 1. cathddrale d'Amiens (s'il est permis de
comparer les petites choses aux grandes). Un autre frere, le
frere Crdmer. avait fait les majestueux tuyaux de l'orgue de
1'dglise avec du bois des cadres du Liban. M. Fiat profitait de
ces exemples pour montrer la grande utilit. des freres en Mission. On dvite avec eux des d6penses fabuleuses.
1 fut question h cette epoque d'dtablir des confrbres et des
Jkrusalem. Une demoiselle de Beauchef Servigny desiSoeur
rait celte f ndation. II lui fut rdpondu que c'dtait impossible actuellement. Si plus tard, on dtait moins gend, on paurrait peut6tre.
De la Syrie, passons a la Perse. MM. Leon Chasseing et JeanBjptiste Massol y furent places en 1878. M. Fiat icrivait : a La
province de Perse a perdu son vrai fondateur et pare en verdant
M. Bore, de sainte memoire. Hdritier de sa charge, je veux l'dlre
aussi de ses affections ; je n'oublierai pas que plus le travail
est penible et ingrat, plus I'ouvrier a droit d'etre secondd et pris
en compassion. Mgr Cluzel vient d'dtablir dans sa Mission une
imprimerie chaldenne, qui fonctionne ddja ; eUe ne peut manquer de produire un bien.immense, en vulgarisant les livres de
prieres et d'instruction, d peu pros inconnus jusque-la. n Cette
'mprimerie dtait dirigde par M. Bedjan. Nous aurons 1'occasion
de parler de ce confrere dans la pdriode prochaine. '
II y a des lettres tres affectueuses de M. Fiat pour M. Laurent, auquel il voudrait bien ecrire plus souvent. c C'est une privation pour mon cwur, plus tard, fespbre dtre plus libre. a II
ecrit a M. Salomon : c Ma premiere lettre pour vous, vous •'ra
agr6able, je lEespere. Alles prendre quelques jours de repos dans
votre famille. Je me fais un bonheur de vous en accorder la permission. , II crit & M. Bourgade : a Je me rappelle avec bonheur le bon M. Bourgade. 3 II le felicite de aonnaitre parfaitement la langue des Persans et il lui dit qu'il est a Khosrova,
aussi pros du ciel qu'h Paris. li lui promet un secours pour sa
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mere. Citons un petit extrait d'une lettre & M. Louis Bray :
a Je ne rougirai pas d'avoir en vous un compatriote et d'avoir
travaill d votre formation spirituelle. Mais priez bien pour cue
saint Vincent dans le ciel n'ait pas trop d rouqir du pauvre
auvergnat appel d lui succeder dans le gouvernement de ses deux
familles. Malgrd mon indigence naturelle, je sens que Dieu a
mis dans mon cwur, des richesses d'affection et une immense
tendresse pour tous les membres et toutes les aeuvres de la Comlagnie. Par le tdlegraphe, nous nous touchons de pros, mais par
le ceur, je vous suts intimement uni. ,
Les confrbres 6taient exposes & l'intoldrance des Russes, aux
persecutions des Kurdes. II y avait des difficult6s avee
ees
protestants. M. Fiat encourage Mgr Gluzel, qui avait aussi des entuis
avec un de ses sujets. Celui-ci avait ecrit & M. Fiat que dans
la maison oti il 6tait, on n'observait aucune regle, on allatt h la
chasse, & la peche, on dinait chez les Sours, etc... M. Fiat 6crivait au Superieur : a J'attache peu d'importance a ce qu'il m'a
ait. Je rous en fais part uniquement pour que vows soyez au courant de ce qu'il a dit. n Le superieur r6pond du tae au tac, et
ii communique & M. Fiat ce que l'on dit de son infrieur. Le
P. Fiat repond : a Si la personne qpti vous -apporte ie fait que
rous me rommuniquez en latin est digne tdi fi, t.- pla-e de votre
inferwur scrait a changer. Mais, ajoute sagemeint M. Fiat, peuton condamner un homme sur un simple temoin ?: J'apprends
tous les jours, combien ii est... (le reste de la lettre est illisible).
M. Fiat envoie un confrere, M. Massol, compatriote de Mgr Cluzel.
, II peut vous rendre de grands services pour votre imprimerie;
it a de grandes dispositions pour cela. Impossible d'en envoyer
un autre. Ma bonne volontd n'a pas de limites. Mes ressources
sont limitees. ) M. Fiat recoit des lettres flatteuses de la part du
clerg6 indigene. A Mgr Dibs, archevque, il repond qu'il marchera sur les traces de M. Bore, et qu'il fera tout ce qui sera
possible pour les beaux dioceses d'Orient. M. Fiat envoie 4.000
francs a la Supbrieure d'Ourmiah.
Poussons maintenant jusqu'h 1'Extrnme-Orient, la Chine, qui
regoit cinq nouveaux confreres : M. Nicolas Bettembourg, pour
la procure de Shang-Hai, M. Alexandre Waelen, pour le Tch-ly
occidental, M. Sabin Delabarre pour PMkin, M. Joannin pour le
Tche-Kiang, M. Nicolas Ciceri pour le Kiang-Si. M. Fiat correspond avec les Vicaires apostoliques. Us sont h la fois Vicaires
apostoliques, Visiteurs et superieurs. II v a de graves inconv~nients a r6unir sur la meme tete tous les pouvoirs d'un v&§
que, et tous les pouvoirs d'un superieur de communaut6. M. Fiat
travaillera b separer ces pouvoirs. Mais c'est un gros morceau.
Les Vicaires apostoliques dtaient habitues h tout commander.
sans trouver a cdte d'eux un pouvoir moderateur. Les confreres
n'avaient aucun moyen de recours dans le cas d'acte arbitraire
de la part d'un Vicaire. 11 y avait bien le Supdrieur g6neral, A qui
l'on pouvait recourir. Mais le SupBrieur gen6ral etait loin, it
fallait des mois pour I'avertir. Le SupBrieur g6neral pouvait difficilement faire une enquele, la reponse arivait lorsque tout dtait
brisd. Aucun confrere n'dtait venu a 1'Assemblde en dehors des
dveques. Quelques confreres avaient redig6 un rapport pour demander la r6gularisation des provinces. a Cette demande, derit
M. Fiat, a dt6 lue d la Commission des quaesita. Mgr Delaplace
a promis de s'en occuper. La Commission, en consdquence, n'a
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pas jug6 d propos de porter la chose d l'Assemble gy&irale. a
M. Fiat a soin de signaler que a le rapportdes confrbres n'a pat
etd montre a Myr Delaplace. 11 ignore le nombre et les nons des
signataires. , On s'est contentd de lui donner connaissance de
la demande. C'etait sage.
M. Fiat fut en rapport avec Mgr Delaplace, pour une autre
question. Son Vicariat avait Wetvisit6 par un Commissaire extraordinaire lazariste ; or, parmi les ordonnances, il y en avail
une que Mgr Delaplace ne trouvait pas opportune, et il demanda
a M. Fiat de vouloir bien I'annuler. Situation delicate, on court
risque de ddprecier toute visite, si on enlbve valeur & quelqu'une
des prescriptions. Et cependant, quelquefois, cela dolt se faire.
Les Visiteurs et les Commissaires extraordinaires ne sent pas
infaillibles, mmzne quand ils sont dv'ques. M. Fiat r6pond prudemment a 31gr Delaplace : a Je suis dispose d entrer dans evo
vues, mais vous ne trouverez pas mauvais qu'avant d'annuler
une piece du Commissaire extraordinaire,jen prenne connaissance pour agir selon les lois de la prudence. Je vous serai reconnaissant de m'en procurer an exemplaire. , En agissant ainsi, on
gagne du temps, on peut consulter. On court moins le risque de
faire une grosse betise. La prudence auvergnate de M. Fiat, qui
6tait doubl6e d'une prudence canonique, lui rendra de grands
services pendant son gdnaralat. II n'a pas etd un rusd, dans le
mauvais sens du mot, mais il n'a pas non plus etd un naif pour
les affaires relevant de l'Administration.
Mgr Tagliahue, Vicaire apostolique de I'autre partie du
Tch&-ly, donne h M. Fiat des details navrants : a Annee de dEsolation, telle qu'on n'en a jamais vue. Pas de plaie. Les rdcoltes sont andanties, on mange des herbes, des feuilles, cadacres
sur les routes, on vend les files, enfants abandonnes, petite vdrole, enfants noyes, Jtrangles, ensevelis vivants, typhus, malade<
abandonnes, rongds par les vers. On a forme un Comite avec les
protestants pour remedier d ces maux. Les mandarins ont distribue de la nourriture. une fois par jour, pendant deux mois.
On reunissait les malades dans les pagodes ; il en mourait vingt
par jour. * Le P. Fiat ecrit a cette occasion : a Les fleaux qui out
ravayd plusieurs provinces de ce vaste Empire, ont mis les missionnaires a meme de recueillir et de baptiser une multitude
d'enfants dont plusieurs jouissent dejd du bonheur du ciel et
prient pour leur malheureuse patrie. n Mgr Tagliabuc dcrivait
qu'on avait baptisd treize mille petits palens, et administre mille
uxtrimes-onctions en trois mois.
Mgr Bray, Vicaire apostolique du Kiang-si, dans le midi de
la Chine, n'avait pas les memes epreuves que dans le nord, mais
il souffrait d'une disette de missionnaires. II en r6clamait quinze,
riais, disait-il, que ce soient des missionnaires possedant les cinq
vertus, qui constituent l'esprit de la Mission. 11 constatait que
plusieurs ne savaient pas suffisamment le chinois. A cette 6poque, d'apres Mgr Bray, on disait dans la Compagnie que I'on fait
peu de bien en Chine et qu'il vaut mieux aller dans I'Amerique du Sud, oii se faii un bien considerable. Mgr Bray refutait
cette objection et 11 montrait & M. Fiat tout le bien operd :
ai1 Les six dernieres annees, dans le Kiang-Si, on a baptise
vingt-huit mille enfants paiens, in periculo mortis n, et ii rdcapitulait que, de 1850 a 1878, dans cette immense Chine, qui
compte quatre cent millions d'habitants, et oil les deux-tiers
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meurent avant I'Age de trois ans, on avait baptisd huit cent dix
mille enfants ; 2* les six dernibres annies, dans le Kiang-Si, on
a baptisd mille huit cent vingt-six adultes, plus leurs enfants. Six
cents families ont embrassd la foi ; 3* il y a douze mille chritiens au Kiang-Si, ils meurent bien. ,,M. Fiat remerciait Mgr
Bray, mais s'excusait de ne pouvoir envoyer des confreres.
Mgr Bray aurait voulu M. Dauverchain, M. Fiat d6clarait qu'on
ne pouvait actuellement 1'enlever d'Amiens. Mgr Bray demandait
la division de son Vicariat. Il estimait que plusieurs de ses
confreres dLaient aptes & devenir Vicaires apostoliques. II n'dtait
pas comme ceux qui croient que personne ne peut tenir leur
place, c'dtait un homme simple, humble, non jaloux, rempli de
zele, tris mortifid. 11 n'exigeait pas pour le missionnaire des maisons confortables. C'dtait un homme vraiment apostolique D'autres confreres derivaient & M. Fiat et il leur r6pondait affectueusement. Citons entre autres ce petit mot & M. Anot, pro-Vicaire
apostolique : u Je suis bien sensible aux sentiments que vous
manifestez. Sous le poids cerasant de ma charge, j'ai un pen besoin de savoir qu'on me supporte, et que Vlon me plaigne. A un
autre : a Que je suis heureux de vous ouvrir mon cwur, comme
vous m'avez ouvert le v6tre ! n
Finissons le chapitre de la Chine par un petit mot sur
M. Nicolas Bettembourg. Ce digne confrere, apres 1'enthousiasme
du debut, 6prouvait maintenant la tristesse, I'ennui. la nostalgie
de la France. Les Soeurs de Lorraine, auxquelles ii cerivait, s'alarmaient de ce changement et craignaient qu'il ne perdit sa voca
tion. M. Fiat qui coniaissait bien M. Bettembourg, les rassurait :
( Presque tous les hommes, a l'imitation de Jdsus, dans son agonie. eprouvent quelquefois dans leur vie, tantdt au ddbut, tantdt
au milieu, tantot d ta fin. des sentiments de tristesse, d'ennui, de
degoit. Tristis est anima mca, coepit taedere, pavere. C'est la loi
de la saintetd. Le chemin de la perfection n'a pas que dc~ rose.,
iua aussi des pierres et des 6pines. n M. Fiat kcrivait & une
Soeur qui tremblait pour M. Bettembourg : u Je porte un grand
mntrt"t d M. Bettembourg, j'ai td contrarid de me voir forcG de
le laisser partir. Je lui ai 6crit pour 1'encourager. t s'accoutumera peu a peu, je connais ses bonnes qualitis, avec la grace de
Dieu, il rendra bien service. 3 M. Fiat laissait entrevoir qu'il
avait I'intention de le rappeler un jour. t En attendant, disaitit, il y va de son honneur, de son inttret, de faire un essai sdrneux. P M. Bettembourg triompha de la tentation ; il fit 1'essai
que demanidait M. Fiat et il revint plus tard en France ot ii fut
I'homme de M. Fiat pour la Procure g6nerale. M. Fiat correspond avec la Scaur Jaurias. qui ddjk se faisait remarquer par
son d6vouement. II encourage la Soeur Doyen, de Tien-tsin, qui
avait failli etre martyre en 1871. II lui montra qu'il y a aussi
le martyre de l'ob6issance, de la charitd, de I'humilit6. M. Fiat
se r4jouit du bien opdr6 & Ningpo par les retraites, par les cat6chismes. II savoure les traits ddifiants et touchants qu'on lui raconte.
Passons maintenant en Afrique. Mgr Lavigerie avait Mt6
peind du depart de M. Alauzet. On lui donna a la place M. Frontigny, qui lui 4tait agreable, dit M. Fiat. Mgr Lavigerie r6clama
quelque chose de p'us : un aum6nier pour la maison Saint-Charles. M. Fiat rdpondit respectueusement qu'il n'avait pas le personnel voulu. Mais I'archeveque ne se tint pas pour battu ; il
37
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fit marcher le ban et I'arriire-ban. Le pauvre M. Fiat recut des
lettres de M. Girard, Je Pere dternel, et de M. DWmiautte, sup6rieur du Petit sdminaire, etc... Tous concluaient qu'il ne fallait
pas refuser a I'archeveque ce qu'il demandait De guerre lass,
M. Fiat derivait a M. Girard qu'il ddsirait connaitre I'avis du
Conseil provincial. L'avis fut favorable au ddsir de Monseigneur
et M. Fiat dcrivit t I'Archev&que : a Pour me conformer d votre
pressant ddsir et d'apres l'avis du Conseil de notre province d'Alger, je suis heureux de designer M. Bonnet pour l'aumdncrie de
Saint-Charles., M. Fiat dechange des lettres affectueuses a'ee
tous les supdrieurs des maisons d'Algdrie, et plusieurs confriees,
MM1.Girard, Doumerq, Irlandes, Soulid, Demiautte, Boscat. Dans
les meilleures bergeries, il se glisse souvent une brebis moins
soumise que les autres. Ce fut le cas pour 1'Algdrie a cette dpoque. M. Fiat, conscient de son devoir, adressa un avertissement
ferme quant au fond, doux quant a la forme. Le confrbre prit
mal cet avertissement et repondit par une lettre moins respectueuse, oil il parlait de force brutale et inintelligente. M. Fiat
ne prit pas la mouche, et r6pondit avec maltrise de lui-meme.
a J'ai requ votre lettre, je regrette qu'elle ait 0t6 dcrite dans un
moment d'humeur. Je suis persuadd qu'au fond vous ne voulez
pas me faire de la peine, et que vous ne croyez pas ce que vouw
avez 6crit. Dieu aidant,je m'applique de toutes mes forces d Otre
dquitable ; vous devez bien comprendre qu'il n'est pas toujours
facile de saisir la vdritd. Sur le mdme sujet, on dit le blanc et le
noir. ' M. Fiat s'excuse ensuite s'il a manque en quelque chose.
II continue : u Allons, ne me retirez pas l'estime et la confiance
que vous m'avez donnees, fy tiens pour vous faire du bien et
pour vous rendre heureux. Je vous veux aussi parfait que possible. a Le confrere ne fut pas touchd par I'affection de M. Fiat
t npii dp tpmnp apr4is, il quittait la Compagnie. M. Fiat I'excusait en disant qu'il n'avait pas fait son sdminaire d'une facon
reguliire. A un autre confrbre qui s'ennuyait en AlgBrie, M. Fiat
adressait une touchante lettre. pour 1'inviter 4 rester encore
quelque temps. , Je n'attends pas mains d'un bon et digne missionnaire que j'ai connu si pieux, si desireux de sa sanctification.
Donnez d mon caeur de pdre cette consolation. ) Un autre dtait
soupponnd de correspondance secrete. M. Fiat invite son supdrieur A provoquer une ouverture, A traiter ce confrere aveo
bont6, comme un pere. Toute la correspondance de M. Fiat, soit
en Algdrie, soit en Asie, soit en Europe, nous fait toucher du
doigt Ja sagesse et la bonte du Supdrieur gendral. Elle est aussi
trWs instructive, comme celle de saint Vincent de Paul. Elle nous
montre que, aussi bien dans les commencements de la Compagnie, qu'apres deux ou trois sicles, tout n'est pas parfait,
comme 11 arrive dans les meilleures Compagnies. Grande legon
pour les Supdrieurs et pour les Directeurs de s8minaire. Grande
legon, pour les infrrieurs. qui ne doivent pas se scandaliser des
manquements qu'ils remarquent. II y a eu un Judas dans la compagnie de Jdsus.
De I'Algerie, passons h l'Egypte, oh viennent d'etre envoyes
MM. Henri Carsignol et Achille Aroud. M. Fiat a recu des tdmoignages touchants de la part des orphelins d'Alexandrie, dont
plusieurs veulent etre pr~tres. II leur rdpond gentiment et rappelle qu'il a det pendant huit ans aum6nier des orphelins de
Montpellier. II se sent tres portd A faire pour les orphelins
d'Alexandrie, ce qui sera en son pouvoir. c Je ddpose pour vous
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d la procure 800 francs. » Le sup6rieur d'Alexandrie est M. Thomas, futur archeveque. M. Fiat se r6jouit de ses bonnes dispositions et il s'afflige des difficult6s qu'il rencontre a Je vous
connais de longue date, lui dit-il, vous avez ma confiance tout
entiere ; j'ai recu un excellent temoignage de votre dvdque. II
le console des ennuis qu'il eprouve. 11 suffit, dit-il qu'on soil
appeld 4 faire quelque bien pour exciter la malice du demon et
la malveillance de cerlaines yens, ii faut en prendre votre parti.
Quoi que nous fassions, nous ne contenterons jamais tout le
monde. a Parmi les lettres aux Sceurs. mentionnons celle ou iI
felicite une Supdrieure d'avoir bien organise sa maison, d'avoir
distribud la besogne a\ec ordre : souvent, en effet, le disordre
des Communautds vient de la mauvaise organisation, et c'est en
ce sens que, lorsque cela ne va pas, souvent, c'est la faute des
supdrieurs, des Sceurs Servantes, qui ne savent pas organiser leur
naison.
De l'Egypte, passons a l'Abyssiuie. M. Fiat a jet6 les yeux
sur M. Schreiber, pour renforcer le personnel du Vicarial.
Celui-ci part avec sept Filles de la Charite, dont la mere Lequette. On a de mauvaises nouvelles des confreres. M. Barthez
est gravement malade, M. Coulbeaux est mourant, trois autres
o;nt tdCadministrds. M. Duflol est a peine gueri. M. Schreiber a
done tde presseati par M. Fiat, alors qu'il prkchait A Conmpiegne
sur l'esprit de penitence. AprBs avoir preche, ii faut pratiquer.
M. Schreiber n'a aucun goit pour 1'Abyssinie, au contraire. De
plus, la Mission lui parait au-dessus de ses forces. Mais le Suprieur gdndral a manifest4 un d6sir ; il part avec les freres ClIment et Damereau. Il raconte au P. Fiat toutes les pdripeties
de son voyage. Marseille, Nice, Rome, Naples, Alexandrie, Suez.
Un bateau dgyptien conduit les pelerins a la Mecque. Six cents
pelerins. En route, le feu dans la cabine des Sceurs. Arrivie a
Massaouah. On apprend que tous les confreres sont malades. La
maison est habitee par les chauves-souris, les moustiques. les
lhyenes. On oiganise la caravane pour aller a K6ren; il y a cinquante-trois chameaux, pour les personnes, les colis, les provisions. II y a aussi des mules. Elles sont tetues. On passe A Moncoullan (on a un peu de lait), A Dessid (mimosas, montagnes), 1
Amba (desert, oasis), a Cheib (montagnes, aloes, singes, crapaudsi;
on traverse cinq ou six villages (des troupes de bceufs. de singes, des tribus nomades, des lions), on arrive enfin. C'est le
temps des pluies, et, malheureusement, il n'est pas tombd une
goutte d'eau. Le gibier est abondant : des gazelles, des poules de
I'haraon, des perdrix, des antilopes. Huit pretres indigenes sont
morts. Les confreres francais vont mieux. M. Picard a eu une
insolation On lui a tird douze fois du sang de la tate. Le bon
I'Bre Fiat fait lire ces lettres pour engager a prier. Il dcrit :
Aotre professeur de dogme, M. Schreiber, et deux freres coadN
juteurs r'ont beaucoup edifid par leur g9ndreux empressement
a correspondre & mon invitation et c s'adjoindre d Mgr Touvier,
Vicaire apostolique. , La Noiil qui suikit 1'arrivee de M. Schreiber a 0t6 fIt'e solennellement. A minuit. grand'messe (cacophonie, voix tonnantes, voix chevrolantes, voix basses, solos). La seconde messe, la troisiime messe, les vupres, comme la grand'messe de minuit. Les enfants sont imerveillis d'un petit Jdsus
qui fait de la musique. Avec cela, un soleil, une chaleur, pas
d'eau. Impossible de laver !es chemises. Un missionnaire est d6courag6 II demande A revenir en France. M. Fiat 1'encourage.
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(,Partout, il faut souffrir. II ne faut pas s'dtonner des momnents
de dEfaillance. Se rappeler l'agonie de Notre-Seigneur, le cheemi
de la Croix, Notre-Seiyneur est tombd trois fois ; courage.
M. Fiat organise la province. Mgr Touvier, visiteur, M. Cabrouiller, procureur et admoniteur, M. Schreiber, premier consulteur,
.M.Duflos, deuxieme consulteur, M. Coulbeaux, troisieme consulteur. Le bon P. Fiat ne manquera pas une occasion de proposer
comme modele ces vaillants missionnaires d'Abyssinie qui manquent de tout. Tous ces details 6difient profond6ment le Pere
Fiat, TI encourage les Seurs. De son c6te, la Mere Louise Lequette 6crit au P. Fiat et au frere Genin. Elle decrit le voyage :
hautes montagnes, ascensions et descentes difficiles. arbre h saucisson. Les Seurs tombent de leur chameau, de leur mulet ;
quand elles arrivent, coups de fusil, violons, les femmes gazouillent derriere leur voile. Les filles ont la tete rasbe. La maison
de la Sainte-Enfance est en paille ; on commence les oeuvres. le
8 decembre. Nos meres d'Europe sont arrivees. Nous sommes
sauves. On manque de tout. La Mere Lequette travaille comme
les autres. Pas de lits, pas de linge, pas de meubles ; famine, on
commence I'apostolat. Une vieille de cent ans se fera baptiser
quand elle sera guerie. Les visites h domicile sent 1'occasion
'actes heroiques, etc...
En Afrique, au Sud-Est de Madagascar, se trouvent deux
iles : La Reunion (autrefois Bourbon), Maurice (autrefois de
France). Les missionnaires y travaillerent au xvin* siicle et au
xix* sikcle. En 1878, nous n'dtions plus qu' l'ile Maurice. ofi
nous avions deux paroisses : les Bambous et les Pailles.L'evtque
de F'ile reclamait du renfort. M. Fiat lui repond le 17 octobre
!878 qu'il lui est impossible d'envoyer de nouveaux missionnaires. II ajoutait que cette oeuvre de l'ile Maurice ne lui paraissait
pas convenir a des hommes de Communaut6 comme nous, que
I'Assemblee g6enrale avait dmis le vceu d'aba'l.hnner f'ile Maurice, prdcisement parce que les missionnaires ne nouvaient pas
y vivre en commun ; d'autres alleguaient, en sens contraire, que
c-'tait la ruine de toutes les missions parce que dans 'ces pays.
il est impossible que trois missionnaires au moins soient toujours ensemble ; que Je bien des oeuvres demande en ces lies
romme dans toute I'Afrique, que les missionnaires puissent se
transporter seuls d'un pays h I'autre, continuellement. On all&
guait que M. Bore avait promis des missionnaires. M. Fiat se
retranchait derriBre l'Assembl6e, et invoquait le manque de sujets. C'est. aussi ce qu'il repondit a Mgr Sould, dveque de la
Reunion, qui demandait des missionnaires. M. P4martin, Secr4
taire gendral, aimait bien cette lie, parce que, derivait-il. le
20 septembre 1878. il y a aujourd'hui dix-sept ans, jour pour
jour. que j'arrivais h l'ile de la Rdunion. M. Pdmartin, qui etait
Landais, ecrivait h Mgr Sould, qui, lui aussi. etait Landais, que
cette ilede la Rdunion (on Bourbon), 6tait chore aux enfants
de saint Vincent, mais que le manque de sujets empechail
M. Fiat d'y envoyer des missionnaires. II ajoutait une phrase
qui se rdpetera souvent pendant le Cgdnralat de M. Fiat : ( l'esprit qui souffle en France, ne pousse gudre vers les Communautds et depuis quatre ans, nous avons une diminution rHelle
dans les vocations. , Quelques-uns diront plus tard que si l'on
avait accept6 ces missions et d'autres, un grand.nombre de vocations nous serait venu comme ce fut le cas pour les PBres du
Saint-Esprit, et pour d'autres Communautis, car la vogue, ou
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plutot 1'Esprit Saint, 6tait pour les Missions. Celui qui 6crit ces
lignes, a entendu le Pape Pie XI lui dire dans une audience privqe que 1'avenir de I'Eglise etait en Afrique, et que les Congr4gations religieuses devaient concentrer tous leurs efforts en ces
regions.
II nous reste a parler des relations de M. Fiat avec l'Amerique. Commencous par les Etats-Unis. Le Visiteur. M. Rolandu.
demande a M. Fiat I'autorisation de faire traduire et imprimer
1tn anglais, les meditations de Collet. Ce digne visiteur offrit sa
dimission et fut remplace par M. Smith. M. Fiat disait des confreres des Etats-Unis (c qu'ils jouissaient de l'estime des dveques
et de la confiance des peuples. Les nombreuses paroisses qu'il4
ont dA accepter les empdchent de se livrer, autant qu'il serait a
ddsirer, d l'euvre capitate des missions, mais les frdquentes
conversions dont ils sont les instruments, les dedommagent en
partie de cette privation, et attestent l'utiliid de lear mini•stere.
Le nouveau Visiteur, M. Smith, 6tait sup6rieur de La NouvelleOrlians. Or, A cetteapoque, de juillet a octobre 1878, ii y eut une
6pidemie qui fit un grand nombre de victimes. Les Sours et les
Missionnaires se d6vouerent au service des pestiferds. Tous les
h6pitaux tlaient encombres et, tous les jours, un grand nombre
de malades mouraieDt. Relevons quelques statistiques : quatrevingt-huit, douze, quarante-sept, cinquante-sept. cent, cinquante,
dix-huit par jour dans les differents hOpitaux. Plusieurs Sceurs
noururent. On proposa A huit jeunes Scurs de s'eloigner, elles
refuserent ; l'une d'entre elles mourut. Vingt pretres succomberent. Le Gouvernement de I'Etat ordonna un jeine et des pri&res publiques, le samedi 9 octobre. A partir de cette epoque. le
fleau diminua, puis cessa. Dans les dcoles de Sours, itv avait des
conversions protestantes.
Au Mexique, les missionnaires 6taient restes, tandis que les
Filles de la Charit6 etaient parties, rappelees par les Superieurs.
Ce depart avail arre6t le progres des euvres, malgr6 le ddvouement des Dames de la Charit, et des Enfants de Marie. M. Fiat
constatait que les missionnaires s'appliquaient avec fruit a toutes les oeuvres de notre Institut: on ouvrit mime une nouvelle
naison. Beaucoup regrettaient le depart des Sceurs. Quoi qu'il en
soit, ii faudra attendre pros de soixante-dix ans, avant que les
Filles de la Charitd reviennent sur la terre du Mexique.
*
La province d'Amdrique Centrale comprenait alors le Pdrou,
I'Equateur, la Colombie, et les autres pays de I'Amdrique Centrale geographique : Costa-Rica, Guatemala, Panama. MI. Fiat envoya M. Gamara (Equateur), M. Davdi (Pdrou', M. Marino (CostaRica). M. Foing avait Wt6 Visiteur de 1872 A 1877. A cettedpoque ii fut rappel6 a Paris pour 6tre sous-directeur. M. Foing r6sidait done a Paris. M. Fiat 6crivit. le 5 octobre 1878, aux confreres de la province pour leur annoncer le retour de leur ancien
Visiteur. a II m'eut Wtd bien doux, 6crit M. Fiat, de le retenir
aupres de moi et de le conserver dans le poste de confiance oi
'avait place mon vendrable prddicesseur, mais considerant cos
besoins et vos ddsirs, et me souvenant que saint Vincent, n'h6sitait pas a se priver des hommes les plus ndcessaires, en vue du
bien d'une province, je me suis ddcide 4 m'imposer ce sacrifice
pour vous procurer une grande consolation et pour assurer avec
le secours du ciel, la prospiritd de vos wuvres. n Le poste de
confiance dont parle I1.
Fiat etait le poste de sous-directeur du
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seminaire. qui avait et6 donnd & M. Foing, parce qu'il dtait tres
regulier, tres pieux, bon, doux ; mais sa sante commenqait k
deliner, et le physique influant sur I'intellectuel, on sera oblig6
un jour, de le mettre A Lommelet, aprbs qu'il aura W6tnomm6
Assistant de la Congregation. En attendant, on crut que la vie
active lui serait plus favorable que la vie sidentaire du seminaire. II retourna done dans ce qu'on appelait La Nouvelle Grenade. M. Fiat le pria d'6tablir un s6minaire interne pour fournir
aux besoins de la province. On avait demand6 un certain nornbre
d'arrangements nouveaux dans ces pays de I'Amerique centrale.
M. Fiat rdpond sagement : < Mon inexpdrience dans les affaires
et la prudence me contraignent de laisser les choses dans I'etat
dans lequel je les trouve, et de ne pas resoudre au lendemain de
mon election les difficult6s delicates qui m'ont elt soumises.
M. Foing n'etait pas seulement Visiteur. il dtait aussi directeur
des Sceurs. " Je vous prie, lui disait M. Fiat, de vous occuper des
besoins spirituels de nos chores Soeurs et de faire la visite de
leurs maisons et de nous en dresser un rapport circonstanciM afif
que nous puissions plus sterement rdgler tout ce qui peut interesser cette province. , En meme temps, M. Fiat Bcrivait h la Visitatrice pour lui annoneer la nomination de M. Foing, comme
Directeur : " 11 a requ ordre de visiter les maisons de votre province. Je vous prie de le reconJii.ire comme tel ; de vous adresser t lui dans vos doutes, 'os difficultds, de ne prendre aucune
mcsure importante sans sa participation., Cette province Mtait
la persecution. M. Fiat dcrivait B cette epoque :
alors exposde
a Les maisons de Popayan et de Pasto out dt0 fermnes par la
Revolution. La province presente un spectacle bien edifiant par
le dirouement admirable et la constance de nos confreres au milieu des dangers et des obstacles de la Rdvolution menacante ou
tracassiere.Les seminaristes des dioceses dont nous soimmes expulses, contraints de chercher ailleurs d'autres maitres, ont repandu la bonne odeur des vertus qu'ils avaient puisees i l'cole
des n6tres.
Parmi toutes ces graves questions qui tourmentaient les
confrbres, M. Fiat se preoccupait d'une autre question qui ponvait paraltre minime, au regard de quelques-uns, mais qui lui
tenait t coeur ; c'Rtait celle qui defend de se confesser b un autre
qu'aux confesseurs d&signis. , Je vous ferai observer, 6crivait-il
t un confrere de cette provinc, qui se confessait au dehors,
que cette maniere de faire est de nature i inspirer d vos confreres une certaine defiance, d soulever des soupfons dans leur
esprit, et d leur nuire dans l'esprit des externes. , Le P. Fiat
allait jusqu'i menacer de changer ce confrere. Pour les confessions passdes, il penchait pour la validitd, mais il n'etait pas tri.s
catogoriqlue. << Quant au passd, je n'oserais trop me prononcer.
Pour I'nvenir, it I'autorisait a continuer jusqu'. I'arrivde de
M Foing. ,
D'autre part. cependant, reconnaissons qu'en dcrivant a la
Visitatrice du P6rou, il lui disait entre autres choses. a, I m'est
revenu de plusieurs c6tes, qu'un certain nombre de Sceurs dtaient
dans la gene et le malaise vis-d-vis de leurs confesseurs ordinaires. C'est pourquoi, conformnment d ce qui a 4td rigld, par mon
prddecesseur j'autoriseM. Duhamel & confesser toutes les Sceurs
del
qui se prtsenteront d la chapelle et je vous prie dans l'intdt
dines de cous montrer facile pour ce genre de permission. u
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M. Fiat reCoit an tres grand nombre de lettres de Sceurs du
P6rou, et il r6pond & chacune d'elles, non pas un passe-partout,
mais une lettre spdciale, approprie A chacune. II y a dans chacune de ces lettres de gentilles petites phrases qui m6ritent d'4tre
cities : " Vous m'avez parld comme une bonne Auvergnate doit
le faire, aussi, je suis content de vous. Je ne veux pas vous pardonner, mais-vous remercier de la liberte que vous avez prise
de m'ecrire. , Avec les confreres, il est aussi familier et aimable.
i Votre bon caeur vous a dictd les aimables choses que vous
m'dcrivez ; il est evident qu'il vous fait illusion. » On lui envoie
beaucoup de cadeaux, il remercie gentiment. A un confrere qui
s'excuse de ne rien lui offrir, il r6pond : a Votre ccur, n'est-ce
rien ? n
a Le Chili, ecrit M. Fiat, offre plus de securite que l'Amdrique Centrale, et prdsente un travail plus facile. Les services spirituels que rdclament les nombreuses maisons de nos Sweurs, la
direction de l'importante Association des Dames de la Charitd.
les missions de la campagne, ne laissent guere de loisirs au personnel bien restreint de cette province. : M. Fiat y envoie
MM. Mathieu, B6del et Denis Alengry. M. Fiat encourage. remercie, s'hurnilie. c Si les membres de I'Assemble avaient connu
mon insuffisance et ma pautrete, aussi bien que mes anciens
(onfreres -du s6minaire, is auraient certainement confid a un
outre, la lourde charge qui m'est imposde. n A tous les confreres
qui lui ecrivent, il rdp6te des dizaines de fois : a Malgrd la distance, mon affection s'dtend jusqu'd vous ; Dieu aagrandi man
caur et si je n'dcoutais que mon inclination je n'hesiterais pas
aaller encourager par ma presence, les efforts de votre zBle.
Quand il 6crit 4 un Auvergnat, ii y a toujours la note joyeuse :
i Je suis heuretu que vous ayez obtenu la pacification ginerale,
pleine et entihre des esprits, en decrdtant que lAuvergne fait partie integrante de la France. n 11 faut bien se rappeler qu'h cette
epoque (et A d'autres) on jouait a l'orgue le Chant du Depart,
comme pour les Missions Etrangbres, lorsqu'un jeune pretre 6tait
p!act en Auvergne !
L'empire du Brdsil, ecrit M. Fiat, ouvre un vaste champ au
zŽle infatigable des missionnaires qui semblent appelds A rendre
5.ce pays les plus grands services par les deux oeuvres principales de notre Institut, les missions et les s6minaires, et par le
concours si dbvou6 qu'ils pretent b nos Soeurs dans les divers
.tablissements qui leur sont conlies. Trois missionnaires furent
cnvoyds cette annde au Bresij, MM. Arcade Dornne, Jean Benott
et Paul Marre. Toutes les lettres adressees aux missionnaires sont
pleines de tendresse. M. Fiat les a connus presque tous au s4minaire, quand il dtait sous-directeur. Cela lui donne plus d'autoritl
et d'influence. i Si je n'dcoutais que mon ceur, je serais ddjd en
Amnrique pour vous voir. Je vous connaissais trap d la MaisonMere pour vous oublier. Vous dtes un de ceux dont 'aime d me
souvenir., Toutes ces phrases nous font connaitre le bon coeur
de M. Fiat.
Avec les Filles de la Charitd, proportion gardde, ii y a les
memes sentiments. On comprend que le P. Fiat, ait et6 si ainm,
si vendrd par les Se.urs ; il a Wt6 un vrai pore pour elles.
, La petite province de la Rdpublique Argentine, ecrivait
M. Fiat, peut concevoir la Idgitime esperance d'dtendre ses teuvres dijd bien 4tablies, puisqu'elle a ouvert son seminaire interne
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et que Dieu lui cnvoie de bonnes vocations. , M. Fiat ajoutait,
en ecrivant & M. Montagne, des conseils sur le seminaire interne
et sur les dtudes. A Lujan, se trouve un pelerinage a Notre-Dame.
M. George en etait le superieur. II faut lire dans les Annalet
l'historique et 'eltat actuel de ce pelerinage. Tout ce que les
missionnaires ont fait pour glorifier la Trbs Sainte Vierge est
vraiment admirable. M. Fiat 6tait aux anges quand on lui donnait des details sur les fetes, sur les faveurs accorddes par Marie. Un confrere, M. Stollenwertk, demande a cette 6poque &
M. Fiat la permission de faire imprimer un livre sur la M(4daille Miraculeuse.
Une autre chose de cette province rejouissait le coeur apostolique de M. Fiat, e'dtait la mission indienne de Patagonie.
M. Savino en etait l'ardent aputre. Quand on lit les details envoyes a M. Fiat, par M. Savino, on croirait lire un roman de
Fenimore Cooper. M. Savino n'a pas craint de s'installer au milieu des Indiens. 4uQui es-tu ? pourquoi viens-tu ? qui t'envoie ? , M. Savino repond b toutes les questions. Le cacique major riposte. a 11 n'est pas convenable d'abandonner la religion de
nos pores. Je suis trop vieux pour embrasser une autre religion.
Nous sommes trop mal vetus pour assister aux ceremonies de la
religion. , M. Savino leur explique qu'il ne veut pas les obliger.
II leur demande seulement la permission de s'6tablir au milieu
d'eux et la promesse qu'on laissera libres ceux qui voudront embrasser la religion du Christ. La permission est accord6e. Ce qui
frappe ies Indiens, c'est le respect qu'on a pour les morts, la maniire solennelle avec laquelle on les enterre. a Nous autres, nous
sommes enterrds comme des chiens et des cochons, vowu autres.
avec des chants, des cdrdmonies, de l'eau bdnite, de I'encens. *
Ce qui les 6tonne encore, c'est que tout est gratuit, bapteme,
messe, communion, fundrailles. Le fils du cacique major fut le
premier baptis6. La chapelle fut inaugurde le 22 aoft. Petit h
petit, on ouvre une dcole, on organise le catdchisme. Tout cola
est difficile, car les petits Indiens aiment surtout la libert6, la
chasse. Mais le grand obstacle A la conversion des Indiens, vient
de la conduite des Blancs. Ceux-ci n'observent pas les clauses
du contrat, disent les Indiens. On leur a parl de l'enfer : cela
ne les effraie pas. ,,Nous sommes Indiens, habituds & une vie
dure, nous ne sommes pas ddlicats comme les Blancs ; nous saurons bien rester en enfer. n M. Savino donne toutes sortes de ddtails sur la vie des Indiens ; leurs mceurs, les femmes se lavent
les cheveux avec de l'urine, elles se barbouillent la figure avec de
la farine, etc... Les Indiens, malades de la petite verole. sont soign6s par trois Soeurs dans le lazaret. Apr6s quatorze mois d'apostolat, M. Savino a obtenu cent quatre-vingt-treize baptemes, quatre mariages. Deux jeunes Indiens sont elev6s a Buenos-Aires.
M. Fiat fait des vceux et des pri6res pour le succ6s de la Mission
indienne, et il la recommande aux prieres de la Compagnie.
M. Fiat envoie cette ann6e deux missionnaires, MM. Auguste Birot et Joseph Fortucci. Notons en passant que M. Fiat n'est pas
seulement tr6s content quand on lui parle des travaux et des
succes de ses enfants, if est sensible a une belle lettre, bien
tournee. Ilecrit a un missionnaire de la province d'Argentine :
< Savez-vous que je trouve votre latin fort beau, vous parlez
comme saint Bernard,mon docteur de prddilection. n
M. Fiat regoit aussi des lettres de la part des confreres el
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des Sceurs des Philippines. II les remercie vivement pour leur
sollicitude et leur gindrusite A faire parvenir A notre procureur
de Shanghai, des resources pour les pauvres altames de la
Chine. II refuse d'accepter la d6mission que lui offre le Visiteur,
M. Orriols ; il le prie de continuer son office. Je vous aiderai
et j'allegerai votre poids. La lettre de remerciement a la Visitatrice se termine par cette phrase : a Las cosas de Espana se
reglaron muy bien por la mediacion de Nuestra Madre Immaculada. n
Finissons ce chapitre par quelques lettres adressees A des
personnes 6trangires h la famille de saint Vincent. Ily a ceux
qui postulent; il veut qu'ils sachent bien ce qui les attend :
leurs obligations, leurs occupations, pour eviter ensuite des d'ceptions et des plaintes. II faut qu'ils soient absolument libres
de tout autre devoir. a Si le bon Dieu vous veut un jour, dans la
petite Compagnie, je vous y verrai acec bien du plaisir. Mais il
cst ivident que pour le moment vous ne le pouvez pas ; car votre
bonne mere exige votre prdsence auprds d'elle. , Quand ils sont
dans les conditions requises. il leur rappelle que nous ne demandons absolument rien, pas-d'argent, seulement la bonne volont&. M. Guilloux parle de divers objets qu'il pourrait apporter :
meubles, crucifix. montre, lampe, etc... M. Fiat lui 6crit que tout
cela est absolument inutile : a Seule, la montre pourra vous servir. d condition qu'elle ne soil pas en or. Ne vous prdoccupez pa.s
de pension, apportez votre bonae volontd. , Un vieillard demande
a entrer comme fr6re coadjuteur. M. Fiat derit que ,<s'il vent
entrer en qualitd de fr6re donn6, nous I'autoriserons volontiers d
porter la soutane ; il pourraitrendre des services dans une maison de confreres, A Valfleury, par exemple. , I1 y a ceux qui,
sortis, demandent h rentrer. M. Fiat recoit les uns. refuse les autres en leur disant qu'ils font du bien 14 oh ils sont, a sans doute,
c'est Id que le bon Dieu cous appelait d exercer votre zBle., lkes
petits orphelins lui ecrivent qu'ils veulent etre enjants de saint
Vincent, plus tard, quand ils seront grands. M. Fiat leur ecrit
une lettre tres affectueuse : a Mes bons petits enfants, les petit,
benjamins de la famille, que j'aime de tout mon creur ,.qu'ils
se pr6parent par la piete, 1'ob6issance, I'etude, etc...
11 recoit non seulement ceux qui \eulent entrer dans la Congregation, mais ceux qui \eulent faire une retraite A SaintLazare. a Vous viendrez le jour que vous voudre: et vous demeurrerz le temps que vous voudrez, et qui vous sera ndcessaire. Ye
vous prdoccupez pas des conditions. , En dehors des retraitants,
il ne recoit personne. Un curd voulait venir se reposer & SaintLazare (et peut-btre voir Paris), huit ou quinze jours a Nous ne
recevons que pour les retraites. Recevoir dans d'autres conditions serait aller contre nos R&yles et les usages de la Compagnie. , Cependant, on fait exception pour les eveques. a Nous
serons toujours heureux de vous offrir la plus cordiale hospitalitd, lorsque Votre Grandeur nous honorera de quelque visite ,
Un ve4que, Mgr Freppel, d'Alger, jouira non seulement d'une
hospitalit6 de quelques jours, mais de plusieurs annies, surtout
quand il sera d6put. En attendant, les relations cordiales coinmencent. Mgr Freppel a envoy6 des arbres pour le jardin de
Saint-Lazare. M. Fiat le remercie mais lui annonce que deux de
ces arbres sont morts, c'est I'arseariaambricata et I'abies grandis. 11 paraft que ces arbres ont besoin de grand air et qu'ils ne
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peuvent vivre dans notre jardin. Les autres arbres envoyes par
Mgr Freppel seront replant-s dans notre maison de campagne.
Et M. Fiat ajoute : a Ce sera une occasion pour vous de venir lei
voir d notre maison de Gentilly w
M. Fiat donne l'hospitalitrmat6rielle ; il donne aussi I'hospitalit6 spirituelle ; il affilie soit h la Congr6gation de la Mission, soit a la Compagnie des Filles de la Charitd. Beaucoup recourent h M. Fiat pour obtenir des secours d'argent En principe
il donne 20 francs, s'excusant sur ce qu'il n'est qu'un adminstrateur et non un propridtaire. II derit A une Revdrende Mere &
qui il envoie exceptionnellement 50 francs. a Cette modeste offrande ajoutee d celles que votre bon saint Joseph vous enverra,
vous aidera a sortir facilement de l'embarras dans lequel vous
vous trouvez. , A I'imitation des Pores Etienne et Bor6, il accorde une diminution de pension en faveur de Mme Mailly, recueillie dans une maison de Scurs. En principe, il ne donne ni
ne communique les conferences de Saint-Vincent, ni les livre.s
que l'on gardait alors sous clef et qui ne debaient etre communiquds a personne Le bon Pere Fiat subissait I'influence dans
laquelle on vivait depuis deux cents ans, pour ce qui regarde
saint Vincent. Par une fausse conception de l'humilitH on ne
voulait pas que les lettres et les conferences de saint Vincent,
fussent connues par d'autres que par les enfants du Saint ; ii
faudra le courage de M. Verdier pour triompher des prdjugds
et pour puiblier Jes oeuvres de notre Pere, envers et contre tous.
M. Fiat cependant, entrebaille la porte un petit peu. D'Emmilsburg, la Reverende Mere Jdrome, lui fait remarquer qu'elle possede d6jh trente-trois conferences de saint Vincent, elle vondrait
les autres, M. Fiat les lui doine. M. Fiat regoit beaucoup de la
part des bienfaiteurs nombreux, et il recevra de plus en plus au
fur et I mesure qu'on connaitra son desint6ressement et sa gn6rositd. C'est la realisation de la parole dvangBlique Date dt
dabitur vobis M. Bringuier, de Narbonne, lui donne a cette 6poque un titre de rente de 1.000 francs. M. Fiat lui dcrit le 6 octobre 1878 : " Aux bienfaits. vous ajoutez sans cesse de nouveaur
bienfaits et votre lib(ralitl me rend muet ne sachant comment
cous Wtmoigner ma reconnaissance. Vous vous inscrivez au rang
de nos plus insignes bienfaiteurs, et nous vous serons eternellement redevables. Votre bon et excellent miel nous est arrifl
dans de bonnes conditions, et avant j'avais remu res titres Nous
suivrons fidalement votre instruction a ce sujet. Je destine cela
A la fondation d'un nouveau siminaire interne que j'ai promis
a I'Assemible d'ouvrir le plus t6t possible. 'aime a croire que
cette destination vous sera agrdable. ) Et dans une autre lettre :
v Vous etes un de ces amis rares, qui tWmoignent leur affection,
plus encore par les actes que par les paroles. Merci de votre nouvelle preuve de bienveillance. Vos intentions seront scrupuleusement observees. Mon successeur sera averti de votre desir.
li y a des choses que M. Fiat refuse, en particulier les immeubles On lui offrait Ballainvillers pour les missionnaires. a Je ne
Iaccepte pas, le local ne se prdte gu6re pour une maison de mis.
sionnaires. , Il refuse aussi de rdadmettre d'anciens missionnaires, d'anciennes Filles de la Charite. If refuse & certains parents, la visite de leur fille, Soeur de charitd. II y a une lettre,
tr<>s surnaturelle, A ce propos, mais on peut se demander la
reaction qu'elle a produite. Le cur6 de Montmorin avait demand6
qu'une Soeur, la fille d'un de ses paroissiens, vienne le voir,
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Mf.Fiat refuse. La lettre Pst parfaite dans les fornes, dans les
precautions oratoires, mais il y a des phrases qui supposentdans le pere de cette Soeur une Ame tres elev6e : S
S'il n'a pas la
consolation naturelle de revoir quelques instants sa fille vraiment chore, quel m6rite pour lui A ses derniers moments de pouvoir offrir de nouveau d Dieu, le sacrifice de sa bien-aimde. Assurez-le de ma part qu'il peut compter pendant et apres cette vie
sur une large part, dans les prieres et les bonnes tuvres des
enfnnts de saint Vincent. , M. Fiat refuse les predications de car6me ; elies sortent de notre esprit, elles s'ecartent du genre
populaire auquel nous devons nous consacrer. II refuse A un
cure de Paris un pr6tre pour son patronage. It refuse A un artiste de venir donner une soiree lyrique a Saint-Lazare : ( Ce
n'est pas l'usage chez nous. , 11 n'est pas d'avis que les enfants
des Sours jouent des pieces de theatre devant des externes. Cela
se faisait a Sully (dans le Loiret). il voulut supprimer la chose.
Mais L'eveque d'Orleans intervint, et M Fiat rdpondit
1'A'veque : a Malyrd la rspugnance que j'dprouve d permetire les pieces de thddtre dans les maisons des Filles de la Charitd, je ne
voudrais pas cependant 6ter a M. le Curd de Sully un des moyen
qu'il a de faire le bien. Je vous prie done, Monseigneur, de v-ouloir bien trancher la difficultd. J'accepte d'avance la solution que
Votre Grandeur jugera a propos de donner. n
II Bcrit A toutes sortes de personnes. II envoie de touchantes lettres de condol6ances ; A Mme Lefort, Dame de CharitA,
pour la mort de son pere ; A M. Maziol, pour la mort de son
epouse ; lettres tres chr6tiennes. It recommande ceux qui lui
demandent des lettres de recommandation ; au cure de SaintNicolas-du-Chardonnet, il recommande un jeune soldat qui serait content d'etre sacristain ; a il est tres bien sous tous rapports, it ne rave que sacristie ». A I'dveque de Saint-Flour, et A
\t. Lamouroux. son grand vicaire, ii recommande un abb6 Broquin ,, qui fut mon condisciple el cochambriste n ; il termine sa
lettre au grand vicaire par ces mots : Tu qui omnia potes adjuva
illum. II ecrit au curd de Gentilly, pour lui offrir de faire donner
une mission dans sa paroisse. c Tout sera gratuit, ct les misSionnaires seront logds, nourris, dans notre maison de campagne
de Gentilly. II dcrit a Mgr de S6gur, pour lui promettre de recommander son ceuvre aux missionnaires et aux Filles de la
Charitd ; il dcrit a ses anciens 61Bves ou condisciples, et il rappelle les souvenirs d'autrefois. Parmi ses anciens 616ves, ii ya
le R.P. Combes, dominicain ; ii le f6licite d'etre dans la grande
et illustre famille de saint Dominique, et il termine par cette
phrase, tout & fail vincentienne : a Pendant le temps de notre
sejour mutuel a Montpellier, vous avcz pu apprecier mon insuffisance pour la charge qui m'est confide. n II 6crit A la Visitation, pour maintenir les bonnes relations qui existaient entre
saint Francois de Sales et saint Vincent ; ii 6crit aux membres de
sa famille, ou aux habitants de I'Auvergne, qu'il a connus. a /'ai
recommandd votre bonne mere que j'estime tant comme vous le
savez. Je prie pour elle, sans oublier les autres membres de la
famille. Donnez-moi, de temps en temps, des nouvelles de notre
chore malade, vous me ferez un grand plaisir, et surtout apprenez-moi quelle esi bien gudrie. Si Gilbert avait occasion de venir
A Paris, dites-lui que je serai heureux de Ie voir. - II 6crit au
curd de sa paroisse pour se recommander aux pribres des paroissiens, ses compatriotes. II le remercie des bonnes nouvelles
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de ses parents. 11 parle de Victor, du cher petit Edouard, etcVoici un specimen du genre de ses lettres :
Mon cher petit Jules,
Vous avez bien fait de m'dcrire, car votre bonne lettre m'a
causd un grand plaisir,et je vous en remercie de tout mon cmaur.
Vous savez combien je vous aime et comme fetais heureux de
vous voir pendant votre sdjour d Paris.Je pense que vous uiendrez encore I'annde prochaine. Je vous invite & la procession do
mois de Marie qui vous a rendu si heureuz et dont vous avez
garde un si doux souvenir ; je vous invite aussi & venir me voir
dans ma stalle de supdrieur et les bonnes Swurs de la Communaute seront heureuses de vous voir encore servir la messe dan
leur chapelle. Vous voyez, mon petit ami, que jai de nombreuses raisons pour vous inviter d Saint-Lazare. Je pourrais ajouter celle du plaisir que vous auriez & voir vos frrres et vos sour.
qui sont a Paris, celui qu'ils dprouvent eux-mdmes en cous
voyant. car vous n'ignorez pas que vous dtes leur petit Benjamin. Gabriel m'a dit que vous dtiez un des premiers, peut-dire
mine le premier de votre classe. Comme cette nouvelle m'a fail
plaisir ! Continuez, mon cher petit ami, &atre un enfant laborieux. travaillez A devenir savant pour le bon Dieu. afin de le
mieux servir plus tard et aussi pour faire plaisir d Maman, qui
tous aime tant, pour imiter vos frtres et vos swour qui vous
donnent de si beaux exemples. Continuez aussi & &trebien sage,
bien obdissant. Vous allez faire votre premiere communion, I'annde prochaine. Quelle grande action ! la plus belle de votre vie !
11 faut ddj& commencer d vous y prdparer,devenir bon et pieux,
comme un petit ange, embellir votre dme pour que Notre-Seigneur soit heureux de descendre en elle, pour y demeurer toujours.

Je vous envoie quatre photographies, vous voudrez bien en
offrir une d Maman, une & Marie, une d Jeanne. Vous savez que
I'autre est pour mon bien-aimd petit Jules. n
Nous avons parcouru tout le cycle de ceux auxquels il ecrit
en cette pdriode 1878 : missionnaires, SoBurs. Dames de Charit6,
parents, amis. Terminons par cet extrait d'une lettre & M. Delporte, supdrieur d'Orldans, qui nous montrera que M. Fiat est
toujours humble, vrai disciple et imitateur de saint Vincent :
e Je suis bien aise que vous m'ayez prouv que vous dtiez dans
votre droit. je me suis trop pressd, c'est une legon qui me fera
du bien, je ne ie regrette qu'd cause de la peine que vous en
avez eue. Je vous soutiendrai toujours et s'il faut quelqu'un entre l'enclume et le marteau, ce sera votre serviteur qui s'y
mettra. ,
Edouard ROBERT.
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LES FILLES DE LA CHARITI AU JAPON
(suite)
'Voir Annales t. 118, pp. 146-169 ; 425-436 ; t. 119, pp. 355-358)

2)

MAISON

DU SACRE-COEUR

- OSAiA-TANABf

La Maison d'Osaka a 6te fondde en nmime temps que la Maison de Fukuoka, en octobre 1933. Sweur Termier emmena son petit groupe de Soeurs par bateau & Kob, et ensuite par le train
& Osaka. Notons en passant que les Filles de la Charitd dirigent
en 1955 quatre Maisons qui sont toutes situdes dans le diocese
d'Osaka, dont Mgr Taguchi est le z~e1 pasteur. Le travail ne
manquera pas aux Filles de la CharitL dans cette ville populeuse.
Osaka compte aujourd'hui plus de trois millions d'habitants
et est ainsi la seconde en population de tout le Japon. Elle est
aussi la plus riche, grace k ses nomoreuses fabriques et maisons
de commerce. Les Anglais l'appellent le c Manchester , du Japon, les Japonais lui donnent le nom de ccville de la fumne ,
car ses milliers de chemindes crachent jour et nuit des fumees
de toutes couleurs.
Traversee par plusieurs fleuves et nombreux canaux, sur
lesquels on compte mille deux cents ponts, dont plusieurs d'une
belle architecture, elle mdrite aussi son nom de Venise. II est
vrai, h cause de multiples lignes de chemin de fer et autres
moyens de communication, la voie Iluviale a perdu en grande
partie de son influence d'antan.
Comme lieux a visiter, citons le Chdteau d'Osaka dans la
partie Est de la ville, construit par le celibre Hideyoshi. en
1584. Ce chAteau fut refait et modernise en 1931. Dans son mur
d-enceinte on a laiss6 heureusement les grosses pierres de granit, dont la plus fameuse s'appelle Higo-ishi, de seize metres de
long et six mitres de haut. Un ascenseur vous 6live A quatrevingt-quinze metres, ce qui permet d'avoir une vue superbe sur
toute la ville et le port de mer. Objets d'attraction sont aussi
les jardins publics, dont chacun a sa caracteristique bien japonaise. Les plus visit6s sont ce'-x de Nakanoshima, de Sumiyoshi,
de Temaji. Les temples et th6Atres sont nombreux, k noter particulibrement le thd&tre de marionnettes Bunraku. Parmi les
plages de bains de mer, Hamadera est la plus fr6quent6e. Dans
les quartiers Imamya se trouve le temple Ebisu, le dieu de la
fortune. Des mi!liers de personnes !ui rendent visite, espbrant
y trouver richesse et bonne santd. Mais le dieu est - dit-on tres sourd, et les fideles doivent dire a haute voix leurs pri6res
pour 4tre entendus de sa Majestd. Parmi les journaux, le c Sasahi Y et le t Mainichi osont les plus lus dans tout le pays. Ila
ont une ddition en anglais. Le Mainichi. seul, a sept millions
de lecteurs quotidiens.
Pendant la guerre, ce centre d'industrie ofi se fabriquaient
canons, avions et bateaux de guerre, a terriblement souffert des
attaques adriennes repdtees des Allids ; trois cent quatre vingthuit mille quatre cent quarante-trois maisons furent d6truites
(un pen plus de cinquante-cinq pour cent).Depuis on s'est remis
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hardiment & I'oeuvre et aujourd'hui soixante-dix pour cent soni
reconstruites ; pourtant on voit encore les squelettes de fer d'anciennes fabriques de guerre. La population qui comptait avant
la guerre pres de quatre millions, va bientdt atteindre ce imme
chiffre.
La Mission Catholique qui depuis la fin des hostilitis travaillait avec energie avec un personnel tripl6, est cependant encore assez modeste. Sur huit millions d'habitants du diocese,
les catholiquces montent & un peu plus de dix-sept mille. La Mission possede, a Osaka mýme, neuf eglises et chapelles, et les protestants, soixante ! C'est Mgr Castanier, des Missions Etrangeres, qui dirigeait le diocese quand nos Soeurs arriverent, en octobre 1933, a Osaka.
Cependant, c'est la R6virende Mere Mayer, Supdrieure des
Dames du Sacr4-Cceur du couvent d'Obayashi, qui a fait venir
les Filles de la Charite. La Mere Mayer est la soeur du fameux
Rupert Mayer, I'ap0tre jesuite de Munich, dont le procs de b6atification a 6t0 introduit a Rome. Quel esprit de foi et amour
du pauvre en cette religieuse ! Voici un exemple que j'ai entendu
de sa propre bouche : les Filles de la Charitl avaient 0td demandees pour Osaka, tandis que Mgr Breton en souhaitait pour
Fukuoka. La permission tardait toujours. Un beau jour, Mgr Castanier, la figure tirde, vint voir la Mere Mayer ; lui montrant un
tildgramme, il dit: UC'est fini pour les Filles de la Charit6, elles
vont a Fukuoka.,, Et la Mere Mayer de repondre : a Mais non,
Monseigneur, elles viendront, confiance. Monseigneur je vous dis :
elles viendront ! , Monseigneur sen alla peu conxaincu. Le
jour suivant, il revint, cette fois triomphant; de nouveau, il lui
remet un tdidgramme, disant tout joyeux :
Elles viennent,
elles viennent ! ,
Depuis longtemps, la misbre et la souffrance des pauvres
la hantaient. D'ailleurs, une condition de I'Institut des Dames
du Sacrd-Coeur est d'avoir une ecole d'enfants pauvres a c6tk
de leurs colleges, et ne pouvant remplir cette clause au Japon,
oficette proximit6 aurait manqud d'attraits pour les jeunes filies
riches, la Mere Mayer voulut, par les mains des Filles de la
Charit6, combler cette lacune. Dans un quartier de la grande
villed Osaka A Imamya, des milliers de gens vivaient dans des
conditions affreuses ; la Mere Mayer, dirigeant un grand college
des files des families aristocratiques et influentes du pays, \oulut interesser la classe aisee A cette misere humaine et lui apprendre l'amour et le service du pauvre, et elle tint bon jusqu'A
ce que la CommunautL lui ait accordd les Sceurs tant d6sirees.
Elle aida Soeur Termier et ses compagnes A trouver une maison
et leur donna chaque mois la somme ndcessaire pour d6velopper
leurs meuvres. La Communautd au Japon devra toujours une
grande reconnaissance & Mere Mayer. D'elle, un Pore disait un
jour : , Ma Mere, vous auriez dl porter la cornette au lieu de
votre bonnet noir ,,et elle, de rire de tout son coeur.
Quand Soeur Termier et ses compagnes arriverent a la gare
d'Osaka, Mgr Castanier, quelques missionnaires et des 6leves
du Sacre-Cceur etaient IA pour les recevoir et les emmener d'abord
au couvent du SacrB-Cceur a Obayashi, chez la R. M. Mayer. Rdception toute cordiale, on aurait dit la mere accueillant ses
filles. Tout de suite des plans sont faits pour I'avenir. Deja une
petite maison 6tait lou6e dans un quartier pauvre. mais impos-
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sible d'y installer la Communautd, l'eudroit dtait trop ial fame.
On s'arrdta & une autre petite maison japonaise, situee dans le
faubourg sud de la ville, A Tanabe, pour y installer les Saurs.
Pour aller et venir entre ces deux maisons, les Seurs devaient
faire chaque jour une demi-heure de tram.
Nos Seurs ne passerent qu'une nuit chez les religieuses du
Sacr-&Ceur et le lendenain I'auto d'une grande famille chr4tienne, les Inabata, les emmenait dans leur nou\elle residence.
Iianmdiatement la vie nouvelle, vie bien japonaise, va commencer. Dans cette maison, pas de parquet, mais des nattes : tatamis.
Pour y entrer, la SOur enlevera ses souiiers et les laissera au
genkan, petit vestibule ; pour sortir elle les remettra et si cela.
vous arrive vingt fois par jour, vous ferez \ingt fois le mdme
exercice. Le Japonais porte des getas, pantoufles de bois qu'il
laisse tomber de ses pieds sans s'incliner ; les Sceurs, avec leurs
souliers europ6ens, auront plus de difficulte et thcheront d'avoir
les reins solides. Elles auront vite appris .t ouvrir et fermer
portes et fenteres. car cela glisse Lout seul. 11 y aura plus de
malheur avec les cloisons de papier qui s6parent les differentes
pieces de l'intdrieur. Les mains un peu brusques des Europeennes y feront bien vite des trous, 'un apres l'autre : on les rdpare avec du papier colle dessus, au grand dommage des belles
fleurs et peintures de bambous dont ces cloisons sont ordinairement orn6es. La maison contenait cinq pieces
mouchoir de
m
poche n ; le refectoire, par exemple, servait de chambre de communautd et de bureau de la Soeur Servante. L'autel et les trois
Soeurs remplissaient la chapelle ; les grands lits europ6ens encombraient les chambres : le Japonais dort sur le atatmi, enroulE dans sa couverture qu'il enleve le matin pour laisser la
chambre vide. Petit a petit, tout s'installait quand meme et il y
avait, malgre les difficultes du debut, de la joie missionnaire
dans les ames.
Mlgr Castanier vint leur cdelbrer la premi're messe et leur
laissa la sainte Reserve. Chaque jour, sauf une fois par semaine, il fallait aller a la paroisse, chez le bon PNre Bee; li
aussi, rien d'une dglise : petite maison japonaise, dont on enlevait portes et fentLres quand il y avait affluence.
Les Smurs vecurent lh pendant trois ans. aiddes par des
jeunes filles japonaises, dont deux devaient devenir Filles de
la Charitd : Seur Fujino, la premiere, encore B TanabW. et Sceur
Yamanaka d6cedde a Sevran A la veille de la prise d'habit.
(Euvre d'lmaike
Deux minuscules maisons avaient dtd ddji loudes A I'arrivee
des Sceurs : un rez-de-chaussee d'une part, oa l'on devait faire
une ceuvre d'enfants, un patronage avec repas a midi et, d'autre part, deux 6tages, un carr6 en has pour la salle d'attente, et
le dispensaire au premier. Pleines d'ardeur, les Soeurs disiraient travailler tout de suite, mais elles ignoraient la paperasserie japonaise, les ddmarches sans tin, les questionnaires interminables, surtout quand ce sont des 6trangeres qui veulent s'installer sur la terre du Soleil levant. Avant la guerre, en effet, ni
I'etranger ni 1'Eglise catholique n'dtaient persona grata dans le
pays. Elles multiplient les visites a la Prdfecture, h la Police,
toujours les m6mes questions : , Qu'est-ce que vous venez
faire ici ? - Jusqu'k quand voulez-vous rester ? n Impossible
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d'avancer seules. A la fin, M. Inabata, chr6tien et influent, so
fait le responsable des Seurs et petit A petit les ddmarches aboutissent. Mais oi prendre les enfants pour les nourrir et les lao
ger ? L'adresse de 1'kcole la plus pauvre leur est donnde. Visite
au directeur A qui elles exposent leurs projets : u Voulez-vous
nous indiquer des enfants pauvres que nous pourrions aider ? s,
elles regoivent cette reponse tere : t Je n'ai pas de pauvres dans
mon ecole ,... Deception et tristesse pour les Seurs et il faut
chercher ailleurs. Cette fois-ci, elles vont au bureau de bienfaisauce, accompagnees du Pere Bec, qui fut d'un ddvouement admirable. Elles sont recues par un Japonais paien, mais rempli d'intelligence et d'amour du pauvre. II sera toujours parfait et d'un
grand secours pour les Seurs. Grace A lui, le 13 novembre 1933,
un premier repas fut offert a huit petits enfants pauvres, qui
seront ensuite nourris quotidiennement, et dont le nombre augmentera peu a peu. Le 8 fdvrier 1934 ouvrira les portes aux malades etA la visite des pauvres A domicile. Chaque jour, une
Seur partait a Imaik4, le diner dans son panier, accompagnde
d'une chretienne pour preparer la cuisine japonaise ; une autre
Soeur les rejoignait ; la troisieme gardait la maison.
Extension des tEuvres et de la Communautd
Soil h Tanabe ou a Imaik6, ces installations pr6caires ne
pouvaient durer. Le 25 juin 1934, Soeur Reisenthel, Visitatrice
de Chine, qui veillait sur les maisons du Japon, venait faire une
Visite. Mgr Castanier offrait d'aider a l'installation : un terrain en
la bordure de Tanabe, non loin du tram ilectrique put Wtre achet6
et on fit des plans pour y construire une maison pour la Comet un h6pital pour tuberculeux indigents, avec deux
munautl
chambres reservies aux missionnaires malades. La Visite de la
Tres Honoree Mere Lebrun, en fevrier 1935, confirma ces projets. A Imaiki, le 15 aott 1935, M. Inabata offrait a Mere Mayer,
en m6moire de son enfant mort, un terrain pour les oeuvres des
Soeurs et le 8 juillet 1936, un nouveau dispensaire et une garderie d'enfants ouvraient leurs portes A la chore clientele des
indigents.
Le 14 octobre 1935 un petit renfort arrivait de France : une
Soeur pour Osaka et une autre pour Yukuoka, mais les deux
seront bientOt transf6rees en Chine.
Le 12 novembre, les Soeurs quittent definitivement leur petite maison de louage pour s'installer dans la grande nouvelle
maison batie A cet effet et bdnie par Mgr Castanier le 8 decembre 1935. Soeur Reisenthel etait venue de Chine pour cette occasion. L'inauguration du nou\eau dispensaire d'lmaik6 eut lieu
le 8 juillet 1936 et les autoritis permirent d'y ajouter un jardin
d'enfants. En mdme temps, les Soeurs pouvaient acheter un terrain contigu A leur Communaute pour y bAtir I'hopital rvd.
L'annee 1938 verra partir en France la premiere postulante
japonaise, Bernadette Fujino, le 12 fdvrier.
Le 27 mars eut lieu I'inauguration de la garderie & Imaik6;
les enfants venaient le matin et A midi, on leur servait un repas
chaud et ils retournaient vers le soir dans leur famille. Les malades venaient nombreux au dispensaire et on souhaitait que
l'h6pital projet6 a Tanabd se construise enfin. Mais la guerre
sino-japonaise avait commence entre temps ; cependant, le 27
septembre - anniversaire de la mort de saint Vincent, - la
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Pr6fecture autorisa la construction de r'hCpital. En toute hate
on se procura les matiriaux, le mobilier, etc., car les restrictions
de guerre commencaient k se faire sentir. Notons en passant
qu'en ce temps, une maman abandonna sa petite fille aux Sceurs .
premibre petite fleur de la Sainte Enfance. Apres bien des tracasseries et beaucoup de patience, le nouvel h6pital put etre
acheve vers la fin 1939. Monseigneur le benit le 8 decembre,
invoque avec ferveur la Vierge : Secours des chretiens Salut
des Infirmes, Porte du Ciel... Mais, au Japon, avoir un h6pital
ne suffit pas, il faut de plus la permission du gouvernement
pour y recevoir des malades. Cette permission, apres de nombreuses demarches, fut enfin accordde le 10 f6vrier 1940. Surgit une autre difficuit6 : qui viendra dans cet h6pital tenu par
des dtrangbres ? Les 6venements d'Europe, qui vont plutOt mal,
rendent -les Scurs encore moins sympathiques. Le 7 octobre seulement verra entrer le premier tuberculeux h I'hbpital ; malade
bien difficile, mais qui sous la bonne influence des Sceurs, changera peu b peu et sera baptisd Vincent. Peniblement deux, puis
trois malades augmenteront le nombre : souffrance intime de
nos Sceurs qui voudraient tant se ddvouer A ces pauvres Japonais.
Les autorit6s officielles sont pourtant bienveillantes et assurent des allocations malgre le vent de persecution qui commence
t souffler contre les Btrangers. Ce fut tout un dvenement, il est
vrai, pour les autoritis d'Osaka de voir ces Atrangeres installer
un hopital et s'y ddvouer uniquement pour les pauvres.
Les evdnements politiques deviennent inquidtants. Ev6ques
et superieurs 6trangers doivent cdder leur place A des Japonais.
Le 7 ddcembre, Mgr Castanier donne sa demission ; le R.P. Taguchi le remplace dans cette charge.
Le 8 ddcembre, est declarde la guerre entre Japon et Amdrique. Difficultds et tracasseries vont en augmentant. Ainsi, par
exemple, toute correspondance en langue 6trangere doit etre
ecrite & la machine. La messe de minuit est interdite, la lampe
du sanctuaire doit etre eteinte la nuit, les maisons trop blanches doivent etre teintes en couleur sombre, etc... En aoit 1942.
Missionnaires et Soeurs des pays belligerants sont internes en
diffdrentes villes ; nos Sceurs, de nationalitd frangaise, suisse,
portugaise, n'ont pas, heureusement, ce meme sort. Depuis 1940,
u'ayant pas de prddicateur, les Scours feront leur retraite toutes
seules; la guerre qui s'approche et 1'incertitude de I'avenir excitent bien leur ferveur.
En 1943, la Prdfecture avertit la Superieure que le batiment
d'Imaikd est rdquisitionnd pour une autre ceuvre qui sera dirig6e
par la ville et la Police. Le dispensaire et la garderie d'enfants
sont done supprimds. Mais la Providence veille : les Scours pourront rester. Leur batiment & Imaikd recevra les enfants dont les
parents travaillent aux usines de guerre. Ils y viendront & la
sortie de 1'dcole jusqu'i sept heures du soir ; bientbt ils seront
cuatre-vingts, les Scours auront de quoi se d6vouer. Et quand
elles retournent bien tard chez elles, plus d'une fois le coeur leur
battra un peu fort & cause des alertes a6riennes qui commencent. En mai 1945, c'est I'h6pital qui est menacd : on veut I'employer pour les soldats, mais les policiers voyant dans le dossier
ces mots : c H6pital pour les pauvres ,,n'insistent plus.
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La vraie guerre, avec toute son horreur, les Seours la verront seulement en 1945. Les avions americains survolent le Japon; et Osaka, oi se fabriquent avions, munitions, bateaux de
guerre, est particuherement vise. Assez souvent, il faudra se
lever plusieurs fois la nuit; fatigue, insomnie et surtout manque de nourriture affaiblissent les sant6s. C'est le 13 mars
qu'Osaka subira le premier violent bombardement : de onze heures du soir a trois heures du matin, les bombes incendiaires
pleuvent sur la ville et la mettent en feu. Nos Soeurs avaient
eur part dans ce ddsastre. Leur ceuvre d'Imaik6, dispensaire et
garderie d'enfants, ne montre plus que murs calcinds et debris
fumants. Le 20 mars, la Supdrieure et trois de ses compagnes
- parmi elles, la Soeur Japonaise - sont emmenees au poste de
police ou enfermdes dans un local pendant trente-deux heures.
subissent des vexations de toute sorte. Le Japonais, surtout les
officiels d'avant-guerre, ne connaissaient guere le respect dft
A la femme. Pendant ce temps d'autres policiers fouillaient en
regle toute la maison. Enfin, l'intervention d'un bon chretien,
M. Asayama, hAtera la ddlivrance des prisonnieres, mais ddsormais chaque Sceur, pour sortir de la maison, devra avoir un permis de la police.
En juin, les bombardements redoublent de violence. Le 15,
c'est le tour du quartier de Tanabd. Le presbytere est entierement brald. La maison des Saeurs n'est qu'& quelques centaines
de metres de IA. Vite elles transportent leurs chers malades
dans le jardin; l'Imrmacule, dont la statue surmonte la porte
d'entrde, fait bonne garde. Les bombes tombent de tons cot6s,
mais la Communaut6 et I'hOpital ne seront pas touches. La Police m6me, ne requiert plus de c permis D aux Sceurs pour sortir de chez elles. A leur demande, I'hopital devient poste de
secours. On leur amine de grands blesses du quartier, plusieurs
docteurs operent sans relache et tout le monde a de quoi se fatiguer. Les Seurs ont la joie de baptiser plusieurs de ces mourants.
La situation devient de plus en plus difficile. En juillet,
1'4vacuation des 6trangers dans des camps de concentration est
decidde. Nos Soeurs font leurs paquets et attendent. Elles attendront encore, quand le 15 aoutt a midi, la voix de l'Empereur
parlant
la radio annonce la cessation des hostilites. II est vrai
que la bombe atomique d'Hiroshima et celle de Nagasaki ont
fait deux cent mille morts et d'autres effets myst4rieux et inconnus jusque-la. Le parti militaire voyant enfin que toute resistance ne causerait ddsormais que la destruction complete, avail
depos6 les armes. Le mythe de la divinite de 1'Empereur et I'invincibilitd du Japon avaient trouvd un dementi cruel.
Pdriode apres l'armistice
En somme, deux mots : depression morale et pauvrete extreme peignent le Japon de 1945 h 1947, ce dont il ne s'est pas
encore ressaisi aujourd'hui. Nos Seurs, comme la population,
passent par un temps extrdmement difficile. Elles-memes
n'avaient pas de quoi vivre, et comment nourrir leurs malades
pauvres qui remplissent sans arret tous les coins de leur maison ? Soeur Termier, au coeur si tendre pour les pauvres, et ses s
compagnes sentirent une grande tristesse a la vue de tant dt
miseres. Si certains individus du Gouvernement et de la classe
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militaire avaient m6rit6 cette severe leeon, la population 6tait
bonne et en g6ndral sympathique. C'est en ce moment que nos
Soeurs donneront toute leur mesure comme Filles de saint Vincent, Pere des pauvres. La Sceur Servante y trouvera une mort
glorieuse et plusieurs autres la fr6leront de tout pres. C'est
partir de ce moment que les Japonais d'Osaka comprendront
entin ce qu'est une Fille de la Charit6, servante des pauvres. Plusieurs officiels exprimeront publiquement leur admiration ; plusieurs rappellent encore aujourd'hui ces temps liroiques. et
I'Empereu- en personne leur exprimera sa reconnaissance.
L'argent n'avait plus de valeur. Sur le rarch, rien a trou\er. Les Sceurs sortiront dans la campagne pour se procurer des
pomnmes de terre, des seufs, des legumes, etc... Pour pou\oir les
payer, elles videront leurs tiroirs, mettant dans leur sac : sa\on, ampoules electriques, mouchoirs, bas, v\tements..., ainsi
elles arrivaient A pouvoir nourrir leurs chers pauvres.
Enfin, les premiers uniformes amiricains se montrent; c'est
'occupation du vainqueur, mais aussi le secours dans la misere.
Emus par ce que les Saurs leur disent et leur montrent, les soldate re\iendront bientot avec des camions charges des objets de
premiire nicessit. Its apportent tant, que les Seurs heureuses, peuvent partager leurs trdsors avec les chr6tiens et paiens
du quartier. Soeur Termier et ses compagnes veulent faire plus
qu'elles ne peuvent. Elles vont a la recherche des pauvres, qui
sont entass6s dans les gares et le metro : beaucoup y meurent
de froid et de faim. A cette vue, la Sueur Superieure ne dit que
ces mots : a Je ne peux plus dormir en pensant A eux ! ,
Survient le maire, qui demande aux Sceurs de recevoir des
feimlues et des enfants qui n'ont plus rien : ni toit, ni vivres.
Oi les mettre ? L'hopital est rempli de malades couverts de
plaies. de vermine, atteints de gangrene. Elles vont h la recherche d'une maison ; A dix minutes de la leur, elles trouvent d'anciens baraquements de soldats japonais, occupes actuellement
par 1'armee ambricaine : t Donnez-nous ces baraques pour faire
un camp de refugids -, disent-elles tout simplement. L'aumOnier
l'idde et les baraques
catholique de la troupe est vite gagnd6
leur sont pretees. C'est I'origine de la t Sainte Famille ,. Les six
laraques seront vite remplies de femmes et enfants pauvres,
dont plusieurs parmi ces derniers n'avaient plus personne au
lmoide. Quel champ pour.la charit6 ! Grace A l'aide gdndreuse
de 1'arm6e d'occupation, les Sceurs pourront y faire beaucoup
de ,ien, tandis qu'elles avaient en plus un travail surhumain a
h'lipital m6me. On apporte malade sur malade, et comme il n'y
a plus de place dans les autres hupitaux, les Soeurs recoivent
n'imiporte qui, avec variole, scarlatine, typhus, etc... On les installe sur des matelas dans les couloirs.
Soeur Termier et ses compagnes n'ont pas assez avec tout
cela. Elles continuent d'aller chercher dans les gares les plus
ialheureux, mourant dans la saletd et la vermine. A ce regime,
on comprend que bientOt trois Sours soient atteintes de typhus ;
Sweur Termier en sera la premiere victime ; elle rend son Ame
a Dieu le 24 mars, apres dix jours de maladie. Des prdtres porteront sa depouille mortelle a 1'6glise, une foule de paiens et
de chretiens assistera a ses obsqques et le cure de la paroisse,
tout emu. lui dira un dernier merci pour tant d'heroique ddvouement.
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Les pauvres compagnes continueront I'oeuvre. Elles n'ont
plus de lettres depuis des annees, soit de la Visitatrice de Shanghai, soit de Paris. II leur faudra encore attendre trois mois
avant que les communications postales soient retablies. Au
mois d'aott, Sceur Cattin, bras droit de Scour Termier depuis le
commencement de I'oeuvre. est nommde Soeur Servante.
L'Euvre de la Sainte Famille
Les Soeurs continuaient de se devouer aux pauvres des baraques. Tandis que les femmes s'en allaient petit i petit, trou\ant logement et gagne-pain ailleurs, les enfants abaudonnes,
enfants de guerre, qui n'avaient plus de parents du tout, augmentaient. Les baraques meme, faites de simples planches, se
disloquent de plus en plus, et leurs toits troues, leurs fenktres
sans carreaux ne sout plus un abri suffisant pour tout ce monde.
Les Soeurs pensent A bitir ; un terrain tout en face de la Communaut., est achet6. On avait regu quelques dons ; des 1949 les
ouvriers commencent les travaux. Une situation tres penible suivit. car les baraques devinrent inhabitables et la municipalitw
voulait les enlever tout h fait pour faire place a un grand terrain de jeux. Noel est bien sombre. Les Soeurs transportent quelques beb6s dans une chambre ddjh en 6tat dans la nouvelle maison, mais I'entrepreneur reclame de I'argent. Comme la caisse
est absolument vide, l'entrepreneur harcel6 lui aussi par ses ou-riers micontents fait arreter le dnm6nagement des enfants jusqu'au paiement. Les Sceurs, en cette d6tresse, se souviennent
des paroles de leur saint Fondateur, leur disant qu'elles ne pourraient rien par leurs propres efforts, sinon tout gAter, et qu'il
faut se confier entierement dans la richesse des misericordes divines. a Dieu, disait-il, est une fontaine dans laquelle chacun
puise de l'eau suivant ses besoins. Qui a besoin de six seaux
en prend six, qui de trois, trois, et l'oiseau qui n'a besoin que
d'u:e becquetee n'y fait que becqueter. n Nos Seeurs de TanabA
avaient besoin de six seaux pour leurs enfants : elles auront les
six seaux et bien davantage.
Non loin de TanabB le regiment des Wolfhounds (les ChiensLoups) avait son quartier. De temps en temps quelques soldats
venaient visiter les baraques et la construction de la nouvelle
maison des enfants. Ils ne viennent jamais les mains vides et
dans leurs poches il y a toujours des bonbons, du chocolat et autres gateries et assez souvent ils laissent aux Sceurs quelques
dollars pour les enfants. Parmi eux il faut nommer le sergent
Hugh Francis O'Reilly, A qui nos Scoeurs doivent tant : il restera
toujours une admirable figure dans I'histoire de la Sainte-Famille. II viendra frdquemment, apportera tout ce qu'il peut, car
son bon comur est vite pris entibrement par la cause de ces pauvres enfants. Peu a peu, il sait intdresser soldats et officiers, le
colonel mdme, a la Sainte-Famille. Chaque mois ils feront une
collecte entre eux prenant de leur paye militaire et apportant la
somme a Sceur Superieure. Cette somme est au commencement
assez modeste, mais O'Reilly ne ilche pas ; par ses paroles, ses
articles dans les revues et surtout par son exemple, il gagne la
cause de l'orphelinat, et les Wolfhounds qui, entre temps, so
battent en Corde contre les communistes, , adoptent la SainteFamille. Chaque mois ils envoient leur collecte qui, plus d'une
fois d6passera deux mille dollars, avec de touchantes lettres oi
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ils s'excusent de ne pouvoir donner davantage. Quand quelques
soldats viennent en permission au Japon, its ne manquent pas de
visiter e leur orphelinat et leurs enfants ,. Ceux-ci y sont tellement habitues qu'ils ne sont nullement genes avec ces grands
gaillards ; ils sautent sur eux, inspectent leurs poches, grimpent
sur leurs 6paules, et ces poilus qui, pendant la derniere guerre,
se soot battus un peu sur tous les fronts en Europe et dans le
Pacifique, deviennent enfants avec ces enfants. Avec leur aide,
non seulement la construction de la Sainte-Famille a pu etre
termiane, mais soutenue par leur contribution r6guliere. Les
enfants, au nombre de cent soixante h cent quatre-vingts, sont
bien loges, bien nourris et en somme rien ne leur manque. Nos
Swours doivent A ce r6giment et A M. O'Reilly en particulier une
reconnaissance ineffaLable. Sans leur aide, 11 aurait it4 impossible de continuer cette euvre sur une si large 6chelle.
Etat actuel des (Euvres d Osaka-Tanabd
L'h6pital des tuberculeux pendant ces dernieres annees a
fait de beaux progres. Comme le nombre des malades allait toujours croissant, ii a fallu songer h une amelioration pour les
soigner : radiographie, augmentation de docteurs, service de
chirurgie pour les enfants, etc... Les malades etaient contents, la
plupart parmi eux n'avaient jamais connu un confort pareil.
Tous les samedis, chretiens et paiens r6citaient A haute voix le
chapelet dans les salles. Ces pauvres tuberculeux mouraient tous
avec le baptime. Les femmes de salle qui les soignaient s'6tonnaient qu'on meure si tranquillement dans cet h6pital.
Mais une dpreuve terrible va surgir soudainement. Le 24
juin 1952, a cinq heures et demie du matin, pendant que les
Sours sonit a la chapelle, un incendie se declare. De nuit, le feu
prend par une cheminde de la cuisine, mal reparde ; au grenier,
les flammes s'echappent de tous cotds. Pompiers et Sours travaillent sans reliche - on pourra sauver heureusement les malades en les transportant ailleurs - mais i'ddifice, construit en
bois, se consume en quelques heures, ne laissant que quelques
mnurs entierement calcines. La perte est grande : quarante millions de yens & peu pros. Heureusement, I'annexe de l'h6pital en
construction ne fut pas touche ; cette partie terminde, on y
installa medecine, chirurgie et dispensaire. II y a une trentaine
de consultations chaque jour.
Les Sceurs revaient surtout de la reconstruction de I'hopital
pour pouvoir reprendre les tuberculeux. Ayant requ une aide pdcuniere de la Propagation de la Foi de Rome, et quelques autres
dons, un pavilion neuf est commence et, le 9 avril, en la fete de
Notre-Dame des Sept-Douleurs, Mgr Taguchi bdnit le bAtiment,
qui a belle apparence. Les salles dont dedj pleines de malades.
En m6me temps, s'dlevait A la Sainte-Famille une annexe ;
I'orphelinat ou garlons et filles, petits et grands melang6s, requdraient une s6paration. Les Wolfhounds, toujours sensibles I
tout ce qui touche les enfants, furent vite gagn6s A la cause
et grace I leur contribution gdndreuse un bAtiment A deux 4taa pu Wtre 6eevd. On y installa la creche
ges, tout en ciment armi,
et les tout-petits.
C'est Tanabd qui est l'euvre la plus considerable de nos
Sours au Japon. La maison de la Communautd, I'hOpital avec
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chirurgie, le pavilion des tuberculeux, la Sainte-Famille et la
nouvelie construction fournissent aux seize Sceurs bien de quoi
se devouer. La Prefecture et les autres autorites ont la Maison en
grande estime, sachant que les Soeurs s'occupent exclusivement
des pauvres. So-ur Termier qui en avait connu les commencements pdnibles et y avait laissi sa vie, doit regarder du ciel avec
satisfaction ce coin de terre ou I'amour du pauvre continue
dans I'esprit de saint vincent et fait du bien aux corps et aux
ames.
3)

"

BA RAT-HOME

> OBAYASHI

La troisiýrie fondation des Sceurs se fera a Obayashi,
quatritine station du tram electrique entre Nishinomya et
Takarazuka. Ce n'est qu'un petit marchM, quelques files de petites maisons autour de la gare, et c'est tout. D'un cOtd on
voit des collines assez sauvages et de I'autre une vaste plaine
ou les fermiers plantent riz, ble, pommes de terre et autres
legumes. Sur une de ces collines, la Revdrende Mere Mayer a
fail h•tir un Couvent de Dames du Sacr&-Cceur et une superbe
kcole, college et pensionnat, fr6quente par plus de sept cents
enfants et jeunes filles riches de la region de Kobd et d'Osaka.
La fondatrice de la maison des Filles de la Charite sera de
nouveau la Reverende .Mre Mayer. Emue du d6laissement et
de la r6putation morale d'un village au bas de la colline ofi se
trouve son Couvent, elle appeile les Filles de saint Vincent i
son secours pour aider ces pauvres gens. Ce village s'appelle
Kurando. II possede pagodes et honzeries. Le communisme y
est assez florissant et la population d'une renomnmee telle que
la police n'ose guere y paraitre. Cependant if y a bien de braves
gens parmi eux, de petits cultivateurs, ouvriers de toutes sortes
qui chaque matin enfourchent jeurs bicyclettes ou montent dans
le train 6lectrique pour se rendre au travail. Les femmes gagnent
leur vie au labeur des champs ou en faisant des souliers de
pailie ; les jeunes filles vont A l'usine ou portent un bieb sur le
dos toute la journee. Les petits freres vont dans la montagne
ramasser du bois de chauffage.
La More Mayer, dans son grand coeur d'apOtre, r6ve de penetrer cette population et reunit pour cela quelques-unes de ses
anciennes dives, mores de famille, paiennes et chretiennes, et
leur demande de l'aide. Une de ces bonnes dames, tout teonnee,
lui dit : a Mais, ma MAre, des pauvres, je n'en ai jamais vu ; ol y
en a-t-il ? ) - Elle, et ses amies habitent de belles maisons
dans les grandes villes, ne vont qu'en auto, au theatre et au
cindma, elles ignoraient completement que Kurando et d'autres
villages p';-ins de pauvres garnissaient les alentours de ce college
ou elles avaient poursuivi leur dducation. On leur fera voir les
pauvres. Elles sont vite gagnees a la cause de Mbre Mayer, une
Societe charitable, sous le nom de a Mikokoro kai ) (Association
du Sacre-Cceur) composee de deux cents anciennes Bleves est
organisee et rdunit les fonds n6cessaires, pour commencer
I'euvre.
Tout d'abord on debute par un dispensaire ouvert a la fois
a Kurando et a Tsochy. Deux docteurs d'Osalka et deux Filles
de la Charitd feront le service. Les dames, deux a deux, se joignent aux Soeurs pour servir les pauvres malades. Pour nos
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Soeurs c'6taient journees heureuses mais bien fatigantes. Elles
partaient le matin de Maiko, accompagndes d'une Postulante, en
iram 6lectrique ; une heure et demie pour y aller et autant pour
revenir.
En ces premiers neuf mois de 1951, ii y eut deux mille
quatre cent cinquante-huit consultations medicales pour six
cent seize malades. Ces consuitations se faisaient au Jardin
d'enfants, dans une grande salle claire et aeree. Bien vite les
habitants de Kurando furent les amis des Sceurs, demandant
des visites A domicile dans leur maladies. Cela leur permettra,
tout en soignant les corps, d'y ajouter un mot du Bon Dieu. Le
premier bapteme fut celui d'une bonne vieille femme, Marthe,
qui mourra le mois suivant. Plus difficile sera le chemin de
,grce pour une femme paralyste qui se laisse instruire par la
Sweur Japonaise. II lui fallut beaucoup de courage pour se debarrasser du bonze qui ne voulait pas la jlcher, puis subira la manvaise humeur de la belle-fille et les paroles disobligeantes des
voisines. Elle tiendra tMte a tout. Puis enfin suffisamment instruite, elle sera baptisee par le cur6 de la paroisse voisine.
Elle recevra ensuite chez elle. ute lois par unois, la sainte
Comnunion et c'est par elle que Jesus-Hlostie visitera pour la
premi6re .fois ce sauvage Kurando. Plusieurs ondoiements vont
suivre : celui d'une caneereuse perchee bien haut dans la montagne, ou celui d'un tuberculeux, Robert, de vingt deux ans.
larfois la conversion fera mnme du bien au corps. Ainsi Marie
Odile. vingt-trois ans, souffrait depuis plusieurs annres d'une
ma'adie mal definie, qui, selon les Docteurs devrait la mener
a la paralysie et la cdcite. Apr&s le bapteme, la vue s'est parfaiteinent amelior6e et elle put reprendre son metier de couturi6re.
Ces debuts heureux faisaient la joie de Mere Mayer. Le bien
se faisait discrtement aupres de ces pauvres gens et le service
des Filles de saint Vincent apprenait A ces dames et i leurs
filles I'amour et le service des pauvres :
Oui,
i le bien se fait,
disait-elle, et mes anciennes eleves en profitent les premieres. ,
Prenmire installation t Obayashi
Pendant ce temps les dames cherchaient un terrain pour
bitir on une maison a louer, pour avoir les Soeurs a demeure
a Obayashi. 11 fallut d'abord se contenter d'une petite maison
japonaise de 16 tatamis (32 metres carres) sans etage. De la
moiti6 on fit un dortoir de trois lits ; la quatriBme Sceur couchait par terre A la japonaise, enroulee dans sa couverture. Le
reste servira comme parloir, refectoire et chambre de CommuI.autt
; le couloir vitrd constituera le minuscule oratoire.
L'installation 6tait fixee au 2 juillet 1951, fete de la Visitation, mais le diable a qui ces cornettes ne disaient rien de bon,
dechaina un tel typhon qu'il fallut attendre an lendemain. Quelques petites files voisines vinrent passer jeur nez a la porte,
comptarent & plusieurs reprises trois Seours et voyant que sur
!unique plate-bande formant tout le jardin, il n'y avait rien,
elles apporterent trois pieds d'aubergine, un pour chaque Soeur,
et la conversation s'engagea.
Le lendemain, ce fut la visite de Mgr Taguchi, ev&que d'Osaka.
li fut requ dans le parloir ; pour tout mobilier, quatre pliants
prelts par les Dames du Sacre-Cceur. Cherchant en vain ot
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suspendre son chapeau, Son Excellence le mettra par terre. La
nuit se passait sur des lits de camp, prAt6s eux aussi, m6me
quand la maison fut ouverte pendant deux nuits sur la riziere
& cause des travaux n6cessaires. Pour la cuisine, ce fut un problame toujours renouveld, car rien ne s'y trouvait d'aplomb ;
elle 6tait si petite que la Scour cuisiniere la remplissait toute
seule. Et comme la maison touchait les autres, sauf au nord
aucun rayon de soleil n'entrait jamais dans cette demeure. Lee
rats faisaient leurs galopades effrednes sous le toit, jusqu'I ce
qu'une fouine et un serpent vinrent y mettre de l'ordre.
Dans ce petit Bethleem les Sceurs songerent A creer des
aouvres. Comme les petites voisines multipliaient leurs visites,
on pensa organiser un patronage, cole du dimanche. Demande
fut faite au propridtaire du Jardin d'enfants de Kurando de
bien vouloir prater sa grande salle : il refusa. Eh bien! les
Scours sauront se debrouiller quand meme. Dans leur maisonnette, le parloir. le r6fectoire, l'oratoire, - portes de papier
enlevdes - devinrent une salle de patronage. Tous les dimanches dans I'aprbs-midi, ce petit local fut envahi pr" da nnmbreux enfants. Plusieurs fois, les Sours se demandaient si les
planches vermoulues allaient resister aux mouvements turbulents des enfants, les uns sur les autres. Plusieurs parmi eux
viendront m6me dans la matinde, trouvant le temps trop long
d'attendre l'aprýs-midi, et apprendront le signe de .a croix.
L'instruction finie, on entend un gracieux a sayonara a (au revoir) et on rentre chez soi. A la fete de Noel, quatre-vingts enfants s'entassaient pour assister A la scene du mystere de la
Nativitd.
Le mmme appartement se transformait en chapeile, quand
de temps en temps il fut possible & un prdtre de venir dire la
sainte messe. L'unique -table servait d'autel, le refectoire de
sanctuaire et le parloir dtait reserve A I'assistanee qui s'agenouillait par terre, tout heureuse d'avoir le Bon Dieu pour un
moment chez soi.
Nouvele maison et 4tat actuel des (Euvres
Entre temps, les Dames avaient pu acheter tres pres de Is
un terrain. Et sans nul retard l'on commenca la construction
d'une nouvelle maison & dtage. Le 15 septembre 1952, fete de
Notre-Dame des Sept-Douleurs, les Soeurs en prennent possession. Un portrait de sainte Sophie Barat b 1'entrde accueille les
visiteurs, leur rappelant que c'est grace a I'initiative des Dames
du Sacr&-Cour et & la gendrosit6 de leurs 1d6ves que cette maison de Charit6 est ouverte aux pauvres malades et aux enfants
pauvres. A 1'dtage, une chapelle simple, d6dide & Marie Immaculde, qui pose son pied sur I'lle du Japon. Les Sceurs y transporteront leurs oeuvres, et en ajouteront quelques autres.
Pour ne parler que des principales :
i* Le Dispensaire.
La Mere Mayer voulait un dispensaire gratuit. Les medecins des alentours s'y opposerent d'abord, craignant une diminution de leur clientele. L'opposition cessa quand on leur expliqua
qu'il s'agissait de gens misdrables qui n'ont pas de quoi payer
un medecin et que seulement ceux envoyds par I'autoritd locale
auraient droit & ce traitement gratuit. Depuis ce temps, deux
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fois par semaine ces pauvres malades viennent, assistas par
deux m&decins et nos Soeurs, aidees par quelques dames. La population demeure trbs reconnaissante de ce que les Sours s'occupent sans compter de leurs pauvres malades, auparavant sans
ressources et dilaiss6s.
2° Le Garderie d'enfants.
Elle fonctionne depuis le 2 feirier 1953. Ne sont admis que
les enfants pauvres de trois b six ans. Cette ceuvre est subventionn6e par le Gouvernement. Les locaux ne peuvent reeevoir
que trente enfants, d6sign6s par la Mairie. Au Japon, od I'enfant
est roi, le Gouvernement mesure pour chacun I'espace vital. Les
Soeurs ont demand6 qu'on leur envoie les plus pauvres. Les
mamans du plus grand nombre travaillent a la reparation des
routes publiques. Malgrd qu'on les dise de milieux communistes,
elles sont bonnes et souriantes, si heureuses de n'avoir plus &
trainer derriere elles ou sur leur dos leurs ch6rubins. Des sept
heures et demie du matin, dljh, les premiers sont amends, parfois dans un panier, sur la bicyclette de papa. Chaque enfant
apporte son cc bento ,. botte contenant du riz cuit et quelques
legumes ; un goOter est donne gratuitement. Deux Sceurs ont
de quoi se fatiguer avec ces petits, auxquels il faut tout apprendre. Les jeunes filles du College du Sacr-GCceur, z leur temps
libre, font de I'Action catholique & la garderie.
Quelques paiens adultes assistent aussi au catcchisme du
mardi. Les Seurs revent d'ajouter une aile h la maison pour
pouvoir recevoir plus d'enfants. Ceux-ci sont presque tous du
village de Kurando, car les gens croient que cette maison est
uniquement pour eux et ne permettent guere aux enfants
d'Obayashi de s'y meler. Ce doit etre rare sur notre globe d'aujourd'hui que des communistes soient si fiers et si jaloux des
honnes Sceurs.
3° Visite des Pauvres.
Toute Fille de la Charite, par son quatrieme \eu se donne
a Dieu pour servir toute sa vie % ses Seigneurs les Pauvres ».
La journ6e des quatre Sceurs d'Obayashi est ddjb bien chargde et
elles y ajoutent encore la Visite des Pauvres, ceuvre si chere b
une Fille de saint Vincent, pere des Pauvres. Aux alentours
d'Obayashi, les villages oh la misere de toute sorte s'entasse, ne
manquent pas.
Toujours deux Sceurs sortent ensemble, I'une explique le
catichisme, tandis que I'autre s'occupe des enfants et de son
entourage : petit cadeau, bonne parole, audition patiente d'une
souffrance gagne le cceur. La visite suivante est decidee malgre
I'opposition des bonzes qui disent bien haut, h l'occasion, de funerailles ou de ceremonies quelconques, qu'il ne faut pas recevoir les Scaurs et surtout ne pas envoyer les enfants chez
elles. Mais les Sceurs ne se decouragent pas, et dans presque
toutes les families on les regoit volontiers. Ces visites demandent de bonnes jambes. Le chemin A pied est parfois d'une
heure, en dtd sous un soleil brtlant et en hiver le vent froid
venant de la montagne souffle sans arr4t; plus desagrdable encore quand la pluie de plusieurs jours vous a laissd une route
boueuse, qui a I'air de vouloir vous arracher les souliers.
La visite des pauvres, au Japon, pays d'dtiquette bien spdciale, a ses charmes A lui. Suivons nos Sceurs h l'une de ces
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visites. Chacune porte son petit sac ou se trouvent quelques
gateries pour les enfants, vetement pour un pauvre visiti aups.
ravant, et inevitablement le catechisme japonais. Petit detail
aussi, qui a son importance, les Sours s'assureront avant le
depart que leurs has n'aient pas de trous.
Les maisons japonaises, surtout de gens peu riches, sont en
bois, sans elage. Toutes les portes sont A glissieres et par consequent ne s'ouvrent qu'h moiti6. Pour y entrer, elle tournera la
cornette k gauche et h droite et obliquement, ce dont toute Fille
de la Charitd a le secret, et elle est dedans.
Elle s'arrkte dans le u genkan ,, petit vestibule. La maitresse
de maison vient aussitot pour recevoir son h6te, s'inciine profondement, les mains sur les genoux, la tote relevde, vous regardant bien en face, avec uin beau sourire, et la Soeur en fera
autant. 4aKomnchi-ca , : bonjour. - a Atsui desu-n6 a : il fait
bien chaud - et toute une pluie de formules de politesse, chaiune s'accompagnent d'une profonde inclinaison - et comme
it faut en faire autant quand vous partez et si la Seur a visit6
trois ou quatre families, cela lui fait vingt i vingt-cinq inclinations profondes, elle tAchera done d'avoir les reins solides.
Enfin, on vous dira : , Dozo, o-hairi kudasai , :Je vous prie,
entrez. ,
C'est le moment de vous dechausser. D'ailleurs, vous vous
trouverez devanl une niarche de bois assez haute, et de\ant'
cette marche, vous voyez les souliers de tous les habitants de
la maison. Vos souliers, vous les mettrez la, la pointe tournee
vers la sortie. Souxent, on vous offre des sandales, et vous suivez la maitresse de la maison qui, avec des a, Dozo a (je x\aus
prie) et t Kochira-e a (par ici) vous conduit vers la piee principale. Le parquet des pieces proprement dites est couvert de
iattes de paille de riz, a tatami a de dimensions un metre
soixante sur quatre-vingt-dix, et dont le nombre indique dans
le langage courant, la grandeur d'une piece. Vos sandales. vous
les laisserez A I'entr6e de la piece pour y p6entrer sur vos bas.
Avec ui: gracieux geste la maitresse de maison vous dira :
, Dozo, o-suware kudasai , .: Asseyez-vous, s'il vous plait S'asseoir, oil ? II n'y a ni chaises, ni fauteuils. Dans les families
aisees, il y a des coussins, et au milieu une table ronde qui n'a
que trente centimetres de hauteur ; chez les pauvres, ni coussins. ni table. La bonne Soeur s'assidra sur le coussin naturel que
le Bon Dieu a donn6 au corps humain, les jambes croisees a la
japonaise. La Sceur indigene s'y trouve tres bien ; la Soeur europeenne commencera un petit martyre, car le corps p6se terriblement sur les pauvres jambes. Un missionnaire me disait : a au
commencement, apres quelque dix minutes, j'etais vraiment a
bout; et je sortais de la maison precipitamment malgrb l'impolitesse, car la ltle me tournait et je ne pouvais plus y tenir. ,
Pendant ce temps, la maitresse de maison d6pose la tasse
de thd vert et parfois des gAteaux, dont il existe une sorte diffdrente pour chaque epoque de I'annie. Aux a dozo a rdpetes
(je vous prie), la Sceur s'inclinera sans y toucher, au grand d6sespoir de la bonne dame. Parfois-sa politesse va plus loin et
elle dira : a Oh ! ma Sceur, il fait si chaud, mettez-vous a I'aise
et enlevez votre chapeau ,, ou meme : l'ofuro n, le bain chaud
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est pret, profitez-en I La So±ur assurera, en souriant, que la chaleur est supportable.
Et maintenant c'est A la Soeur d'entrer en matiere. Elle parlera, selon !' conseil de saint Vincent de choses indifferentes
pour arriver peu & peu au principal, la parole du Bon Dieu.
Mlais it peut arriver que la dame lui dise tout court : , Oh, ma
Soeur, laissons la lune et la terre ; parlez-nous de votre religion. a
La lecon de catdchisme commence. Si c'est la Sour japonaise,
elle parlera avec aisance, une vraie musique pour I'oreille. Si
e'est la Sceur europeenne, elle prononcera comme elle peut,
cherchera parfois ses mots, sa grammaire n'est pas & imprimer,
mais les assistants 6couteront sans bouger, ils savent que le
japonais est a muzukashi ,, tres difficile. Ils vous approuveront
iemrne de temps en temps avec un : a so desu Y (c'est ainsi) ;
mais ne croyez pas que la conversion est faite, la grace de Dieu
va plus lentement que les a so desu ).
Les Japonais lisent beaucoup et surtout sur la question
religieuse, leur Wte esi pleine de questions. La Seur devra done
bien connaitre son catechisme et savoir repondre k leurs difficultcs. Je leur souhaite la presence d'esprit de ce cat6chiste de
Kyoto. II expliquait a une quinzaine de Messieurs les peines
de !'enfer, leur prouvant par 1'Ecriture sainte qu'il y a ccdes
pleurs et des grincements de dents a. Un monsieur se l6ve et dit:
, C'est bien, mais comment fera un vieux qui n'a plus de dents ? a
Le catechiste reflechit un moment et repond gravement : a En
ce cas, Dieu lui en donnera d'autres, pour pouvoir les grincer
dternellement, car ses ordres doivent toujours Ctre executds. "
La leoon de catechisme terminee, la Seur se 16vera, dira
quelques bonnes paroles, reprendra ses souliers, s'inclinera plusieurs fois, dira : a Sayonara , (au revoir). - a Go-kigen yo a
portez-vous bien). La maitresse de maison finira sorement par
dire : a Dozo, mata irasshai , (reve.ez, s'il vcus plait).
Quel est le resultat de tout cela ? II faut dire que les conxersions sont trbs lentes, mais le bien se fait. Dans ces villages,
eui ii n'y a ni pretre, ni cat6chiste, la Sceur, tout en soulageant
bien des miskres physiques, y fait connaitre le Bon Dieu, la
vraie Eglise, et qu'eux aussi, ces gens pauvres et de peine, sont
tls enfants aimes de ce PNre qui les attend au Ciel. VWrit&s qui
font du bien au coeur japonais, aujourd'hui si d6sempar6 par
les malheurs materiels et moraux. La petite semence jetee en
terre par ces quelques Filles de saint Vincent portera ses fruits
en son temps. Elles se souviendront des paroles du Saint Fondateur : , II arrivera que vous ne verrez pas les bUnddictions
de Dieu sur vous et sur vos oeuvres, au moins dans toute leur
6tendue car Dieu cache quelquefois & ses serviteurs les fruits
de leurs travaux, mais il ne laisse pas d'en faire reussir de trBs
grands. a
Cependant, nos Soeurs out ddja- vu plusieurs fois ces bdn&
dictions de Dieu, plus d'une catdchisde a requ le bapteme et
d'autres ont vold le Ciel B la derniere minute, ayant, A leurs cotes,
un Raphael & cornette et i gros chapelet.
Maiko, Japon. Juin 1955.
L. REINPRECHT,

(A suivre.)
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LIBAN (Tripoli)
LES MISSIONS
Les villes ou gros villages du Liban possedent un clergt
z616, instruit, parfois ddbordd par le nombre des campagnards
qui affluent vers les centres urbains.
Mais, ceux qui vivent isoles, dans la montagne, souffrent
des m6mes maux que, de son temps, saint Vincent de Paul
connaissait pour les pauvres gens des champs : dglises dlabrees. sans pr.tres souvent, parfois sans ornements, sans cloche, sans culte... Dans une telle p6nurie spirituelle, la vie se
poursuit, rude et saine, telle que I'ont vdcue les ancetrcs. Et
pourtant. conmme jadis, il ne s'agit plus aujourd'hui de defendre sa foi par des armes A feu mais bien plut6t d'dclairer sa
croyance et faire bien comprendre les vdritds chrdtiennes.
C'est dans ce ministsre d'enseignement et de formation religieuse que les Missions libanaises ont specialement repris, de- .
puis 1951. Deux missionnaires lazaristes de Tripoli s'adonnent
A cette ceuvre dminemment vincentienne. Ce sont MM. Elie Sakre et Francois Baliouze ou, pour entrer dans le cadre missionnaire et l'ambiance lib:.a:ie, Abouna Elias et Abouna Francis (c'est !cur nom d'apotre). Seuls quelques intimes peuvent se
permettre les appellations familieres : le patriarche,le benjamin.
Abouna Elias, le patriarche : aspect et longueur de sa barbe
de neige, feu du regard, puissance de la voix. Ceux'qui connaissent le Carmel tout proche et sa c6lbre statue de saint Elie
sont frapp6s de la ressemblance. Et mime si les enfants libanais se montraient les garnements dont parle 1'Ecriture, ils
pourraient eux aussi s'6crier comme jadis : Eh ! va done, chauve,
monte, monte done ! Mais les petits montagnards sont charmants : ils aiment abouna Elias. Ils se sentent a l'aise aupres
de iui, noins peut-ktre qu'avec abouna Francis, dont ils sont
pourtant le lot et le partage.
II y a tant a faire quand, en quinze jours ou m6me moins
parfois, ii faut et prdparer les hommes pour la confession g6nerale et la communion, et disposer les enfants, ddj& bien grands,
a la premiere communion, en leur apprenant le signe de la
croix, pri6res et delments du catdchisme.
Point n'est besoin avec eux de regard fulgurant, ou de fougueux accents d'dloquence. Sourire constant, patience inalterable. On dit, on redit, on recommence ; et enfin quelque memoire
finit bien par decrocher la belle image promise au premier
qui retiendra.
ParallBlement a ces difficultes des esprits il y a les asperites du pays : montagne avec sa sauvage beautd ; rudesses de
climat ; raretd et pauvretd du sol cultivable. Partout des ro,chers d'oi surgissent quelques arbres squelettiques et oui s'enýtrouvent de belles dchappdes sur les vallons fertiles et les flancs
pe coteaux, couverts de vertes oliveraies : propridtds de gros
proprietaires rarement chrdtiens. La population est diverse : muumans, orthodoxes, et parfois faible proportion de catholiques,
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gendralement les plus pauvres. Partout cependant les routes p6netrent plus avant que jadis ; elles suivent les vallIes mais sans
pouvoir s'dcarter a droite ou h gauche. Ici et l1; des dcoles demeurent trbs fr6quent6es, g6neralement d'inspiration laique.
Mais routes et 6coles ne changent rien A l'aspect gtneral.
De maigres et 6troites terrasses, comme des escaliers gdants,
montent A I'assaut des imnes. Les pierres continuent de r6gner
en mattresses. On a beau les entasser en murs de soutenement
ou simplement les empiler dans un coin par trop rocheux, la
charrue, inlassablement, en renue et en souleve plus que de
bonne terre.
On ne peut des lors s'etonner que, vivant sur un sol ingrat
et rude A travailler, les gens le soient aussi quelque peu. A force
de labeur et de sudes, its parviennent pourtant A arracher leur
subsistance a une terre si avare. S'il n'y a guere de vraie misere,
cependant la pauvrete est de regle. De r6gle aussi la proverbiale
hospitalitd orientale. Mais, 1 encore, a l'exemple de saint Paul,
ie missionnaire se refuse a imposer son lourd fardeau a ceux
qu'il vient dvangdliser.
En consdquence, la Mission se pr6pare-t-elle comme une
petite expedition. II faut faire suivre literie, vivres, cuisine et,
bien entendu, cuisinier. Quand tout est pret, on prend la route
par car ou auto, parfois des heures durant. Parvenu au village
A \aangeliser, on ddpose, selon le temps, les bagages aupres ou
A 1'intdrieur de l'eglise et I'on part en quele du logement. Chose
aisde d'ordinaire, car les gens s'empressent d'offrir ce qu'ils ont
de mieux, mais certains quoique rarement ne disposent que
d'une seule piece, ou une simple claie de roseaux s6pare les
humains de leurs troupeaux. Ainsi, le Benjamin se vit-il un
jour offrir une vaste chambre. Au milieu, un vrai lit.. C'6tait
royal I Harassd ii s'empresse de se coucher : peu de temps
apres, a pas de loup, pour ne pas I'dveiller, la famiile charriant
nattes et couvertures, vient s'installer, tout autour de lui. Tout
proche, la maman avec son dernier-n6, particuliirement
bruyant, et dont seul, pour un temps, le sein maternel parvenait
a calmer les cris. Mais quelle que soit la couche, dure on moelleuse, le jeune r6citera fidelement la traditionneile priere du
soir, apprise de. l'ancien : Mon Dieu, je remets mon dme entre
cos mains et laisse... mon corps aux puces. Precieuses bestioles
disait jadis saint Pierre Claver..., elles nous saignent gratuiteinent !
Au ri~veil, inutile de chercher de I'eau courante ou m4me
de 1'eau tout court, le premier jour surtout. Mais I'on s'installe,
c'est d'ailleurs surtout I'affaire du cuisinier. A lui, les soucis
matcriels du vivre et du couvert. Aux missionnaires, les Ames I
Avant le jour, ils sont ddjA
l'6glise. Si elle a un pretre A demeure, elle se trouve g6n6ralement decente. Si non, un s6rieux
nettoyage s'impose avant que ne sonne la cloche... Suivant les
dires d'un missionnaire, voici d'ailleurs une arriv6e qui ressemble h tant d'autres. Apres cinq heures de voyage, nous sommes
A destination, la nuit est depuis longtemps tombde. Plus d'une
fois nous avons manqud nous briser tite et jambes contre les
rochers pointus qui descendent comme en cascades jusqu'A la
modeste eglise. Tout pres se trouvait la maison de notre hOte. Il
nous regoit fort aimablement et nous donne a souper, car notre
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cuisinier n'avait pu nous suivre avec les provisions. Apres une
courte veillee, car nous dtions 6reintes, on installe, A nimne la
terre, deux matelas c6te A cote, et on se souhaite bonne nuit
Allons-y, abouna Francis, demain on cherchera mieuz.
Le lendemain, 4 huit heures nous etions a l'eglise, sonnant
ia messe, avant le depart pour les champs, et les semailles. Ii
faut, en effet, organiser et concilier travaux agricoles et mission. Dans cette eglise, assez irregulierement, ii y avait pourtant messe, dimanches et fetes. Mais jamais, depuis nombre
d'annees, jamais de predication ou d'instruction. Le inoine,
qui venait d'assez loin etait vieux et sitot sa messe dite, ii se
hUlait, par beau temps seulement, vers un autre centre, egalement sans pretre & demeure. Et c'est B ces chretiens qu'il faut
ici matin et soir, adresser la parole de Dieu : ils en out perdu
l'habitude. comine aussi le sens de la pratique religieuse ; d'oi
cette tiedeur et, chez quelques-uns, cette indiff6rence du point
de vue religieux. Cela vous coupe les ailes : on a l'impression
fort nette que la parole du predicateur ne porte pas et ne trouve
nul echo dans !e ceur des auditeurs. Les premiers jours, on se
trouve gend, peind, mais peu a peu, on assiste a une veritable
transformatton. La population montre sympathie, puis int.rdt,
enfin, elle est completement gagnde. Le travail devient alors
vraiment intlressant : tous desormais prennent part a. la Mission... Ce sera la tdche d'abouna Elias de pousser ses auditeurs
k une confession generale. Pendant ce temps, en cette paroisse
coinme dans nombre d'autres, abouna Francis s'occupe des jeunes-: oeuvre capitale s'il en fut. II va les trouver aux 6coles ou
les assemble A l'eglise pour apprendre aux uns les principales
veriths ou rafraichir la memoire des autres. On distribue des
catichismes, en demandant d'en lire, une page le soir, devant la
famille reunie.
Mais bien souvent, ii faut ne pas perdre de vue les hameaux
par trop 6loign6s, ou que relient des sentiers vraiment dangereux b suivre de nuit, au retour des exercices de la Mission.
Aussi, abouna Francis, par tous les temps, a pied, ou a dos de
mule, se rend dans ces quartiers 6cartds. La causerie s'y prolonge, le soir fort avant dans la nuit. Le matin, nouvelle exhortation au cours de la messe. Et tout finit dans la -ferveur generale, dans l'enthousiasme devant ces retours, ces liconciliations et cette conclusions a d'interminables proc6s.
Souvent, Mgr Abed, I'eveque si zdld de Tripoli, vient cl6turer la Mission et donner la confirmation. II faut 6couter les
doleances d'un chacun. Ici, ii enverra un cure, Ib il aidera dans
la reparation d'une eglise, ailleurs il 4paulera les efforts d'une
paroisse pour son ecole.
A c6t. le chemin qui conduit de l'deole a 1'eglise est impraticable aux enfants qui doivent se rendre a la paroisse pour y
apprendre catdchisme et prieres. Qu'a cela ne tienne ! Ces
hdmmes, mis en presence de cette ndcessitd, acceptent, sur consells pressants du missionnaire. de mettre le chemin en 6tat.
Chaque semaine, ils acceptent a'y travailler une heure, le dimanche, et depuis deux mois ils tiennent promesse.
En un autre endroit, la place de I'Eglise est encombree de
pierres et de demolition. Comment s'y assembler et y accueillir
dignement la voiture de Monseigneur ? Sur ce, les longs bras
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d'abouna Elias munLrent qu'ils ne servent pas seulement pour
les grands gestes d'dloquence. Sans h6sitation, il demande uno
pelle et une pioche et se met h la besogne. Etonnds tout
d'abord, puis mis en branie par ce courage, hommes et jeunes
gens se mettent A la besogne et en peu de temps, la place est
nette et dlargie. Monseigneur pourra arriver jusqu'ici et sa voiture tournera a I'aise.
a A Sfaini, depuis fort longtemps, pas de pretre. Aussi,
I'6glise d6laissee tombe-t-elle en ruines. L'ardeur et la flamme
apostolique d'abouna Elias dcide les gens & reparer la terrasse.
Leur travail s'avrre peu efficace ; terre et pluie continuent de
tomber sur les ttes durant les instructions. Qu'h cela ne tienne.
Puisque reparer ne vaut, on fera du neuf. Les rochers ne manquent pas... et il y a sur place autapt d'hommes que de tailleurs
de pierres. Et depuis & Sfaini, on taille des pierres pour la nouvelle 6glise-.. ,,
Devant ce zBle, contact et intimite s'teablissent memes entre catholiques et orthodoxes, car ces derniers, parfois plus dlaisses, profitent des instructions des missionnaires. Leurs instructions jettent partout le bon grain, 4 poignues, t6t ou tard, il
germera...
Et quand sonne I'heure du depart, que d'emotions, que de
larmes, et combien vives les supplications pour un prompt retour. Mais avec le temps, que reste-t-il de cet enthousiasme ? Le
travail de la grace opere-t-il en profondeur ? De telles questions sont partout ddlicates. Devant des timoignages difficiles A
reunir, voici pourtant celui d'un Pere j6suite de Beyrouth, orientaliste distingu6. Auteur de travaux et d'une methode pour initier aux beaut6s et difficultes de la langue arabe, if aime utiliser les loisirs que lui menagent les vacances scolaires pour
faire un peu de ministare dans des paroisses eloigndes et qu'il
sait desh6ritees. u De passage a Minjiz, pour la Noel (1954), j'ai
pu constater les excellents fruits d'une retraite prechke par les
Peres Sakre et Ballouze. Le village en dtait encore tout remue.
Tous demeuraient pleins d'admiration pour les Peres... , Ces
villages ont surtout besoin de chefs, de conducteurs... Un missionnaire de canton suffisamment 6quip6 remplirait ce role..,
La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux.
n y a, ici comme ailleurs, place pour maintes equipes d'ap6tres et de missionnaires. Non seulement dans le nord du Liban.
mais encore vers le sud, dans la partie qui touche Nazareth, oil
depuis des gendrations, les populations n'ont pas entendu la
voix d'un missionnaire. Envoyez, Seigneur, apotres et bons ouvriers.
Jean-Baptiste CAPLAN•NE.
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TURQUIE
Eph6se -

Panaya 1955

(Cf. Annales, t. 116, pp. 291-298 ; t. 117, pp. 445-450 ;
t. 118, pp. 241-245)
Panaya 1954 s'arrdte au 14 octobre. II ne sera pas inutile
de signaler que, le 19 novembre, M. Biagio Pace, archdologue
de I'Universitd de Rome, a visitd Panaya. 1 y a dans 'air un
projet de restauration de la basilique Sainte-Marie du Concile.
Jusqu'ici, ce sout les archbologues autrichiens, M. Joseph Keil
en tete, qui ont presidd aux fouilles d'Ephese. Laissons-les se
mettre d'accord entre eux et le gouvernement turc. Tout ce qui
met en relief EphBse relbve Panaya.
20 janvier. - La Chambre franqaise B Panaya-Kapulu. Un groupe de ddputes francais (quelques noms : Pflimlin, Letourneau, Chrestiaens, etc...), venu en Turquie, y a edt requ
avec d'extraordinaires demonstrations de sympathie. Une visite
h Panaya etait au programme. Visite trbs rapide. Mais ils sont
entrds dans la Sainte Maison oui quelques-uns se sont mis h genoux. Quelques explications ont pu leur etre donn6es par une
dame musulmane attachde au tourisme, ancienne 6lbve de nos
Scurs, bien documentde sur la question.
II est done permis de dire que Panaya est entree A la Chambre frangais et meme au Gouvernement puisqu'il y a parmi
eux... des ministres.
12 mars. - Visite a Panaya de deux aum6niers g6ndraux
catholiques de la Flotte americaine : les Pores Tillman et Kelly,
avec un groupe d'officiers et de marins du vaisseau amiral.
13 mars. - Publication officielle par Monseigneur I'archeveque d'Izmir de la guerison miraculeuse qui s'est opdree dans
la nuit du 19-20 aofit 1951. de Mile Jeanne Khoury, qui souffrait depuis 1950 du mal de Pott et se trouvait dans un etat
desespird. Un grand nombre de journalistes et d'autres visiteurs
sont venus interroger la miraculee qui regoit de nombreuses lettres. De toutes parts on demande de I'eau de Panaya et le moyen
de s'en servir..
Puisque noua sommes en famille, pourquoi ne pas ajouter
que la miraculde est la petite-niece de notre confrere Georges
la Maison-MBre en 1929.
Khoury, nd A Smyrne, et ddecde
(Cf. Annales, t. 94, pp. 322-332).
15 mars. - La Revue des Deux Mondes publie un article
bien documentd et tres objectif sur la Maison de la Vierge. Les
Annales, qui l'ont reproduit (voir plus haut. pp. 375-380) devaient le donner tel quel. Mais il ne sera pas hors de propos de
faire ici quelques remarques. D'abord sur le nom du d6couvreur
qui est Henri. Jung et non pas Yung. Ne faisons pas anglais ce
solide Lorrain du canton de Sarreguemines [Grossbliederstroff]
(Cf. Annales, t. 101, pp. 219-222).
Si M. Jean de la Ndzibre vit encore, il sera bien dtonnd de
se voir inscrit au nomhre des d6couvreurs. II est simplement
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l'un des trois rapins qui, de passage a Smyrne en 1895, monterent
& Panaya et payerent I'hospitalit4 de M. Jung avec les dessins
A la plume qui illustrent la brochure Panaghia-Capouli (1896).
II faut relever en second lieu que le rOle de la S(eur de
Grancey n'a pas 6te seulement de financer, mais surtout de tout
mettre en mouvement. Sans elle sans ses instances r6iterees, ni
M. Poulin, ni M. Jung n'auraient fait un pas. Done role capital
dans la ddcouverte, sans parler de tout ce qui s'est fait dans la
tuite et qui n'aurait pas 4t6 fait sans elle.
Enlin, cuique suum, Sans diminuer en rien la part immense
qui revient a Mgr Descuffi dans la rdsurrection de Panaya, il faut
mettre A I'origine de cette rdsurrection le docteur Gschwind qui,
A la fin de 1950, a mis en mouvement le tourisme. II meritait
bien d'etre citA dans Particle de la Revue des Deur-Mondes.
7 mars-22 mars. -- Exposition Chantaud-Chabas, A Paris,
dans les salons des ( Galeries Dominique a, sous la presidence
de M. Menemencioglu, ambassadeur de Turquie, et le patronage
de M1gr Rupp, auxiliaire du cardinal Feltin. Etaient presents, le
jour du vernissage, plusieurs membres du Gouvernement et de
la diplomatie, et divers reprdsentants de la Presse. Les jours
suivants elle fut ouverte au public parisien. Le succes de cette
exposition (soixante panneaux dont quinze consacrds A Panaya)
a 6td tres grand (1). Aussi Mime Chantaud compte exposer prochaininent a Berne et A Rome (2).
De son c6td, M. Massignon a fait une causerie a ce- sujet
a, la Radio dans I'dmission Art et Vie, diffus6e jusqu'au Canada
et a donnd une confdrence a la Sorbonne sur Ephese et les dglises
rupestres de la Cappadoce. Sur ce theme et occasionnellement,
I'ilustre savant a donnd I'intdressante interview que voici (France
Catholique, 12 aout 1955).
Une rencontre pour le moins inattendue s'est deroulde le
23 juillet dernier (1955), & Pouaret, en Bretagne, entre musutmans et chr6tiens, sous l'dgide du professeur Louis Massignon,
du College de France. Des Africains musulmans ont participd
d un Pardon appeld les Sept Saints. Ces Sept Saints se trouvent
dans une crypte de I'eglise creusde sons un dolmen. Its entow
rent une Vierge, et, il y a quelquess annres, ils dtaient considerds comme les Sept 4veques on apOtres bretons ayant 6vangClist l'Armorique.
Mais de savantes recherches ont mis fin d cette explication.
Des actes anciens, dont un retrouvd d Tr6guier, ont rvelod, en
effet, que les Sept Saints seraient d'Orient et rappelleraient les
sept martyrs d'Ephese, nommr
s a les Sept Dormants a. Sept
jeunes gens, rapporte-t-on, furent emmures au cours d'une per(1) Tres grand, oui, bien que necessairement restreint Quand on
pense que la saison (avril-juin) ouvre, & Paris, chiffre approximatif,
chaque mois, deux cent cinquante expositions, il n'y a pas lieu de
s'dtonner que beaucoup de Parisiens aient ignore celle-li. Ce chiffre
Vie Inapproximatif des expositions parisiennes est donna dans la
tellectuelle a de mai 1955.
(2) A cette occasion, 11 a 4t6 mis en circulation une plaquette :
Turquie-Eph&se-PanayaKapulu, contenant une breve introduction par
Mgr Rupp, une page sur la Sainte Vierge par le Mufti d'Izmir, Akif
Sali, une lettre de Mgr Joseph Descuffi, une courte notice par M. Euzet,
quelques pages de Louis Massignon, une note signde Chanteau-Chabas,
quelques reproductions dont deux concernent Panaya, enfln une espece
de conclusion signee : Docteur W. Bretholz.

-

610 -

sdcution du premier siecle pour avoir refuse de renier lear fai
Ils se reveillbrent, trois cents ans plus tard, lorsque par hasard
on ouvrit .le caveau oil its reposaient.
,, Or, les musulmans, ddclarait recemment le professeur
Louis Massignon A notre confrere, Mile Rozelet, de Radio-Bretagne, dans leur farouche adoration de la seule transcendanm
divine, font une exception pour les Sept Dormants et toleret
qu'on eleve des sanctuaires d ces martyrs parce que leur risurrection momentande en a fait les tdmoins prdcurseurs du jgement, les saints des derniers temps. On trouve des sanctuaires4
leur mamoire dans tous les pays de religion musulmane, de
l'Andalousie a la Mongolie. Et chaque vendredi, dans toutes les
mosquies, on recite un chapitre du Coran, qui fait mention des
Sept Dormants.,
Nous avons done cru inttressant d'offrir ici d nos lecteurs
une interview du professeur Louis Massignon par Jean Pelissier,
president des Informateurs religieux de France (i), oil, entre
autres considerations historiques sur la Vierge, est evoqtue ici
I'histoire des Sept Dormants d'Eph&se.
M. Pdlissier. - Au cours de l'Annde Mariale,Maitre, il a dt6
extrdmement interessant de constater que c'est un Etat comme la
Turquie qui a dditd des timbres d l'effigie de la Sainte Vierge.
M. Massignon. - II y a, en effet, ce faiL exceptionnel et sans
precedent dans l'Islam, que, pour comdmmorer les sites antiques
d'Ephýse qui, 6videmment, est d'dpoque grecque, mais tant pour
la partie paienne que pour la partie chrdtienne, la R6publique
turque, qui entend assumer tout le patrimoine national gdographique de l'Asie Mineure, a donnd un timbre de la Maison de
la Vierge, oii dit-on, elle serait morte, pres d'Ephese ; un timbre de la Basilique du Concile oh, en 431, elle a etd definie Mere
de Dieu ; un timbre de la Basilique de Saint-Jean 1'Evangdliste,
et enfin, un timbre de la Caverne des Sept Dormants d'Ephese.
M. Pdlissier. - Un autre 6vdnement de l'actualit6, Maitre,
a dtd le passage i Ephsae, d la demande du cardinal Tisserant,
du Flambeau Marial, allumd & Lourdes.
M. Massignon. i- C'6tait l'an dernier, et il y a eu a, ce
moment-lk, une affluence particulibre de pblerins a la Maison
de la Vierge h Panaya-Kapulu. Nous avons eu, a ce moment-lt, un
tiers de Musulmans qui s'est trouv6 associd aux chrdtiens dans
ce pelerinage marial.
M. Pelissier . - La Vierge, cette femme bdnie entre toutes
les femmes, a 0t4, evidemment, longtemps cacihe. Mais cette tradition d'Ephese rencontre tout de meme quelques contradictions. Par exemple, nous avons pu lire au mois d'aout 1951,
dans la revue Ecclesia, un article qui 6tait favorable i cette
tradition de la vie et de mort de la Sainte Vierge a Ephase. Mais
dans la meme revue Ecclesia, au mois d'aofit 1954, une etude
du Pere Martin Jugie, qui est un thoologien rtput, semble mettre en doute cette tradition. Pourrions-nous vous demander,
Maitre, ce que vous pensez vous-mdme de la question ?
M. Massignon. - J:ai longtemps hdsiltd
m'int6resser au
problkme d'Ephese, car je pensais, allant chaque ann6e a Jdrusalem et ayant A m'occuper des lieux saints dans la mission officielle franqaise, que le site classique qu'on nous montrait i
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Gethsimani, qu'on appelait le Tombeau de la Vierge, et qui
6tait uonfie h 1'Eglise Orthodoxe, 6tait I'endroit oh on aurait dpose son corps avant I'Assomption. Depuis, j'ai beaucoup r6fl&
cli. tant sur le terrain archeologique que sur le terrain des
convenances th6ologiques, et je dirai mrme de meditation, et je
pense que c'est & Ephese que la Vierge serait morte. II y a,
d'ailleurs, deux t6moins priviilgids qui sout morts sirement ltbas : saint Jean 1'Evangeiiste et sainte Marie-.Madeleine. En
France, on pense qu'elle est morte N la Sainte-Baume. D'aprBs
leILmoignage de la liturgie grecque et byzantine qui est tout
A fait formel, on montrait, des le ve siecle, aux pilerins la caverne oil etait morte sainte Marie-Madeleine. h l'entrie de la
caverne des Sept Dormants, d'Ephese, qui est le lieu d'une basilique ancienne, trbs importante, et bitie en iiimne temps que la
basilique du Concile de 431 oi la Vierge a ttd detinie Mere de
Dieu, a Ephbse, ef que la basilique de Saint-Jean.
M. PNlissier. - Vous parlez de saint Jean, mais pour le projone que je suis it semblerait qu'i y a Id un aryument de concenance, puisque le Christ sur la croix a confi la Vierge d saint
Jean. II semble tout it fait normal que saint Jean ait emmend
arec lui la Sainte Vierge, et, probablement tres rapidement, A
Ephdse, puisque saint Jean a constitud les Eylises d'Asie et que
selon vous et selon des membres du Comite qui s'occupe de la
question d'Ephese, saint Jean s'est rendu de bonne heure dans
cette ville.
.M. Massignon. - C'est 1l le point didicat. Nous n'avons pas
de certitude, et si on I'avait, alors la question serait tranchee.
On fait remarquer qu'Ephese a eL6 evangeliste en public d'abord
par saint Paul. done que c'Otait plus tard que saint Jean est
devenu I'6veque reconnu d'Ephiuse qui 6tait la mnre de toutes
les Eglises d'Asie. Mais il est clair que saint Jean, ayant h cacher
la Sainte Vierge, et sur la demande mime du Christ puisqu'elle
etait condamnne, pratiquement. conime mire d'un imposteur excutI. a ne pas pouvoir rester a Jerusalem, et il est clair que saint
Jean a dG l'emmener et la cacher. Et done il n'avait pas A prlcer publiquement le- Christianisme commne saint Paul, A EphBse,
et la coexistence de saint Jean et de saint Paul a Ephese n'est
nmllement inadmissible.
M. Pelissier. - Le second point sur lequel le Pre Martin
Ju!yie a objectd, c'est le point de la tradition.
M. Massignon. - II y a, en effet, une tradition qui, pour
unoi,est d'origine nestorienne et qui Rtablit que la Vierge serait
ititerrie au tombeau de Gethsemani, a Jdrusalem. Cette tradition est apocryphe. Beaucoup d'auteurs disent meine que le grand
nimrite de ceux qui ont d6fendu la tradition d'Ephese est d'avoir
ddmnoli la tradition de Jdrusalem au point de vue des textes
qu'on alleguait.
M. .Plissier. - Du point de vue de ces textes apocryphes,
.Uaitre, pourriez-vous, non pas les opposer, mais ddmontrer qu'il
y a des textes plus importants, ou ddcouverts plus rdcemment ?
M. Massignon. - Ii y a une sdrie de textes qui ne sont pas
'icore suffisamment Ltudids et auxquels le PBre Martin Jugie
ire paraif pas avoir refre6 suffisamment I'an dernier quand il a
;ittaqu la position dphesienne. C'est le probleme de la tradition
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de FEglise Jacobite. C'est une eglise dissidente qui de tous temps
a pense que la Vierge etait morte A EphAse.
M. Pdlissier. - Cette tradition et ces textes de lEglise Jacobite, Maitre, quels sont-ils exactement ?
M. Massiynon. - Le Pire Martin Jugie faisait allusion k
un texte isole du xir siecie, mais nous avous d'autres textes,
entre autres, au rx* siecle, de Moise Bar Kdpha (t 903) ; et cet
historien jacobite parle de facon d'ailleurs assez legendaire et
deja assez orchestree de la tradition dphdsienne de la mort de
la Sainte Vierge a Ephese, conuae d'une chose parfaitement
coanue et dtablie. II y a eu aussi des ,, Guides du Pelerin s,
ce qui est tres int6ressant, pour le site d'Ephse des ie V sit
cle, des qu'on a bAti la basilique pour counemorer le Concile
de 431, ou Marie a et6 definie Thdeookos, M3re de Dieu, a Ephsse,
cette bannie qui, a mon sens, est morte IA et a 6l4 rehabilitle
.a par le Concile.
Ces textes de la tradition jacobite relltent des sortes de
ualnuels du pelerin dont nous avons d'ailleurs des temoignages
etudies par un chanoine, le Docteur GUahwind, ceux d'ui evtqlue
allemand du vin siecle, S. Willibund, ainsi que de saint Gregoire de Tours au vl si6cle, ou ils disent que le pelerins allaient
a Ephese pour voir la tombe de saint Jean. Ils atlaient ensuite a
la caverne des Sept Dormants denerer la tombe de sainte MarieMadeleine, et puis ils allaient voir la basilique du Concile. Enfin,
ils allaieut, plus au sud dans un site tres beau dans la montague, un endroit oi saint Jean aimait prier pour toute I'Eglise.
Or, nous croyons que cet endroit-li est I'endroit de I'Assomption.
M. Pelissier. - Le fait meme, Maitre, que le Concile de
431 qui proclama la Vierge Mere de Dieu se soit tenu e Ephese,
est un siyne.

M. Massignon. - Je trouve que c'est un signe tres impreasionnant. On veut toujours expliquer les ph6nomenes historiques par des raisons basses. On dit que c'est parce qu'ils avaient
peur de Lenir le Concile ailleurs qu'ils I'ont tenu IA. Mais on
peut aussi penser que c'est pour rehabiliter IA Celle qui avait
et6 cach6e et mecounue pendant les quatre premiers siecles de
notre ere.
Et pour cette question m4me du temoignage, il y a quelque
chose de beaucoup plus troublant encore, ce sont les visions de
Catherine Emmerich. Car si on a d6couvert la Maison de la Vierge
qui est, en somme, un site archeologique qu'il faut discuter
comme tout site archdologique, la facon dont elle a 4td d&couverte A Panaya-Kapulu est fort troublante.
La Maison de la Vierge a Rtd d6couverte par des Lazaristes
en 1891, suivant d'ailleurs un pretre isol6, 1'abbd Julien Gouyet,
qui, en 1881 avait lui-mime identifie une premiere fois le site.
Suivant ses traces 'sans s'etre connus, ce qui est un signe infiniment intdressant d'inddpendance d'interprdtation, ils sont partis
du texte des visions de Catherine Emmerich A travers la campagne d'Ephese, oi il y a toute une sdrie d'ancienne chapelles
dddides A la Vierge, et ont reconnu, comme 1'abbd Gouyet, que
Panaya-Kapulu seule repondait A la description.
M. Pelissier. - Depuis longtemps dejd, Maitre, cette region
d'Ephese, ce tombeau de la Vierge, attire les palerinages et des
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ptlerinayes non seulement de chrltiens, mais aussi de musulwuans.
M. Massignon. - Nous avons vu cette chose egalement troublante, c'est que, depuis la d6finition par le Pape Pie XII du
dogme de 1'Assomption, ii ya un mouvement de musulmans qui.
par une devotion inddpendante de la ddvotion catholique, montent lI. Et le Pape I'a reconnu en demandant, par le cardinal Tisserant a Mgr Descuffi, I'archeveque de Smyrne que dans l'dglise
de Panaya-Kapulu a devait etre accept6e toute personne, quelle
que soit sa race ou sa confession, qui avait une ddvotion sp6ciale
A la Mbre de Dieu ,.
10 avril, jour de Pdques. - Visite de M. Chamoun, president libanais. C'est lui-meme qui avait fix6 le programme et deinandd que I'on commenVAt non par Ephese mais par Panaya.
Et, en effet, c'est A1que le cortege officiel est arrivd directement
d'lzmir.
Monseigneur I'archeveque, accompagnd de M. Euzet et de
deux membres du Dernek (MM. Clark et Zacharie) I'avait. precede d'un bon quart d'heure et c'est lui qui, devant la Maison
de la Vierge a souhait6 la bienvenue A M. Je Pr6sident, entour6
de M. Adnan Menderes et du vali d'Izmir. On entra ensuite dans
la Sainte Maison, oil Monseigneur l'Archeveque donna toutes les
explications ndcessaires, dcoutdes avec la plus grande attention,
dans le plus grand silence qui fut garde par la foule des curieux
qui s'dlait pressde I&.
Tout A coup I'on vit Madame la Prdsidente h genoux devant
l'autel : elle y ddposait elle-imme, aux pieds de la Sainte Vierge
les gerbes de fleurs que les populations musulmanes venaient
de lui offrir en cours de route.
12 avril, - La Croiz du 12. sous la rubrique : , La penste
et 'actualitd littdraire n; public avec photo de la Maison de la
Vierge, le communiqud de Monseigneur l'Archev6que au sujet
du miracle de 1951. Mais elle prend bien soin d'avertir ses lecteurs que le miracle ne prouve en rien l'authenticitd de la
, M.aison ,.In cauda venenum, pourrait-on dire, et d&s le commencement la tradition d'Ephese n'est signalde que comme une
tradition locale, ce qui est vrai de Panaya, decouvert en 1891,
mais non d'Ephese, dont la tradition etait connue depuis longtemps.
12 avril, mardi de Pdques. - Malgre un orage epouvantable
(\ent, pluie et grdle) notre confrere de Saint-Benoit, Jean Janka,
a pu cdldbrer A Panaya la sainte Messe en pr6sence d'une douzaine de personnes venues d'Istanbul.
1" mai, dimanche. - P6lerinage des Sceurs d'Ivrea, de toutes leurs 616ves et anciennes 616ves, avec leurs families, a I'occasion de la visite extraordinaire de la MBre Vicaire g6n6rale et
de la Secrdtaire de I'Institut, chargdes d'accompagner la ,<Madonnina pelegrinante A Panaya.
La messe a 6td cdldbr6e par Monseigneur 1'Archevdque, assistd de M. Saint-Germain et du Pere Pacifico. en prdsence d'environ huit cents personnes, dont six cents chr6tiens : deux cents
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ou plus y ont fait la communion. Bref, un pelerinage comparable h ceux du mois d'aoit depuis 1951.
On y remarquait un groupe d'officiers lures en grand uniforme, et qui se tenaient tres bien.
Les journaux du lendemain en rendaient compte aver bien\eillance. L'article du Yeni Asir, portait en titre : o Hier b P&naya, ceremonie historique ,, traduisez : qui fait date. On pourrait traduire le reste en r6sumant : a vraiment les catholiques
de Turquie se sentaient tout a fait comme chez eux n.
13 juin. - Hollywood d Panaya. - Faut-il s'en scandaliser ? Le Yeni Asir du 12 juin affiche en premiere page quatre
photos, avec au-dessous, cette phrase assez difficile h rendre :
, CUe des Ntoiles, tombdes en pluie d Istanbul est aussi tombde
dans notre ciel d'Izmir ,. - It s'agit de i'dtoile Elaite Shefferd. dont le voyage - il faudrait dire la trajectoire - dizmir
6 Ephese, a dtd filmee ! Quatre poses sont reproduites, d'ailleurs toutes Ires concenables, dont une la reprdsente non pas en
chereux mais avec un petit bonnet, dans la main, trois cierges
allumnes a genoux, au pied de I'autel, decant la statue de la
Sainte Vicrge. dans une attitude de recueillement et de priire.
O chere et ven6ree Soeur de Grancey ! n'auriez-vous pas fait
le meilleur accueil a cette brebis du Seigneur, et quelle touchante exhortation en anglais \ous lui auriez fait entendre ! A ce
propos. voir pp. 619-620. le voyage de Sceur Grancey ? Panaya en
1910.
2 juillct. La Visitation. - Parni les v\ocaiions de sa vie, la
Vierge, en son Panayhia, devait coir passer sous ses yeux, la
scene tvangelique que la piete des fideles ctelbre en ce jour, et
que reprennent d6licatement, parmi tant d'autres, les vers du
poite normand Jacques Debout (chanoine Roblot : 18 decemibre
1872-31 janvier 1939 ; Semaine Religieuse de Paris, 1955, p. 702):
A tracers les rochers et les gorges profondes
Elle allait d'un pas jeune et qu'on eit dit aile,
La Vierge dont la chair, mieux qu'un ciel 6toiit
Servait de tabernacle au Crdateur du monde.
Vers sa cousine au toit naguere disold
Qu'illuminait enfin la VieiUesse feconde,
Elle avanqait parmi des aurores plus blondes,
Sentant un peu plus lourd son sein immaculd.
a Benie ! il est bini le fruit de vos entrailles ! ,
S'exclame Elisabeth, dont tout l'etre s'dmeut,
, Et voici que mon [its en moi-mdme tressaiUe !,
Puis le Magnificat s'dploie en l'ted bleu,
Et 'on croirait entendre en ses rumeurs de gloire
De grandes ailes battre au-dessus d'un ciboire.
Dimanche 14 aoit. - La veille, un groupe d'une quinzainm
de jeunes filles et quelques jeunes gens conduits par un prttre
de Reims dtaient montes k Panaya pour y passer la nuit. Le
!endemain ils assistkrent pieusement k Ia messe.
Le meme jour un pretre d'Izmir 6tait aussi montd avee
quelques catholiques et une dame orthodoxe de leurs connaissances.
Au moment de la communion, quand cette dame vit une
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etrangere s'approcher de la Sainte Table, elle en fut tellement
scandalis6e, qu'elle eut peine A retenir son indignation. Mais, &
la fin, elle dclata : ( Comment, disait-elle, mais c'est une profanation : le pretre n'aurait pas df lui donner la sainte hostie ! Etc.
Et elle ne voulait entendre aucune des explications
E.
qu'on lui donnait. Enfin, s'adressant h la coupable, elle lui reproche vivement son action inqualitiable. Celle-ci, sans se troubler : (t Sachez, madame, que je suis copte-catholique ! - Et
inoi. rdpliqua I'autre, je suis syrienne orthodoxe ! v Heureuse
fin d'un incident qu'on a cru pouvoir raeonter pour egayer un
peu cette chronique assez monotone.
15 aoit. - Rien n'dtait predu pour le 15 aott. Mais it se
1tou\a lI, comme par hasard, un pretre belge avec quelques
coinpatriotes, qui cldbra la sainte messe. Et parmi les assistants, outre le president du s dernek >, avec sa famille, un
jcune franCais pilerin de Chartres qui, de retour a Izmir, a dit
a Munseigneur I'Archeveque :
J'ai passe lh-haut une fete de
T
I'Assouption ddlicieuse. ,
Dimanche 21 aot. - Pilerinage anmuel diocesa.n. C'est le
citnquienie depuis 1951. 11 y a done ci une tradition qui se
forme. Souhaitons qu'on en puisse celebrer la cinquantaine. D'autres y seront !
DLs Ja iontee, agreable surprise : la route. grandement moditiee en mieux : courbe plus accentude et partant plus douce,
cousid6rablement Mlargie en certains endroits o~ les voitures
peuvent se croiser facilement. etc...
Au sonnnet. encore une surprise, I'auto-parc bien degagd,
aplani, et deja couvert de taxis et d'autocars portes 1i comme
par enchantement.
Vers 10 heures, messe celebrke par Monseigneur I'Arche\.que. L'ordinaire (messe des Anges) chanti par deux choeurs
altern6s, hommes et femmnes. Rien ne fait plus d'inpression sur
les musulmans que cette participation de toute I'assistance a la
priere et a la louange divine. G'est ce que je journaliste Hikmet
Bozkurt n'a pas manque de souligner, comme aussi la pr6sence,
de chaque c6tl de l'autel, de trois petits garcons costumes en
gardes nobles, ce qui, a Panaya, etait bien une nouveaute.
L'annee dernibre, il avait failu rompre, t plusieurs repristes. le pain eucharistique. Cette annee, deux ciboires avaient 6td
consacrds et, aussitot apres la consecration, deux prdtres ont
commencd a donner la sainte communion. Et. bien entendu, il
a fallu que I'un d'eux, consomme un assez grand nombre d'hosties. II valait mieux cela que le contraire.
Tres peu de photographes. Tant mieux ! Grand et profond
recueillement des fideles groupes a 'ombre des platanes s6culaires, qui forment une vraie tente de verdure laissant a peine filtrer quelques rayons de soleil.
Apres la messe, Monseigneur l'Archeveque s'est rendu processionnellement a ja Maison du Pretre, tout recemment bWtie
et bien posde sur le roc, A quelques metres, vers le sud, de la
Maison de la Vierge, d'oui on I'apergoit. Mais la facade n'est en
vue que lorsqu'on arrive au pied de la Maison. La, apres un
bref discours en ture pour remercier les autoritds turques qui
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ont permis cette construction et ceux qui I'ont rdalisde, membres du 4 dernek a, architecte, entrepreneur, etc... Monseigneur
la bun6diction rituelle.
l'Archeveque a procdde
Cette maison modeste, mais rustiquement 6legante si l'on
peut dire, se compose d'un rez-de-chauss6e, avec perron qui
s'd16ve un peu au-dessus du sentier, et d'un dtage avec belv6d&re, correspondant au perron.
Belveddre, le bien nomram. De 1I, en effet, on jouit d'une
vue belle, au-dessus de toute expression, d'apres le journaliste
cite : a Un 6troit vallon (6) couvert de grands arbres dont la
sombre verdure s'6tend jusqu'au bleu resplendissant de la mer
Ege, vers Samos...
Et, troisieme surprise pour M. Euzet, que le journaliste ture
ne pouvait deviner, au premier plan, tout pros, au-dessus du
vallon, la colline harmonieuse oi. il y a plus de cinquante ans,
il contemplait en rOve une superbe basilique, en face de la Maison de la Vierge. Mais qui sait ? dans cinquante ans !... (Cf. Annales, t. 112-113, pp. 208-209).
D'apres le. nombre des cars et taxis on a pu dvaluer le
nombre de pelerins et visiteurs h environ quinze cents dont,
comme tc ijour', une tres forte majoritd de musulmans. On y a
regrette l'absence de quelques catholiques notoires, dont il faut
dire qu'ils ont prdfre6 la plage A la montagne.
II y avait, sans doute. dans ce nombre quelques dtrangers
venus de loin. C'est ainsi qu'on y a vu un professeur de langue
et de littkrature
"'cques, de la Facult6 de Lettres d'Aix-enProvence (7).
Le soir, vers 4 heures, & Ephese, dans les ruines de I'eglise
Sainte-Marie, pas ide messe vesperale, mais chant des litanies de
la Vierge, suivis d'une breve et eloquente allocution par un Pore
dominicain, qui xient d'arriver a Izmir comme Supdrieur et
cure de Notre-Dame du Rosaire. On a remarqu6 la tres favorable acoustique du lieu. En plein air. A trente metres de distance,
pas le moindre echo : on ne perdait pas une syllabe.
On ne saurait mieux terminer ce compte rendu du 21 aolt
que par cette r6flexion d'une catholique d'Izmir, citoyenne turque (ce qui ne l'empeche pas d'etre tres fervente), dcrivant, l'annee dernidre, A une parente domicili6e h Paris : a Quelle joie
de penser que dans un coin perdu de la Turquie, oiu nous ne
sommes qu'une poignee de catholiques, nous avons pu, nous
aussi, apporter notre faible contribution d l'immense chaur de
louanges et de pri&res qui montent de tous les points du ylobe
vers la reine du ciel, notre Mere chtrie, en cette annae qui lui
est consacrde (1954) o.

29 aost. -

Deux prdtres d'Albi, dleves de M. Dulau, et deux

lalques, voyageant avee leur voiture propre, sont partis pour
Panaya y ont cdlebrd la messe, enchantds de tout, et ont pris
la direction de Jdrusalem.
(6) Nous I'appelions autrefois le ravin car, en hiver, c'6tait bien
un torrent.
(7) M. Edouard Delebecque. Restd quelques jours & Iamir, il s'est
grandement interess4a
la fameuse phrase conciliaire dont i! se propose
de faire, & loisir, une analyse approfondie. Car elle est d'une importance capitale et mime decisive, en faveur de la tradition 6ph6sienne.
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30 aoit. Deux pretres argentins, dont un Lazariste,
M. Alexan'ire Rigazio, et un Passionniste, venant en motocyclette d'Ankara, retour de Jerusalem, sent arrivds couverts de
poussibre, et, apres un jour de repos, sont partis pour Panaya
oh ils ont cdlbrd la messe. Dans 1'apris-midi, en pleines ruines
d'Ephese, its ont rencontrd deux etudiants (comme eux) du Biblicum de Rome, qui se disposaient
monnter a Panaya. Bel
exemple de va et vient continuel. M. Rigazio fera mieux connaitre en Argentine la Maison de la Vierge, que l'on y connait dejia.
Et nous voici en septembre ! Mais la chronique du mois
d'aott ne serait pas complete sans ce qui va suivre, que I'on
aurait pu dater du 1" aot. car c'est alors que 'Ecclesia de
Daniel-Rops a porte a ses nombreux lecteurs quelques pages qui
ne sont pas du tout la revanche promise h Mlassignon.
En effet, tout ce qu'on peut donner de inieux en faxeur
t'Ephese y est completement pass4 sous silence. Pas la moindre
allusion A la fameuse phrase conciliaire... Mais des objections
et toujours, la \enue tardive de saint Jean : < C'est I'avis de
CEncyclopddie raticane. , Combien de lecteurs pourront croire
que c'est done un avis infaillible !
Done, pour Ephese, A peu pres rien. Et pour Panaya, encore
nmoins. Car. on ne peut se baser sur des visions : < d'ailleurs,
ajuute-t-on, un voyageur qui, I'an passe. alia i Ephese. nous
ecrit que paysage et maison collent bien au ricit de Cath. Emmerich, mais on a l'impression que d'autres maisons, d'autres
paysages, aux alentours, colleraient tout aussi bien., Comment
un historien comme Daniel-Rops a-t-il pu faire 6tat d'une boutade de je m'enfichiste ? On a chercht aux alentours et on n'y
a rien trouvd. Mettons en regard de la boutade cette affirmation
de J.-G. Borrel (8), le plus qualifie d'un groupe d'hoinmes compItents qui venaient de passer six jours dans la montanne A explorer, a mesurer, a talculer : < qu'un millier de contruleurs viennent ici, tous s'ecrieront : il n'y a que celui qui a vu qui dcrit et
d6crit ainsi ,. Que ce soit Catherine Enmmerich. . u. coine on le
pretend, Cldment Brentano qui ait vu et decrit ainsi. e'est un
fait extraordinaire et qui mdrite rillexion. ,
II est a souhaiter que les lecteurs d'Ecclesia aient aussi iu
le dialogue entre M. Massignon et M. Pelissier, publi6 dans la
France Catholique, of, tout doucement, discretement, mais fortement, beaucoup de choses sent mises en place. On le nonmme plus
haut. pp. 609-613.
APPENDICES
i Publications intdressant Panaya
II serait impossible, ici, et d'ailleurs fastidieux d'dnumdrer
tous les articles en diverses langues, parus dans les journaux,
les revues ou les simples bulletins. On a cite plus haut l'article
de la Revue des Deux-Mondes et la plaquette de 1'Exposition
Chanteaud-Chabas.
La publication de beaucoup la plus considerable est une
brochure en allemand (quatre-vingt-seize pages), intitulde Anna
Katherina Emmerich schaut Maria, par Clemens M. Henze,
°

(8) Pere d'Eug6ne sorrel qui, en que'ques pages publides dans
le' grclot.
Erclesia d'aoft 1951, a, pour ainsi dire. attahe
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C.S.S.R. Elle est dediee A l'archeveque de Paderborn, Mgr Lorenz
Jager, Wiesbaden, 1954.
Les renseignements sur Panaya, pour ce qui est de la correspondance des lieux a la description faite par Catherine Enunerich, sont empruntes de toutes pieces aux articles publids en
1896 par le R.P. Leopold Fonck, SJ., dans Stimmen aus MariaLaach. On y trouve a la fin une bibliographie exhaustive du
sujet oh rien n'est oublie depuis le gros volume du P. Jugie sur
I'Assomption, jusqu'A Iarticle (Euzet) qui defend contre lui la
tradition d'Epihse. dans le Dirus Thomas (Piacenza) de 1949,
pp. 345-359.
Rappelons que le P. Fonck, champion de la premiere heure,
est aussi a l'origine de la resurrection de 1951, puisque c'est de
lui que le docteur Gschwind a regu son enthousiasme pour la
Cause.
Ajoutons que le P. Fonck a et6 l'un des eorrespondants !es
plus assidus de M. Poulin qui, lui ayant demand6 instamment
de \ouloir bien eplucher sa brochure Ephese ou Jdrusalem, en
recevait quelques temps apres une bonne douzaine de feuilles
de tres fine ecriture, contenant des corrections et des remarques tres pertinentes. Rien n'avait dchappd A sa vue pergante de
critique consciencieux.
2° Les sarcasmes pridits par Louis Duchesne
Le 3 fe\rier 1892 Louis Duchesne ecrivait au P. Fiat pour
le supplier d'arriter ses confreres engagds dans une fausse \oie :
a Si la publicitg s'en mdle, vous verrez les sarcasmes qui tomneront sur les Lazaristes de Smyrne. n On peut lire, au bas de cette
lettre, ces lignes de la main de M. Poulin : , Monsieur Duchesne, nous sommes en 1907, voilk quinze ans que la publiciti
s'en mele. Oii sont les sarcasmes ? , Que dirait-il en 1955 ?
A vrai dire pourtant, les sarcasmes n'ont pas tout a fait
manqu. Ils remplissent le fort volume du P. Barnabd d'Alsace,
imprim6 a J6rusalem m6me : Le Tombeau de la Sainte Vierge 4
Jerusalem (1903), auquel M. Poulin crut devoir r6pondre par
unp brochure de meme taille, qui est un chef-d'oeuvre de poldmique. C'est le jugement qu'en porte notre confrere le grand
Abyssin, M. Coulbeaux. Durant son bref sdjour b Smyrne 19021903), il tait devenu feu et flamme pour Panaya.
De Jdrusalem, il dcrivit B M. Poulin : a Aprbs lecture de
coire reponse imaiuysirale, satisfaction gdndrale, universelle de
l'dcrasernent du P. Barnabd. D'ailleurs, lui-meme s'est senti fort
meurtri de tant de coups. a Ni dans le fond, ni dans la forme,
rien ne lui a dchapp ,,, aurait-il dit. Lettre du 21 mars 1905.
Malheureusement, la polemique est une arme dangereuse. Et
I on peut craindre que Ianti-Barnabd n'ait fait plus de mal que
de bien A bon nombre de lecteurs, particulierement A ceux qui
n'avaient pas lu auparavant sa these si solide et si objective,
Ephbse ou Jdrusalem (1897).
3* La tradition d'Ephese vue par M. Pouget
M. Poulin ne se lassait pas de consulter les competences
(Duchesne, le P. de Smedt, le P. Prat, etc...). Connaissant M. Pouget par la renommde qu'il avait ddjk chez nous, il entretint avec
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wui une active correspondance. Car M. Pouget, qui 6tait encore
royant lui copiait des textes patristiques et autres, avec le plus
grand soin et une admirable patience.
Voici done ce qu'il lui kcrivait, a la date du i" fevrier
1.7 : a En cette question (Ephese ou Jdrusalem), comme en
toute question historique controcersde, je reste en dehors de
tout parti-pris, uniquement occupe de la veritd, et je sais que
cous faites de dmee (3). Cependant apres cette (sic) etude non
prnemditee, mais poursuivie pendant treate-six heures consmcutices, it me semble - quoi qu'on en dise - (4) que les arguments en faveur d'Ephese dyalcnt, s'ils ne les ddpassent, les aryuments que Ion donne en faveur de Jdrusalem. a
11 est bien certain que le P. de Smedt, president des Bollandistes, n'avait pas donnO trente-six heures & 1'etude de la question quand il repondait & MN.Poulin, le 13 d6cembre de la m6me
annie (1897) : c A la v\ritd, je ne regarde pas comme positivement certaine la tradition de Jerusalem, mais, jusqu'ici, je ne
\ois pas de fondements solides pour la tradition d'Ephese. n
Ceux qui ont connu M. Pouget personnellement ou par le
\ ulume que lui a consacre M1.Jean Guitton ou mmnie simplement
par ce que viennent de publier nos Annales, pourront se faire
une idte de la somme effrayante de travail que representent
I'tetude d'un point d'histrente-six heures continues consacrees
Itire (Cf. supra, pp. 250-257).
'° Retour de Panaya 1910
Nous etions dans le train qui devait nous ramener & SmiTne,
un petit groupe, dont la Sotur de Grancey. Devant nous, un monsieur, Bible en mains, qui lisait attentivement. Bient6t cependant il releva la tete et nous delnanda brusquement : c D'oWt veoez-vous ? - De Panaya Capouli oit est la Maison de la Sainte
Vierge ,, se hata de ripondre la Sour.
, Oh ! repliqua le monsieur, cous, les catholiques, vous parle: toujours de la Sainte Vierge. Nous autres, protestants, nous
reconnaissons Jdsus-Christ comme le seul Mddiateur.
- Et nous aussi, monsieur. Mais, dites-moi : Jdsus-Christ
inest-il pas Dieu. - Oui. - La Sainte Vierge n'est-elle pas la
.ere de Jesus-Christ ? - Oui, certainement, cela est en toutes
lettres dans les Evangiles. - Eh bien ! pensez-vous que JesusChrist n'aime pas sa mIre ? et croyez-vous qu'il ne vent pas que
nous l'aimions ? , Et elle continuait, r6petant d'une autre mai.iere la meme chose, lorsque tout h coup, elle continua son dloquent sermon en anglais ! II est facile d'imaginer 1'espkce d'dtonnement qui parut sur la figure de cet homme, qui semblait se
demander si le miracle de la Pentecote ne se reproduisait pas
devant lui. Et, bien entendu, la Sceur parl.-t toujours, sans lui
laisser un moment pour repondre. Aussi bien, qu'aurait-il pu
(3 Ce n'est pas M. Pouget qui a sou:ign&. Mais ii vaut bien la peine
de remarquer combien cette estime r@ciproque dans l'amour de la vdritd
fait honneur A nos deux confreres.
Ce quot qu'on n dise a, semble 6tre un 6oho des converea(4)
tions que pouvait entendre M. Pouget & la Maison-MLre oh tous, sauf
M. Mott et le P. Fiat, avaient pris parti contre Ephese-Panaghia.
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dire contre une affirmation qu'il avait acceptle lui-m4me :
Jesus-Christ est Dieu et la Vierge Marie est sa Mere. Toute la
thbologie chretienne est l1, en effet. a Its (les Docteurs de 1'Eglise) ne reyardaient jamais la Mere de Jesus comme separte de
lui ! A leurs ycux elle dtait remplie de la lumiere de Jesus toate
revdtue de sa magnificence n (P. Faber). La Sceur de Grancey,
A qui les oeuvres du P. Faber etaient familires, n'avait pas oublid cette belle doctrine.
5° Encore une pridre de pIlerin
Celle-ci est datee et signee. Elle a 6td publike & Lourdes,
dans le Journal de la Grotte, du 6 mai 1955 .
La Sainte Maison d'Ephbse
Sur le plateau sacr6 des montaynes d'Ephese
Qui contemplent Samos et l'horizon marin
Les frais parfums du soir et le jour qui s'apaise
Accueillent lentement mes pas de pelerin.
C'est Id que vous viviez, Notre-Dame Marie,
C'est 14, prds de saint Jean, que vos yeuz se sont clos.
Dans I'instant de sommeil ou la niort asservie
Ne pourrait vous garder que pour un court repos.
C'est ld : vous conserviez au plus pur de votre dme
Le vivant souvenir de ces jours 6ternels,
Qui vous avaient donne cet Enfant de la Femme,
Oi Dieu venait s'enclore en nos destins charnels.
Ce n'dtait pas I'exil, mais un ciel qui commence,
Et je crois retrouver I'indicible splendiur
Qui portait avec vous la divine presence
Quand les matins chantaient la Mere du Seigneur.
Vous avez attendu, sur la montagne austere
Devant ces flots ltgers embaum&s de soleil,
Vous, la reine des cieux, la fille de la terre,
Vous avee attedui votre immense reveil.
Et tous les cieux penchds sur votre humble demeure
Espiraient cette aurore oit vous seriez chez vous.
Le ciel na pas de temps, mais it guettait votre heure
Et je voudrais, ce soir, la revivre a genoux.
C'est ld, puisqu'il faut bien que tous les fits de l'homme
Commencent par la mort l'unique dternitd,
Quel que soit parmi nous le nom dont on la nomme
C'etait le vrai passage o4 monterait I't06.
Je ne suis qu'un picheur sur les routes du monde,
Mjais.. pn,- nwir aimd votre antique maison,
I'ai touchn,
cette gloire oft tout espoir se fonde,
Et je sais que j'irai voir votre Assomption !
AoLt 1954.
Jean-Abel MARCHAND.
Izmir, 8 septemore 1955.
Joseph Euzvr.
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LETTRE AUTOGRAPHE INEDITE
de Saint Vincent de Paul
a Sainte Jeanne-Frangoise FREMIOT DE CHANTAL
(9 juin 1641)
Avec ce nouvel autographe in'dit de saint Vincent (9 juin
1641), nous possedons six leltres de Monsieur Vincent i la trWs
chere et tres digne Mere de iChantal.
Ges missives sout actuellement conservees dans les archives
Nisitandines. Trois se trouvent A Annecv lettres des 14 juillet
et 15 aoIt 1639 et 26 aoft 1640) ; une i Montluel (14 mai 1640);
une A Pdrigueux (30 juillet t;140. Ce sont respectivement les
num6ros 383, 390, 474, 446 et 465 de Yldition Pierre Coste. Le
nouvel et sixieme autographe '9 juin 1641) se conserve a Orthez.
Ceux d'Annecy, coiinne le notait et soulisnait Pierre Coste, sont
ici et la ddfigurds par quelques intempestives ratures qui nous
privent de ce qu'un saint &crivaitd une sainte.
D'autre part, I'Ndition Coste releve et insure neuf billets de
sainte Chantal a Vincent de Pau! : numbIos 19, 79, 130, 211, 257,
389, 431, 447, 451. Quatre de ces fragments sont emprunt! s &
Abelly, et les cinq autres a deux editions inpriunes de la correspondance conserxve de sainte Cliantal. A la counaissance actuelle de I'Histoire, e'est tout ce qu'on a conserxn de cette sdrie
de lettres. C'est vraiment fort peu... et c'est 14 aussi regrettable I
Comme on I'a maintes fois remarqu6, les pieces de la
correspondance de Vincent avec la imere de Chantal, par un mimntisme sensible a tons les lecteurs, prennent un ton nettement
salesien : onction, suavitd, douceur, fleurs de style, etc...
La sixieme lettre autographe, ici pour la premiere fois inte,ralement dditde, participe discretement a ces caractristiques.
Quand, le 9 juin 1641, saint Vincent lui 6erivait sa lettre
;la dernidre connue et probablement l'ultime de leur correspondance), la MBre de Chantal venait d'etre d6chargde de la sup&
riorit6 d'Annecy, le jeudi apres l'Ascension de Notre-Seigneur,
1641 : 16 mai. Suivant les intimes ddsirs de la sainte, la Visitation d'Atnecy elisait alors Marie-Aimee de Blonay, precedemment supdrieure de Bourg, qui parvenait & Annecy, le 29 mai
1641.
Mdre ddposee, sainte Chantal peut alors ceder aux instances
de Mmie de Montmorency et des Visitandines de Moulins et de
Paris. Elle se decide done A partir, prcoyant certains biens fort
grands pour quelques maisons et pour son lime en particulier,
ayant grande envie de confirer de son interieur avec Monseigneur l'Archevdque de Sens et Monsieur Vincent. C'est ce que
rous apprennent les precieux MWmoires de la Mere FrancoiseMadeleine de Chaugy (edition de 1874, p. 311).
Aprbs des adieux touchants, le 28 juillet 1641, cette binite
Mere sortit d'Annecy. Les 6tapes du voyage furent marqudes par
des arrits aux maisons de la Visitation : Rumilly, Belley, Montluel, Lyon, Moulins, Nevers; puis. apres Saint-Satur et SaintGermain-en-Laye, ce fut Paris, la ville-monde (ibidem, p. 315).
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De multiples affaires saisissent alors la Mere de Chantal.
Les soucis des deux maisons parisiennes de la Visitation et lee
entretiens souhaites avec Mgr de Sens et Monsieur Vincent contribu6rent largement a garnir les br6ves semaines de ce sdjour.
Le 11 novembre, la Mere de Chantal quittait Paris et par
les etapes de Melun, Montargis, Nevers, elle parvenait enfln &
Moulins. Epuisee, terrass6e par'une fluxion de poitrine, la chore
et digne Mere s'eteignait parmi ses Sceurs de Moulins, le vendredi 13 decembre 1641, sur les six heures et demie du soir.
C'est a I'aunonce de cette prdcieuse mort que Vincent, c61brant la messe, eut son exceptionnelle et unique vision des trois
globes, dont, sous la foi du serment, il nous a laiss6 lui-meme
I'dmouvante narration (Pierre Coste, t. XIII, pp. 125-128).
Le coeur de la Mere de Chantal. suivant ses promesses, restait a Moulins. Mais son corps tut enleve dare dare et en secret
Conform6ment a son desir de reposer aupres de son digue PNre
Francois de Sales, les restes mortels de la Mere de Chantal parvinrent A Annecy, des le 30 decembre 1641. Francois de Sales
dtait inhum6 dans la chapelle de la Visitation et I'attendait depuis juin 1623... C'est toujours dans le troisienie sanctuaire du
Premier Monastere de la Visitation qu'ils reposent encore tous
deux. Ils sont 1A. face a face, dans leurs chisses, ornement et

tresor de la nouvelle 6glise et du recent couvent (1909), dominant

majestueusement la ville et le lac d'Annecy.
Se situant ainsi dans les toutes dernibres semaines de la
vie de sainte Jearne de Chantal, le procieux autographe vincentien du 9 juin 1641, 6tait en partie connu par la copie inserde
au Proces canonique enfin entrepris en 1718 pour la blatificatioa
de la Mere de Chantal. L'edition Coste (n* 539, tome HI, p. 185),
apres celle de Pdmartin, donne cet dtonnant et exceptionnel passage oh Monsieur Vincent envoie les Pretres de la Mission d'Annecy (MM. Codoing, Escart, Tholard, Duhamel et Etienne Boudet) faire leur communication & la Mare de Chantal. Sur ces
6tonnantes ouvertures d'Ame, la Mere de Chantal a ddjk fourni
elle-meme ses impressions et avis dans un mot de fdvrier 1640,
que nous a conserve la Correspondance de saint Vincent (t II,
p. 25) : Beni soit notre divin Sauveur qui nous a amend vos
chers enfants heureusement pour sa tres grande gloire et pour
le salut de plusieurs... Mgr de Geneve (Juste Gudrin) et moi
nous en recevons une corisolation indicible, et ii nous semble
que ce sont nos vrais freres avec lesquels'nous sentons une parfaite union des ceurs, et eux avec nous dans une sainte simplicitd, franchise et confiance. Je leur ai parld et euz d moi,
comme vraiment si c'dtaient des Filles de la Visitation. Its out
tous une grande bonte et candeur. Le troisieme et le cinquieme
(Tholard et Etienne Bourdet), ont besoin d'dtre aidds pour sortir un peu d'eux-mdmes ; je le dirai au supdrieur (Codoing) qui
est, de vrai, un homme capable de cette charge. M. Escart est un
saint. Je leur ai donne a chacun une pratique... Le bon P~re
(Duhamel) m'a ddclare ses difficultds fort naivement. C'est un
ceur vertueux et bon jugement, mais ii aura peine d persevdrer. Je l'ai fort prid de ne penser ni & sortir, ni d demeurer,
mais i s'appliquer & bon escient a l'wuvre de Dieu et se bien
abandonner et confier en sa Providence. Je voudrais qu'il s'affermit car ii est de bonne esperance. Enfin, its sont tous aima-
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blet ct ont donnd grande edification en cette ville les trois jours
qu'its y ont demeurt.
Et ratitiant ces pronostics. la mere de Chantal ecrivit quelque temps apres, en mai 1640 (n° 447)j : ...La sainte ddification
et utilitt de leur vie, leurs fonctions continuelles & la tres grande
gluire de Dieu et profit des dines font dire a chacun quils sont
encoy;s de Dieu et que M. Codaing a l'esprit de Dieu. »
TUne telle ligne de conduite : conlier des prCtres a Ja superieure de la Visitation, atteste amplement la noblesse et la sOreti d'ame que Vincent recounaissait en la tris digne fondatrice
des Visitandines.
En dehors de eet dtonnant parayr(phe ddjia connu, la suite
de cette lettre du 9 juin 1641 u'a pas 6ttl reproduite ni retenue
an Proces de la M~re de Chantal. La lin de la missive fait en
effet allusion a un vulgaire incident, survenu a Paris an uonastere de Sainte-Madeleine. Cette maison de relevement moral
foudee en 1618 par le Pere Athanase, capucin, et MM. de Montry
et du Fresne, 6tait dirigee, depuis 1629, par des Visitandines de
Paris. (Voir Coste : Monsieur Vincent, t.III, pp. 247-259).
En cette annee 16t4, a l'insu de leur superieure, quelques
bonues Filles de la Visitation, apeurees un moment devant la
situation interne de l'(Euvre, dcrivent & Mine la duchesse d'Aiguillon. Elle repond a cet appel, et, bieufaitrice de la maison,
intervient avec autoritd. Devant des lenteurs et des temporisations maussades, la duchesse insiste avec I'nergie que lui permettaient et sa position et son habitude des decisions : cela facha
extrminement le Seigneur ainsi bouscule, et lanima en retour
contre les Visitandines qui en avaient ainsi appeld... La Mere
de Chantal connaissait kvidenunent le nom et la personne de ce
Seigneur...
Vincent, sup6rieur de la Visitation, apprecie fincident avec
precision mais se tient dans les grandes lignes, dans son mot
& la Mere de Chantal, avec une sage largeur de vues, ii rassure
la fondatrice sur ces legers remous survenus dans la maison.
Les Seurs sont innocentes dans ce rencontre qui a suscit6 des
plaintes d'un prdlat A Annecy ; vraiment il n'y a pas faute de
la part de ces bonnes ames. Ce grand et noble labeur de charitp
spirituelle que les Seurs prodiguent a leurs pensionnaires amene
et comporte indvitablement de telles souffrances : et Vincent
observe : jamais it ne s'est fait wuvre de Dieu pour Dieu o0
l'on ne soit paye de cette monnaie.
Cette fagon sereine et objective de resumer 1'incident denote la grandeur d'Ame et la compr6hension d'esprit de Vincent
de Paul. Ii termine sa lettre par un eloge motive et de consolantes nouvelles sur d'autres Visitandines de Paris : la Mere
superieure du Faubourg et la Soeur Angelique... Vincent qui,
sans le savoir, devait quelques semaines plus tard revoir la Mere
de Chantal, conclut familierement par un Bonsoir cordial. Enfin
un post-scriptum transmet une commission d'affaire filanciere
pour le Supdrieur d'Annecy, M. Codoing, et pour M. d'Horgny,
qui est alld visiter ses confreres, vos nissionnaires,redit encore
et suavement Vincent de Paul A la aMere de Chantal.
Une telle lettre est largement suggestive : eile honore ces
deux grandes Ames qui se comprenaient et s'appreciaient noblement. Elle ajoute incontestablement au tresor de la correspondance vincentienne.
Fernand COMBALUZvEz.
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.ote sur les svjours de sainte Jeanne de Chantal d Paris
L'Histoire connait quatre visites et sajours de sainte Cha.Lal a Paris.
La premiere arrivee remonte an 6 avril 1619, pour la la
rieuse fondation de la Visitation. Mine de Chantal quitte Pair
le 22 fevrier 1622 ; elle axait inaugurd le 1" mai 1619 la Makun
du faubourg Saint-Marceau, et en aodt 1619, celle du faubowg
Saint-Michel. Avant ce depart, au ddbut de cette annee 1622, sur
;es avis evidernment fa\orables de Francois de Sales et de
Jeanne de Chantal, Vincent de Paul avait etd choisi et nomm6
comnue aum6nier de la Visitation (cf. I'acte de nomination de
1628. dans Coste, tome XIII, pp. 84-85. et la note sur le texte
fondamental d'Abelly). Le 28 deceibre de cette anuee 1622,
FranCois de Sales mourait a Lyon.
Parni les tribulations d'une peste generalisee, Vincent revoit a Paris la digne Mere de Chantal, vers la mi-1628. La veille
de la Toussaint. ia fondatrice 6tait de retour atAnnecy.
En 1635. sur la fin de juin, Mie de Chantal se retrouvait
a Paris. Elle y passe I'hiver. En avril 1636, elle reprend le chemain du retour et \isite ses Filles. Sur la fin de septembre, elle
revoyait la Visitation d'Annecy.
Entin, pour la quatrieme fois, sainte Chantal rdside & Paris
d'aot a novembre 1641. C'ktait l'ultime occasion oh Vincent de
Paul et la Mere de Chantal eurent la noble joie de s'estimer et
s entretenir reciproquemenL
La Mere de Chantal, sur le chemin du retour vers Annecy,
meurt a Moulins, le 13 decembre 1641.
B. - La fondation de la Mission d'Annecy, racontee par la
Mere FranCoise-Mladeleine de Clhau.y (1" janvier 1611-7 septembre 1680. (Memoires sur la cie et tes cuvres de sainte Jeanne de
Chantal, Paris, 1874, pp. 295-296). Sur cet ouvrage, voir !'6tude
magistrale publide par Ernestine Lecouturier, Paris, 1933, deux
volumes, t.I. xx-642 p. : t.II, 214 p.
a Elle (la Mere de Chantal) avait eu, dks plusieurs anndes, un
grand d6sir de procurer quelques dignes outriers pour travailer
dans ce diocese- de Geneve. qui lui etait cher, comme Ctant le
propre bercail de notre saint Fondateur. Apres avoir cherche
divers moyens de mettre cette inspiration en ezxcution, et avoir
grandement recommandd la chose d Notre-Seigneur, sa Providence la poussa et fortifia pour faire un coup d'une sainte hardiesse et adresse, engageant M. le Commandeur de Silery, fondateur de notre monastere de Paris, d la rue de Saint-Antoine,
de faire une fondation de Messieurs de la Mission en ce diocese.
Ce grand serviteur de Dieu qui avait une tr&s haute estime de
notre bienheureuse Mere saccorda d ce qu'elle voulut, et lui
rdpondit de la maniere la plus obligeante. Cette sainte dne
voyant une chose si souhaitable resolue, en eut une joie inezprimable et poussa vivement la roue afin que lon en vint A
l'execution, demandant des ouvriers & Monsieur Vincent, fotdateur de Messieurs les Missionnaires.
It y avait trop de plaisir de voir cette vraie servante de
Notre-Seigneur s'embesogner d faire preparer tout ce qu'il fallai
pour le logement, les petits meubles et la sacristie de ces born
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Messieurs. a quoi elle voulait coudre et travailler elle-meme, et
elle disait avec une suavitd aimable : Voyez-vous quand je pense
que nos Messieurs se fourreront dans les buissons et les Opines
des difficultis et travaux pour retirer du vice et de l'erreur les
cheres brebis de notre bienheureux Pree et Pasteur, it me semble
que je rajeunis de les voir venir en ce diocese. * Lorsqu'au mois
de [ferier 1640, ces bons Messieurs de la Mission arriverent,
elle timoigna une joie qui ne se peut exprimer, non plus que
;e soin maternel qu'elle prit pour leur temporel, voulant que
cette maison y contribudt charitablement. Quand la Swur portiere, ou celles qui avaient des affaires au dehors, pouvaient sacoir quelque chose du fruit que faisaient dans les ames ces
bons Messieurs les Missionnaires, par leurs predications et catkchismes, c'tlait d qui irait la premiere en faire le recit, aua
r6creations. a cette bienheureuse Mere, qui y prenait un plaisir
sin ulier. Monsieur Vincent, envoyant ces (sic probablement pour
ses) chers enfants travailler en ce diocese, leur ordonna de teair notre bienheureuse Mire pour leur Mbre. et de lui conf/rer
avec une entiere confiance leurs difficult6s, ce qu'ils ont pratique avec tant d'humilitt et bontd qu'elle en ttait en admiration;
ele lear donnait tout le temps qu'ils voulaient avec une joie
particuliere, et nous excitait souvent d la vertu par leurs ezemples.

N.B. Voir pages 627-628, la transcription en presentation
moderne de cet autographe vincentien, ici donne Ligne pour ligne.
De Paris ce 9 juing 1641
Ma tres chore et trAs digne Mere. La grace de N(ot)re Seigneur
soict avecq. vous pour jamais.
J'ay receu. aujourd'huy celle que vostre bontd m'a escript par
I'adresse de n(ot)re Mbre du fauxbourg (1), pour responce a
[laquelle
je vous diray, ma C(hdre) MBre, que je rendz graces a Dieu de
toutes celles qu'il faict h vos pauvres Missionnaires, par
la communica(ti)on que vostre charitd souffre qu'ilz luy facent
et le prie qu'il les rende dignes de la continua(ti)on de la mesme
grace par le bon usage que je souhaitte bien fort qu'ilz
en facent. Au nom de N(ot)re Seigneur ma digne (Mere) continuez
leur la mesme charit6.
Je taeheray de vous obdir & 1'esgard du fauxbourg po(ur)
la visite, et suivray I'ordre que vostre bont6 me marque
si vous imp6trez de N(ot)re Seigneur qu'il me face part a la
fermetd qu'il vous a donnee dans la douceur. 0 que v(ot)re
bon Ange nous aideroit bien pour cela, si vous ma ehere (MBre)
1'en priez bien.
Voicw comme va I'afaire duquel un Prelat c'est plainct
h celle laquelle vostre charitA me mande qui vous en a escript. II
,1) I!s'agit du second monastere de la Visitation du Faubourg
Saint-Jacques. Voir I'esquisse historique de cette foadation dans Coste :
Monsieur Vincent, t. III, p. 261. La Supdrieure, de 1640 & 1646, fut la
Saur Anne-Marguerite Gudrin.
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n'est pas besoing que je vous die icy 1'exercisse de vos chores
filles qui sont a la Magdelaine (2). Quelques-unes d'entre les
professes craignant que nos Soeurs ne se retirassent et que
les dyscolles ne prevaleussent, trouv6rent moien descrire a
Madame la duchesse d'Aiguillon par elles mesmes et la
prierent au desceu de la Sup(Brieu)re de les venir voir, ce
qu'elle fict pource qu'elle a charit, et est bienfactrisse de la
Maison. Elles luy firent leurs plaintes en sorte que la dame
en parla a ce bon Seigneur, et le pria de terminer cest afairet comme elle vit que i'afaire tiroict de longue, que la combus[tion continuoit et s'enfloit
de plus en plus et que cela estoit foment6 par 1'audace qu'elles
[se donnoyent d'estre maintenues par
ledict Seigneur, ceste bonne Dame luy manda qu'il le prioist de
[terminer cest afaire ou qu'elle s'en
plaindroit, ce qui le facha extremement et I'anima beaucoup
[contre vos chores filles - (disant)
que cela vint delles, ce qui nest pas. J'en assure votre charitd et
[quelles n'y ont aucune part, L. (dechirure)
...que je feusse en lieu pour vous dire les circonstances
de cest afaire. ma digne Mere, et vous verriez qu'elles sont
ignoscentes, et luy mesme m'advoua, il y a quelque temps,
qu'il ne le croioit pas, mais qu'elles estoient pour le moingtz le

[subjet

pour lequel il avoict estd maltraictd. La Maison va bien
pour le present, cest une petite tempeste qui a passe et qui
a produict un calme plus grand que jamais, dans ces
espritz, de sorte qu'il y a subject de louer Dieu, et vous, ma
chere Mere, de vous assurer que la conduicte de cest
afaire a est6 par le con(se)il du frbre et de la soeur de ce
bon Seigneur et dans 1'esprit de respect et de
soubzmission, et rien contre cela. II cest pass6 quelqu'autre
petit rencontre sur ce mesme subject depuis peu qui a faict
f(ai)re de nouvelles plaintes, mais je vous puis asseurer rn
[chbre
MBre qu'il n'y a point de leur faute. Mais quoy N(ot)re Sei(gneu)r
permet que vos bonnes Filles soient exercdes de la sorte, Beni
solct Dieu de ce qu'elles le sont sans subject. La charitA est
patiente diet S(ain)t Paul, ce grand euvre de charitd qu'elles
font merite-il point qu'elles y souffrent pour exercer leur
patience. Jamals il ne cest fait oeuvre de Dieu pour
Dieu, oh I'on ne soict paid de ceste monoie.
N(ot)re chere Mare de la ville paroict avoir 1'esprit de
Dieu dans sa conduite. N(ot)re chere soeur Angelique
vit dans ses infirmitez (3) avecq(ue) une humilite et cordialit6
[avecq. elle
qui m'ediffie. O que je souhaite ceste mesme benediction dans
tous les Ordres, et que cest une harmonie admirable
(2) Sur le monastere de la Madeleine, voir Pierre Coste : Monsieur
Vincent, t. III, pp. 247-260. La Supdrieure en fut, de 1629 a 1633, et
de 1636 & 1664, la Mere Anne-Marie Bollain.
(3) Marie-Angdlique de la Masson, dceddde & Paris le 20 deembre 1652. Voir sa notice et d6tails dans l'Anade Sainte, t. V. 1868,
pp. 188-495. oh !'on note p. 489, les bienfaits de son directeur : eI
grand saint Vincent de Paul.
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aux yeux de Dieu et d'ddification h ceux qui le \oient. Bonsoir
ma chere Mere. Je suis en I'amour de N;ot)re Seigneur
votre trbs humble et
obSissant serviteur
Vincens Depaul
Si je ne puis escrire par ceste occasion a Mr Codoing ce sera
[par la premibre. Jespere que ceste lettre
trouvera M(onsieu)r d'Horgny de n(ot)re Conipagnie i Anessy oi
il est alld voir vos Missionnaires. Vostre bont6 dira
cependant t Mr Codoing sil luv plaict, ma digne Melre. que j'ay
:4)
pour
[baill 400 livres A Mr de Menthon
Ie quartier de juillet.
A

De Paris ce 9 juin 1641.
Ma trBs chere et tres digne Mere,
La grace de Notre-Seigneur soit avec xous a jamais.
J'ai reCu aujourd'hui celle que votre bont m'na ecrite par
l'adresse de notre Mere du faubourg (i) ; pour reponse a laquelle je vous dirai, ma chebre MOre, que je rends graces A Dieu
de toutes celles qu'il faitl
vos pauvres Missiomnaires par la
communication que votre Charit6 souffre qu'ils lui fassent, et
le prie qu'il les rende dignes de la continuation de la mime
grice par le bon usage que je souhaite bien fort qu'ils en
fassent. Au nom de Notre Seigneur. ma digne [M.re], continuezleur la mnme charitL.
Je tAcherai de vous obeir a Ifegard du Faubourg pour la
visite, et suivrai l'ordre que votre bonte me marque, si vous
'e Notre Seigneur qu'il me fasse part h la fermetd
it•petrez
qu'il vous a donnee dans la douceur. Oh que \otre bon ange nous
aiderait bien pour cela. si vous, ma chere [Mere], 1'en priez
bien.
Voici comnme va I'affaire duquel, un Prelat s'est plaint A
celle, laquelle votre charitd me mandez qui vous en a 6crit. II
n'est pas besoin que vous dise ici I'exercice de vos chores Filles
qui .iont i a Madeleine (2). Quelques-unes d'entre !es Professes
craignant que nos Sweurs se retirassent et que les discoles ne
preialussent, trouvBrent moyen d'ierire a Madame la Duchesse
d'Aiguillon par elles-mimes, et la prierent au ddsu [A I'insul de
la Superieure de les venir voir. Ce qu'elle fit, pour ce qu'elle
a ciharitd et est bienfaitrice de la Maison. Elles lui firent leurs
plaiitles en sorte que la Dame en parla a ce bon Seigneur, et
de terniner cet affaire et comme elle vit que l'affaire
Inia
le
tirait-de longue, que la combustion continuait et s'enflait de plus
en plus, et que cela 6tait fomentd par I'audace qu'elles se donnait :t d'etre maintenues par ledit Seigneur. cette bonne Dame
lui inanda qu'elle le priait de terminer cet affaire ou qu'elle
'4) Dans le P.S. de la lettre autographe a M. Bernard Codoing
i2r. aoOt 1640), t. II, p. 104, saint Vincent parle d6jh au Sup6rieur
d'.nnecy, des affaires de M. de Menthoo. ce bourgeois d'Annecy.
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s'en plaindrait, ce qui le facha extremement et I'anima beaucoup
contre vos cheres Filles [disant] que cela vint d'elles : ce qui
n'est pas. J'en assure \oLre charilt et qu'elies n'y ont aucune
part A... [dechirure]... que je fusse en lieu pour vous dire les
circonstances de cet affaire, ma digne Mere, et vous verriez
qu'elles sont innocentes. et lui-mnme m'avouait ii y a quelque
temps, qu'il ne le croyait pas, mais qu'elles 6taient pour le
moins le sujet pour lequel i avait 0t6 maltraitd. La Maison va
bien pour le present. C'est une petite tempete qui a passd et
qui a produit un calme plus grand que jamais dans ces esprits,
de sorte qu'il y sujet de louer Dieu, et vous, ma chere Mere,
de vous assurer que la conduite de cet affaire a etC par le
conseil du frere et de la soeur de ce bon Seigneur, et dans I'esprit
de respect et de soumission, e! rien contre cela.
II s'est pass6 quelque autre petit rencontre sur ce meme
sujet depuis peu qui a fait faire de nouvelles plaintes, mais je
vous puis assurer, ma chere Mere, qu'il n'y a point de leur
faute. Mais quoi, Notre-Seigneur permet que vos bonnes Filles
soient exercees de la sorte. Beni soit Dieu de ce qu'elles le sont
sans sujet ! La charit6 est patiente, dit saint Paul, ce grand
ituvre de charitW qu'elles font [ne] m6rite-t-il point qu'elles y
souffrent pour exercer leur patience. Jamais il ne s'est fait ceuvre
de Dieu pour Dieu, oi t'on ne soit payd de cette monnaie.
Notre chere Mere de la Ville paralt avoir I'esprit de Dieu
dans sa conduite. Notre chere Sceur Angelique (3) vit dans ses
infirmit6s avec une humilit6 et cordialit4 avec elles
qui
inm'difie. Oh que je souhaite cette mdme benediction dans tous
les Ordres, et que c'est une harmonie admirable aux yeux de
Dieu. et d'edification a ceux qui les voient
Bonsoir, ma chere Mere !
Je suis, en I'amour de Notre Seigneur, votre tres humble
et obdissant serviteur,
VINCENT DE PAUL.

Si je ne puis dcrire, par cette occasion, i M. Codoing, ce sera
par la premiere. J'espBre que cette lettre trouvera M. de Horgny de notre Cormpagnie A Annecy, oi il est all6 voir vos Missionnaires. Votre bont6 dira cependant a M. Codoing, s'it lui plait,
ma digne MIre, que j'ai bai ll quatre cents livres a .Monsieur
de Menthon (4) pour le quartier de juillet.
Suscription : A ma tres digne
Mere
Ma Mere de Chantal
Sup(drieu)re du premier
Monastbre de la Visila(ti)on
D'Annessy
A Annessy.

Lettre autographe chez les Visitandines d'Orthez.
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LE SIINAIRE DE SARLAT
CHAPITRE DEUXI]ME

PREMIERS ESSAIS DE SEMINAIRE (1584-1683)
I. - Tentative de Mgr Louis de Salignac (1585)
Les.seminaires remontent & proprement parler au Concile
de Trente qui, le 15 juillet 1563, en prescrivit I'6tablissement
Le concile de Bordeaux, dont dependait Sarlat, et qui se
tint en 1582-1583, fut 'un des premiers A obdir aux injonctions
du concile oecumenique. II drcr3ta :
" .. En vertu du present decret nous instituons, tant dans notre eglise mdtropolitaine qu'en chaque tglise cathedrale de notre
province un sdminaire de clercs : neanmoins, ii sera loisible d
chacun des dveques comprovinciaux en la citd duquel il n'y a ni
dcoles ni pricepteurs suffisants, de joindre le seminaire de son
eglise a celui de l'eylise cathedrale la plus procke, oit il y a
Universitg, jusqu'a ce qu'ils soient pourvus d'dcoles et de prdcepteurs.
, Sachent tons ies evdques de notre province, qu'ils sont
obligds, chacun en son diocese, au plus tard dans la fete de Pentecdte prochaine, t itablir lesdits seminaires et A les pourvoir de
toutes choses ndcessaires selon les facultis et moyens de lewrs
dioceses ; en quoi ils prendront conseil de quelques chanoines de
leur
eglise, gens prudents et religieux ; o s'il se prdsente quelque grande difficult, its remettront l'affaire au prochain synode
diocesain, afin que, du commun avis de tous les eccldsiastiques.
on pourvoit suffisamment a I'tablissement desdits s8minaires.
surtout dans les lieux oa I'on n'aura encore fait les unions de
btnefices ; lesquelles unions, nous ordonnons 4tre faites sans d6li ni remise n (14).
Ce deret 6tait conforme aux decisions du Concile de Trente.
qui n'avait prdvu qu'un seminaire unique, destine a former les
clercs de leur jeune Age & la pretrise, de l'6tude de la grammaire
A celle de la theologie inclusivement.
L'6v4que de Sarlat, Mgr Louis de Salignac de la Mothe F&nelon (1579-1598) avait pris part au concile de Bordeaux. II y
avait mmme fait la harangue en latin, A L'ouverture, et en franiais,
la cloture, au contentement de toute I'assemblie (15).
Dls son retour. le prelat decida d'entreprendre l'organisation d'un s6minaire dans sa ville episcopale. II y parvint non
sans difficultO, mais comme la plupart des essais de ce genre,
qui furent tentes h cette 6poque en d'autres dioceses, ce sdminaire n'eut qu'une duree 6ph6mBre, seize A dix-huit mois seulement. La formule des petits sdminaires n'dtait pas encore au
point
Le cehlbre et drudit historien sarladais, Jean Tarde, raconte
ainsi dans ses Chroniques, cet essai infructueux :
t L'an 1584, Louis de Salignac, Otant de retour du concile
provincial de Bordeaux, assembla les chanoines de l'9glise cathddrale et autres principaux ecclesiastiques de son diocese, aux(14) Bertrand, op. cit., I, p. 40 ; Degert, op .cit., I, p. 52.
(15) Tarde, Les chroniques de Jean Tarde, p. 281.
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quels it fait entendre que audit concile avait tdi ordonnd (caforameent au concile de Trente) que, en chaque dglise cath&t
drale, serait institud et 4tabli un sdminaire auquel certain sombre de clercs seraient nourris, entretenus et enseignds aux borm
lettres, d la pidet et discipline ecclsiastique, d&s leur premiOn
jeunesse, pour puis apres 4tre faits prdtres et pourvus des cures
vacantes dans le diocese et, d'autant qu'il vent obdir de son c6ti
en cela, comme en toutes choses, aux ddcrets des conciles, it d&sire dtablir dans Sarlat un tel college de sdminaires pour ton
diocese, et, sur ce sujet, demande leur bon avis et conseil. Toute
I'assembl&e approuve et loue le dessein, offrant chacun y contribuer selon son pouvoir, et, par ce moyen, la rdsolution est prise
qule dans Sarlat serait bdti et fond6 un tel college pour douse
clercs avec deux regents et un maitre de musique.
, Quelgue temps apres, comme on cherchait de mettre d
execution ce dessein, l'ancien refectoire du chapitre fut jugt capable pour le logement de ce college, en prenant le dessus de la
quatrieme partie du cloitre qui confronte audit rffectoir'. a cause
de quoi les chanoines de l'Oglise cathidrale furent prids par ledit
sieur eTcque et clerg6 de donner pour cet effet ledit refectoire
qui etait encore en bon Otat, bien voft6 de bois, lambriss6 et
convert, lesquels considerant que c'Ptait pour la yloire de Diew
et utilitl du bien public, y consentirent par contrat du 12 octobre 1584, avec rtservation d'une place pour y faire le grenicr du
chapitre (16).
SLe 6 novembre suicant, les deputes et principaux ecclisiastiques du diocese, etant assembles en la salle dpiscopale, ordonnent qu'il sera levg sur le diocbse la moiti6 d'un decime, gui
recient d mille trois cent quarante-quatre livres, dix sept sols,
Ssix deniers, pour l'entretenement du seminaire jusques d ce que
ledit college soit completement dote par union de benefices ou
autrement, le tout conformdment au XXV* article dudit cancile
provincial.
a Cette demi decime fut employee la premiere annee pour
-disposer ce corps de logis en la forme requise et en l'achat de
meubles ndcessaires, ce qui fut fait si diligemment que l'annie
1585, ce college fut en l'dtat et ezercice requis.
a Mais, chose deplorable ! ce ne fut que pour seize ou dixhuit mois seulement, car, les troubles s'dtant renouvelds et le
receveur des decimes ne pouvant lever aucuns d6ciwses, t cause
que les religionnaires avaient mis le bureau des decimes i Bergerac et en faisaient la levee, le sieur eveque assembla les d~ptPs le 7 juillet 1586, lesquels, pour les raisons susdites, congedi~rent les regents et sdminaires en attendant que Dieu, par le bInefice de la paix, donna le moyen de les r~unir * (17).
Lorsqu'aprbs l'abjuration du roi Henri IV (1593), la pail
fut enfin revenue dans le pays, Mgr Louis de Salignac s'appliqua d'abord t panser les plaies causees A son diocese par lea
troubles religieux et politiques.
(16) Le 3 novembre 1735 est collationnee une a donation fatte par
Mrs du chapitre de Sarlat lfate du refectoire t eux appartenant pour
servir de s6minaire a du 3 octobre 1584 (Arch. d6p., Dordogne, I
C 2417).
(17) Tarde, op. cit., pp. 281-283 ; Escande, Histoire de Sarlat,
p. 152. - A Cahors, 11 y eut un cas semblable, voir Coste, Monsfeur
Vincent, II, p. 360.
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o Desireuz de sacoir U'itat de son troupeau apres une si
kloyue continuation des troubles, et apprendre en quelles edqises
le service dtait fait et queles etaient abandonndes, &crit encore
le chroniqueur, (l'6veque) rnencoya en qualitW de son vicaire gdneral pour faire la visite de mon diocese, avec un promoteur
pour requerir et un yreffier pour rececoir le proces-verbal et
avoir par ce moyen une soaitaire apprise de son diocese. Ce
saye pr;lat, voyant que toute la province cieait sous le caime et
abri de la trove, se voulait servir du temps pour retirer le debris
de la religion, et rHparer les breches causves iar les malheurs
passes. ,
Au cours de cette visite canonique, etfectuee en 1594, Ta
situation des paroisses s'avere lamentable. Le d6lgu6 de 1'6veque constate la ruine d'un grand nombre d'eglises :
, La discipline eccldsiastique
Letierement iteinte. les prdIres Urandement ignorants et citieuar, et dtanmnoins... un peuple
qui s'vtait conscre6 en la religion catholique et qui demandait
atce soupirs et larmes des pasteurs pour cicre selon la religion
de Icurs p'res a (18).
L',evque de Sarlat avait certes trop i faire et d'ailleurs pas
assez de ressources pour repreudre en mains ietablissenient de
son seminaire, dont la necessitd s'imposait plus que jamais, pour
renmdier A la situation du clerge et pour fournir au diocese
les protres, dont il manquait. 'gr de Salignac deceda le 6 f6\rier 1598. h l'ige de quarante ans. sans avoir eu ni le temps ni
la possibilitc de s'appliquer a cette grande wruvre, autrefois
chauchbe par lui.
La remarque faite par I'archevoque de Bourges au concile
dt 1584. a savoir que les guerres de religion furent un des plus
grands empechements -a 1'extcution du decret du Concile de
Trente. [l surtout oil elles axaient ete les plus acharnees (19),
ne se trouva malheureusement que trop justifiee pour le diocese de Sarlat, a cette 6poque dont nous parlons, et longtemps
encore aprs. conmme I'histoire du diocese le revele. Les guerres
d( religion jeterent les Sarladais dans un tel etat de prostration,
de corruption morale et de pauvretd. qu'il devenait vrainent
difficile de trouver les vocations et les ressources necessaires
pour leur donner un abri. Cet Rtat de choses explique la dure
et triste periode qui va de la mort de lgr Francois de Salignac
Sjusq'apres le milieu du xvni siecle. et qui dura plus de soixantedix ans.
II. -

Annres stWriles et difficiles (1598-1668)

Apres la mort de Mgr Francois de Salignac, le siege de
Sarlat, sans doute parce que peu attrayant pour les candidats
i l''piscopat, - c'etait. 6videmment, 1'un des a plus crottds »,
demeura pratiquement vacant pendant plus de six ans.
Mgr Louis de Salignac Gaulejac fut nomnm6 en novembre 1602,
mais il ne prit possession de sa cathedrale par procuration,

que dix-hult mois apres, en avril 1604. Cette longue vacance
du siege n'6tait pas faite pour amaliorer la situation religieuse
du malheureux diocese (20).

(18) Tarde, op. cit., p. 324.
(19) Abb6 Daux. Le grand sdminaire de Montauban, p. 8.
(20) Louis de Salignac mtail de la famille de Gaulejac et non de
!a Mothe FRnelon (B.HA.P., 1879, p. 283).
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Lorsque le nouvel 6veque en prit enfin le gouvernement,
i! connut les m6mes difficult6s, sinon aggrav6es encore, qua
son predecesseur. Les gudrillas incessantes entre protestala
et catholiques entretenaient le trouble et s'opposaient aux entreprises de rdforme.
Cependant, un nouveau concile provincial s'6tait reuni i
Bordeaux. en 1624, Renouvelant les prescriptions du concile
de 1583, il avait fait instance aupres des dioceses suffragant,
pour qu'ils se missent tous en r6gle avec les decisions du Concile
de Trente relatives a l'drection des sdminaires.
A son retour du concile provincial, I'dveque de P6rigueux,
Mgr de la Bdraudiere, prit ses dispositions pour munir son
diocese d'un s6minaire ; ii l'dtablit effectivement, en 1628, dans
les dependances de sa cathedrale, mais cet essai n'eut pas plus
de succes que celui qu'avait entrepris & Sarlat Mgr Francois
de Salignac, en 1585.
L'dv6que de Sarlat, lui, n'avait ni repondu a la convocation
du cardinal archev4que de Bordeaux, ni m6me prdsent6 des
excuses pour son absence. Cette abstention et ce silence, juges
tres severement, attirerent sur le prelat, les foudres du concile.
Les promoteurs de l'assemblee, des la seconde session, le 9 octobre. obtinrent I'autorisation de proceder contre l'dveque defaillant, , suivant la forme prescrite par le droit " ; puis, a la
session suivante, le 18 octobre, le cardinal de Sourdis condamna
Mgr Louis de Salignac comme contumace, pour avoir du fait
de son abstention violM les saints canons et n6glig6 le bien de
1'Eglise. a la privation du tiers des fruits annuels de son MvLche, qui serait allou6 i la fabrique cathedrale, a moins que
le prelat ne fit sa soumission au concile dans les trois mois (21).
Mgr Louis de Salignac avait des raisons pertinentes de ne
pas se presenter au concile : ii dtait alors engage dans un proces au sujet de la possession meme de son devch6.
Le 14 juillet 1623. en effet. le prdlat avait resign6 son v&eihdpar procuration en faveur de Lancelot de Meulet, abb6 de
Vertueil. Cet abb6 avait ddjh obtenu du roi, le 25 juillet, un
brevet de nomination et des lettres royaux A presenter en cour
de Rome. lorsque, le 27 octobre, Mgr de Salignac, revenant sur
sa decision, r6voqua sa rdsignation avant que Lancelot eut dth
nomm6 en consistoire. Un procks s'ensuivit, au cours duquel
le temporel de l'dvkch6 de Sarlat fut saisi. Ce n'est que le 12 janvier 1627 seulement qu'un arrdt du conseil privd donna gain
de cause A Louis de Salignac (22). En de telles conjonctures,
I~ prelat ne pouvait gu6re reprdsenter a Bordeaux un diocese,
dont la 16gitime possession lui dtait alors contesthe.
L'dveque de Sarlat se trouva par la suite aux prises avec
trop de difficultds, les m4mes que ses predecesseurs, pour qu'il
pit songer h ob6ir aux desirs et injonctions du concile et dta(21) De la Nauze. Histoire de 1'Eglise de Sarlat p. 67. - Le cardinal de Sourdis avait en outre nommd vicaire general de Sariat le
chanoine Jean de Carbonnieres de Jayac. Cette mesure provoqua, le
ii mars 1625. la protestation et
I'appel comme d'abus par devaut
notre Saint Pare le Pape *, de la part du ohanoine Francois de Laurens, vicaire gendral dtabli par l'eveque (Archives historiques du d&partement de la Gironde, t. 17, p. 491). Le concile de Bordeaux d6puta
Jean de Jayac en qualit0 de prd'at du second ordre, h l'Assemblde g6nerale du Clergd, tenue h Paris.
(22) Tarde, op. cit., pp. 338-339.
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blir un sdminaire. L'aurait-il voulu d'ailleurs, qu'il aurait et6
vraisemblablement dans I'impossibilitd materielle de raaliser
ce dessein. La peste, dite " mal de Bologne ,,et la famine ravagerent le diocese de 1631 L 1634. Mgr Louis de Salignac mourut
le 2" mai 1639 sans avoir rien entrepris.
De nouvelles 4preuves attendaient le diocese de Sarlat.
D'abord, la vacance du sieige se prolongea, cette fois encore,
pendant trois ans. Et tout de suite, le nouvel e6vque, nommn
en 1642, Mgr Jean de Lingendes (1642-1647), ne parut pas
l'homme susceptible de rdtablir la situation. Plus souvent & la
Cour que dans son diocese il n'observa la residence que d'une
maniere intermittente. Pendant ee temps, son diocese dtait &
t'abandon.
Justement emu de cette situation, I'd6vque de Cahors, Alain
de Solininhac, 6erivait le 3 mai 1643. a son ami Monsieur Vinrent, alors tres influent A la Cour : ( J'ai appris que Monsei9neur l'dveque de Sarlat poursuit d'dtre prdcepteur du roi, qui
est certes un emploi bien au-dessous de sa dignite. Cependant
scon diocese, qui est un des plus perdus de la chritientd, demeure
abandonne. Vous rendriez un grand service d Dieu si vous en
rouliez parler un mot d Monseigneur de Beauvais (23), pour
lui faire un commandement de venir faire la charge, ou qu'oa
pourvoie d cetelrch o (,24).
Mgr de Lingendes ne modifia rien b son genre de vie, si
lien que. quatre ans plus tard, sur de nouvelles instances d'Alain
de Solminihac, saint Vincent demandait et obtenait le diplacement de 1'vdeque et son remplacement par Mgr Nicolas Sevin.
.e 4 ddeembre 1647, 1'eveque de Cahors remerciait le saint en
res termes : u Je vous rends grdces de tout mon coeur de tons
tes soins que vous avez pris de nous donner Monsieur de Sevin
pour dveque de Sarlat. C'est une euvre de si grand mdrite qu'il
ie se peut dire , (25).
On attendait beaucoup du nouvel eveque, ami de Monsieur
doter le diocese de Sarlat d'un
Vincent. II semblait predestin6e
siminaire, et son zele laissait esptrer qu'il trouverait les moyens
do triompher des obstacles.
Son collgue et ami de Perigueux, Mgr Philibert de Brandon. organisa un s6minaire des Ordinands, en 1649. Tous les
deux participerent h la conference 6piscopale, tenue en octobre
de la nime annde, au chateau de MercuEs (26). sous la pr6sidence d'Alain de Solminihac. Ce pr6lat Bcrivait a saint Vincent,
l1 15 ddcembre suivant : o Vous recevrez par les mains des
Deputis une copie de notre confirence... ; vous verrez comme
vuoi it a dtd resolu d'dtablir des Seminaires, et que ceux qui ne
e pourront, enverront les ecclsiastiques de leur diocese dans
le plus prochain ; et pour ce qui est de la conduite, nous avons
toujours entendu qu'elle fut donnle aux V6tres. Nous demeurdmes aussi d'accord qu'il fallait etablir un College ou Maison
pour V recevoir les personnes qui se dedieront au service de
Dieu, pour eire dleves a a pint et dans I'esprit de I'Eglise pendant leurs dtudes, et ce fut pour lors que je dis qu'il en fallait

(23) Augustin Potier, charge & la cour des affaires ecclesiastiques.
,'4)Coste, Correspondance, II, p. 389.
(25) Coste, Correspondance, III, p. 255.
(26) * C'est un chateau de 1'veque, a une tieue de Cahors, fort
bien situd sur le Lot' (Journal de dom Boyer, p. 297).
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donner la conduite aux V6tres, et apportai plusieurs raisow
pour cela, aussi fut-ce une proposition agr6e de toute la Coapagnie n (27).
Au cours de cette meme conference, les dveques presents
dkciderent aussi de maintenir, si possible, leurs clercs au semiiraire, , un an entier avant de prendre l'ordre du sous-diaconat * (28).
II parait done hors de doute que Mgr Sevin etait au moins
dans l'intention, s'il en avail la possibililt, de doter son diocese
d'un seminaire. Gette intention du prelat ressort a 1'dvidence,
quand on sailt la haute estime dans laquelle le tenaient saint
Vincent et Alain de Solminihac. qui firent tant, 'un et FIautre,
pour les smninaires, le premier, dans tout le royaume, le second,
dans les dioceses \oisins de Cahors.
Saint Vincent &crivait A .Mgr Sevin, le 23 mars 1652 : lJe
ne cois point aujourd'hui de prelat dans le royaume qui soit si
y•cnralemnent estimO que cous etes, par vos sages conduite d
I'fyard de Dieu, de l'Etat et des peuples ) (29).
Et quand Alain de Solminihac demandait A Monsieur Vincent. le 2 juillet 1651, d'obtenir la nomination de Mgr Sevin
counme coadjuteur de Cahors, il motivait ainsi son choix : , Je
me suis arrit 4i Mgr l'evcque de Sarlat, pour les raisons suicantes : parce que c'est un prelat qui vit saintement, donne us
irand exemple. est fort ddtach, a une 6minente piete, des vertus solides, est fort savant, prcche bien, fort zdl6 et un tres bel
erprit, bon jugement, une grande sante, bon corps, est fort pai>ible et laborieux et cigilant, a beaucoup d'experience en la conduite d'un diocese et dans une approbation universelle, et en
grande rpultation en cette province. ) Le prelat ajoute, ce qu'il
faut souligner, cette autre raison : , dans mes maximes pour
i. conduite de son diocese et des seminaires n (30).
Or. quand lgr Sevin quitta pour Cahors le diocese de
Sarlat. ce dernier ne possedait pas encore de seminaire. Coniient expliquer cette carence ? II est certain que si Mgr Sevin
ne par\int pas a fonder cet 6tablissement, dont il voyait I'urgente ndeessite, ce fut en raison d'obstacles insurmontables, qui
lui en enlevaient le moyen. Outre le manque de ressources. it
faut probablement en chercher la cause principale dans les troubles des guerres de la Fronde (31).
11 semble cependant que Mgr Sevin avait l'espoir de ne
pas quitter son diocese avant de l'avoir pourvu d'un sdminaire.
C'est ce qu'on peut deduire d'une lettre d'Alain de Solminihac
a saint Vincent, oii, tandis qu'il demande I'6veque de Sarlatpour coadjuteur, il propose que ce prdlat ga 'de en titre son
diocese et qu'on lui donne un coadjuteur pour l'administrer.
SJe crois, explique 1'dv6que de Cahors, que cela serait plus

'27) Coste, Corresp., III, p. 521 ; Sol, Lettres..., p. 391.

:28) Degert, op. cit., II, p. 313.
:29) Coste, Corresp., IV, p. 345.
(30) Coste, Corresp., IV, p. 219.
(31) Pendant la Fronde, Mgr Sevin prit le parti du roi. II oontribua
5 maintenir Sarlat sous l'obedience royale. En 1652, saint Vincent dcrivait a un OvAque : * M. de Sarlat, qui a tenu ferme en son diocese,
a fait revenir sa ville sous l'obdissance du rot, lorsque, dans les premiers mouvements, elle s'etait dclarde pour le parti contraire ; d
quoi it a regu de grandes louanges & la Cour et sest ouvert la voie a
une reconnaissance * (Coste, Corresp., IV, p. 325). Le saint ecrivait dans
le mnme sens bi Mgr Sev's lui-meme (Coste, IV, p. 344).
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acantageux i6 celui qui scrait nonmmu son coadjuieur que s'it
lui resiynait son dvdche presentement, parce que Myr de Sarlat
ne le retiendra que pour le remettre, et son diocese en l'dtat
qu'il doit ldre tant pour le spirituel que pour le temporel. Aiysi
ce serait travailler pour le coadjuteur , (32).
L'dtablissement d'un seminaire entrait certaiineent dans
les plans de 1'dveque de Sarlat conme l'un des moyens les plus
urgents et n6cessaires de restauration spirituelle envisages.
.lais, si tel fut son dessein, Mgr Se\in n'eut pas le temps
de le rdaliser. Le 23 juin 1658, il se dminettait de 1'6v\che de
darlal, et il succedait & Alain de Solminihac, dont ii etait depuis
quelques annies le coadjuteur.
Le 28 mai 1659, Mgr Francois de Salignac prenait possession de l'dvecht de Sarlat par son procurcur Gabriel Labrousse,
grand vicaire et official. Ce sera le nou\el i6\que qui aura
'liunneur d'etre le fondateur du seminaire lant desird.
On se demandera peut-4tre coiument, pendant cette longue
periude de difficultes, etait assuree la formation sacerdotale
des jeunes clercs sarladais.
Tandis que dans les dioceses voisins les cleres recevaient
deji au seminaire une formation au moins sonimaire, par une
preparation d'une duree plus ou moins longue suivant la nature
des ordres h recevoir. a Sarlat, on continuait a suivre les usages
anuliels.
Comme dans les autres dioceses ou il n'y avait point encore
dc stminaire, les aspirants aux ordres se pr6parerent d'abord
au college de Sarlat. dans les comnmunautes religieuses ou encore
dans des sortes d'6coles presbytdrales. tenues par des curds.
Cest ainsi qu'a C:nac, en 1670-1674, 6taient rdunis plusieurs
jtiunes gens auxquels on enseignait la grammaire et les hurnanitits. et qui portaient le titre de clercs (33).
AprBs quelques etudes. les candidats 6taient presentls t
l'de•que, passaient un examen, et, recevaient I'ordination, s'ils
0taient jug6s capables.
Plus tard, conformement aux prescriptions des conciles pro\inciaux, les clercs eurent a se rendre dans les seminaires voisins. Le siminaire de Cahors, le plus proche et aussi le plus
celebre de la region et qui, depuis 1643, etait dirige par les Lazaristes, attira le plus grand nombre des clercs sarladais.
Dans la vie d'Alain de Solminihac, le PNre Chastenet deri\ait au sujet de cet etablisseient : , On y a vu accourir de
i,utes parts, grand nombre d'ccclsiastiques, non seulement du
diocese de Cahors, mais encore de ceux de Sarlat,.de Tulle, de
Limoges, de Pdrigueux, et autres circonvoisins, avec tant de
joule qu'on a dte oblige d'en renvoyer plusieurs pour n'y avoir
pas de place, et on peut dire sans mentir que le Sntinaire de
Iahors est un des plus beaux du Royaume , (34).
La nomination de 1'eveque de Sarlat, d'abord comme coadjuteur de Cahors, puis comme 6v6que de ce diocese, ne contribua
pas pen b favoriser l'exode des clercs sarladais vers le s6mi,iaire cadurcien. On pense meme que l'Uveque de Sarlat confdra
1M. Cuissot, sup6rieur du s6minaire de Cahors, la cure de Cha(32) Coste Correspondance, V, p. 169.
(33) Fayolles, L'dglise et le chateau de Carsac, p. 23.
(34) Chastenet, Vie d'Alain de Solminihac, Ed. 1663, p. 286 ; Sol,
Le vdndrable Alain de Solminitac, p. 133.
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vagnac en Limousin, a peut-Ltre d cause des 61Pves du dioctht
de Sarlat qui etaient refus au sdminaire de Cahors n 35).
Ill. - La fondation du S6minaire
lpar Mgr Franqois de Salignac (1668)
Le pontificat de Mgr Francois le Salignac de la Mothe Fenelon (1659-1688), oncle du grand archev'que de Cambrai, se presentait sous de meilleurs auspices que ceux de ses predecesseurs
imnmediats. Un derivain sarladais ecrit : u De 1653 d la Rhvolution, Sarlat s'endort, comme le Pdriyord tout entier. Rares sont
les vcenements qui reussissent a rompre la monotonie des
jours ) ,36).
C'etait lar toute la France 1'ere heureuse et feconde de la
reorganisation spirituelle, intellectuelle et temporelle. Colbert
avait remplac6 Mazarin ; les guerres de la Fronde dtaient ter.
mindes ; la France sortait grandie du traith des Pyr6nees, et le
prestige du Roi-Soleil brillait dans tout son 6clat.
Un edit royal de d6cembre 1666, registrd au Parlement le
31 mars suivant, exceptait les st•minaires des formaliits prescrites pour I'dtablissement des maisons religieuses, col!eges et
autres corninunautes ; cet ddit enjoignait aux archeveques et
te\6lques d'instituer des s6minaires en reurs dioceses, et de pour\oir A leur dotation par union de bendfices ou autrenment (37).
Bien que Mgr Frangois de Salignac eut d'abord a reparer
les ruines caus6es dans le Sarladais, soit par les guerres de la
Fronde, soit par les inondations et un tremblement de terre (38),
il ne tarda pas A obeir aux intentions et aux ordres du roi. Pour
I'etablissement de son seminaire, ii jeta son d6volu sur la maison du chapitre, qui avait ddj, servi a cet usage, lors du premier essai de seminaire, en 1585.
A en croire le fameux abbe Audierne, historien sarladais
de. enom, Mgr de Salignac aurait 6tabli le seminaire, le 15 juillet 1668, dans les susdits locaux et en aurait confid la direction
au , curd de Sarlat !probablement M. Vallte), qui, trouvant
quelque temps apres que le fardeau etait trop lourd, obtint que
les siminaristes entrassent au collige, alors tres florissant par
le nombre des dldves, la force des etudes et la science des professeurs , (39).
D'aprcs la version de I'abbd Duverneuil, s'appuyant sur un
manuscrit de M. Selves de Mirabel, en 1668, I'eveque a dtablit ua
sdminaire d Sarlat, ce fut le 15 juillet, sous la conduite du sieur
Jean de Saint-Clar,cure de ladite iUle, et les logea dans la maison du sieur DaiUac (pr6sentement habitee par les Dames de la
Foi), dans le quartier de la Bouquerie ; et, quelque temps apros,
du consentement du seigneur devque et des habitants de la ille,
on les mit dans le collIge oi it demeura plusieurs ann6es , (40).
L'auteur de I' " Histoire de Sarlat ,,M. Escande, a 4te encore moins bien documentd, lorsqu'il a ecrit : at Vers l'annde 1680,
I'dvdque de Sarlat, Francois de Salignac, fit construire un s6ti(35) Foissao, Le premier grand seminaire de Cahors, p. 21.
(36) Maubourguet, Sarlat, p. 59.
'37) Mdmoires du Clergd de France, II, col. 597 sq.
(38) A. Jean, Les dveques de France (1682-1801), pp. 156-157.
(39) Calendrier du ddpartement de la Dordogne, 1844, p. 247.
Mayjonade a fait eienne cette opinion (Sem re. Pig.., 1907, 258).
(0O)Notre-Dame de Temniac, p. 89 ; voir * AntiguiUs du Pdrigord
et Sarladals * (Ms 100, Biblioth. de la ville de Pdrigueux).
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naire sur le rocker de Sainte-Barbe, da 'ouest de la cille, au pied
des collines d'Argentouleau, et ii en confia 1'administrationd des
Peres Lazaristes, diriyes par le Sartadais Saint-Clar , (41).
Ces divers recits des debuts du seminaire mllangent singulibrement 1'erreur B la verit6. En effet, des 'origine, Mlgr Franoois de Salignac avait resolu de confier la direction du seminaire, qu'il projetait, aux Prdtres du Citrgd, dont la congrdgation avait
lt.
fondee & Bordeaux, vers 1636, par le chanoine
Jean Fonteneil, ami et correspondant, de saint Vincent.
L'dv\'que engagea done avec cette congregation des negociations, qui eurent leurs conclusions en aoit 1668, dans ja signature d'un contrat passe devant le notaire bordelais Pascauld,
a,
dans la vile et cite de Sarlat et dans le palais dpiscopal entre
Fran-cois de Salignac et Messire Jean de Saint-Ctar, docteur en
theoloyie, faisant au norm de iessire Fonteneil. , En voici la
teneur :
l1gr Francois de Salignac y dcclarait qu'ayant mrement
rdlecbi aux moyens de chasser I'herdsie de son diocese, d'y retablir la discipline eccldsiastique, de stimuler le ze~e et la culture
du cierge et d'accroitre la devotion dans le peuple, il avait jug6
que le moyen le plus efficace serait d'Ctablir un seminaire oh
les aspirants aux ordres sacres feraient 1'epreuve de leur vocation. seraient eleves A 'esprit du sacerdoce de Jesus-Ghrist, et
ainsi rendus capables de faire toutes les fonctions du saint
miinistlre b la gloire de Dieu, A leur propre sanctification et i
celie de tous ses diocesains.
Mais, quand ii eutL , discut6 divers expedients pour faire
eel etablissement, tant pour le regard des personnes qui doivent etre mises I la tLte et exercer les offices et charges du
seitlinaire, que pour le lieu ou il devait etre etabli et le revenu
necessaire pour sa subsistance n, l'execution du dessein parut
-cause des difficult6s presque insurmontables
,, fort dloignde,
qui s'y rencontraient -. La Providence de Dieu, cependant, les
ayant toutes lev6es, lui a en outre ( fourni des eccisiastilues
d'uae probitd singuliere et d'une grande capacitd. que le sieur
de Fonteneil, leur directeur, offre et oblige lui accorder pour
l'a enir. o
Quant au lieu pour r'etablissenent du seminaire, 1'eveque
clhoisit Sarlat, u tant pour la preference qu'il croyait devoir lui
donner sur toutes les autres vi!les du diocese, puisqu'elle dtait
r:connue la mere de toutes, qu'A cause de I'avantage qui rdsulI'dvlque ), et
terait pour les sdminaristes de la prdsence de
pour ce qui est de la maison me.me, il choisit celle a oh logent
!ts messieurs de la psallette et les enfants de choeur, laquelle a
autrefois servi pour un seminair-, et qui est dans I'enclos du
c!apitre de la presente ville, joignant la maison 6piscopale et
la chapelle Notre-Dame. Pour mettre ladite maison en dtat de
l)cer convenablement ledit sdminaire ,, 1'6v&que promet C de
faire fournir la somme de 300 livres et d'employer celle de 900 li'.-es en argent meubles ou matdriaux ,, sur laquelle somme
axant ces pr6sentes, le sieur Saint-Clar avait ddUj reQu 400 livres.
Le- pr6lat s'engage en outre ac , unir audit seminaire la paroisse
et cure de Saint-LaurenL de Castelnau ou autre jugde commode
par ledit seigneur lorsqu'elle viendra k vaquer ,, comme aussi
dde s'employer, du mieux et le plus promptement qu'il pourra,
(41) Histoire de Sqrlat, p. 522.
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& obtenir de Sa Majeste des lettres a, qui I'autorisent a impol
ser sur le diocese la somme de 500 livree par an, jusques j ce
qu'il y ait Wte autrement pourvu par lui ou ses successeurs, a
moyen de quelque b6enfice ,. Ces lettres patentes furent obtenues
en 1670.
D'un autre coLt, poursuit le contrat, a tous les ecclsiastiques de la Congregation des Pretres du Clerg6 qui composeront
ledit s6minaire seront dans une entiere ddpendance dudit seigneur eveque et de ses successeurs; ils seront pour le moins
au nombre de trois, dont deux pretres capables des fonctions
dudit s6minaire. Lesdits pretres qui seront approuves s emploierout dans la maison & instruire les sujets qui y seront reMu
par ledit seigneur e6vque, de toutes les choses necessaires a l'ftat
eccltsiastique, ainsi que ledit seigneur le jugera i propos; et
hors de la maison, ils s'emploieront A I'administration du sacrement de penitence, h la consolation spirituelle des paroissieas
de ladite ville et aux missions dans le diocese, autant du moins
que les exercices du seminaire le permettront, et en leur fournissant les fonds n6cessaires pour cela ,.
C'6tait beaucoup demander aux directeurs du s6minaire,
dont le nombre 6tait si restreint, mais sans doute M3gr de Salignac revait-il de mettre sur pieds une organisation semblable i
celle qui existait A Pdrigueux, oýi la Congregation de la Mission
assurait A la fois I'enseignement au seminaire et la pridication
des missions dans le diocese, tout en rendant des services au
clerg6 de la ville.
Quoi qu'il en soil. muni d'une procuration de Jean Fonteneil. en date du 2 aoft 1668. M. de Saint-Clar offrit aussit6t
t, d'accepter la conduite et se charger des exercices du seminaire aux conditions ci-dessus enoncees, et les partis demeurerent d'accord d'en passer sans retard un acte public , (42). Cel
acte fut signd le 9 aoft.
M. Jean de Saint-Clar prit done la direction du seminaire
en aoft 1668, et il la conserva jusqu'en 1679.
Nous aimerions savoir comment se fit le recrutement des
premiers 6l6ves, le nombre des jeunes gens qui furent admis
au seminaire, 1'enseignement qui leur fut donn6, bref, ce que
furent ces dix premieres annees du seminaire. Le seul docment explicite que nous en ayons est le contrat de fondation,
passe en octobre 1683 avec les Lazaristes dans lequel Mgr Francois de Salignac declare que M. de Saint-Clar avec les ouvriers
fournis par la congregation des Pretres du Clerge dirigea lontemps avec zele son seminaire. Cette formule, de style dans uo
contrat de cette sorte, surtout ridigde en presence des interessds, ne nous apprend pas grand chose. Souhaitons-la comme
l'expression de la v6rit6, car nous pouvons nous demander si
la Communaute des PrBtres du Clergd, sur le point de disparaitre, fut en mesure de fournir le nombre de prcfesseurs skpule dans le contrat de 1668.
Quelques mois apres la mort de Jean Fonteneil (2 nmrs
1679), I'archeveque de Bordeaux, Mgr Henri de Bdthune, ddsigns
le supdrieur du sdminaire de Sarlat pour prendre, en tant que
srpdrieur, la succession du fondateur de la Communaut6 des
(42) Arch. d<p. Gironde, minutes de Pascaud, 1668, f- 68, 69,
15, 155 ; Bertrand, op. cit., t. I, pp. 251-253 ; Degert. op. cit., 1, pp.
285-286. ,
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PrEtres du Clerg6 (43). M. de Saiut-Clar quitta done Sarlat pour
Bordeaux, oi ii se trouvait encore en 1681.
Le ddpart de son premier superieur frappa a mort le s6minaire de Sarlat. 11 y a lieu de croire. en effet, que la Communaute des Pretres du Clerge, tres pauvre alors en sujets, et qui
allait cesser d'exister en 1682, fut dans l'impuissance de fournir
un nouveau supdrieur pour remplacer M. de Saint-Clar a Sarlat.
Lorsque ce dernier donna sa d&mission de supdrieur de Bordeaux, par devant notaire, le 14 octobre 1682, il 6tait alors qualifid
de ii curd et chanoine de la ville de Sarlat, superieur et
des Prktres du Clerge dtablie a
directeur de la Communautl
Bordeaux ,, ce qui laisse entendre que M. de Saint-Clar dtait
revenu b Sarlat au moins vers le debut de 1682, et qu'il avait
sur ces entrefaites etc pourvu de la cure de la ville. Peu apres
son retour, it reprit m6nie sa qualite de directeur du s6minaire.
ainsi qu'on le voit dans un document du 13 mars 1683, qui lui
donne la double qualitd de cure de la ville et de directeur du
semiaaire (44).
Que devint le seminaire au depart de M. de Saint-Clar ?
En quel etat etait-il lorsque celui-ci reprit sa qualitd de directour du sdminaire ?
Nul document de I'6poque ne nous fournit de renseigneients & ce sujet. a moins qu'il ne faille s'en rapporter a la tradition manifestde par les abbes Audierne et Duverneuil, cites
plus haut, d'apres laquelle les quelques sdminaristes qui restalent trouvdrent refuge au college mrnme de Sarlat.
Mais, dans ce cas, M. de Saint-Clar, 4 son retour i Sarlat,
et en sa qualite de directeur du seminaire, se trouait Wtre le
supdrieur d'un sdminaire fant6me, purement nominal, qui attendait sans doute des jours meilleurs pour se reconstituer.
Au reste, I'dtat precaire dans lequel fut trouvd le seminaire
par les Lazaristes, a leur arrivee I Sarlat, fait supposer une
organisation inexistante. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'insinuait
Mgr Francois de Salignac lui-mtnme dans le contrat du 13 octobre 1683 passd avec la Congregation de la Mission, et oil on lit
notamment A propos de I'ancien superieur : c Voyant que le
succes d'un si saint 6tablissement ne r6pondait pas tout d fait
d notre attente, et que la raretf des ouvriers propres A travailler
efficacement dans ledit sbminaire le mettait hors d'etat de satisfaire & ses obligations, it nous aurait supplid d'agrder la d&mission de sa charge. , Et c'est pour cette raison que l'dveque
aurait fait alors appel aux Lazaristes.
De cet 6tat prdcaire oii fut reduit le seminaire de Sarlat,
il ne faudrait certes pas rejeter la responsabilite sur M. de
Saint-Clar, qui fut d'ailleurs un Ihomnne eminent. mais I'attribuer uniquement aux circonstances, I la penurie des maitres et
des ressources ; ii faut aussi se souvenir que les s6minaires, &
cette dpoque, n'en 4taient qu'a leurs debuts, avec toutes les
improvisations et les tatonnements que cela suppose.
M. de Saint-Clar fut un des principaux membres de la petite
Communautd bordelaise des Pritres du Clergd, h laquelle appartint egalement un Louis de Saint-Clar, probablement son parent,
et qui fut plus tard curd de Castelnau.
(43) Bertrand, op. cit., I, 277.
(44) Arch. d6p. Dordogne. B 1723.
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En 1661, Jean de Saint-Clar avait eWt mandate par Jean
Fonleneil, son supterieur, pour signer le contrat de fondation da
seminaire d'Aire, confie A sa Communautd. En 1668, nous I'avomn
vu, il reuut la mime mission pour la fondation du seminaire de
Sarlat, dout il prit lui-mdme la direction. Ces diverses missions
disent I'estime dans laquelle le tenait le saint M. Fontenei), st
il n'est pas etonnant que l'archevque de Bordeaux ait song6 i
lui pour assumer la direction de la ConimunautW, a la mort
du fondateur. Devenu simplement chanoine et cur6 de la ville
de Sariat, apres la venue des Lazaristes, il se consacra tout
entier a sa paroisse et mourut en 1693, victime de son devouemeint au service des pestifcres. Cette mort hdroique couronnait
une magnifique vie de prbtre saint et z1~e (45).
Un document contemporain portait sur lui ce jugemeuL :
M. de Saint-Clar , trouva la mort dans le secours qu'il donna
aux malades et dans les fatigues extraordinairesqu'if prit, quoique fort dqd, dans ce temps d'affliction. Enfin Dieu l'appela d
Luy dans les fonctions qu'il avait tant aimbes, qu'il avait exercces arec :zle, amour, edification et bon exemple. En un mot,
on peut dire de lui que c'etait un veritable pretre, un pasteur
zile pour le salnt de son troupeau, eclaird pour le conduire, charitable pour le soulayer, et rempli de vertu et de pidt0 pour
l'ddifier. II fut y!dneralement regrettd de tout le monde, mais surtout de son prdlat " (46).
Ajoutons a ce be! eloge que M. de Saint-Clar se montra toujcurs bienveillant pour ses successeurs au s6minaire, auxquels,
avant de mourir, il ligua son modeste avoir, apres les avoir sans
doute aides de tout son appui.
CHAPITRE TROISIkME

LES DEBUTS DES LAZARISTES
I. - Prise de possession du seminaire par les Lazaristes
Le choix des Lazaristes pour remplacer les Pr"tres du
Clerge de Jean Fonteneil dans ia direction du sdminaire de Sarlat, peut s'expliquer diversement.
Les deux congrdgations. en effet, n'6taient pas sans rapports
etroits. Jean Fonteneil avait te6 en relations suivies avec saint
Vincent de Paul. et avait meme rendu de nombreux services aux
Lazaristes, aux Filles de la Charite, voire meme aux parents
du saint (47).
Monsieur Vincent avait en haute estime 1'Institut de Fonteneil qui, d'apres une affirmation de l'archeveque de Bordeaux,
Mgr de Bourlemont, en date du 15 octobre 1682 avait el6 form6
Sh l'instar et suivant les reglements , de la congregation de
Saint-Lazare, dont elle 4tait (,une espbce d'6manation * (48).
Privoyant la duree ephe6mre de sa propre Communaut,
dans son testament du 15 juillet 1678, redig6 un an avant sa
mort, le fondateur des Pretres du Clerge appelait la famille spirituelle de saint Vincent k recueillir 1'heritage de sa Communaut6, si celle-ci venait a disparaltre.
(45)
(46)
. 47)
(48)

B.H.A.P., 1876, p. 204.
Antiquitds du Pdrigord et du Sarladais, p. 336.
Coste, Correspondance, II, pp. 4-45.
Bertrand, op. cit., I, p. 282.
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a Quoique je me confie en la bortd et providence divine,
ecrivait Fonteneil, qu'elle reyardera d l'avenir cette petite institution des Pretres du Clerg6 deja etablis par sa misdricorde
dans la ville et diocese de Bordeaux, pour vaguer aux susdits
emplois, je veux qu'au cas que, par mes plches, elle vint a ddfaillir, ou qu'on voulft changer son institution ou les reglements
dCja
ltablis,
que tout ce que je donne ci-dessus a ladite Congregation soit de nul effet et valeur, et en revoque la donation, la
transferant en faveur de la Congregation de la Mission de Paris,
institute par feu Monsieur Vincent, a la charge d'accomplir les
empiois de notre institution, comme etant conformes aux leurs,
et non autrement ; et a cet effet, audit cas, je la substitue aux
susdits biens que j'ai ci-dessus donnes a ladite Congregationdes
Pritres du Cleryg, et en ce cas. et en ces susdits biens, je la fais
mon hiritibre particulibre , (49).
M. J. de Saint-Clar, ayant donne sa dnmission de la charge
de superieur des Pretres du Clerge, le 14 octobre 1682, la congregation de Fonteneil se trouva dissoute, et 'archevCque de
Bordeaux, Mgr de Bourlen•ent, signsa !15 ctohre I'Arodonnannce
qui appelait tes Lazaristes A recueilir la succession des Pretres
du Clergd au stminaire des Ordinands de Bordeaux :50;.
Pour ce qui est du sdminaire de Sarlat, la substitution des
Lazaristes aux Pretres du Clerge eut une autre origine.
lgr Frangois de Salignac connaissait certes les fils de saint
Vincent. Alors qu'il n'etait encore que doyen de Carennac, il les
avait vus a fo'euvre au s6minaire de Cahors, et ii savait I'estime
que leur tenioignait son 6ivque, Alain de Solminihac.
II n'ignorait point non plus les sentiments de ce grand pr&lat relativement aux seminaires et son desir d'en voir confier
le plus possible la conduite aux Lazaristes, comnme la decision
on avait et6 prise entre les vxeques reunis A la conference de
Mercubs, en 1649. Alain de Solminihac s'y 6tait maintes fois
employe, comme ii le fit voir notamment, en 1651, A propos du
sdninaire de Clermont, et particulibrement A I'occasion de la
fondation du seminaire de Pdrigueux, en 1649, par Mgr de
Brandon, ou lors du retrait des Lazaristes de ce dernier s6minaire, au debut de 1650 (51).
Cet intdrdt special de I'dvdque de Cahors pour les fils de
Mlonsieur Vincent et leurs m6thodes, Francois de Salignae le
connut du moins A l'occasion d'un leger incident.
Ayant eu connaissance du a Projet de l'6tablissement d'un
seminaire dans un diocese ,,publid, en 1651, par M. Oiler, et
l'avant communique a son 6veque, Alain de Solminihac celui-ci
ecrivait, le 26 avril 1651, A Monsieur Vincent:
t M. le doyen de Carennac (Frangois de Salignac) m'a envoyd le traitd que M. le cure de Saint-Sulpice a fait du saminaire, des seminaristes, et de reux qui doivent avoir la conduite.
Je m'en vais lui derire que je l'ai trouv6 fort beau et bien dressd;
tmais, pour ce qui est de la pratique d'icelui, je la trouve non
seulement tres difficile, mais impossible. IIdit qu'il ne faut pas
beaucoup de personnes pour le conduire, qu'il suffira trois eccleszasliques et l'eveque, qui sera le superieur, et decrit les qualites
(49) Bertrand. op. ct., I, p. 462.
(50) Bertrand, op. cit., I, pp. 278-279.
(51) Coste, Correspondance, In, p. 521 ; IV, pp. 135 ; 184-185.
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de ces ecclisiastiques et quels its doivent etre. Je crois avoir
un des plus beaux et peut-dtre le plus grand clerge qui soit
dans diocese de ce royaume : je m'en vas demander audit sieur de
Carennac, qui est de mon diocese qu'it m'en nomme un seua qui
ait ces qualites : je dirai bien davantage, je ne pense pas que
de cinquante ans, j'en troucasse un. II y a bien de la difference
de la pratique i la speculation. J'ai (s'il me semble) des raisons
invincibles contre cela et pour faire voir qu'il faut de necessit#
donner la conduite des smtainaires a des communautes. Saint
Charles, que Dieu a donne d son Eglise pour un exemple de perfection a tous les prdlats, en a usd de la sorte ayant donnc la
conduite de ses siminaires aux communautds , (52).
Francois de Salignac ne dut pas etre convaincu par les arguments de son venerable 6veque, et le a Projet , de M. Olier
exer'a toujours sur lui une certaine attirance. Aussi, lorsque
vint pour lui le moment de chercher des directeurs pour son
sdminaire de Sarlat. il prefera s'adresser aux Pretres du Clergde Bordeaux, plutut qu'a Saint-Lazare.
On emarque, en effet, dans le contrat de fondation du
niois d'aoClt iW68. que la clause qui maintenait a tous les eccldbiastiques de la congregation des Pritres du Clerg6 qui composent ledit seminaire..., dans une entiere ddpendance dudit seigneur dveque, et de ses successeurs , etait pleinement conforme
au cc Projet , de M. Olier, et bien faite pour plaire au prelat,
qui voyait une situation analogue 6tablie au siminaire de P6rigueux. par la pr6sence des Missionnaires.
Quoi qu'il en soit des intentions premieres de Mgr FranVois de Salignac. la pens6e de faire appel aux Lazaristes, apres
la disparition des Pretres du Clerge, parait lui avoir etW sugg&rde par un incident fortuit : la fondation d'une maison de missions A Sarlat.
Le 6 avril 1683. Mine Louise Boyer, duchesse douairiere de
Noailles. et son fils aine Jules, due de Noailles, avaient passO
avec M. Edme Jolly, Supdrieur gdndral de !a Congrdgation de
la Mission, par devant maitres Levasseur et Lauverdy, notaires
au ChAtelet, un contrat de fondation " de trois prdtres et un
frdre de ladite congrtgation & Sarlat, pour faire des missions
dans toutes les terres de ladite duchesse, conformement au m6moire desdites terres, en sorte que chaque paroisse pst avoir la
mission tous les dix ans ).
-TLauchesse donnait pour cette fondation un fonds de terre
de 600 livres de revenu annuel franc et quitte de tous droits
de lods et d'indemnit6, et le due de Noailles, son fils, 400 livres
de rente A prendre sur sa terre de Larche. De plus, la duchesse
s'obligeait A donner a M. Jolly, deux ans apres I'dtablissement
fait, une somme de 5.500 livres en louis d'or et d'argent au profit de cette mission, ad condition de quatre services solennels 6
perpetuite pour Mgr le due de Noailles et son dpouse, et pour
Mgr le due de Noailles, leur fils, et pour son dpouse, aux jours
de leur djces, auquel jour les pretres missionnaires devront dire
to messe pour lesdits. Seigneurs ou Dames, et, de plus, diront d
leurs intentions deux messes basses par semaine d perpdtuite ,.
Cependant, a ayant confdrd de ce dessein avec les seigneurs
eveques, dans les dioceses desquels sont situds les dites terres,
Mgr I'evdque de Sarlat aurait t6moignd ddsirer contribuer de sa
(52) Coste, Correspondance, IV, pp. 184-i85.
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part a cette fondation et meme de s'en sercir pour fonder un
siminaire dans son diocese et d'en donner la direction autdits
prteres de (a Congregation de la Mission et, a cet effet, leur donner un logement dans la ville de Sarlat et pourcoir ainsi d la
subsistance de quelques pretres de ladite conyryeation pour renmplir les devoirs audit seminaire sans y occuper ceux qui sont
destinds pour les missions. Et comme ladite ville de Sarlat est
proche d'une partie des dites terres, et n'est pas fort eloigyne
des autres, ladite duchesse et ledit seigneur due oat eu pour
ayrdable le choix dudit seigneur dedque. Ce qui ayant etd aussi
agrjd par ledit sieur Jolly, superieur gydural de ladite Congreyation de la Mission, lesdites parties ont fail, passe et accorde
cc qui ensuit... )
La duchesse et le due de Noailles fondaieint
trois prdtres
et un frere de ladite congregation dans ledit saminaire de Sarlat
pour y civre avec ceux de la mInae congregation qui y serant
fondtrs par ledit seiqneur deque pour en avoir la direction, et
pour faire des missions dans toutes les dites terres les unes apres
des autres, en sorte que de dix ans en dix ans ii y ait une mission cu chacute de leurs terres et paroisses situdes dans ledit
dio,.'se de Sarlat, et les dioceses circoncoisins dudit Sarlat, suirant Ie mnemoire qui en sera fait. Le tout sous le bon piaisir des
sciynrteurs deeques desdits dioceses , ;53).
Le son ctet Mgr Francois de Saligniac pasaait contrat, le
13 ,ctobre 1683. avec Ml. Rend Simon. suptlricur lazariste du
semijairc de Bordeaux. agissant au nom de 1. .olly-. son Sup&ricur &eniral.On y lisait :
" Francois de Salignac de la Mothe Fenclon. conseiller du
Roi i ci son Conseil, Erique et Seigneur de Sarlat..., ayant reconnu
dcpuis qu'il a plu <i la Procidence de nous appeler aýI'trpiscopat
qu. lI''tablissement d'un seminaire est d une necessitd indispensable pour donner des ministres ii 'Eylise, lesquels dlevCs dans
In pratique de la certu par Ie soin et l'application de personnes
pic'ui.es, qui caqueni t res saints exercices, puissent la sercir utiwmenit et procurer la plus grande gloire de Dieu ; dans cette
rtic noous curions jeet les yuxr sur le Sieur de Fonteneil, grand
iarchidiacre de Saint-Andrd et supdrieur du seminaire de Bardt•ux. anquel ayant fait connaitre notre ddsir, il y aurait volontb '.s arquiesce(. et donn, les mains i l'dtablissement de notre
surtinaire.en telle sorte que s'en plant charge,par acte du 9 aotit
Ii;a.... Ja conduite en aurait etC confide au sieur de Saint-Clar,
lors prdtre de la congrigation du seminaire de Bordeaux, et d
I-'.sent curd de cette rille. lequel avec les oucriers fournis par
I,'lite congregation aurait dirigd lonytemps avec zele notre dit
'rninaire.Mais oyarnt que le succes d'un si saint dtablissement
sn ri-pondait pas tout a fait d notre attente et que la raretd des
c,,arriers propres d tracailler efficacenent dans ledit sdminaire
1,' miettait hors d'dtat de satisfaire a ses obligations, it nous aurait
s.,lplid d'agrder la ddmission de sa charge ; ce qu'ayant accepte
ft reconnaissant qu'on ne saurait donner une stabilitd solide
audit sdminaire sans le secours d'une communautd qui fournisse
des ouvriers fixes et perpdtuels, lesquels par un engagement
!ctrticulier puissent mieux remplir cet art des arts, qui demande
di si grands soins, 'nous n'aurions point trouvd de voie plus
,53) Arch. de Saint-Lazare : Etab'issements de Franoe, s6rie V.
Sarlat : f* 120-122. Le texte original est aux Arch. .at.. S. 6710.
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assuree pour y parvenir que d'en confier la conduite,'d L'exempie de la M4tropole aux prdtres de la Congrigation de la Mission, qui youvernent ddjd plusieurs sdminaires dans le Royaume
avec beaucoup de fruit et d'edification, et particuliBrement celui
de Bordeaux auquel le n6tre doit itre d'autant plus conforme
qu'il en a des le commencement tir6 son origine. A ces causes,
ayant conmmuniqu6 notre dessein au Superieur gineral de ladite
conyrcgation, ii nous aurait marque itre dans la disposition
de se charger de la conduite de notre dit seminaire, et le faire
diriyer par des pretres de ladite congregation capables de remplir dignement cet emploi. Sur quoi nous etant bien informn de
bi vertu, probite et suffisance des pretres de ladite Congregation
de la Mission. nous avons elu et etabli, dlisons et dtablissons par
ces presentes sous notre autorit6 et de nos successeurs les prPtres de ladite congregation, Directeurs perp6tuels de noire dit
siminaire, tant pour le spirituel que pour le temporel aux condilions ci-dessous exprimdes... .
La congrtgation fournissait deux pretres et a le nombre de
freres qu'ils aciseront pour le service dudit seminaire ,, et, le
re\enu du seminaire augmentant, un troisibme pretre serait
ajout6. lis travailleraient sous I'autorit6 des eviques pour tout
ce qui concerne la conduite du semiuaire, les missions, et godnralement ce qui concerne le prochain. Pour le reste, ils demeureraient v dependants de Icur superieur general ,.
Algr Franiois de Salignac concedait pour cette fondation000 livres que, disait-il, il a a le droit de prendre annuellement
sur le cleryg (du) diocese, en vertu de lettres patentes du Roi,
donn6es t Saint-Germain-en-Laye en 1670 ,, amsi qu'un fonds
de 6.700 livres donn6 pour les missions en 1675 et 1676 par
M. Daymerique, tlieologal, et M1. Berbiguid, cure de Biron, &
condition de faire donner les missions sp6cifies par d'autres
pr6tres que ceux qui dirigent le s6minaire.
L'eveque poursuit : ( Et d'autant que nous n'avons aucune
miaison commode pour loger ledit seminaire, seront tenus les
dits prdtres pour qu'une si bonne cuvre ne demeure pas plus
tongtemps sans effet, d'en chercher une du premier jour, la
meubler et la rendre loyeable pour commencer incessammeent et
le plus t6t qu'il se pourra lesdits exercices...
, Serent tenus en outre lesdits prdtres de recevoir dans ledit
asminairepour la retraite et exercices spirituels tant les prdtendants d la tonsure cldricale, qu'ils seront & ces fins tenus de disposer a la rececoir dignement, que les eccldsiastiques qui se disposent d prendre les ordres sacrds, ensemble les pretres et les
cur6s de notre diocese que nous leur enverrons pour la meme
fin, en par eux payant pour le temps qu'ils y resteront ce qui
sera reyld, jusqu'd ce que nous soyons en gtat de faire un fonds
pour que lesdites retraites se puissent faire gratuitement d
I'egard desdits ecclisiastiques.A Sarlat, le 13 du mois d'octobre
1683. ,
Cet acte 6tait 6galement sign6 par M. de Saint-Clar. avee la
formule suivante : a Sainclar aux fins de ma demission ,.
M. Rend Simon. , envoy6 par M. Jolly, Supdrieur g6n6ral
de ladite congregation pour l'6tablissement de la meme congr&
gation dans le sdminaire de Sarlat ,, donnait son acceptation le
m6me jour.
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P'eu de temps apres, en novembre 1683, le roi Louis XIV
deli\rait,
Versailles, des lettres patentes conflrmatives de
I'ordonnance dpiscopale et du contrat de la duchesse de Noailles
pour les missions. Suivant les formes usuelles le roi declarait :
e
<< Avons agre , approuvd, ratifid et confirmd et par ces prdsentes ratifions et confirmons l'etablissement desdits prdtres de
la Conyreation de la Mission dans ledit sdminaire de Sarlat pour
en avoir la direction spirituelle et temporelle d perpdtuitl saou
'autorit6 dudit Sieur Eveque et ses successeurs aux clauses et
conditions portees dans ledit acte d'dtablissement et dans ledit
contrat que nous voulons etre execute selon leurs formes et teneur ; et que ledit sdminaire puisse recevoir, accepter, on occuper tous legs, donations, fondations, acqurir, tenir et posseder
toutes sortes de fonds, droits, heritages et rentes, pour lui demeurer J perpetuite acquis et unis, sans ndanmoins qu'il puisse
pretendre autre amortissement que celui des bdtiments et enclos
dudit sdminaire que nous avons amortis et amortissons par cea
presentes. Voulons en outre qu'il puisse jouir de tous les privilUges, franchi es et immunitds dont jouissent les autres seminaires et conmmunautes de notre Royaume, le prenant et le mettant
sons notre protection et sauvegarde spdeiale ) (54).
I.a nouvelle fondation. pleinement conforme aux usages du
temps. comprenait done A la fois des directeurs pour le seminaire. et des missionnaires pour l'dvangelisation des campagnes.
On sait combien saint Vincent tenait au maintien de rette formule. qui demeura en vigueur; saut A Cahors. jusqu'A la fin de
l'Ancien Rdgime, et que l'on retrouve meme hors des seminaires,
dirigds par sa congregation. C'est ainsi qu'au sdminaire de PNrigueux. qui conserva lonqtemps le titre de c<Grande Mission ,.
e coSrps professoral etait doubli de missionnaires. II v avait
mime ceci de curieux que le personnel du sdminaire perigourdin etait indiff6remment employd & l'enseignement ou au miiistere. suivant les attributions qui lui 6taient faites, en septembre. avant la reprise des cours, par le sup6rieur de la Mission, d'entente avec 1'ev4que.
I1. - Etablissement du sdminaire a Temniac (1683)
Ainsi que nous ravons vu plus haut, de I'aveu meme de
I'e6vque, I'ancien sdminaire occup4 jadis par M. de Saint-Clar.
£tait inpropre a sa destination.
Les Prktres de la Mission s''taient engag6s par le contrat
du 13 octobre 1683 & chercher une maison pour leur installation. le plus tbt possible, afin de commencer leurs oeuvres sans
retard. Aucune maison disponible et apte A recevoir le seminaire ne se trouva a Sarlat. 11 fallait aviser au plus pressd.
(54) Dans son Histoire generale de la Congrdgation de la Mission.

ecrite vers 1730, M. Lacour raconte ainsi les d6buts de cette fondation :

SDame Anne Boyer, venue de M. le due de Noailles, mare du marechal
et du cardinal de ce nom, voulut fonder des missionnaires & Sarlat,
v,lle voisine de la terre de Noailtes pour des missions, et Mgr I'Eveque
leur donna aussi son sdminaire, dont M. Faure, depuis vicaire gnfdral,
fut fait premier superieur. Mgr I'Eteque le mit d'abord dans la maison
de Tignac hors la ville, ofi its ont logd quelque temps, mats its out
wahe7l deputs un assez Joli terrain dans la ville et on y a fail const uire un bdtiment. Get dtablissement qui est de six pretres et trois
frtres ne se fit qu'en 1683 a (Arch. de Saint-Lazare, Ms. p: 270, o* 13).
Voir le texte don6d dans Annales, p. 63 (1898), p. 627.
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A trois ou quatre kilomntres de Sarlat, dans Je hameau de
Temniac (anciennenment ;Tignac) (55;, les dveques poss6daient
une maison de campagne ou chateau, dans lequel, si 'on xeut
hien en croire le chanoine Mayjonade, , dds avant le siWye de
Sarlat, en 1582, les dceques avaient ddjd, suivant une relation
du sieye, an Rtablissement pour le recrutement du cleryd ) (56).
Si cetl lablissement a jamais existd, ce ne pouvait otre tout au
plus qu'une sorte d'ecole presbyt6rale, comme il y en avait
ailleurs.
Ce chateau de Temniac connut bien des vicissitudes au cours
des troubles religieux et politiques. II fut brOle ainsi que l'eglise,
une premiere fois. en octobre 1562, par I'arme calviniste du
sire de.Duras. apres son dchec contre Sarlat. L'v\eque Louis de
Saliinac le fit rehitir en 1593. et il y mourut le 6 fevrier
1598 '57).
l.'eglise et le chlteau furent de nouveau detruits en 1652,
durant la Fronde. par Marsin, lieutenant du prince de Cond6.
Fran.ois de Salignac les releva de leurs ruines en 1662.
\ lr
el reconstruisit une vaste demeure avec de grandes salles. des
cheniinees inonumentales et des sous-sols vofitds.
Ce ;uinme evque avait nagubre offert I'hospitalitt de son
chiateau aux Srurs de Notre-Dame, tandis qu'on relAtissait leur
rou\Pnt dtvast&. et lorsque les L.azaristes. sous la conduite de
WI.Maurice Faure, leur superieur. s'en vinrent prendre la direction du seminaire. I'Ovique les y installa a leur tour, racontent
les Chroniques de Tarde. , pour y faire leur demeure et y conduire le seminaire jusqu'd ce qu'ils auraient trouvd i la ville uh
f"nds commode pour s'y bdtir n (58).
Les Pretres de la Mission s'installbrent done tant bien que
rial dans ce logis de fortune avec leurs quelques dlves. Ils de'aient y demeurer une vingtaine d'ann6es, au cours desquelles
quatre superieurs se succederent : M. Maurice Faure (168316900, M. Gerard Barthelemy (1690-1693), M. Claude Levirlois
1693-1695) et enfin M. Nicolas Lamotte (1695-1702).
En 1688, les missionnaires eurent la douleur de perdre leur
bienfaiteur. Mgr Francois de Salignac, decede a Sarlat le i"' mai
1688, mais. peu de mois apres, ils retrouvaient dans son successeur. Mgr Pierre-Francois de Beauvau du Rivau (1688-1701), un
ev;~que fortement decide f poursuivre l'eouvre de son pr;d&cesseur.

II restait entendu que, d&s que les circonstances le permettraient, le siminaire serait transport6 dans la ville episcopale.
Les Lazaristes avaient mis a profit leur sejour force k
Tenmiac pour recueillir quelques fonds, malgrd les graves difficultes de cette epoque et la misAre des temps. En 1692, I'Intendant Bazin de Bezons avait Btd oblig6 de faire venir 6.000 boisseaux de seigle , pour faire subsister une quantit6 prodigieuse
de pauivres ,, et, en 1694, a Sarlat mAme, on voyait de pauvres
55) Le nom de Temniac apparalt dans les actes notariQs vers 1748.
56) Sem. rel. de Pdrigueux, 1907, p. 258 ; Entraygues, Notre-Dame
du Pdrigord,p. 112.
'57) De la Nauze, Histoire de I'eglise de Sarlat, p. 55.
(58) De mime Audierne. op. cit., 1844, p. 254 ; Antiquits du Pdrigord et du Sarladais, p. 328, of I'on trouve une courte narration des
faits.
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gens mangeant jusqu'aux herbes et mourir de faim au seuit
des maisons des riches (59).
Une personne charitable, Mine Marie de Pignol, dont la
famille se montra pendant plus d'un siecle la providence du
seninaire, avait lIgurtoute sa fortune aux Pretres de la Mission,
et I'ancien superieur. M. de Saint-Clar, cure de Sarlat, par son
testament du 6 septembre 1693, ridig6 peu avant sa mort, leur
laissa 200 livres avec d'autres biens (60).
Ces ressources et d'autres permirent a .M. Levirlois de se
procurer a Sarlat un emplacement convenable pour la constraction du seminaire projete. et de commnencer A reunir les
materiaux necessaires.
CHAPITRE

I.E

vQATHtlEME

SEMINAIRE

A

SARLIAT

I ne remarque preliminaire. En raison de la rarete des docuimmnts .61). il n'est gubre possible d'eerire une histoire suivie
et au jour te jour depuis 'tlablissement du seminaire a Sarlat.
II faudra done se contenter de proceder A des vues d'ensemble,
i la lumieire des quelques donnees, qui out pu echapper h la
dtslruction des documents. Ce proc&dd, en foccurreace. sera
dautant plus 1hgitime que. de 1683 a 1792, il y eut continuit4
dain lai direction du s•iminaire par les fils de saint Vincent.
D'ailleurs, est-il besoin de le faire remarquer, !a \ie reguli;er et quelque peu monotone d'un seminaire n'est generalenient pas abondante en faits extraordinaires, dignes d'etre rappjrtis dans son histoire. Si les Pr6tres de la Mission de Sarlat
inous avaient laisse leurs ephdmerides. iis auraient pu certaiineient declarer comnune liur confrere montalbanais qui, dans
un registre, redige en 1720. 6crivait : a On ne peut icy rien dire
dtuce qui s'est passe de considerable dans cette maison, sino
que la Congreýation a toujours etd en yrande estime dans cette
cill,. et qu'elle a beaucoup tratailld la rdforme du clergd de
cC diocese, aussi bien qu'auxs missions, tant que cette maison a
pu les soutenir ) (62).
59) Escande. Hisloire de Sarlat, p. 251,
.60) Arch. dip., Dordogne, Q 1124.
61) Les archives de Saint-Lazare, A Paris, qui possedaient de nombrlux documents intdressant :e s6minaire de Sariat, ont 6td pilldes et
en grande partie detruites, en 1789. U en fut de mgme des archives
ccelesiastiques de la Dordogne. Qu'on se rappelle l'autodafd de 30.000
manuscrits brflls Dar ordre de Prunis, & la suite dun decret de *a
Convention ! D'aufres manuscrils ont p6ri dans l'incendie du grand
seminaire de Pdrigueux, en 1886). Quant aux archives notariales de
Sarlat, sans compter celies qui ont 6td d6truites. les autres sont actuellemeni pratiquement inaccessibles. Heureusement qu'aux archives ddpartementales existent la pluparl des registres de contrle des actes
des notaires (Sdrle II C) I
(62) Archives de Saint-Lazare.
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Les locaux du seminaire

Par contrat passd le 20 octobre 1695 devant maitre Lagrange, notaire du seminaire (63), M. Claude Leviriois avait
achetd pour la somme de 3.200 livres aux sieurs Barjal et
Yzac (64). un domaine appele a le Roc d'Yzac ,,situ6 pros des
fossts de la ville, entre Sainte-Barbe et le petit faubourg de
Lendrevie (65). Ce domaine donna son nom au seminaire qui
dans les actes officiels prit la designation de , sdminaire du
Rloc
(66). Cet achat fut ratifid par M. Jolly, Supdrieur g6ndral
de la Congregation de la Mission (67).
Ce mrme jour. 20 octobre, M. Levirlois se rendit 6dalernent
acquereur d'un autre fonds, appartenant A M. de Gonet, pour
la somme de 190 livres. C'etait, h n'en pas douter, un terrain
adjacent h la premiere acquisition et destine A agrandir l'enclos. Dans les archives du sdminaire, A la Rdvolution, est recensde « une quittance pour le droit d'indemnit6 paye d M. de
Gonet pour une partie de l'enclos ) (68).
C'est done sur cet emplacement, qui domine la ville, et
dans un site pittoresque. offrant avec la salubritd nicessaire.
i'uspect le plus ravissant, que le successeur de M. Levirlois.
M. Lamotte, entreprit la construction de I'dtablissement.
II fit edifier d'abord le corps de logis Est, dont la facade
donne sur la ville. La premiere pierre en fut posee et solennelleinent benite par Mgr de Beauvau, le 16 aott 1696, au milieu d'un grand concours du clerg6 et du peuple.
Mais les travaux allerent au ralenti, sans doute faute de
ressources, et se poursuivirent plusieurs annees durant, comme
on peut le conjecturer d'apres les actes notaries. Dans les actes
de 1696 & 1702, en effet le supdrieur du sdminaire est h maintes reprises et uniformdment qualifid de a superieur de Temntac n et, h partir de 1702. de 4 supdrieur du sdminaire de Sarlat ,. C'est done probablement au cours de l'ann6e 1702 que
le s6minaire fut transf6rd de Temniac dans les locaux de la
nouvelle bAtisse de Sarlat.
Tandis que se poursuivaient les travaux, M. Lamotte, superieur de Temniac, se prdoccupait d'agrandir encore le domaine
du s6minaire par I'achat de plusieurs terrains. Le 17 mai 1700.
il achetait un fonds S demoiselle Catherine de Loys pour la
somme de 105 livres; le 22 juillet 1700, il passait un contrat
de vente avec M. de Gisson pour la somme de 600 livres; 1.
31 avril 1701, la dame Jeanne Deleygue lui eddait un fonds pour
(63) Les affaires du seminaire, depuis le d6but (1695) furent traltles surtout par les notaires Lagrange, pere et flis. De 1730 & 1737
notamment, le notaire Tassain leur fut substitue, sans doute pour la
raison que son fils 4tait 6leve du seminaire. Le 18 avril 1736, ce notaire dtablit le titre oldrical de son fis Pierre, clero tonsure. D&s 1738,
Lagrange reprend en mains lee affaires, jusqu'en 1770 ; lui succederent le notaire Lambert et divers autres.
(64) Un sieur Barjal etait alors notaire royal & Sarlat.
(65) Arhives d6p. Dordogne, II C 2384 ; Arch. de Saint-Lazare.
(66) On lit dans un aete reeu Rousseau : * dans le saminatre du
Roc pros a ville de Sarlat en Perigord * (3 fevrier 1713) ; ou encore
ailleurs : a la maison du sdminaire, situde au lieu du Roe, pres des
losses de la prjsente ville * (Arch. dUp. Dordogne, B 1361).
(67) Arch. dep. Dordogne, Q 1124.
(68) Arch. dep. Dordogne, Q 1124.
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400 livres, et Je 4 mai 1702, ladite dame donnait quittance de la
somme de 250 livres.
Plus tard, le 10 avril 1703, le successeur de M. Lamotte,
M3. de la Ville, achetait au sieur Pierre Lala pour la somme de
185 livres 7 sols. un jardin relevant de M. de Gisson. Tous ces
fends faisaient-ils partie de l'enclos ? On peut le penser.
Posterieurement, 1'enclos fut encore agrandi par l'achat
dun jardin appartenant A M. de Vaussanges, puis d'un autre
jardin relevant du grand archidiacre de Sarlat et cede par
M Suau (69). Enfin, M. Bernard Talissat, originaire de Sarlat
el superieur du siminaire de 1745 a 1777, aurait dote 6galement
le seminaire d'une partie de l'enclos avec des biens heritýs de
sa famille (70).
On ne sait pour quelle raison, le supdrieur du seminaire,
MI. Couty, c6da a l'avocat de Saint-Clar. le 31 imars 1710. la woitiP d'un jardin pour la somime de 160 livres. Une partie de 1'enclos 4tait probablement louee a bail. Le 8 avril 1728, M. Certain signe un bail a ferme d'un jardin au profit de Messire Jean
Guillac pour la soiine de 20 livres par an et pour neuf ans (71).
Vers 1717, le continuateur des Chroniques de Tarde rendait ainsi compte des travaux effectues : a Cet edifice, qui n'est
pas encore dans sa perfection y manquant un pavilion du c6td du
f[ubourg de la rue et les deux ailes, a coWti beaucoup. II peut
s'y loger de 40 d 50 seminaristes , (72). Une chapelle provisoire
y avait dtd 6tablie, en attendant la suite des travaux.
11 fallait des soummes considerables pour ces constructions
et pour ces achats, non moins que pour assurer simultanement
la marche du s6minaire. L'6Yique, Mgr de Beauaau, y contribua
lui-m~me par ses largesses. Peu avant sa mort (1701), il fit remise B ses fermiers de la moitid de ce qu'ils lui devaient, A
charge pour eux de donner I'autre moiti6 au seminaire, qui
devait dire 400 messes pour le repos de son ame (73).
IDautres bienfaiteurs apportbrent leur concours. Louis de
Carbonnieres de Jayac. doyen de la cathedrale, par son testament du 14 mai 1702, Otablit les superieurs du seminaire ses
heritiers universels, a condition de fonder un obit A la cathedrale. de dire quatre messes A perp6tuit6 dans leur chapelle,
el une fois 500 messes A son intention.
Par son testament du 29 juin 1704, requ par Vaquier, notaire, le sieur Jean La Roche, maitre chirurgien & Sarlat. avait
fait ses heritiers les Messieurs du seminaire, mais les missionnaires ne percurent cet h6ritage que tres tard; le testament fut
controld i Sarlat le 20 novembre 1736, et son collationnement
enregistre le 25 novembre (74).
Parmi ceux qui, A cette 6poque, aiderent aussi les Pretres
de la Mission, soit par des dons, soit par des prets d'argent,
faut-il compter les personnages suivants : M. de Gisson qui,
le 2 ddeembre 1699. constitue une rente de 100 livres en faveur
(69) Arch. d6p. Dordogne, Q 1124 : on lit dans 1'inventaire des
archives du s6minaire : s vente du jardin de Vaussanges qut fait partie de 'enclos a.
(70) Arch. du grand smminaire de Pdrigueux (ms).
(71) Arch. ddp. Dordogne, nl C 2394, 2407.
(72) Antiquitts du Perigora et du Sarladals, p. 355.
(73) B.H.A.P., 1876, p. 213.
(74) Arch. d6p. Dordogne, II C 2418.
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de M. Lamotte, superieur de Temniac. Au compte de ce mkme,
NI. de Gisson, syndic de l'hOpital g6ndral, est encore enregistree, le 6 octobre 1702. une obligation de 1.000 livres A lui consentie par M. Lamotte. et dont une reconnaissance est faite par
ce superieur, le 28 avril 1703, et que M. de la Ville acquitte, le
7 fevrier 1704 (75). - Le sieur Jean Dumas, le 27 juin 1701,
tcde 1.438 livres a .M. Lanotte, supdrieur de Temniac. N1. Franvois Cornet, le 13 juin 1701, cede 280 livres 10 sols au
profit du supdrieur de Temniiae. - Le sieur Fontalbe, le 12 no\embre 1702, renonce A la succession du sieur Fontalbe, archipretre du Bugue, au profit des Pretres de la Mission de Sarlat.
- Un autre bienfaiteur du seminaire est-il en cause dans cette
quittance de 1.096 livres, consentie le 26 avril 1700 par M. Laimotte, superieur du seminaire de Temniac, en faveur de M. Jean
Bonnet, juge de Besse ? De meme, dans la cession d'environ
200 livres faite conjointement par les sieurs Bergues, de Bdzcinac, et Lacombe, de Berbiguiires. le 17 juillet 1704. en faveur
de M1.de la Ville, superieur du sdminaire ?
Pour se rendre compte de la nature de tous ces actes, il
aurait fallu avoir en mains le texte mnme des contrats, et non
-ceuleiment leur mention A I'enregistrement i76), seule source
de rcnseineinenits, dont on puisse disposer actuellement.
Quoi qu'il en soit, dans les annees qui suivirent, de 1707 a
1711 notanmment. le seminaire fut encore le bendficiaire de grandes gdnerositds, dont la concession et le but 4taient assurdment
I'achivenent de I'p(uvre comnmencee. et d'en assurer le fonctionneniient.
lPal on testament du 6 octobre 1707, le chanoine Geraud
Delpech institue les directeurs du seminaire ses hdritiers uii\erseis pour employer ses revenus A la construction ou rdparation d'une tglise ou pour des oeuvres pies. comme les missions
on autres, et B leur \olontu, h charge de dire 500 messes apr's
sa mort.
Le chanoine tihologal Charles de Javel ilgue 6.000 livres
aux directeurs du seminaire, par son testament du t1novembre
1709, pour la pension d'un pauvre clerc, originaire de Domme
eu subsidiairement de Sarlat, a la nomination du superieur, et
pour la fondation A perp6tuit6 d'une mission d'un mois dans
la paroisse de Domnme et ses annexes, de quatre en quatre ans.
Ce testament fut ouvert le 8 juillet 1710. Plus tard, cette fondation. les revenus n'assurant plus les charges, fut rdduite A
imne place gratuite au seminaire et A une messe tous les ans
pour cerepos de l'Ame du fondateur (77).
Par acte du 22 ddcembre 1710, passe devant le totaire DescoLur. de IProissans, le prktre Antoine du Bernat de Canselet
a cdnsiderant le profit et avantage que I'Eglise reqoit de V'tablissement de la Congrigation de la Mission en la ville de Sarlat.
lieu de naissance dudit sieur de Canselet, habitant & present la(75) Aux archives du sdminaire se trouvait les * quittances des
lots el ventes consenties par M. de Gisson * {Q 1i24).
(76) Arch. d6p. Dordogne, II C 2386, 2388, 2392.
'77) Arch. d6p. Dordogne, II C 2394 ; not. Rousseau, 3-2-1713 ;
Lavav6, 29-8-1737 : Q 1124 : Bibl. Nat.. Colt. Perigord. t. 14, f* III.
Pour les pr6cedentes fondations et quelques-unes des suivantes, voir
egalement Arch. de Saint-Lazare, t. III, Notices, p. 704 ss.
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dite cille de Sarlat o. donne aux Pretres de la Congrdgation de
la Mission du s6minaire de Sarlat acceptant par M. Jean Couty,
superieur de ce sdminaire, la somme de 8.180 livres pour la
pension de deux seminaristes pauvres, et pour les frais d'entretien de personnes pauvres, qu'on recevra au sdminaire ,( pour
faire la retraite ,. De cette somine, M. de Canselet se reservait
Ie revenu pendant sa vie et le droit de disposer de 100 livres.
11 est en outre stipule dans le contrat : 1" qu'au cas oui M. de
Canselet .disposerait de cette sonune de 100 livres, on recevra
moins de retraitants ; 2 ° que les deux jeunes clercs dont ii
foide la pension, seront du diocese ou de la ville de Sarlat,
qu'oi les prendra dbs qu'ils conmmenceront h composer et qu'on
les gardera jusqu'h ce qu'ils soient pretres. et que si les missionnaires ne leur enseignaient pas la philosophie, ils seront
tenus de les envoyer en un collbge et de leur y payer les pensions : 3 que les obligations susdites ne s'acquitteront qu'apres
le deces dudit fondateur. aprPs lequel on doit dire pour lui
I 10n messes (78).
I.a demoiselle Jeanne de Derupe. le 7 niars 1711. constitue
uai rente de 18 livres 5 sols pour le capital de 365 livres en
faxeur de M. Couty, supdrieur du snminaire 79,. Et dans son
testament du 8 octobre 1711, IMme de Canpagnac fait un don
au s'-nmiinaire (80).
Enfin, parmi les clauses du testament de M. Jean de Vahltl, de Savignac. en date du 2 novembre 1711, on releve qu'une
partie de ses re\enus devra etre employee a construire une
:glise au seniinalre ou. a ce defaut, A d'utiles reparations.
Cette dernibre clause nous apprend ainsi. qu'i cette date. le
stminaire n'etait pas encore pourvu d'une chapelle convenable :
la donation venait done A point. Malheureusement. le ~iminaire
nI put de longtemps entrer en jouissance de ce legs car, en
171-i. le supBrieur du seminaire. M. Certain, 6tait en proces
ia ,on sujet, proces qui ne fut ddfinitivement termind par une
transaction, qu'en 1731 (81).
II semble, cependant. que malgra ces donations, le s6minaire
i;r fut pas en mesure de pouxoir reprendre la suite des travaux.
do tnioins immediatement, A moins que n'ait Mtd construit, &
cette epoque, le dernier des pavillons d'angle. qui manquait encore au batiment Est. On ignore la date exacte de cette construction ; I'autre pavilion avait 6td construit avant 1717.
Du temps de Mgr de Montesquiou (1747-1777), M. Guillaume
Forvieux. pretre du s6minaire. ktablit, le 29 juin 1772, un prixfait avec les magons Jean Chifray et Louis Lombard, t qui
s obligent h faire a neuf le grand escalier du seminaire. moyeni:ant 150 livres que ledit Forvieux leur donnera , (82).
On a bcrit que le supdrieur du siminaire, M. Talissat, employa une partie de son patrimoine et les ressources de son
etablissement A la construction de I'aile Sud, comportant une
chapelle vottee. Pour cette construction, le s6minaire aurait
obtenu des secours de 1'Intendant Tourny, sur les instances de
538, f* 126 : Arch. d6p. Dordogne, Insinuatios
,78) Arch. Nat., CLM
'ie Sarlat, B 3422.
"79) Arch. ddp. Dordogne, II C 2394.
'80) B.H.A.P., 1909, p. 492.
'81) Arch. d4p. Dordogne, B 1731 ; not. Lavavt, 28-8-1737.
;S2) Arch. d6p. Dordogne, II C 2467.
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.M. Baudot de Jully, subdel6gu6 de I'Intendant de Guyenne, et
I'Assemblee du Clerg6 de France aurait octroy6 une somme
de 12.000 livres (83). Nous n'avons pu retrouver les dates de ces
divers faits.
D'aprýs les archives, on constate cependant qu'a une certaine 6poque, qui va de 1769 h 1775, nombreux furent les pretres et les fidcles du diocese. qui aiderent les missionnaires de
leurs gPnirosites on de leurs prots d'argent.
En 1771, 1Mgr de Montesquiou lui-mene avait eu le dessein
d'unir au steiinaire les fruits de la cure de Vitrac, mais ce
projet 6choua de\ant ies resistances rencontrees.
Par son testament, en date du 29 octobre 1769, ouvert le
2i novembre suivant, Messire Jean Magueur, ancien cure de
La Bachellerie, I~gue 400 livres & la Congregation de SaintI.azare.
Le 24 mars 1766, M. Vassal de Lassudrie constitue 115 li\res de rente annuelle au capital de 2.300 livres en faveur de
M1.Forvieux. M. Borie, le 26 ddcembre 1770, constitue 100 li\res
de rente annuelle au capital de 2.000 livres en faveur du sieur
de Selves. ancien cur6 de Parizol et pretre habitu6 de Sarlat.
M. Talissat etablit une procuration, le 1"i juin 1771, en faveur
de Jean Vialard, cur6 de Sagelat, k l'effet de recevoir de Jean
Genestat ou de tout autre une somme de 430 livres. M. Borie,
en 1762 et 1764, encaisse un billet de 204 livres, signd Villate,
et un autre de 648 livres, sign6 Laroque.
Le 21 novembre 1776, par son testament ouvert ce meme
jour le seigneur Armand de Beaumont, comte de Laroque,
lkgue 100 livres A charge de dire des messes pour le repos de
son ane.
Le 17 mars 1777, MM. Talissat et Borie donnent quittance
a Mlessire Pomarel, prieur de Brennac, en qualite d'exkcuteur
testamentaire de M. de Bouillac, abbe de Souillac, ( de la somme
de 400 livres pour leys port e par le testament dudit seigneur
abbe de Souillac. n
Apres la Revolution, le souvenir dtait reste vivant des bienfaits de Mine de Gaubert, n6e de Rastignac, en faveur du seminaire (84).
M. Talissat s'4tait d6pouill6 de ses biens en faveur du sdmiihaire. II semble qu'il ait aussi fait appel a ses confreres, ce
qui expliquerait l'intervention personnelle de M. Forvieux, et
les faits suivants. Le 6 novembre 1768 M. Chavary de Segure!,
professeur de th6ologie au s6minaire, demande A son frere David
Chavary de Segurel, de percevoir les revenus de son titre clerical, depuis 1763. Le 15 fdvrier 1777, M. Jean-Baptiste Begould,
professeur au seminaire, signe une procuration en blanc pour
retirer les biens qui constituaient son titre clerical.
Toutes ces ressources, ndanmoins, furent loin d'etre suffisantes, et le s4minaire se trouvait alors aux prises avec de sarieuses difficult6s financires. 11 fallut pour vivre et solder les
depenses recourir b des ventes et k de nouveaux emprunts.
(83) Sem. rel. Pdrigueux, 1883, p. 554 ; 1939, p. 104 (d'apres un
Ms de Saint-Lazare) ; Livre 'or du centenaire de l'Scole SaftJoseph,
Sarlat p. 22.
(g8) Lettre pastorale de Mgr de Lostanges, du 16 decembre 1826 ;
Arch. d6p. Dordogne, Q 1124.
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Le 20 juin 1770, fut vendue pour la somme de 800 livres
une piece de terre situde A la Gindonie. et le moulin de ce domaine fut arrent4 d'une rente annuelle et perpdtuelle de 150 li%res. Le 25 septembre 1774, etait vendu un prd sur la parolsse
de Prats (de Carlux) pour la somme de 1.000 livres.
De plus, les Pretres de la Mission signent le 26 septenbre
1775, une procuration A leur econome, M. Borie, pour emprunter aux Dames de Sainte-Claire de Gourdon 4.000 livres de rente
coustitude. Deux ans apres. M. Borie, etant alors supbrieur,
les missionnaires donnent a M. Guillaume Forvieux, le 3 nolembre 1777, une premiiere procuration pour emprunter 18.000
iivres, et une seconde, pour emprunter 6.000 livres, le tout A titre
de rente constitude (85).
11 semble que jusqu' la Rdvolution, le seminaire, etant
dounne aussi les devaluations de cette 6poque, se soit trouvd dans
une situation financiere tres precaire, comme ii ressort de 1'dtat
de dilabrement du sdminaire constatd dans les proces-verbaux
des inventaires, et des dettes non encore soldees qu'il laissa (86).
En 1778, donnant une description de la ville de Sarlat, qu'il
lenait de visiter, Francois de Paule Latapie. inspecteur des Manufactures, ecrivait : A 1 n'y a d remarquer que le seminaire,
h ,monast&re des religieuses de Notre-Dame, l'hApital general. Le
*,,minaire est an grand 6difice regulier, place d I'Ouest, hors de
lai ille, qu'il domine entierement , (87).
Le proces-verbal des inventaires. dresse douze ans plus tard,
l<- i septembre 1790. donne cependant du smininaire une idle
i;eit moins avantageuse. En voici le detail, en ce qui concerne les
I'e'aux :

ALa Salle Episcopalle et le reste de l'appartement
I" Dans la salle trois rideaux de fenetre, quatre tableaux, un
priand buffet avec quelque peu de fayance blanche, deux grands
rh.lnets yarnis de laiton et une douzaine de chaises.
2
' Dans la chambre, un lit en indienne avec sa courte pointe,
,inq rideaux de toille comme pour les fenetres, une commode
nrec trois tiroirs et une paire de chenets.
1 Corridor
1 ° Au bout du cdtd du midy est I'infirmerie oit ii y a un lit
jarmy en indienne tres mediocre, trois rideaux deux aux fendtres et un pour l'alcove, un fauteuil et quelques chaises avec
,uecommode qui a trois tiroirs.
2° Dans le reste du corridor sont les chambres de ces Mes';eurs.
'85) Pour tous ces actes et les pr6c6dents, voir. Arch. d6p. Dor'
II C 2453, 2456, 2458, 2462, 2463, 2-44,
Igne,
2466, 2470, 2472,
!i74, 2475.
(86) La situation financiere du chapitre de la cath6drale n'4tait pas
nmeilteure. Le 20 janvier 1786. est enregistre une , ddlibration du
,hapilre porlant deputation de IMM. Roux et Laealprade devers
Mgr 1'Eveque de cette ville pour le prier de leur donner un moyen pour
amdliorer leur sort .. Les sieurs Roux et Lacalprade rapportent peu
apres au chapitre que Monseigneur est dispose a faire tout oe qu'll
pourra pour !eur service (Arch. dip. Dordogne II C 2489). A cette 6poque meme, Mgr d'Albaret se volt contraint de faire de nombreux et
forts emprunts.
(87) Maubourguet, Sartat, p. 62.
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2* Corridor
siminaristes it n'y en a que 7 de
de
chambres
Sur
15
I"
yarnies, les autres sont en assez mauvais Otat.
2* Au bout du c6t6 du midy est la chaibre d'un directeur
et celle d'un missionnaire.
La cuisine
I" Quatre pots de fonte, trois chaudrons, trois casseroles,
une petite tourtidre acec son couvercle, trois bandelles et une
marmite, le tout en cuivre.
2° Deux paires de chenets avec pelle i feu, deux carmelieres
(crimailleres), deux poiles et deux mauvaises armoires.
La ddpense
Cing tableaux de rifectoire, trois grandes tables quarrees
et deux tableaux.
La cave et le chai
Trois grandes cures, huit comportes, 40 barriques, un pressoir pour la vendange montd en fer.
A la boulangerie
Deux grands tamis, un vieux pour la tourte et un tout neuf
Iour le pain blanc.
Clocker et grenier
quelquees planches, quelques merecloches,
4
Une horloge,
88i.
breuses, un demi-quarton pour mesurer et une boayrique
?
chuses
des
r6alite
de
la
Ce proces-verbal est-il 1'expression
Les Prtlres de la Mission n'ont-ils pas pris A l'avance leurs
dispositions pour soustraire aux usurpateurs le mobilier du
seminaire, ne laissant que ce qu'ils ne pouvaient transporter
ailleurs en siret6 ? C'est possible, etant donn6 surtout la personnalit4 et le savoir-faire de l'econome du temps, M. Simian,
que nous retrouverons plus tard dans ses ddmle6s avec le District de Sarlat (89).
Pour donner seulement une vue d'ensemble de I'histoire
des locaux du s6minaire, disons en bref, qu'apres la Rdvolutiou,
coux-ci, qui avaient dt6 vendus en 1792 comme bien national,
furent rachetds a Jean-Baptiste Gueyraud par ce meme M. Simian, et furent affectds au seminaire du diocese de PWrigueux,
ou plus exactement du diocese d'Angouime, qui comprenait
alors avec la Charente les dioceses de P6rigueux et de Sarlat.
Puis, lorsque le diocese de Perigueux fut r6tabli, en 181', Mgr de
Lostanges en fit son s6minaire, et afin de pouvoir y loger un
plus grand nombre de seminaristes. ii fit construire une aile,
vers 1825.
(88) Arch. dip. Dordogne, Q 1124. - La bouyrique, d'aprs le patois, est une sorte de panier en lamelles de chataignier. Dans des actes
notarids, il-est parfois qaestion d'une , bouyrique de chdtaignes *.
;89) La lecture du proces-verbal pose un probleme. La maniere
dont il decrit les locaux ne semble laisser aucune place a I'existence
d'une aile adjacente au corps principal du b&timent Est. Que faut-ll
alors penser de la construction de l'aile Sud attribude t M. Talissat,
et pour laquelle nous n'avons pas encore trouv# trace dans les documents ? 11 y aurait la une question A dlucider.
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le senminaire A Prigueux
En 1849, Mgr George iransfrra
sI'actuele rue Victordanis
atian
dans les nouveaux locauxet reconstruits sitot aprýs, et qui apres
en 1886,
aujourd'hui REcole
Hugo, incendies
et diverses peripties abritent
oparation
i So
alors les RR. PP.
invita
George
Mgr
Sarlalt pour
de
professionfelle de Prigueux.
suminaire
fut
s'instaeller dae s Iu'u.ance
osuies
l'etablisseinent
de
Une partie
oJurir aene Acole eclsiastique.peu aprs.ee
incendiee en 1851, et rebltie ont actuellemenlt lur caeli-bre Gc'est iL que les Jdsuites dont la reputation s'stend bien au
: Ecole Saint-Joseph,
:le
la chapelle actuelle. juxtade1l de la region. Its construisirent
le 21 juin 1870, en 1'honbhnite.
fut
posee h l'ancienne, et qui
de"enue dabord
90). I'auiCiellne ceiapelle.
neur de saint Joseph
depuis en salle de specune ýsalle d'exercice, a e transforllt'e
t qe le
ou
ls
tacle..
que
reste plus au joi.dhi
tabiles
Du semiinaire de Salat. ii le
passe.
au
fideles
tradition et habitude,
desig•er I'Ecole Saintpour
ikom que, lapar.
encore
Itnts de milie emploient
Jogeph.
II. - Les biens du sdminaire
U'institution des sdminaires 6tait
Un des buts poursuivis par
pauvres h qui leur situation
gens
jeunes
de venir en aide aux
ne pernmettait pas de s'adonparents,
leurs
de fortune ou celle de
et cointeuses.
lonLges
n'alner h des 6tudes, n~cessairemenlt
d'un snmiilaire
'entretien
etl
dioe6se. comme
I'aenagement
qu'un
m6e.
ddpenses
I)e
d'anormes
ipa sans exiger
deressources, ruin et longteulpsLEtat
celui de Sarlat, d muni de ave'
revenus. it fallait
modelus
ses
plus Sou'eit.
\aste. ne pouvait assumer
aide aux dioc~ses et ledes fid.les.
\eniait parfoisla en
clerge
en6rosit du
collipter sur
des stminaires. les pv4ýques.
Pour assurer la subsistance
et des conciles proevenusde
geu.ernetent
suilant les directives du
les reveslus de
tt
sdminaire de
du
as z souent
cas
le
pas
fut
.aux.unisset de cures.
Tel lie
la direction
hlejvfices ou
prendre
du Glerap i
a
s'etait engage Ca-appelalt les Prtres
Salignac
de
Sarlat. En
Fran.Ois
de
Nlr
saelinaire,
Saint-Laurenlt
son
de
di.
ela paroisse et cure
se•yneur lorsqurelle
ulir an sdminaire
paroomode par ledit
tnirat ou inatre juya
riendra i vaquer. ) 1 n'en fut jarnaiS rien fait.
en 1771, Mgr de Montesquiou
Comme nous l'avons d6jh u La cure de Vitrac an seninaire
de
les fruits
trPs compromise.
i\aiit voulu r~unir
de sa situation financibre
pour 'aider hi sortir
:
au sujet de cette union
M. Forvieux derivait
de Sarlat) a projettd
(W'dvjque
simples
brnifites
t A dFfaiut de
qiu
la cure de Vitrac
d6cineauz dedont
peutatre
fruits
revens
le
6
dioc&ze
d'unir la moiti) des
ben fice du.
est sans contredit le d'inconvnient- Les dimes passent anntes
que
diminud avee moins
outre sir cents livres de reveenu
Outre ce
communes deux mille livresterre
bdnfvice.
au
attachl(s)
lui donnent de(s) fonds de i sept cents livres de reveau anuete!revenu il y a encore de sixsoit en foads de terre, soit en rentes
annuellement prcs
lement pour les pauvres
resterait potr le cure de six i sept cent
secours
constituies de sorte qu'il
le
reveanu avec
de deux mille lizvres de
1583. P. 55-i.
(90) Ser. ret. pdrigueux,

lieres de recenu affectd annuellement pour les pauvres. Le bd4,fice de Vitrac est regulier dependant de I'abbaye de S. Amand
de Coli. Le collateur y consent d'autant plus volontiers qu'il en voit
le bien, par I'union. Le benefice est secularise et se trouve towjours tris bon ; il y aura en outre une mission tous les dix am
dans la paroisse et une place gratuite au Seminaire pour les sujets
de la dite paroisse. a
.'union ne se fit pas. Messire Joseph-Mathieu Daymerique,
prieur cure de la paroisse, fait enregistrer, le 24 mai 1771,
, une opposition... a I'union de ladite cure au seminaire de
Sarlat sous la protestation de faire suite de son opposition et
d'appeler de tout devant qui ii appartiendra ,. Quatre jours
apris. le '27 mai, a lieu " une ddlibdration des habitants de la
paroisse de Vitrac portant nomination du sieur Fargue, procureir pour syndic, a l'effet de poursuivre l'empdchement d'une
union qu'on entend faire de la cure rdguliere dudit Vitrac pour
reunir les fruits au seminaire de cette ville ,. L',v-que dut sans
doute s'incliner devant cette resistance car, le 4 octobre 1772, un
marche est conclu entre le syndic fabricien de Vitrac et les mav-ns Jean Chifray et Louis Lombard pour refaire le pavement
de la nef de I'Eglise, et cela sans que le s6minaire intervienne.
Les ressources, dont disposa le s6minaire de Sarlat, pro\enaient principalement des pensions des 6i~ves, de quelques
fnndations de bourses. mais plus encore de ses pensions et des
revenus de ses biens immeubles.
En 1760, le seninaire possedait 1.800 livres de revenus (91;.
Au dire de Credot, l'historien de I'ancien curd de Sarlat,
devenu I'evique constitutionnel Pierre Pontard, le seminaire
de Sarlat jouissait, h la fin du xvnr siecle, de trois pensions :
I'v:e de 900 livres, sur le clerg6 du diocese, pour I'entre'ien du
superieur et de deux professeurs ; une autre de 160 livres sur
un emprunt de 1755 : une troisieme de 98 livres sur un-emprunt
de 1766; ces deux dernieres pensions sur le clergd general de
France. L'Utablissement profitait en outre d'une rente annuelle
de 449 livres sur la Maison de ville de Paris. destinde, a concurrence de 330 livres, a la maison de la Congr6gation de la Mission
A Alger (92).
Dans les archives du seminaire au moment des inventaires de Ja Revolution, se trouvaient mentionnees : 10 une rente
sur le clergd de 48 livres au capital de 1.200 livres, constitute
par M. Marnier ; 2* une rente sur Raymond Corneiller, de Villefranche, transportee sur le sieur Camassel ; 3* un acte d'arrentement fait h Jean Linares, du village de Cazel, paroisse de
Cours-de-Piles, d'un certain fonds pour la somme de 70 livres,
payable et portable & Sarlat aux fetes de Noil ; 4' une rente,
cedde par M. de Crdmoux, cure de Castillonnis, sur M. de Thenac ; 5° une rente constitude placee sur 1'H6tel de ville de
Faris, avec cette mention : n il y a eu des variations au sujet
de cette rente ,; 6* une rente constitude sur le clerg6 par
M. Vaquier, cure de Cals ; 7* une rente constitude sur le clergd
(91) B.H.A.P., 1903, p. 212.
(92) Cr6dol, Pierre Pontard..., p. 51.
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pour la mission... par M. l'abbe de Souillac. Plusieurs de ces renes avaient Rtd ktablies en faveur des missions (93).
Independamment des biens appartenant au s6minaire luimeme, en tant que tel, la Congrigation de la Mission avait ses
biens propres, dont elle percevait les revenus. Le 10 juillet
1769, 'dconome du seminaire, M. Borie, dut payer la somme
a de 12 livres en principal pour les droits concernant les revenus de Messieurs les Lazaristes du seminaire de Sarlat sur le
picd de 260 livres n, revenus que la congr6gation percevait alors
annuellement. Cette amende 6tait impos4e parce qu'on ne s'dtait
pas conformi h I'arrdt du 2 novembre 1760 (94).
Sans compter les legs et les dons, dont bvneficia le seminaire,
ee dernier devint possesseur d'un certain nombre de biens immeubles. reCus par contrat de foidation, par hdritages ou par
achats.
Comme il est pratiquement impossible de distinguer les
biens du seminaire, de ceux qui avaient etU acquis pour 1'entretien des missionnaires proprement dits, nous rel\erons ici,
sans plus, la nomenclature, autant du moins qu'elle a pu &tre
6tablie, des biens qui ont appartenu au seminaire de Sarlat.
1" Dans la banlieue de Sarlat, le domaine de la Gindonie,
!6gu6 par M. Louis de Carbonnieres, par son testament du 14 mai
1702. Ce domaine comprenait des terres labourables, des bois
1ex'
et des pris, avec un moulin et les batiments n6cessaires
ploitation, et une maison de maitre (95). Le 20 juin 1770, M. Talissat vendit au sieur Philippe Laguarigue, de Sarlat pour
la somme de 800 livres, une pikce de terre situde a la Gindonie.
Le moulin fut arrentA, le 29 novembre 1770, i sous la rente
annuelle et perpttuelle de 150 livres i Etienne Pdrier et sa
feinnme, habitants du moulin a (96).
Le 10 juin 1780, M. Borie -signe un sous-arrentement a
Pierre-Jernme Aster, cadet, du faubourg de la Rigaudie, d'un
fonds de bruyeres, situ6 dans la banlieue de la ville, moyennant
un quarton et demi d'avoine et une paire de chapons, chaque
annee, et h condition de payer six deniers de rente primitive
au chapelain de Lastreille. Le tout etait ,valud sur les fourleaux
3 livres 10 sols 3 deniers, faisant un capital de 63 livres 5 sols.
- Le 20 avril 1784, un autre acte de sous-arrentement avec le
mtime personnage precise que cette bruyere etait du fief du
chapelain de Lastreille; les conditions du bail 6taient plus
ontreuses. Le sieur Aster devait payer six quartons et demi
d'avoine et trois paires de chapons, dvaluds sur les fourleaux
au revenu annuel de 15 livres faisant un capital de 300
livres (97).
2° Dans la paroisse de Carsac, le domaine dit de Madrazis,
lcgud par le testament de M. Bruzac.
(93) Les rentes, I la fin du xvie siecle. 6taient payees d'une man:re irrdgulihre. Le 7 avril 1788, le chapitre de Sarlat donne procuration aux sieurs J.-B. Chapotin, de Paris, et b son fils Jean, avocat,
pour recevoir de MM. :es payeurs de rentes de l'H6tel de ville de
Paris et autres qu'il appartiendra les arrdrages echus ou & 6choir do
toutes les rentes appartenant an clerg4.
(94) Arch. dip. Dordogne, II C 2463.
(95) Arch. d6p. Dordogne, Q 1083, n' 4.
(96) Arch. dp. Dordogne, II C 2464, 2465.
97) Arch. d&p. Dordogne, II C 248v, 2486.
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Sur la meme paroisse, le domaine de la Plane, que legua
au seminaire le chanoine Delpech, par son testament du 6 otobre 1707. Ce domaine fut l'objet d'un partage, en 1714, entre
les missionnaires et une demoiselle de Saint-Clar (98).
3" Dans la paroisse d'Allas-1'Eveque, le domaine de Cabrol,
vendu 4.000 livres au supdrieur du seminaire, M. Certain, par
Mme Anne de la Bourderie, veuve de Francois Martini, ancien
conseiller du roi et maire de Sarlat. Mme de la Bourderie abandonna 1.000 livres sur cette vente a charge de celebrer a perptuilO 67 messes par an apres son decks. Ce domaine comprenait
pilsieurs bois (99). Le 16 mai 1768, M. Borie concidait au sieur
Jean Debord, clere d'Altas, un bail 4 ferme pour 20 ans d'un prt
situs dans la paroisse, et pour 18 livres par an (100).
4" Dans la paroisse de Montignac (101), le domaine de Bouch,
donnd aux missionnaires par le mar6chal due de Noailles, et
situd dans la f4odalite de I'abbaye de Coly; c'est pourquoi une
rente annuelle 6tait payee A I'abbaye de Terrasson. Le domaine
comportait un moulin et deux pieces de terre de deux quartonnees chacune (102).
Ce domaine causa bien des ennuis aux missionnaires. En
juillet 1750, M. Talissat eut h s'occuper d'une affaire litigieuse
concernant le moulin de la Boitie, dansle domaine de Bouch, sur
la paroise de Montignac. II avait demande au sieur de Philopald
de faire des rdparations au canal qui alimentait le moulin. Le
sieur de Philopald s'y refusa. Le 27 juillet, les deux antagonistes
frent un compromis par lequel ils d6cidirent de soumettre leur
diff6rend A I'arbitrage de M. de Jully. Le 9 octobre suivant, M. de
Jully rendait sa sentence arbitrale en nommant des experts
pour 1'examen des lieux. Le sieur Delmas, de Montignac, prsenta son rapport d'expertise au requis du supdrieur du seminaire
sur la situation du moulin de la Boitie. Ce meme jour, M. Raynal
redigeait son rapport d'expert, en faveur de M. de Philopald,
concernant les reparations a faire au canal du moulin du siminaire. Voila les fails, tels qu'ils decoulent des pieces enregistrees (103). On en ignore les conclusions.
Un autre proces fut engage en 1767 toujours a propos de
ce domaine, et, cette fois-ci, les missionnaires le perdirent. II
s'agissait de Vappartenance meme d'un prd, dit du Picatal, sur
la paroisse de Terrasson, qu'en prenant possession du domaine
de Bouch, les missionuaires avaient exploit. comme leur bien.
Au dire des t6moins ils avaient employd un frere appeld Banaret,
qui n'y demeura pas longtemps puis un autre frere qu'on appelait le fr6re Jean, lequel s'occupa de cette propri4te pendant
plusieurs anndes. Le sieur Jean Chabreille, qui avant la prise
de possession du domaine de Bouch par les missionnaires, Rtait
fermier de ce prd, et qui pendant plusieurs annees, 1'avait laisst
exploiter par les frores coadjuteurs de la Mission, entanma un
proces, en 1767, pour revendiquer la propridet de ce pre. La
Sentchaussde de Sarlat fut saisie de l'affaire, et elle invita les
(98) Arch. d~p. Dordogne, B 1223, 1730.
(99) Arch. de Saint-Lazare ; Arch. d6p. Dordogne, L 844, n" 44.
(100) Arch. dUp. Dordogne, II C 2461.
(i01) Ges domaines s'tlendaient aussi sur les paroisses de Terrasson, Coly, Condat et Ladournac.
(102) Arch. d6p. Dordogne, B 1243 ; Q 112, n° 210 ; Q 1124.
(103) Arch. d4p. Dordogne, II C 2439.

-

659 -

parties A deposer les pieces qui la concernaient. Le sieur Jean
'lIabreille dfposa les siennes, le 6 fevrier 1767, et M. Boric fit de
m6me, le 11 f6vrier. Une enquite fut faite par la Senechaussee,
et se termina par une ordonmance fa\orable au sieur Chabreile,
le 13 mai 1768. M. Borie sollicita alors une contre-enquete, qui
fut faite, le 28 man, par Messire Jean-Jacques de Gisson, conseiller du roi, lieutenant general de robe et d'6epe en la S6n6ciraussde et presidial de Sarlat.
Le 16 septembre 1769 eut lieu a une transactiond'un procms
au Sniuchat entre Messire Elie Borie, syndic du seminaire de
Sarlat, et Jean Chabreille, sieur du Moulard, du Bouch, paroisse
de Terrasson, en rdinteyrande d'une piece de terre que le sdminaire s'ltait appropride au prejudice dudit Chabreille, et ledit
syndic pour sa congrdyatiou est rondamnds ancers ledit ChabreillUe
au remboursement des revenus pereus, liquides el la somme de
tuO licres, et i celle de 236 livres 10 sols pour depens, liquiddes
d I'aimiable, laquelle somme ledit syndic paye audit Chabreille ,.
L'altaire n'6tait pas encore finie. Quelques annees plus
lard, le 22 aoit 1776, est encore enregistree a une transactionsur
assiynation au S&n'chat de Sarlat salts condamnation entre
Mlessire Elie Borie, comme syndic du seininaire,et Jean Chabreille
mnarchand, habitant du moulin du Bouch, paroisse de Terrasson,
portaut remboursement par le premier au dernier de 357 livres
pour 20 quartonndes d'avoine de rente payde indtment par le
dernier pendant 21 ans. ledit grain dealud sur les fourleaux de
T'rrasson ,,. , 104)
Les missionnaires signerent, le 24 juillet 1788, un bail k
fernme pour 9 ais, moyennant 2.735 livres, au sieur Guillaume
Chabanes sieur de Saint Georges, du bourg de Saint-Rabier,
et au sieur Bertrand Mercier de Lacombe, du bourg de Badefol,
lous les deux solidaires, des deux domaines de Bouch et de Roche
Flirens, aiec les charges que les preneurs assumeront; de plus,
S16(5 livres, total 2.900 livres 10 sols, et qui sont leurs appartciiances dans les paroisses de Terrasson, Coly, Condat et LadourLa raison explicative des difficult6s rencontrdes par lea
miniiomnaires dans la gestion de leur domaine de Bouch se trouve
de toute dvidence dans ce fait qu'ils n'etaient pas en possession
des papiers ou titres de leur proprield. M. Forvieux 6crit, le
i fevrier 1776, k M. de Brival, charge d'affaires de la maison de
MNailles :
, Les papiers que je vous demandai nous sont d'autant plus
ni-cssaires qu'ils nous rdduisent dans un etat de souffrance considlrable. II y a dejd cinq ans que le meunier de Bouch n'a point
pi-ye les quatre vinyt liures d'arrantement que la maison de
N.Milles nous a cdde en nous cedant la terre de Bouch et Rochefloron. Ce meunier nous dit pour raison de lui fournir les titres.
in autre pour le pre de Ladornac nous en dit autant. Tous ces
titres sent en bonne et due forme dans les archives de Malemort
a::re nombre d'autres qui nous seraient ndcessaires. Voudriezv'.us bien, Monsieur, nous les confier sur un recipissd que nous
i .*us donnerons. Nous en fairons tirer copie en forme et nous vous
remetirons toutes les pieces originales que vous nous confierez.
11 y a au moins vingt ans que nous les demandons, qu'on nous les
promet. J'espere de votre bontd et dquitd que vous voudrez bien
3104) Arch. dep. Dordogne, B 1243, 1712 ; II C 2463, 2474.
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nous rendre ce service. Je vous avoue que je trouve extr~me
que l'on nous ait cd6 ces biens et que V'on s'en soil reserve les
papiers. Nous avons etd a la veille de payer douse quartons de
bld de rente & Mr l'abbd de S. Amand, mais Mr Salciac de Brives
nous confia le contrat d'alienationqui nous lira d'affaires. Je suit
moralemient assAire que nous sommes dvincds par d'autres fatle
d'avoir en main des papiers que selon le repertoirede Mr Pomarel
sont dans les archives... ,
1M.de Brival transmit les documents demandes. En lui en
accusant reception, le 5 aout 1776, M. Forvieux kcrivait : , ...ces
actes ne nous serviront de rien : attendu qu'ils ne font point
mention de vinyt quartons d'aoine que e nmeunier avait payd
de pere en fits jusques au temps present. Puisqu'il n'y a plus rien
dans les archives, itfaudra prendre condonation.Nous ne sonmres
pas inquiets ni processifs ; aussi il faudra faire bon audit meunier de l'avoine qu'il a payde depuis ringt et neuf ans et qu'il
nous paye l'exccdent portd sur le dernier contrat d'arranlcenent
que vous nous are: fait passer. Ce sont de nouvelles dLpcnses
pour nous. mais ie moyen de nous en mettre d l'abri d'abord que
vous n'avez pas trouved de titre dans les archives. II est inconcerable que I'on ait paye ces vinyt quartons d'avoine pendant un
tenmps infini sans qu'il y eut quelque titre ; itfaut qu'il ait Rte
e.nlev. La maison de Noailles nous avait ced6 ce moulin pour
quatre vinyl licres de rentes mais il ne parait point de titre ;
sauf votre meilleur avis, je crois que le parti le plus court a
prendre est celui de s'arrangeravec cet homme du mieux qu'on
le pourra quoi qu'il y ait & perdre ,.
5° "ur la paroisse de Coly, le s6minaire possddait quelque
Iievn. Le 4 novembre 1785. IMM. Borie et Simian signent un arentement perpetuel en faveur de Jean Creyssat, laboureur de la
paroisse de Coly. pour des fonds labourables et incultes situ6s
sur cette paroisse, a pour la rente annuelle et perpdtuelle de
3 quartons d'avoine et une paire de chapons..., faisant un capital
par les fourleaux de 130 livres , (105).
60 Dans la paroisse de Saint-Martial-de-Nabirat, au lieu
appele Cantaranne ou encore Alpepeyrouz, une friche de huit
quartonnees. - Le 20 decembre 1788, les missionnaires sign-rent
une procuration en blanc a pour vendre et alidner tous les fonds
qu'ils possedaient dans la paroisse de Saint-Martial , (106).
7° Dans la paroisse de BeaunLont-du-Pdrigord, une piece
de terre de quatre quartonn6es deux picotins, appele < au Champ
du Puits ,.- M. Borie donne une procuration, le 1" juillet
1780, au cur6 de Saint-Avit-Senieur pour t arrenter en faveur
de Jean Guillet, charpentier des fonds appartenant au s6minaire
sur la paroisse de Beaumont r (107).
8" Dans la paroisse de Saint-Sernin-des-Fossds,pres de la
Bouquerie, un domaine consistant en maison, grange, 6table,
terres labourables, pres, bois de chines et de chataigniers (108)
et le domaine du Poutroudier,1igu6 par le testament de M. de
Saint-Clar, et qui comprenait une, metairie avec terres, prs,
(105)
(106)
(107)
naire, II,
,108)

Arch. d6p. Dordogne, I1C 22489.
Arch. d4p. Dordogne, II C 49 4 ; Q 1084, n* 296.
Testut, Beaumont-en-Perigorapendant la priode rMvolutionp. 364, n. I ; Arch. d6p. Dordogne, II C 248.
Testut, 1. c.
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vigues et garrissades. Ce dernier domaine fut afferm6, le t" septembre 1772, par M. Borie (109).
9° Dans la paroisse de Cours-de-Piles, au lieu du Barrel,
une terre et un pro, arrentes le 20 aoit 1764, d'environ 12
pognerees et trois-quarts de futaies (110).
10" Dans la paroisse de Prats-de-Carlux, fief de M. de
Noailles, le s4minaire possedait un pre appele t d la Combe
Despons n, qui fut vendu par M. Talissat, le 25 septembre 1774,
pour la somme de 1.000 livres, au sieur Antoine Lavialle, marchand, du bourg de Sainte-Nathalne (11i).
11 Sur la paroisse de Sainte-Nathalene, probablement, le
domaine de Latour, que M. Borie donne en bail a ferme, le 10
juin 1780. pour 7 ans. h Pierre Delbreil, travailleur de ladite
paroisse. moyennant 190 livres annuellement et les charges.
12° Sur la paroisse de Castel, le seminaire possedait une
bruyere. fief de Beynac, que M. Borie vendit. le S aoiut 1786,
noyennant 12 livres. a LIonard Bareil. de Barau.
CHAPIFRE

C(INUIlIEME

LE PERSONNEL DU SEMINAIRE
I. - Les Suptrieurs, Professeurs et Missioa•aires
D'apres les clauses de fondation de I'etablissement de Sarlat. la Congra.ation de la Mission de\ait fournir trois prtr'es
et un fr're p(our leis mis-ions et, au moins pour le deiht, dcur
pr.tres et le nombre de fr'res nrcessaire pour le .nl'nnaire.
C'tst ce qui fut fait.
Le personnel de la maison comprenait en plus du supdrleur,
un kconome et un professeur, ainsi que trois missionnaires prop'•!iment dits et quelques frires coadjuteurs.
ln document. du 3 fevrier 1713 nous montre en exercice
a\ee M. Joseph Naproux, sup6rieur, M. Philippe Berchon, &conome ou syndic, et M. Jacques Bernard, professeur, ainsi que
lMf. Berger, Delpech et Gibert, missionnaires (112).
En 1730, dans son Histoire ge'nrale de la Congyreyatior de
la Mission, M. Lacour mentioune la presence h Sarlat de six
pr'etres et trois freres.
II en fut vraisemblablement ainsi jusqu'l la Re\olution,
-uisqu'A cette 6poque-lk une pension de 900 livres. sur le Glerge
du diocese, assurait I'entretien du suptrieur et de deux professeurs seulement. On sait par ailleurs qu'il y avait alors
Irois missionnaires egalement.
On s'dtonnera peut-etre du petit nombre des professeurs.
II en 6tait ainsi dans plusieurs s6minaires. A Angouldme, par
cxemple, le contrat passe, le 10 mars 1704, avec M. Wate), Superieur gendral de la Mission, pr6voyait un supdrieur et trois
IPrdtres de la Mission, dont un pour les missions diocesaii es (113).
II ne faut pas oublier que les seminaires, au moins jus!u'apr&s le milieu du xvii* siecle. sinon plus tard encore, ne
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)

Arch. dep. Dordogne, II C 2468.
II C 2436 ; Q 510-511. Ce bien fut estim6 1.900 livres.
Arch. dep. Dordogne, II C 2470.
Arch. d6p. Dordogne, not. Rousseau, 3-2-1713.
Nanglard, PouiUd historique, iI, p. 512.
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comporlaient pas, comme de nos jours, des cours complets de
philosophie, de theologie et autres sciences eccldsiastiques. La
philosophie et meme la theologie dogmatique, ainsi qu'on le
voiL faire au seminaire de Pdrigueux, s'apprenaient au college
ou au petit seminaire, quand ily en avait un. La plupart des
c:ercs accomplissaient leurs tludes thbologiques en particulier
ou plus souvent dans les Universites, et ne se presentaient au
s-minaire que pour completer leur formation et recevoir les
ordres.
II en fur ainsi ý Sarlat, de meme qu'h Bordeaux, puisqu'en
1773, I'archev6que Frangois de Rohan declarait encore que toute
I'utilitl du seminaire t consiste d etre une maison de retraite
pour ceux qui se disposent aux saints ordres n (114).
Surtout au debut, les seminaires dtaient consideres plutL
coumne des 6coles pr6paratoires h la reception des ordres. Les
cleres demeuraient sous la surveillance des vicaires forains on
des cures. Ceux qui avaient requ quelque ordre devaient servir
dans i'eglise de la paroisse oh ils demeuraient, on qui leur avait
tie desigiine par 1'v%\que. Ils ne faisaient au seminaire qu'un
sejour intermittent, variant suivant les dioceses entre neuf et
quinze nois. comprenant trois h six mois d'6tude a\ant chaeun
des ordres sacres, et on prdparait les clercs & leurs fonctions,
surtout par des conferences pieuses, des classes de chant. des
lecons sur la liturgie et les cas de conscience.
En ce qui concerne Sarlat, au synode du 12 juillet 1729,
Ilgr Denis-Alexandre Le Blanc avait promulgu6 l'ordonnance
suivante : %Ceux qui seront admis dans notre snminaire, y de-eucreront pour se pr6parerau sous-diaconat six mois sans interruption, durant lesquels Nous leur confdrerons les ordres mineurs ; its y demeureront ensuite trois mois pour le Diaconat,
et trois mois pour la PrItrise ; et cependant its ne doivent pas
espWrer d'dtre admis, s'ils ne sent trouvds capables dans I'examen que Nous en ferons , (115).
Les eveques n'ont pris qu'insensiblement conscience de la
neessitd de lougues et solides etudes pour embrasser I'dtat eccl4siastique, et ils n'admettaient dans leur seminaire que les
clercs qui avaient ddjA fait leurs humanites et une partie de
lours dtudes thdologiques. Un examen d'entree rendait compte
de la science acquise.
A P6rigueux, ddji, en 1679 Mlgr Le Boux exigeait des clercs
avant de les admettre au s6minaire qu'ils aient appris leur philosophie et Rtudid pendant deux ans la theologie.
De m6me, i Limoges, jusqu'A la fin du xvirm siecle, les candidats au sacerdoce avant d'etre admis au grand s6minaire
devaient avoir fait deux anndes de theologie dans un des colleges de la ville, ou on leur enseignait en abr6eg les six principaux
traites de dogrne, de faVon qu'une fois entres au sdminaire,
ils n'aient plus qu'A s'occuper de la morale, de 1'Ecriture sainte,
des sacrements et approfondir davantage Pensemble du programme scolaire (116).
(114) Bertrand, op. cit., I, pp. 259, 262.
(115) Ordonnances, ch. VIII, par. IV.
(ii6) Paoaud, Histoire du seminaire de Limoges, p. 312.
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De !'arriv6e des Lazaristes a la Revolution (1683-1792), quatorze supdrieurs se succederent au sdminaire de Sarlat, dont l'un
ne fit qu'un interim de trois mois. En voici la liste :
1. 1683-1690 M. Faure Maurice.
2. 1690-1693 M. Barthelemy Gerard,
3. 1693-1695 M. Levirlois Claude,
1. 1695-1702 M. Lamotte Nicolas.
Ces quatre superieurs residerent k Temniac.
5. 1702-1703 M. Duchesne Fiacre-Andre,
6. 1703-1706 M. de la Ville Antoine,
7. 1706-1712 M. Couty Jean.
8. 1712-1713 M. Naproux Joseph,
9. 1713-1738 M. Certain Jean,
10. 1738
M. Bastit Guillaume,
11. 1738-1742 M. Monin Simon,
12. 1742-1745 M. de Bailly Jean-Baptiste,
13. 1745-1777 M. Talissat Bertrand,
14. 1777-1792 M. Borie Jean-Elie.
On remarquera qu'A part M. Certain, qui fut superieur pendant 25 ans, et M. Talissat pendant 32 ans, sans compter
M. Borie. 'dont le supdriorat durait dedj depuis 15 ans lorsque
se deehaina la Revolution, la plupart des Superieurs ne flrent
qu'un bref sejour & Sarlat. N'en infCrons pas qu'ils furent inf&rieurs a leur tcche, car plusieurs d'entre eux parvimrent dans
la suite a de plus hautes fonctions, ou remplirent la charge
de superieur dans des maisons plus importantes, en sorte que
rliat
ferait presque figure d'Ecole normale de supBrieurs I
Le premier superieur, M. Maurice Faure, prit possession du
seminaire de Sarlat, au noin de la Congr6•ation de la Mission,
vers novembre 1683, et s'installa provisoirement avec ses confreres et les premiers 6lýves au chAteau de Temniac. II venait de
Sedan, oh il enseignait la theologie. En quittant Sarlat, en 1690,
il deviut cure de Fontainebleau, puis vicaire general de la Congrdgation, en 1697. 11 aurait meme dt6 elu Supdrieur general,
si le roi Louis XIV ne s'y dtait oppos6 en declarant qu'il ne
reconnaltrait pas de Superieur general nd hors de France.
M. Faure, en effet, etait savoyard ; il etait n6 A Doucy-en-Beauge,
au diocese de GenBve. M. Pierron fut alors e~u Supdrieur general (1697), et M. Faure devint Assistant ge6nral, poste qu'il remplit par deux fois, de 1697 A 1703, et de 1711 k 1720. II mourut
a Paris, le '"aoilt 1720,
Le second superieur, M. Gdrard Barthelemy, vint probableiaent de Cahors a Temniac, et en 1690. 11 ne demeura que trois
ans. On ignore ce qu'il devint.
Le troisieme sup6rieur, M. Claude Levirlois etait sup6rieur
du siminaire de Saint-Flour, lorsqu'il fut nomm6 & Sarlat, en
1693. Pen avant son depart de Sarlat, il proceda a l'achat des
terrains sur lesquels fut entreprise la construction du s6minaire.
Parmi ses collaborateurs, on relive les noms du missioniaire Francois Laborie, c dgr6g6 d la mission de Sarlatn, et du
frere coadjuteur Huguec RoyBre, originaire de la paroisse de
Besse en sarladais. Ce dernier ne fit que passer au sdminaire,
et il fut envoyd a Rochefort. C'est probablement a cette dpoque
que travaillerent A Sarlat les freres Banaret et Jean, employs
au domaine de Bouch.
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M. Levirlois quitta Temniac vers novembre 1695 pour devenir aussitot supdrieur du s6minaire de Saintes.
Le quatrieme supdrieur M. Nicolas Lamotte, professeur au
seminaire de Cahors, vint a la fin de 1695, prendre la direction
du sdminaire. Comme nous I'avons vu, it fut l'artisan des premieres constructions du seminaire, qui durerent pendant tout
son superiorat; au cours de sa derniere annee, ii put cependant
presider au transfert du seminaire a Sarlat
II eut egalement la bonne fortune d'etre l'heureux tlmoin
de deux graces extraordinaires, dues a l'inlercession du serviteur de Dieu, Vincent de Paul.
Trente-sept ans apres la mort de Monsieur Vincent, ripondant A un vceu de I'Assembl6e g6ndrale de la Congr6gation, tenue
en 1697, le Superieur general des Lazaristes, M. Pierron, par
une lettre circulaire datee du 26 octobre de !a mAme annee, attirait l'attention de ses confreres et des Filles de la Charit6, sur
son dessein de faire introduire le proces de beatification du Fondateur de la Congrigation de la Mission, et il les invitait A sonder a ce sujet 1'opinion tant des membres de la double famille
spirituelle de Monsieur Vincent, que des externes.
AM.Faure, l'ancien supdrieur du s6minaire, qui etait alors
le bras droit du Supdrieur gendral, stimula-t-il le zBle de ses
anciens confreres pour cette noble cause ? On ne sait: le fait
est cependant que les Pretres de la Mission de Sarlat recommand&rent si bien dans leur entourage ]a cause de Monsieur Vincent que, coup sur coup, en 1697, et dans la ville meme de Sarlat. deux guorisons Otaient attribudes h I'intercession du servitcur de Dieu.
Une pauvre femme, dont 'enfant dtait a toute extrdmit6 se
rendit A la chapelle du s6minaire pour invoquer Monsieur Vincent et, pen apres, son enfant recouvrait quasi subitement la
santd. Quelques jours plus tard, le 13 novembre, une religieuse
qui souffrait d'un flux de sang que le mddecin n'arrivait pas A
arreter, sollicita sa guerison par 'intercession du serviteur de
Dieu; le flux de sang cessa, et ja santd de cette Smour se rdtablit
comptelement (117).
L'abbd Granger. cure de ChAteau-1'Eveque, qui etudia minutieusement la vie de saint Vincent, et tous les documents pdrigourdins et autres s'y r6efrant, en vue d'4tablir scientifiquement
le fait de l'ordination sacerdotale du saint dans la chapelle 6piscapale de Ch&teau-'EvAque, ajoute A ces deux fails miraculeux
que nous lui empruntons, qu'ils furent ins6r6s au proc&s de b6atification de Vincent de Paul. Si, en fait, its ne furent pas reteJius pour la cause, ainsi qu'il ressort des documents, du moins
furent-ils probablement a 'origine de l'enqu6te sur la renommle
de saintete du serviteur de Dieu que, sur commission rogatoire,
I'devque de Sarlat, Mgr de Chaulnes, fit faire dans son diocese,
vers 1705, conjointement avec les dveques de nombreux autres
dioceses (118).
M. Lamotte quitta Sarlat 4 la fin de 1702, pour devenir supdrieur du sdminaire d'Annecy.
De ses collaborateurs au s6minaire de Sarlat nous ne connaissons que les noms de trois freres coadjuteurs : le frbre LTo(117) Granger, Ordination de saint Vincent de Paul dans I'OglIse
de Cihteau-'Eveque, p. 58.
(118) Coste, Monsieur Vincent, III, p. 462.
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nard Riviere qui, venu i Sarlat en 1696. fut envoyd peu apres
i la maison de Notre-Dame de la Rose; - le frere Jean Deber- le
nard, originaire de Domme, qui demeura quelques annees;
"
frere Mathieu Covillon, qui fit les vceux A Sarlat, le 1 novembre 1700, et y demeura lui aussi un certain temps.
Le cinquieme superieur, M. Fiacre-Andrd Duchesne avait a
peine 30 ans, lorsqu'il arriva en 1702. Il quitta Sarlat, l'annee
suivante, pour prendre la direction du seminaire de Montauban.
Au cours de cette annee, un jeune homme de Saint-AvitSenieur, Antoine Roumillac. se presenta au s6minaire pour Utre
admis dans la congregation comme frere coadjuteur, et il fut
envoyv A Rochefort.
Le sixieme superieur, M. Antoine de la Ville, dtait profe.seur de morale A Saint-Lazare rMaison-MBre), lorsqu'il vint A
Sarlat en 4703 ; il avait 35 ans.
Dans la notice qui lui fut consacrde apres sa mort, on y
li.ait : a En 1703, M. Watel qui venait d'etre 6lu Superieur'gndral. jeta les yeux sur lui pour lui confier la conduite de notre
,naisonde Sarlat ; on ne tarda pas 4 remarquer la bontd et le
discernement de ce choiz, qu'on ne pouvait faire meilleur , (119).
M. de la Ville ne resta que trois ans a Sarlat ; en 1706, ii
s'en allait prendre la direction de la maison de missions de
Notre-Dame de Buglose, au diocese de Dax. Devenu plus tard
supdrieur de la maison du Mans, et visiteur de la province de
Bretagne, ii mourut au Mans, le 10 fevrier 1739.
Parlant de son sejour A Buglose, on disait de lui : , Son
adresse dans le maniement des affaires, sa science profonde des
divines Ecritures, son gofit pour tout ce qu'on appelle Litttrature, Lui avaient acquis dans tout le pays la reputation d'ua
hloimme de vrai merite ; les savants se faisaient un plaisir de
jouir de sa conversation, les grands et les petits l'aimaient avec
ttne respectueuse confiance... n (120),
Au cours du superiorat de M. de la Ville. arrivait de Montauban a Sarlat, vers 1704. un missionnaire de 31 ans, M. Antoine Delpech, fils d'un avocat de Cahors, et qui, pendant plus
de cinquante ans, allait se devouer aux missions dans le diocFse. M. Delpech mourut A. Sarlat m6me, le 22 octobre 1755.
- Son confrere. le missionnaire Antoine Gibert, 6tait venu A
Sarlat, vers 1703, et il y demeura assez longtemps, puisqu'en
1713 ii donnait encore une mission dans le Limousin.
Le septieme supdrieur, M. Jean Couty, qu'il ne faut pas confodre avec le Supdrieur gdenral du meme nom, son contemporain. tait sup6rieur de Narbonne, lorsqu'il fut designd pour
Sarlat, en 1706.
II connut des annees difficiles en raison du malheur des
temps. En 1709 et particulibrement pendant I'hiver de 1710, ii
y eut grande misere a Sarlat; la charite des Prdtres de la Mission eut bien des occasions de s'exercer.
Mgr de Chaulnes avait organisd les secours pour les pauvres. I1 prit I'engagement pour tout I'hiver de nourrir les misdreux un jour de chaque semaine : le clerg6 s'engagea pour sa
part pour un autre jour ; les Lazaristes et les Sceurs de Notre(119) Relations abrdgdes..., p. 226.
(120) Relations abrdges..., . c.
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Dame pour an jour, et la ville se charges des quatre derniers
jours (121).
Remarquons en passant que contrairement a ce qu'affirmait
en 1883, 1'dveque de PBrigueux, Mgr Dabert, dans sa lettre pastorale sur saint Vincent de Paul, les Filles de la Charitd n'etalent
pas encore etablies h Sarlat; elles ne s'y installrent qu'apres
la Revolution, en 1816 (122).
A defaut done des Filles de la Ch- . 1, les Lazaristes, pour
'exercice de leurs charit4s en faveur des auvres et des malades
se servaient du concours des Filles de la Misdricorde, ainsi qu'on
les voit faire & Carsac, oi ces religieuses distribuaient les aumbnes des missionnaires (123).
M. Couty quitta Sarlat en mars 1712. Parmi ses collaborateurs on connait les noms de M. Jean-Baptiste Berchon, qui
rtait "cono'e, et devint ensuite professeur de thdologie &AngouIfme '1717) : de M. Jacques Bernard. venu de Cahors, qui demeura fort peu de temps, i] 6tait h Angouleme egalement en
1715. et il devint supdrieur de Noyon, en 1730; du missionnaire
Bonnet.Berger, Auvergnat, venu de Montauban ; enfin, du frere
roadjuteur Jean Belmontet.
Le huitinine supdrieur, M. Joseph Naproux, 6tait missionnaire A Mfontauban, lorsqu'il fut nomm6 supirieur de Sarlat, en
mars 1712. II quitta le sCminaire en juillet de l'annie suivante,
pour devenir directeur au seminaire de Lyon. II mourut sup6rieur de Notre-Dame de la Rose, le 1" janvier 1748.
Faut-il attribuer le court s6jour de M. Naproux a Sarlat au
d6couragement ou A un manque d'aptitude aux affaires ? Le
fait est qu'il eut. dis le debut, plusieurs affaires sur les bras,
qui semblent avoir dtd la consequence de divers hdritages dont
avait b6ndficid le seminaire. Un mois aprbs son arrivee, le 18 avril
1712. M. Naproux signait une reconnaissance d'une partie d'une
metairie en faveur du grand archidiaere de Sarlat. Le i" avril
1713, aprbs plusieurs tractations, il terminait une affaire avec
M. de Lavigeyrie de Ferraud par une transaction portant obligation de la somme de 1.585 livres. Une autre alfaire 6tait encore
engagee, mais M. Naproux n'eut pas a la regler. Sur le point
de quitter Sarlat, il signait, le 10 juillet, une procuration a son
kconore M,. Berchon, lequel, des l'arriv4e du nouveau sup6 rieur, M. Certain, laissa A celui-ci la conduite de l'affaire, qui
fut reglie par une transaction sign6e a Chartres et ratifiee par
les missionnaires de Sarlat, les 9 mars et 28 juin 1714 (124).
i.e neuvinme superieur, M. Jean Certain, 6tait au s6minaire
d'Agen. lorsqu'il fut nomm4 sup6rieur de Sarlat, en 1713. I1
inaugurait un superiorat, qui devait se prolonger pendant vingtcinq ans. Le 30 octobre 1732, cependant, sans doute a sa propre
demande, car ii doutait beaucoup de lui-meme. ses sup6rieurs
eurent un instant la pensee de le transfdrer ailleurs, et mnme
(121) Audierne, op. cit., 1845, p. 261.
(122) Trois Seurs Btaient cependant installdes & l'hfpital de Montignac, depuis 1765. Elles y demeurbrent jusqu'en 1825. En dale du
23-2-1719, se trouve enregistr6e une o ratification falte par Messieurs
du sdminaire de Sarlat au profit des Filles de la Charitd de Paris
:II C 2397). On en ignore l'objet.
(123) Abb Desqueyrat, Essat historique sur I'anciene paroisse
Saint-Augustin de Carsac, p. 88.
(124) Arch. dep. Dordogne, II C 2394, 2396.
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la patente de superieur de Sarlat avait 6t6 expediee k M. Ldon
Jaubert, mais cette nomination ne fut pas mainte'ue. M. Certain
continua a diriger le seminaire jusqu'a sa mort, qui survint six
ans apres, en 1738.
Bien des (vinements se deroulerent au cours de ce long
superiorat. Au debut surtout, M. Certain eut de nombreuses
affaires A traiter, pour lesquelles ii fit preuve d'habilet&. Mais,
iK n'eut pas que des peines. En 1730, it pr6sida aux solennit6s
de la bdatification du serviteur de Dieu, Vincent de Paul, et
en 1737, a celles de sa canonisation. On aurait aim! savoir conmment se d6roulerent ces edvenements ; aucun document ne nous
le rapporte. mais A defaut d'ecrits sarladais, il est cependant
possible de I'imaginer.
I.e 5 septembre 1729, M. Bonnet, SupErieur gdn6ral, prescrit
aux Lazaristes c qui ont des eglises publiques ou des chapelles
d faire a la Solennitd toute entiere durant trois jours
ouveites de
seuicutent , ; et ii indiquait lui-nimme ce qu'il y aurait lieu
de faire.
, Durant le triduum accorde pour cette Solennitg, a 8 heures
ou <i 9 heures, cous chanterez la Grand'Messe fort solennellUImen. sans musique, mais avec un beau plain-chant, grave, modeste. harmonieux, et le plus dedt, et le plus pieux qu'il vous
sera possible. A 2 heures apres-midi, vous chanterez les Vdpres
Solenntelles : l'on prochera entre VWpres et Complies, et a 6 heures. cous ferez le salut, o& vous chanterez 0 Salutaris Hostia,
Hic vir despiciens mundum, Domine Salvum fac Regem et Pange
lingua, etc..., avec les versets et les oraisons convenables. )
Le Supirieur gineral conseillait en outre de proposer aux
trois prddicateurs. qui seraient invites, pour qu'ils ne se repetent
pas. des thlimes differents. dont it donnait lui-nime les idees
fondamentales. II recomnandait, de mnme, d'viter les execs dans
lornementation et la parure de J'dglise.
Sa lettre circulaire prevoyait jusqu'aux repas : , Au refectoire, il y aura, le premier jour, un extraordinaire semblable a
celui qui est en usage parmi nous aux grandes Solennitis. Au
second et troisimne jour, ii suffira de donner un demi-extraordinaire, c'est-a-dire deux sortes de desserts, et quelques fricassesl
ou ragouts sous la portion. ,
C'est d'apres ce programme que durent se passer probablement a Sarlat les fetes de la beatification du Fondateur des
Lazaristes. C'Utait d'ailleurs conforme aux coutumes locales du
tenmps, comme on le voit pour les c6rdmonies accomplies a Perigueux pour la biatification et la canonisation de sainte Jeanne
de Chantal, dont on possede le recit d6tailld.
Au cours du triduum prevu, les pr6tres de la Mission durent
inviter comme predicateurs trois des principaux ecclsiastiques
ou religieux de 1'eodroit. Des c6remonies solennelles s'organis&reiat avec la participation des deux confr6ries des P6nitents
blcus et blancs, qui d'ordinaire prenaient part aux grandes solennitis. Certains missionnaires, tel le c616bre Delahaye (124 bis),
pius connu sous le nom de Philopald,Btaient agreges k ces confr6ries. De Rome, oi il avait &t6 envoy6 pour s'occuper du proces
de beatification de Monsieur Vincent, Philopald avait adress64
la confrdrie des Pdnitents blancs, & laque]le il 6tait affilid, plut-24 bis) Voir au mot : Philopald, Diet. de Th~ol. Cath. de VacantMangenot.
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sicurs reliques, dont AMgr de Chaulnes reconnut L'authenticitA,
le 22 juin 1704.
Quelques annees avant sa mort, le 14 mai 1734. M. Certain
avait fait ktablir une procuration pour faire donation de ses
biens. procuration qu'il revoqua, le 27 juin suivant. Est-il revenu
sur une prermiere decision pour laisser son avoir au smninaire ?
M. Certain mourut le 21 avrit 1738, victime d'un bien triste
accident. qui apporta la consternation au smiinaire. Un recit
officiel de sa mort, qui nous en apprend les circonstances, nous
rev\le en miume temps certains aspects du caractbre et de la
vertu de ce supdrieur. Voici ce recit, empruntl aux Notices des
Pr'tres de la Mission :
a Dicu cisita aussi, le 21 avril 1738, notre maison de Sarlat ;
en appelant r lui M. Jean Certain, qui en dtait Superieur, n0 a
Cahus au Diocese de Cahors, le 8 janvier 1671. 11 avait itd regq
au Sdminaire d Cahors le 9 mai 1693. C'est une chute imprevue
les jours de ce bon missionnaire. Sa conscience
qui a abrdgy
dans Ions les temps e.rtrcmement delicate, etait depuis quatre
mois plus civement agitge par des peines intdrieures. Accabld
sons lear poids, ii souffrail de grandes douleurs de tete, qui
depuis plus d'un mois et demi, le privaient de ctldbrer la sainte
messe ; ii se dedommageait en se confessant et communiant souvent, et par beaucoup de devotion dans la rdecitation du breviaire.
Son esprit et son cceur etaient tellement entrepris, que ses amis
les plus certueux et les plus sinchres n'ont jamais pu reussir
a lui donner de la consolation, et d lui rendre le calme. Reduit
d cetetat
d'inquidtude et de trouble, it passait la plupart des
nuits sans dormir, se relevant de temps en temps pour faire
diversion <>ses peines ; nmais la nuit du 17 au 18 airil, s'etant
leve pour la mrame fin, ii eut le malheur, en montant a la seconde yalerie. de tomber sur le pace de plus de trente pieds de
haut. Le corps tout fracassd, les jambes et les pieds rompus en
plusicurs endroits, blesse mnime d la tcte, on l'enleva sans connaissance. et on lui administra, sans ddlai, le Sacrement de
l'E.rtrýme-Onction. 1 s'dtait confesse et avait communid peu de
jours acant cette chute. Revenu enfin un peu d lui-mimne, il
donna les marques de sa religion et de sa foi par de frequents
actes de vontrition, baisant tendrement l'image de notre Redempteur en croix ; et dlevant les yeux et les mains au Ciel, il
mourut le 21, selon toutes les apparences, dans le baiser du Seigneur, qu'il avait toujours craint de ne pas aimer assez. Mur pour
le Ciel, il est a presumer que Dieu, qui fait tout pour le bien de
ses Plus. en permettant une fin si violente, a voulu tpargner d
ce cher difunt, les horreurs et les troubles de la mort, dont la
seule pensee le remplissait de terreur et d'effroi. Gette perte est
considerable, M. Certain avait du merite et beaucoup de vertu :
je ne counaissais point, dit M. Bories, son Visiteur, de missionrnaire plus lendrement attache & son etat, plus soumis d l'Ejlise
et a ses superieurs, plus rempli de l'esprit de la Mission'; !'unique defaut qui etait en lui, et qui ne ddpendait pas entierement
de lui, etait une excessive delicatesse de conscience, une crainte
d6mesurde de trahir son devoir, laquelle augmentant toujours
par les retours d'une imagination extremement vive, et que rien
r'a pu fixer, I'a visiblement conduit au tombeau sans autre
maladie. Heureux celui qui n'a que de tels reproches d se faire
lorsqu'il paratt devant Dieu ! ((125).
(125) Relations abredges..., pp. i98-199.
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Pendant le superiorat de M. Certain se ddvouerent i Sarlat :
M. Pierre Maury, professeur, qui fit B Sarlat les vaux en 1718,
au siminaire de Cahors; M. Jean-Louis
el peu apres fut affecte
Rambaud, qui Rtaitl conome de 1727 & 1734 ; M. Fdlix Roustain,
professeur vers 1727.
En 1725, M. Francois Salbaing enseignait l'Ecriture sainte.
On possede sur ce professeur quelques d6tails fournis par la
notice qui lui fut consacree apri-s sa mort, survenue a Sarlat,
le8 juin 1741. a D'abord appliqud aux missions (a Cahors), it les
interrompit en 1725 pour expliquer 'Ecriture Sainte t Sarlat ;
mais bientOt ii les reprit a .otre-Daumec-de-Buylose... II recint d
,Sarlat pour y conduire les missions, car ii avait requ de grands
talents pour cela j (126).
Vers 1725 4galement, fut aussi present B Sarlat, sa ville
nalale. M. Raymond Derup6, qui ne fit qu'un court sejour, et
pWur lequel le compte rendu de sa mort nous fournit de plus
amples details. Dans les Relations abrigkes de la vie des missionnaires Lazaristes, on lit h son sujet : a Le 10 octobre 1743,
Icmort nous enleva dans notre Maison de Bourdeaux, M. Raimond
Derupd. Nd d Sarlat le 29 novembre 1681, ii avait WtC requ au
Siminaire d Cahors le 1" aoat 1698. II passa le temps de son
Siminiaire et sa premitre annie d'Etude avec beaucoup d'ddifieation et de pidtd. Mais le reldchement ayant pris la place de 1a
[frceur qui l'avait soutenu, ii retourna dans le monde en 1704.
Sa conscience justement allarmde sur son infidelitd aux engaynetents qu'il avail contractes, ne lui donnait de repos ni jour
ni nuit. Heureusement docile a ces reproches intdrieurs qui
etaient des traits de misricorde. ii rentra en lui-nteme, revint
en reprenant avec t'habit de la Mission, la rdsolution de lui 6tre
inciolablement attache. Depuis ce temps-ld, il a travailld dans
o Dieu et a son Etat. Le 9 janvier 1711, ii cessa d'etre infiddle
plusieurs Maisons. Vannes, Buglose. Bourdeaux. Angoulme, Rochefort, Beaulieu-sur-Mareuil, Boulogne, Sarlat, Villefranche-deRouergue, oat 6prouvd ses services. Boulogne et Luqon I'ont eu
plour Superieur. Envoyd aussi en missions, car il avait talent
pour tout, ii y a travaille avec capacite.Mais revenu d Bourdeaux,
le 25 mai 1741, son esprit qui avait ddj& laiss6 dchapper quelques traits d'affaiblissement, s'est tellement 4puisd, que hors
d'ttat de dire la messe, ii a passd le reste de sa vie assez tristewent, criant quelquefois avec une force etonnante. Enfin, entidrement consumd, son estomac ne pouvant plus supporter la nourriture, ii est mort assez tranquillement (le 10 octobre 1743). On
lui a fait les prieres de la recommandation de l'dme, et it a dt6
enterre dans le Sanctuaire de l'Uglise paroissiale de Saint Simdon
r Bourdeaux ) (127).
A la meme epoque, le personnel du seminaire comprenait
,ncore probablement M. Francois Mauge, pretre de la Mission,
qui, le 2 janvier 1737, donne & M. Certain , une procuration
pour agir ,; reque par Tassain, notaire a Sarlat. De mnme, les
frbres coadjuteurs Pierre Dumont, qui fit les voeux B Sarlat, le
15 mai 1715, et Francois Dissac, qui y fit pareillement les vceux,
le 22 d6cembre 1735.
L'annde scolaire 1737-1738 s'acheva sans supdrieur. M. Guil(126) Notices, III, p. 704.
{127) Relations abrigdes..., p. 532.
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Cahort,
laume Bastit, le dixieme suptrieur, etait professeur
lorsqu'il recut sa patente de supdrieur de Sarlat, le 10 juillet
1738. II avait a peine commenc6 ses fonctions, qu'en octobre de
la menie annbe, il etait appeld A prendre !a direction du s6minaire de Montauban, qu'il conserva jusqu'k sa mort, en 1750.
M. Simon Monin, onziime supdrieur, fut nommd le 31 octobre 1738. II 6tait alors superieur de la maison de Manosque,
dans I'ancienne province de Provence. II ne demeura que quatre
ans h Sarlat, et ii s'en fut pour une nouvelle direction, probablerent & Saint-Mden.
Le 8 juin 1741, mourait & Sarlat, le missionnaire Francois
Salbaing. dont nous avons ddjs parld, et qui se devoua aux missions jusqu'b 1'extreme limite de ses forces. 11 mourut sur la
breche. Apres sa mort, on portait sur lui ce jugement: a 11 etait
l'ange de la paix et le plre des pauvres... Un esprit juste et'
dclaire, avec beaucoup de charite le faisait admirablement bien
rdussir dans les rdconciliations et les autres affaires difficiles
qu'il terminait toujours a la plus grande gloire de Dieu et a
I'avantage de ceux qu'il savait flEchir d ses decisions... Ayant
beaucoup souffert pendant la campagne dernibre, on voulait
l'obliyer i prendre du repos 4 Pdques, mais son zile s'y opposa
.et lui fit redoubler ses instances pour qu'on le laissdt encore
faire une mission dans un lieu oil les peuples bien disposds donnaient sujet d'esprrer un heureux suces. II y alla, et ii fit
effectivement beaucoup de bien. mais it ;sevint accabl6 d'un
6puisement qui l'a conduit au trdpas n (128).
Deux ans auparavant, le 23 septembre 1739, etait egalement
dkcWd &ASarlat le frcre Jean Malaret. a C'itait un frere fidele,
pour le bien
sage, laborieux, amateur de la pauvrete et zsle
commun, lit-on dans sa notice. Son habilete pour le maniement
du temp-rel se prouve sensiblement par I'amilioration d'un petit
bien qui etait confi a ses soins, et sa conduite. It s'y est toujours comportd avec honneur et sans reproche, toujours inviolablement attache aux interets de la Congrigation et tres attentif
d empicher le tort que la cupidite des 6trangers aurait voulu
faire n (129).
M. Monin fut remplace~ le 13 septembre 1742, par M. JeanBaptiste de Bailly, alors professeur au Sdminaire de Bordeaux.
Ce fut le douzieme sup6rieur. Trois ans aprbs, M. de Bailly revenait & Bordeaux comme SupBrieur, charge qu'il exerqa jusqu'i
sa mort, survenue le 28 octobre 1764.
Un de ses anciens eleves de Bordeaux disait de lui, trois ans
apris son ddces : - It fut gdneralement regrettd des gens de bien.
t1possidait toutes les qualitds qui caracterisentun parfait sup6rieur. Severe quelquefois, mais toujours avec raison. Du reste,
poll, prdvenant, affable, et d'une gaiet6 aimable et naturelle, qui
etait comme la clef dont it se servait pour s'ouvrir le cecur de
ses infdrieurs ) (130).
Lors du ddpart de M. de Bailly, M. Jean-Henri Retaboul avait
6t6 appel6 & lui succeder, le 23 aoitt 1745, mais cette nomination
ne fut pas maintenue sur les instances de l'6veque de Pamiers,
qui tenait a jouir encore des services de ce confrere.
(128) Notices..., III, p. 704.
(129) Notices..., III.

(130) Bertrand, op. cit., I, p. 307.
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Le 26 octobre 1745, M. Antoine Amouroux, prltra de la
Mission & Villefranche-du-Rouergue (131), regut alors la patente
de Superieur de Sarial, mais pour des raisons qu'on ignore, ii ne
rejoignit pas son poste. Finalement, le 18 novembre 1747, M. Bertrand Talissat, Sup6rieur de Villefranche-du-Rouergue, etait
nommn Superieur de Sarlat.
Le nouveau Supdrieur, le treizieme, etait originaire de la
ville m6me de Sarlat, ol ii dtait nd le 28 octobre 1697.II1 appartenait & la famille des Delmon de Talissat, de la bourgeoisie de
Sarlat. Le 16 novembre 1749, une demoiselle, Marie Delmon de
Talissat, 6pousait le sieur Francois-Joseph de Gr6zel, lui apportant 24.000 livres de dot. En 1765, un Delmon de Talissat itait
conseiller du roi, lieutenant assesseur criminel au presidial de
Sarlat. La famille tirait son nom du lieu de Talissat, sur la
paroisse de Sarlat, et oi se trouvait le moulin dit de Talissat.
M. Bertrand Talissat commencait un long superiorat, qui
s'acheva en 1777; il mourut A Sarlat mCme, le 14 mai de cette
annde, age de 80 ans. et ayant 61 ans de vocation.
Coincidence curieuse, ii prit possession de sa charge pros de
deux mois apres I'arrivde de Mgr Henri-Jacques de Montesquiou
sur le siege dpiscopal de Sarlat, et il finit ses jours quatre mois
apres la mort du prd!at. L'un et l'autre consacrerent trente-deux
ans de leur vie au service du diocese.
II semble que M. Talissat ait d'alord montr6 queique rdpugnance & demeurer dans sa ville naatae, on du moins que ses
supdrieurs ne I'avaient nomn6 que contraints par la ndcessite.
dans l'impossibilit6 de trouver un autre supdrieur. Les diverses
tractations qui suivirent le d6part de M. de Bailly le font supposer, et surtout le fait qu ele mandat de M. Talissat lui fut
renouveld le 1" mars 1747.
Nous avons ddj& dit que M. Talissat aurait 6et un insigne
bienfaiteur du seminaire. Possesseur d'une certaine fortune, il
aurait dolt le seminaire d'une partie de son enclos avec des
biens hdrit6s de sa famille. 11 aurait aussi consacrd son patrinioine h I'agrandissement du seminaire et il aurait pourvu celuici d'une chapelle convenable.
Parmi les faits les plus saillants de son supdriorat, il faut
mentionner le concours que lui et ses confrires apporterent k
Mgr de Montesquiou, lorsque ce preiat voulut substilter a la
liturgie romaine un rite liturgique propre au diocese, et dota
son clergd, en 1775, du brdviaire sarladais, dont on admirait
I'ordre, la clartd et le choix des textes.
(131) Le Rouergue (Aveyron) fournll un grand nombre de Pritres
de la Mission. Las Lazaristes, venus b Vilefranche-de-Rouergue en
1723, etaient 6tablie depuis 1730 dans les locaux de !'ancien seminaire
de Notre-Dome-de-Treize-Pierres, fond6 en 1637 par Raymond Bona!,
mais recoanu officieliement comme s6minaire en 1648 seulement. C'tait
un ancien sanctuaire marial qui d6pendait du chapitre de la Colldgiale.
Les Lazaristes continudrent l'euvre des Bonalistes et s'occupdrent plus
particulibrement des missions dane les campagnes environnantes. La
R6volution dispersa les missionnaires; MM. Jean-Louis Delteil et Etienne
Laverhne furent arretds : le premier fut remis en libertL le 12 juillet
1795 : le second fut dlrigd sur la prison de Rodez, puis de Bordeaux ;
apree la Tourmente. ii faisait partie du clergd de Villefranche (voir
Raymond Bonal, par I'abbM Mayran, p. 13 ; Treize-Pierres en Rouergue,
par le Pbre Rigal, p. 21).
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Si l'on en croit 1'abbM Audierne, , les Pretres de la mission,
directeurs du sCminaire, et M. Forbien surtout, apres avoir aid
beaucoup (l'vteque) dans la redaction du brdviaire,contribureat
d l'aplanissement de nombreuses et sdrieuses difficultls qu'us
chanyement de liturgie offrait alors , (132).
Ce M. Forbien, dont parle Audierne, est dvidemment M. Guillaume Forvieux, qui se trouvait & Sarlat au moins depuis 1766,
et devint Superieur de Notre-Dame-de-la-Rose, en 1781.
Cette affaire de liturgie est confirm6e par certains actes notaries. Mgr de Montesquiou, le 13 mai 1774, 6tablit une procuration en blane a dans le but de se transporter en la ville de
Toulouse pour traileravec le sieur Dupleix, libraire, au sujet du
brviiaire, missel et autres livres ). Ce libraire ne fit pas raffaire
de I'fevque qui, ie 20 mars suivant, signait une autre procuration
pour traiter avec le sieur Faulcon, imprimeur du clergd du
diocuse de Poitiers, A quant au nombre des brdriaires et
autres livres necessaires, de la mnme qualitd que ceur de
Poitiers , (133).
Avec A. Forvieux se trouvait egalement & Sarlat. en 1750.
AM..aaques Daynac, venu de Toulouse, et qui ne demeura qu'un
an. 11 partit " Cahors en 1751.
Dans un proces inteut6
A•. Talissat et a ses confreres, en
1751, il est fait mention de M. Viguier, Lazariste de Sarlat. que
le sieur Jean Coulombet, orfevre de la -~ille d'Alenqon, accuse
particulitirement d'avoir captt Irheritage de son frere, feu JeanJacques Coulombet. imprimeur-libraire a Sarlat.
Ce dernier, daus son testament du 12 novembre 1746, apres
avoir 16gu6 son imprimerie a I'un de ses neveux et apres avoir
indiqu4 d'autres legs, avait institut ses hdritiers blM. les Pretres
de la Congregation ttablie a Sarlat. A la requdte de ceux-ci, le
testament fut ouvert le 10 mai 1749 (134). II r4sulte de ceci que
M. Viguier se trouvait doun ddja an seminaire en 1746.
Depuis avri! 1756 au moins, M. Jean-Elie Borie exerqait Les
fonctions de syndic, et il les conserva jusqu'A sa nomination.
comine supBrieur, en 1777.
M. Chavary de Segurel 6tait professeur de thdologie, en
novembre 1768.
M. Jean-BaptisLe B6goulM faisait aussi partie du personnel,
en fevrier 1777. A cette 6poque, il signe une procuration pour
retirer les biens sur lesquels a son titre cldrical dtait assis v.
Plusieurs Lazaristes deceddrent a Sarlat, pendant le superiorat de M. Talissat.
Le 2 septembre 1748, c'etait le frere coadjuteur Francois
Francoval, et, le 20 septembre 1752, le fr6re Pierre Dupeyre.
Le 22 octobre 1755, mourait a 1'Mge de 82'ans, un excellent
missionnaire, M. Antoine Delpech, qui avait consacrd aux missions dans le diocese plus de cinquante ans de sa vie.
(132) Audierne, op. cit., 1846, p. 255.
(133) Arch. d6p. Dordogne, II C 2469, 2471.
(134) Arch. dip. Dordogne, II C 2347 ; B.H.A.P., 1942, p. 287. Voir
SMemoire pour Jean Coulombet, orfovre de la vile d'Alenon demndeur, contre Bertrand Delemont de Talissac, superieur du sdriiire des
Lazaristee de la ville de.Sarlat, et les autres directeurs udit stiminaire,
deffeadeurs * (Paris, J. Lamesle, 1751, in-folio).

-

673 -

M. Henri Boisset dceddait, le 7 juin 1772, Agd & peine de
33 ans.
Enfin, le 29 mai 1775, mourait le frbre Besse, sur lequel on
ne possede aucun detail biographique. Ce bon frere dtait vraisemblablement du sarladais, oh son nom, qui est celui d'une paroisse,
etait et est encore tres repandu ; peut-etre meme 6tait-il parent
du Lazariste Michel Besse, originaire d'Eyrirat, au diocese de
Sarlat.
Le s6minaire avait aussi des domestiques & son service. Le
5 fevrier 1753, M. de Carbonnieres vend a Jean Poumarel, domestique de Messieurs du Seminaire, une maison et un jardin situds
au petit faubourg de Lendrevie, moyennant huit cents livres. Ce
brave homme afferma plusieurs fois son bien, et en 1780. on le
voit etabli cabaretier au faubourg de Landrevie.
M. Jean-Elie Borie, dernier et quatorzieme Sup6rieur, dtait
lui aussi originaire de Sarlat. Il y dtait n6 le 12 septembre 1720,
d'une famille tres honorablement connue, et qui fournit des
marchands et des magistrats. M. Borie avait fait son sdminaire
a Cahors of it fut le confrere d'un autre Jean Borie, mort le
10 juillet 1749,-Supdrieur de Cahors et Visiteur de la province.
M. Borie etait kconome du Seminaire, lorsqu'il en fut nomm6
Supdrieur, le 24 mai 1777. Mgr d'Albaret lui confia la fonction de
vicaire general du diocese.
.M. Borie connut des anndes tres difficiles. II eut surtout
a r6tablir les finances du sdminaire fort compromises, en raison
des dettes laissdes par son prdd6cesseur et plus encore des fluctuations dconomiques du temps.
Pendant la Rdvolution, M. Borie, comme d'ailleurs tous sea
confreres, se montra des plus z1dds a se soulever contre la
Constitution civile de Clergd, et il soutint de ses conseils lea
pretres de son entourage.
AprAs la loi de deportation du 26 aoit 1792, portde contre
les insermentls, profitant de la tranquillite relative, dont jouissait alors le sarladais, les Lazaristes demeurerent au sdminaire
qtcelque temps encore jusqu'au debut de 1793 (135). Le 12 mai
de cette annde-l& M. Borie fut arrlt6, incarc6rd au couvent de
Sainte-Claire, ou ii demeura jusqu'au it juin suivant. Transfdrd
dans les prisons de Pdrigueux, il fut condamn6 le 1" juillet 1794
A la rdclusion perp6tuelle et A la confiscation de ses biens. II
mourut a Sarlat, apres la tourmente, dans un age tres avancd.
Pendant le supdriorat de M. Borie, avant 1783, M. Jean
Compans, le futur Assistant g6ndral, enseigna la thdologie an
Seminaire (136). En 1789, se trouvait an Seminaire M. Francois
Astier, aveyronnais. Ddtenu au fort du HA, A Bordeaux, puis sur
le vaisseau Le Rdpublicain ; ii revint plus tard en Dordogne, et
il dtait cur6 de Saint-Grpin-Carlucet, en 1810 ; il y mourut
en 1820.
L'dconome de ce temps dtait M. Jean-Pierre Simian, venu de
Cahors, en 1783. Nous aurons A dire ultdrieurement le r6le qu'il
joua au Sdminaire pendant et apres la Revolution. II paralt avoir
dtd un homme fort habile et tres entendu aux affaires.
Les archives mentionnent comme missionnaire M. Simon
Foulquier qui, d'apres les documents de la Congrdgation, mourut
(135) Annales de la Cong. de la Mission, 1908, pp. 660-661.
(136) D'aprLs une lettre de Larouverade, ourd de Sarlat, en date
du 27 decembre 1816 (Arch., Eveche de Pdrigueux).
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k Sarlat, le 14 decembre 1780. C'est probablement le nitme personnage, dont le registre paroissial de Coubjours rapporte amsi
le dedcs : c Jean Folquier. prdtre de la mission de Sarlat, dg6
d'environ 25 ans, enterr" en 1779 dans le cimeti';e de Coubjours ) (137). L'imprecision de cet acte obituaire permet de
penser que l'inscription en fut faite seulement de m6moire, bien
apres l'6venement de ce ddces, survenu probablement au cours
d'une mission.
Parmi les missionnaires, les documents mentionnent dgalement les noms de MM. Frdgeville, Lacroix et Sarry, qui donnaient tous les trois une mission dans la paroisse d'Aubas, en
1783 (138).
Ce M. Fregeville est tres probablement M. Joseph Frejaville,
qui fut missionnaire & Cahors. M. Lacroix est M. Guillaume
Lacroix. originaire du diocese d'Agen, qui vint lui aussi de
Cahors. Quant b M. Sarry, c'est un inconnu. Dans la region, les
noms de Jarry ou de Gary sont assez rdpandus : peut-6tre faut-il
lire ainsi le nom de ce missionnaire. En fait, il existait, en ce
temps-l4, un missionnaire du nom de Guillaume Gary, nd A
Villeneuve-d'Agen, qui fit les voeux i Cahors en 1751, ou il demeura jusqu'en 1764 ; il se trouvait ensuite & Toulouse.
II. -

Les hdtes du Stminaire

Ainsi que tous les s6minaires de ce temps, comme on le
fait encore de nos jours, et m6me plus qu'aujourd'hui, le Sdminaire de Sarlat accueillait volontiers pour y faire quelques jours
de retraite spirituelle, non seulement les eccldsiastiques, mais
aussi bien les simples fidoles. C'dtait dans la plus pure tradition
de saint Vincent.
Nous avons ddjk vu que des fondations avaient Wtd faites
pour pourvoir aux frais d'entretien des personnes pauvres, qui
seraient reques au seminaire dans cette intention.
Le s6minaire recevait 6galement, mais probablement avec
moins d'enthousiasme, les ecclesiastiques que les autoritds religieuses ou civiles obligeaient parfois A y faire un sdjour forcd.
Sous l'ancien regime, en effet, les sdminaires servaient eventuellement de maison de redressement ou de reclusion pour
certains clercs, condamnds par les officialitds ou par sentence
judiciaire A y 4tre internes pendant un laps de temps plus on
moins long. Une ordonnance royale du 15 ddoembre 1698, enregistr6e au Parlement, le 31 d6cembre, avait sanctionn6 cette
pratique (139).
C'est ainsi qu'au debut de janvier 1731, en vertu d'une
ordonnance de l'Intendant Boucher, un brigadier de la mar6chaussde de Pdrigueux conduisit au Seminaire de Sarlat, apres
trois jours de voyage, le cur6 de Cours-de-Piles, pour I'y faire
interner. Ce brave gendarme rebut 15 livres d'indemnitd ponr
fidBle execution de son mandat (140).
Mais le cure, lui, arriva a destination sans argent, sans bagages, et dans le den0ment le plus absoru. Le Sup6rieur, M. Certain, s'efforga de remddier a cette indigence. S'adressant au
(137)
(138)
(139)
(140)

Arch. d6p. Dordogne, E supp. 299.
Arch. ddp. Dordogne, V E supp.
Mdmoires du Clergd de France, II, col. 606-607.
Arch. dip. Gironde, C 4052.
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sinechal du Pdrigord, ou & son lieutenant de Bergerae, ii reclama
deux cents livres sur les revenus de la cure de Cours-de-Piles,
, disant que le sieur Faure, prdtre et curd de Cours-de-Piles au
dioedse de Sarlat, paroisse ddpendante de Messieurs de Malte,
ayant etd reldyut
par ordre du roi duns ledit s6minaire, oil ii est
depuis le quinziwme du mois de janvier dernier, ledit sieur Faure
se trouve manquer de vdtements et des autres choses ndeessaires,
et comme Messieurs de Malte se prdtendent creanciers dudit sieur
Faure pour avances par eux faites, pour se procurer leur paiement out fait saisir et arrdter tous les fruits et revenus de
ladite cure de Cours-de-Piles appurtenant audit sieur Faure et
par la ii se trouve dans un pitoyable &tatpar rapport & ses habits
ne poucaut rien retirer de ses revenus, n'ayant d'autre ressource
pour pouvoir s'habiller et mettre sa personne a couvert des
injures du temps, ce qui dtant parvenu i la connaissance de
Myr l'Evuque de Sarlat, Sa Grandeur en avait donnd avis a son
Eminence Mgr le Cardinal de Fleury, lequel par sa lettre datde
d
de Versailles du douzi&me septembre dernier, aurait mandt
imoudit Seigneur i'Ecedque de Sarlat de pourroir a ce qu'il soit
fourni audit sieur Faure de quoi pouvoir s'habiller et avoir les
choses nIcessaires, soit en enyageant Messieurs de Malte, collateurs de ce bdnefice, a lui fournir ou autrement, ainsi qu'il
resu:te de ladite lettre;,fe qui oblige le suppliant d'avoir recours
i rcir, justice aux fins que Ce considdrd et vue la lettre de son
Eminence Mgr le Caidiiial de Flcury, ci attach,', ii vous plaise
de cos grdces faire main levee au suppliant sur les fruits et
rrcnuus de ladite cure de Cours-de-Piles de la somme de deuz
cents livres pour .tre par le suppliant employde i pourvoir ledil
sicur Faure d'habits, chapeau, soutane, linge, au paiement de
son blandhissage et autres choses ndcessaires... »
On suppose que le charitable superieur n'attendit pas d'avoir
obtenu gain de cause pour son h6te avant de pourvoir k une
telle d6tresse, car, ce ne fut que le 16 novembre seulement, que
le lieutenant-gen6ral de Bergerac accorda la mainlevde de deux
cents livres (141).
Quelques anndes plus tard, c'est un chanoine qui se fait
releguer au S6minaire de Sarlat. Le sieur Francois d'Abzac, qui
a'ait Ctd incorpord, le 18 aoit 1754,, au chapitre noble de Macon,
etiit condamnn par arret & se retirer dans ce sdminaire. Ce ne
fut pas un h6te de tout repos, car de cette asile forc6, ii ne
cv'sa d'adresser force reclamations (142).
La presence'de tels h6tes au Sdminaire, si elle rompait tant
suit peu la monotonie des jours, ne devait pas manquer d'dnerver
la discipline, et on imagine facilement que les seminaires s'en
seraient pass4 volontiers.
III. -

Les dlbves

II ne faut pas se figurer les sdminaires, surtout h Porigine,
c:iinme ceux de notre 6poque. II a fallu bien des annies, et, A
"aai dire on n'y est gurre parvenu qu'a la fin du xvnr sibele,
pour 6tablir une organisation qui se rapproche de la n6tre
tctuelle.
(141) Arch. d6p. Dordogne, B 1836.
(142) B.H.A.P., 1926, p. 42.
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Pour ne parler que de Sarlat, il semble que dans les premiers
temps du morns, et meme encore vers 1710, on admettait parmi
les pensionnaires de tout jeunes gens, qui n'avaient pas achev6
leurs humtanitts. La donation faite par le prOtre Antoine du
Bernat de Canselet le donne h penser. Rappelons qu'aux termes de cette donation deux jeunes clercs seront acceptes au
Seminaire , des qu'ils commencront a composer... et que si lee
missionnaires ne leur enseignaient pas la philosophie, its seront
tenus de les envoyer en un coll&ge et de leur y payer les pensions n.

II en 4tait de mnme h Cahors ou, en 1665, des eafants i
tonsurer ou dejA tonsures. 6taient logos an Sdminaire, recevaient
I'instruction au college des Jesuites, et avaient des repetitions
au S6minaire '143).
Egalement, suivant un usage frequent sinon universel dans
le-> itminaires de ce temps, usage qui subsista longtemps &
PNrigueux, autant dire jusqu'h la Revolution, le Seminaire de
Sarlat comprenait des Blives internes et des externes, qui logeaient en ville.
La Congrtgation de la Mission ne voyait pas d'un bon mil
ce m6lange d'internes et d'externes. L'Assemblee
gendrale de
1685. A la question suivarte : Doit-on admettre des seminaristes
externes qui prennent leur repas au dehors et couchent en ville ?
rPpondait : Si les 6v~ques le desirent d cause de la paucrete dex
eleves en question, qu'on leur propose plutdt d'dtablir une pension a un prix plus modique. Apres cette Assemblde, le Superieur
gendral, M. Jolly, dans une lettre circulaire, exposait les raisons
suivantes que I'on soumettrait aux 6veques :
u 1" Les seiinaristes qui coucheraient-et mangeraient dehors se dissiperaient et introduiraientla dissipation dans le seminaire ;
2* Le seminaire leur serait inutile pour se corriger de leuar
mauvai-es habitudes d'impuretd, d'ivrognerie, etc. ;
3° Les autres se plaindraientde n'avoir pas la mime libert6
et allUgueraient aussi leur pauvrctd ;
4* Les seminaires se changeraient en colleges que le Concile
de Trente n'a pas jugds suffisants ;
5" Cela donnerait lieu d'apporter plusieurs choses d ceuz
du dedans pour boire, manger, etc. ;
6* Its ne pourraient pas 4 tre assidus aux exercices, ni devenir interieurs ;
7" Its souffrent plus de cette privation que la ddpense. De
deux maux il faut choisir le moindre ;
8° Enfin, on peut faire deux pensions et deux tables a l'e.tremitg si l'Uveque ne se rend pas A ces raisons a (144).
Ces raisons etaient fondies en experiences et pertinentes.
II ne semble pas qu'a Sarlat on s'y soit conform6, temoin le fait
suivant. Le 8 mars 1722, Jean de Fageol, clere tonsur6, grand
archidiacre en 1'6glise cathedrale de Sarlat, fils de Marcelin de
Fageol, conseiller du roi, premier president au siege presidial
de ladite ville, porte plainte contre le nomm6 Cipiere, lequel,
accompagn6 d'un certain Verneuil, tous deuxn escoliers de philosophie, demeurant avec lui en qualitd de pensionnairesdans It

(143) Foissac, Le premier grand sdminaire de Cahors... p. 30.
W144)
Manuale Visitatorts, Ms rndig6 vers 1747 (Arch. de SaintLazare).
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maison de la demoiselle de Du., (nom illisible) a l'avaient roud
de coups. II demandait done reparation contre ces mauvais procedes, t lesquels exces, ajoute le plaignant, sont d'autant plus
graves qu'ils se trouvent commis sur la personne d'un clerc tonsurd, jlevd en dignitd, chef d'un chapitre, et d'une famille distinyuee ) (145).
Les 68lves payaient normalement une pension qui, en 1729.
6tait d'environ 112 livres pour six mois, et qui conditionnait la
presence au s6minaire. Quelques 616ves jouissaient de bourses
fondees A I'intention des clercs pauvres ou des seminaristes originaires de certaines paroisses.
Quelques traces subsistent de ces pensions ou fondations.
Chnrles de Javel, chanoine thoologal, avait fonde une bourse, en
1703, pour la pension d'un pauvre clere, originaire de Domme on
subsidiairement de Sarlat, & la nomination du sup6rieur : Antoine de Canselet, en 1710, en avait fonde une autre pour deux
seminaristes pauvres de Sarlat ; le 5 mars 1756, Messire Michel
Vaquier, docteur en theologie et cure de la paroisse de Cales.
avait fondd en faveur du s6minaire de Sarlat o la pension d'un
prdtre au seminaire d prendre de cinq en cinq ans dans la paroisse de CaLes, ou & defaut dans celle de Sarlat ,, plus une fondation de cent messes annuelles, u moyennant la somnme de 4.000
livres payde au seminaire en vue d'une rente de 160 livres au
principal desdites 4.000 livres constitudes par le Clergd de
France en faveur du sieur (Vaquier) par contrat requ par Brenon l'aind et son confrere de Paris, le 5 juillet 1755 » (146). Au
seuil meme de la Revolution, une autre bourse fut fondde par
M. de Tapinoix, et l'oncle du futur superieur du grand sdminaire,
.GFraudS6piBre, cure de Grives, par son testament du 27 avril
1791, donnait A sa paroisse 2.000 livres, dont le revenu devait
atre employd B venir en aide & un s6minariste pauvre de la paroisse, ou, k ddfaut d'un seminariste, A 1'entretien d'un rgent (147).
Le nombre des dIeves du siminaire de Sarlat ne paralt pas
avoir jamais 6et trrs dlev. Ils dtaient, parait-il, une quarantaine, vers 1689. Si on en juge d'apres l'etat des lieux, et ce que
revelent d'autres documents, ce chiffre ne dut guBre Atre d6passe
au cours du xviu sikcle, surtout I la fin.
Un grand nombre de cleres, originaires de la region, soit
pour des raisons de convenance personnelle, soit qu'ils fussent
ambitieux de conquerir des grades acad4miques, dont on sailt
l'importance pour I'obtention des dignit6s et des principaux bnefices eccldsiastiques, fr6quentaient d'autres s6minaires, generalement ceux qui dtaient pres des Universites. Tres peu se rendaient au s6minaire de Pdrigueux, le plus grand nombre gagnaient celui de Toulouse, ou plus encore celui de Cahors, ou
scmblent s'Atre rendus de preference les clercs originaires de la
r 4 gion de Terrasson. Notons cependant que l'Universitd de Cahors fut supprimde par edit royal de mai 1751. Mgr de Montesquiou n'en prit pas son parti. Le 1" septembre 1751, il se faisait
-tablir une procuration en blanc a pour intervenir dans les re(145) Arch. dep. Dordogne, B 326.
(146) Arch. dip. Dordogne, II 0 2446.
(147) B.HA.P., 1918, p. 298.
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monftranes que doit faire M. 'Ev4que de Cahors pour le rdtablissement de I'Universite de Cahors
((148).
On vit mime un certain nombre de clercs faire leurs eludes
au seminaire Saint-Louis de Paris, tel Antoine de Tapinoix.
et plusieurs autres A 1'Universit6 d'Angers.
II est vraisemblable que quelques el~ves, conquis par les
vertus et par la science de leurs maitres. demand6rent leur
admission dans la Congregation de la Mission. Nous donneromn
en appendice la liste des pretres et freres Laiaristes, originaires
du diocese de Sarlat, et que l'on peut presumer avoir 6ti pour
la plupart les eleves du siminaire, ou recrutes par les missionnaires.
'A suivre.)
Felix CTr.AssoT.

LETTRE DU T. H. P. SLATTERY AU PAPE
& 1'occasion de la 32e Assembl6e G4nerale
Parisiis die 27 junii 1955.
Beatissime Pater.
Gulielmus M. Slattery. Superior generalis Congregationis Missionis. ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus. humillime exponit quae sequuntur :
Die trigesima hujusce mensis, Lutetiae Parisiorum, in
domo materna, ubi pretiosae S. Vincentii fundatoris nostri
reliquiae asservantur el devote coluntur, initium habebit trige-imus secundus Conventus generalis Instituti nostri.
Centum et undecim Patres vocales. Visitatores Del,.atique triginta et sex Provinciarum ex diversis nationibus et
linguis, postquam sex Assistentes generales elegerint, sedulo agent de rebus et negotiis quae observantiam regularum,
.oxquisitam formationem sodalium, ministerium apostolicum. regimen lnslituti respiciunt. Ministeria quibus Deo
adjuvante Congregatio nostra vacat, revera summi momenti
sunt, nempe : 1° formatio sacerdotalis 7.200 seminaristarum
in 102 Seminariis diocesanis ; 2° quadraginta domus recessus spiritualis pro clero et laicis ; 3* centum et sexagic!a
paroeciae; 4" quingenti sodales ad sacras Missiones praedicandas addicti ; 5* missiones apud infideles in- Sinis. India,
Formosa, Indonesia, Madagascar, in Japonensi Imperio;
6° tres frequentatissimae Universitates studiorum, ac viginti
Collegia, ad adolescentes christianis praeceptis et doctrinis
instituendos ; 7" directio Puellarum et Matronarum a Car!tate quae latissime per orbem terrarum diffusae, opera caritatis S. Vincentii renovant, necnon Associationis quae vulgo
dicitur Filiae Mariae Immaculatae.
(148) Arch. d6p. Dordogne, II C 2440.
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Neminem ex Patribus vocalibus fugit necessitas pro
sodal;ous omnibus, regulari disciplinae studendi, sanctitati
personali omni conatu incumbendi, naturalismo aditum impedicndi. peraplae ministeriali seu pastorali formationi vacandi ne ministeria nostra ob imperitiam et negligentiam
operariorum detrimenum subeant.
Quapropter Convenlus generalis totus erit in media
opporluniora indicanda et praescribenda ad abusos extirpandos et ad supradiota feliciter obtinenda.
Asserere possum coram Deo, Beatissime Pater, proprium
Congregationis nostrae esse : fideliter jussa, consilia, desideria sequi successoris S. Petri cui obsequium obedientiae et
devolionis renovamus Deum adprecantes ut tantum Pontificem conservet et vivifieet.
Sanctissime Pater, faveas Conventui nostro benedicere
ut Congregatio tota in primigenio Vincentiano spiritu renovata, magis magisque vigeat, floreat, amplioremque fructuum
copiam in suis ministeriis colligat. omnesque alumni ejus
bonus odor sint Christi Jesu in omni loco.
Audeo insuper humillime implorare facultatem impertiendi semel Benedictionem papalem in exitu Conventus nosIri omnibus adstantibus.
Humillimus et obedientissimus servus...
*

Allocutio habita in sessione inaugurali Conventus generalis
' die 30 junii 1955
Confratrts carissimi, a Ubi enim sunt duo Cel Ires con-

fregLuli in nomine meo. ibi sum in medio eorum (St Matt.

xv•n. 20) Haec verba Jesu Christi de praesenti Conventu dicere liceat. Re enim vera in nomine Salvatoris nostri congregati sumus. Unice siquidem ad procuraridam Dei gloriam, et
ad salutem animarum magis ac magis promovendam, ex
omni fere mundi regione hue convenistis. Certi ideo sumus
Dei benedictionem super Conventum nostrum abunde descensuram quam aliunde efflagitaverunt tam multae et tam
fervidae preces quae pro felici exitu dicti Conventus per
totum orbem ad Deum sunt effusae. Sic fecimus in hac domo
materna, Spiritum sanctum imo ex corde invocantes, et Beatissimam Virginem sanctumque Fundatorem adprecantes ut
illis intercedentibus benedictiones divinae in labores nostros
copiose defluant.
Luce clarius patet quoslibet Conventus generates
maximi esse momenti, tur ratione quaestionum quae in
illis agitantur, turn ratione sat longi temporis quo intercessit
ab anteriori Conventu tur denique quia nonnisi post ma-
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gnum intervallum novus convocabitur Conventus. Sed neminem fugere potest hunc Conventum (trigesimum secundum) specialis fore momenti quia primus est post approbationem et promulgationem nostrarum Constitutionum. Quamvis
enim, uti bene scitis, nec essentialis structura Congregationis
nostrae nee ejus spiritus primigenius ullam acceperint mutationem ex illa revisione. attamen quaedam novitates in
legislatione nostra a Sancla Sede sunt introductae quarum
ope perfectior haberetur conformitas cum Codice Juris canonici. Circa hune textum nostrarum Constitutionum quaedam Provinciae dilucidationes et declarationes desideraverunt. Quapropter ut labor nostri Conventus generalis facilior
evaderet confratres plures e variis Provinciis vicinioribus,
jure canonico periti, spiritu nostro bene imbuti et in funotionibus nostris sat versati, in domum maternam, a Nobis
invitati, bis et ter convenerunt. Magno cum zelo, magnoque
cum fructu adlaboraverunt in elucidando textu Constitutionum, in antiqua legislatione nostra cum nova conferenda. in
elaborando denique novo textu omnium fere Regularum
variorum officiorum et Directoriorum pro diversis muneribus nobis concreditis. Hanc nactus occasionem, imo ex corde,
nomine meo et vestro, dictis confratribus tam bene meritis
de nostra Congregatione gratum animum dico.
Divina curante Providentia, maximi nobis obveniunt
fructus e Conventibus generalibus quos deinceps octavo
quoque anno habebimus. Nobis enim tune opus incumbit
statum spiritualem totius Congregationis nostrae accurato
examini subjicere, videre quomodo operibus nostrae vocationis vacamus, ut ad abusus si qui fuerint detecti. remedia
convenientia adhibeantur ; ut quae sunt bona conserventur
et flrmentur; ut denique per provisiones prudentes, adjuvante gratia caelesti. gloria Dei et animarum salus, magis
ac magis, in posterum promoveantur, secundum spiritum
sancti Vincentii qui est ipsemet spiritus Christi Jesu.
Sic loquuntur Constitutiones nostrae (§ 87 1) : In Conventu generali agetur de rebus seu de negotiis gravibus quae
respiciunt observantiam, ministerium apostolieum, formationem noslrae juventutis, regimen Inslituti. Inter has res
graves praesens conditio spiritualis Congregationis primum
locum certissime tenet. Quanti pro ea sit momenti sanctitas
membrorum ejus tam saepe inculcatur in exhortationibus
sancti Vincenti, in Decretis Conventum generalium et in Superiorum generalium litteris circularibus. Memores sumus
verborum Christi dicentis : sine me nihil potestis facere
(Joan, xv, 5). Vita spiritualis Congregationis ab exercitiis pie-

-

681 -

tatis fldeliter factis quam maxime pendet Discipulum suum
dilectum Timotheum sic alloquebatur Paulus : Exerce teipsum ad pietatem... Pietas ad omnia utilis est (I Tim. rv, 7, 8).
Idem sentiens sancta Mater Ecclesia in Codice juris canonci
et in encyclicis Summorum Pontificum eos omnes qui Deo
in vita religiosa se dedicaverunt ad pietatem similiter incita. Quomodo possemus oblivisci sollicitudinis quacum sanctus Fundator noster et multi Conventus generales nos inducunt ad meditationem quotidie faciendam per unam horam,
more in Congregatione consueto ? Et quod de meditatione
dicitur, de omnibus ealiis nostris exercitiis pietatis plus
minusve dici potest. Evidens est haec exercitia multum facere.
sire ad propriam sanctificationem, sive ad felicem exitum
ministerii cui pro animarum salute incumbimus.
Inter has res graves de quibus curare debet Conventus
certe etiam computari debent sancda Vota eorumque exacta
observantia. Hoc elucet, exempli gratia, e lam multis Decretis quae a praecedentibus Conventibus sunt edita in materia
paupertatis. Et forsitan diebus nostris talis quaestio majorem
adhuc sollicitudinem requirit. multiplici de causa. Cupiditas
quam Paulus appellat radicem omnium malorum corda etiam
religiosa sibi subjicere conatur. E progressu materiali non
pauca pericula minanlur volo et spiritui paupertatis. Nisi
vigilantissimi fuerimus quam multi irrepent abusus quoad
victum, vestes, suppellectilem et multa alia ! Ut bene scitis
omnes : permissiones vel non petentur, vel semel obtentae
nimis late interpretabuntur. Sive agatur de vita spirituali
uniuscujusque nostrum, sive quaestio sit de nostro ministerio. maximi est momenti perfecta observatio voti et virtutis
paupertatis, ut ait Fundator. noster in libro Regularum :
Unusquisque in hac virtule colenda ipsum (Christum) pro sua
tenuitate imitari conabitur, certo sciens hane fore inexpugnabile propugnaculum quae Congregatio, divina aspirante
gratia,perpetuo conservabitur. (Reg. comm. c. in, § i.) Pari
ralione gravitas ceterorum Votorum nobis erit consideranda.
durante Conventu, quando de illis agetur, sive occcasione
Postulatorum sive res alio modo in medium inducatur.
Virtutes item quas sanctus Vincentius nobis spocialiter
commendat quia ex his constituitur spiritus nostrae Congregationis, sollicitudinem Conventus requirent. sive necessitas
specialis id exigat, sive id postulet bonum tolius ZCmimunitatis. Sancti nostri fundatoris mens hac in re dare exprimitur
his verbis quae frequenter meditamur : Quamvis praefata
Evangelii, documenla, tanquam sanctissima et utilissima,
quantum in nobis est observare debemus ; quia tamen quae-
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dam ex illis nobis magis conveniunt, illa scilicel quae peculiari ralione simplicitatem, humilitatem, mansuetudinem,
morlificationem el zelum animarum commendant, Congregalio his colentdis alque exercendis accuratius incumbel ita ut
haec quinque virtutes sint veluti facultates animae toiius
semper animentur. Reg. com. cap. II, § 14). Sic loquitur sanetus Vincentius. Ei revera multum interest Congregationis
ejusque mpmbrorum et operum ut hae quinque virtutes in
omnibus Provinciis, in omnibus domibus, in omnibus Societalis nostrae membris semper magis magisque floreant.
Ministerium quoque apostolicum nominatur inter res
graves quae Conventui generali proponuntur consideranda.
Idque recte. Quis enim non multum faceret Missiones. a
quo nomen proprium accepimus. sive illas in quibus fideles
evangelizantur sive illas in quibus operam damus conversioni
infidelium ? Quis satis efferre possit momentum Seminariorum in quibus sacerdotes praeparantur suo munere digni?
Et quam magna aestimatione digna sunt cetera munera caritatis vel educationis quae Congregationi nostrae ubique terrarum committuntur ! Nil igilur mirum si tam saepe tamque
-apienter de hiz. omnibus praecedentes Conventus multa
ediderint Decreta.
Omnes illae ordinationes et directivae quas invenimus
in sanclis-Regulis, in Decretis Conventuum generalium a
nobis habendae sunt ut pretiosissimum patrimonium quod
sedulo ýervare debemus. Sed sapientis est velera novis
uclnere. Insuper etsi multa sint in nostro agendi more traditiunali quac immulabilitatem Evangelii participant, dantur
etiam quaedam in quibus fideliter innovari potest, immo et
debet. Nobis id innuit ipsius Ecclesiae mos agendi. Intactis
veritatibus revelatis, salvis regulis moralitatis, quae a natura
rerum pendent, quam* multas* innovationes Sancta Sedes
induxit in disciplinam et vitam liturgicam ! De ministeriis
quibus vacamus multa edixit Ecclesia his ultimis annis v.g.
in eo quod respicit clericorum formationem. Et nos, filli Patris qui fuit cathedrae Petri conjunctissimus, perfectam
fidelitatem profileri debemus erga directivas sanctae Sedis.
Hoc prae oculis habebimus in discussione Postulatorum quae
jam ad Conventum missa sunt vel illi proponentur
Sed attentione omnino speciali digna est formatio Nostrorum, siquidem spes messis in semine. Omnibus ergo viribus nitendum ut alumni scholasticorum nostrarum, seminaristae et studentes nostri recte instituantur, omnibus ditentur mediis quae illos aptare possint ad munera illis postea credenda. Quam caute vigilandum est ut ab illis arceatur
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quiquid sensum christianum labefactare possit vel illorum
virluti damno esse !
Ipsum denique regimen Congregationis est inter res
graves quae in considerationem Conventus venire possunt.
Non quod aliquid tentandum vel proponendum sit contra
jus commune et Constilutiones (Const. 87, § 2). Sed dantur
hae de re in Constitutionibus sive in se spectatis sive si conferantur cum ceteris fontibus legislationis nostrae quaedam
quae explicatione vel declaratione indigent ut patet ex quaestionibus ad Nos jam missis.
Magnum igitur fratres carissimi nos manet opus idque
intgni momenti ; illud aggrediamur corde magno et animo
vulenti. Spes nostra de felici exilu praesentis Conventus tota
innilitur gratiae divinae. Hanc gratiam jam a pluribus mensibus tota Congregatio ferventibus precibus flagitat. Hodie,
nos omnes sacrificium Missae Deo oblulimus ut Christus,
quem Pater semper audit, nobis effluenter obtineat auxilia
divina quibus nune indigemus. Et quotidie. durante Convenlu. eamdem intentionem ad sacrum altare afferemus
scientes, ut ait Psalmista quod Nisi Dominus aedificaverit
domnum in vanum laboraverunt qui aedificant earn.

(Ps. 126, 1.)
Sed dum mentionem facio illorum quorum preces et
merita multum facient ad faustum exitum Conventus nostri
quomodo silere possem de filiis et filiabus sancti Vincentii
degentibus in Sinis, in Europa centrali aliisque locis ubi
saeviunt persecutores Ecclesiae ? Ipsi bene sciunt nos hic
congregari ut prosperitati prospiciamus Familiae religiosae
qunm tam filialiter diligunt et ad hane intentionem quidquid
patiuntur offerunt. Si, ut ait Jacobus apostolus multum valet
deprecatiojusti assidua, quid de precibus sentiendum illorum
-,qui non solum fidem profitentur, non solum ex fide vivunt
sed pro fide patiuntur persecutionem et etiam pro fide asserenda moriuntur ? Quaerens quomodo dilectis fratribus et
sororibus in sancto Vincentio gratum animum dicere possemus eisque opportunum praebere auxilium, suggerente Visitatore sinensi, hoc cogitavi. Si vobis placet, ante finem Conventus, die et hora quae magis vobis convenient in Oratorio
nostro publico ubi sacrae Fundatoris nostri asservantur reliquiae, Missa solemnis celebrabitur pro illis tanquam pignus
fraternae unionis in precibus et sacrificiis. Tandem omnes
deliberationes nostras, totumque Conventum Sanctissimae
Virgini Mariae filiali devotione plena fiducia commendemus. Ejus intercessionem in initio et fine cujusque sessionis
tolo ex corde invocemus. Sancti Vincentii fundatoris nostri
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opem fidenter imploremus quatenus omnia in Conventu nostro ejus spiritum redoleant. Orationem illius festi quam quotidie recitamus his diebus ferventius dicamus : Deus qui ad
salutem pauperum et cleri disciplinam, novam in Ecclesia
tua per bealum Vincenlium familiam Congregasti; da quaesumus ut eodem nos quoque spiritu ferventes el iamemus
quod arnavil et quod docuit operamur.
Segrelaria di stato di Sua Santita.
6213 - 2 julii 1955
Telegramma
Revmo Gulielmo M. Slattery Congregationis Missionis timderatori supremo. Parisiis.
Fausto die quo Religiosi e Missionis Congregatione sodales XXXII generalem celebrant conventum Augustus Pontifex grate affectus ob litteras amoris plenas sibi nuper exhibitas paterna frugiferi laboris auspicia promit atque dum
opportuna eorum dilaudat molimina ut -Institutum istud
sapientissimis obsequens normis a legifero Patre datis nova
incrementae suscipiat idemque praesentibus animorum necessitatibus efficientibus usque respondeat ex animo sodalitati universae expetitam impertit apostolicam benedictionem
quae ipsi supernum sancti Vincentii praesidium conciliet
Praelerea Beatissimus Pater tibi potestatem facit apostolicam
benedictionem cum indulgentia plenaria impertiendi semel
juxta preces de consensu Ordinarii et servatis de jure servandis.
DELLACQUA, Substitutus.
Allocutio pro conclusione Conventus generalis
,
(die 14 julii 1955)
Carissimi Domini et confratres,
, Vere dignum et justum est. aequum et salutare nos Deo
omnipotenti semper et ubique gratias agere u
ut quotidie in
Praefatione missae dicimus. Sed si hoe verum est de quolibet die, imo de quolibet instanti cujusque diei, nonne illa
gratiarum actio magis nobis incumbit in hac ultima sessione
nostri Conventus ? Ad illius felicem exitum a Deo obtinendum, multae ferventesque preces effusae sunt ubique terrarum a filiis et filiabus sancti Vincentii. Patris nostri. Quod ad
me attinet. quotidie coram reliquiis ejusdem sancti Fundatoris celebrans, hac intentione divinum obtuli sacrificium,
vosque omnes certissime in missa vestra mentionem fecistis
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hujus Conventus. Denique in sua responsione ad expressionem nostrae obedientiae et devotionis Summus ipse Pontifex, annuens precibus nostris, largam et supereffluenlem
Dei benedictionem nobis auspicatus est. Tot et tam ferventium orationum quis dubitare possit nos fructum percepisse ?
Et primo illis videtur adscribendus esse spiritus caritatis
fratcrnae qui, non sine acdificatione omnium nostrum, huic
praefuit Conventui. Idque tanto jucundius fuit quanto difficilius videbatur. Venimus enim ex variis et dissitis regionibus. Non una fuit nobis educatio et, quam dicunt, cullura.
Nationes quarum cives sumus forsan non semper arctis amicitiae vinculis connectuntur. Sed, ut dicit Paulus, in Christo
non est Judaeus neque Graecus sed nova creatura. Unus est
nobis Dominus. unum baptisma, una eademque Ecclesia. El,
cum agatur de filiis Vincentii, addere possumus : una eademque vocatio, unus idemque spiritus.
Sat saepe, nee aliter fieri poterat, iisdem de rebus non
unicum protulimus judicium. Sed non idem sentire de omnibu-. salva semper licuit amicitia. Et memores fuimus verbi :
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus carilas.
Cuandoque accidit ut doleamus de diversitate opinionum in
Srebus quae sunt sat magni momenti. Vellemus unitatem plenam et perfectam in his adipisci. Sed hoc non est praesentis
vitae. Donec omnia clarescant in luce visionis beatificae, fieri
non potest quin in multis dissentiamus. Ipsi sancti de omnibus non idem ubique senserunt. Sufficiat nominare Paulum et Petrum, eumdem Paulum et Barnabam. Sed illa dissensio intactam reliquit amicitiam qua tanti viri se invicem
diligebant.
Deo gratias, item, agere demus pro zelo animarum et
pro amore vocationis quibus omnes se praebuerunt affectos.
In omnibus enim quaestionibus quae his diebus agitatae
fuerunt, id unum prae oculis habuerunt : quid statuendum
esset ut Congregatio nostra magis magisque floreret et opera
quae nobis a Deo concredita sunt uberiores fructus afferent
Sic dispositi, magnum, vos omnes assumpsistis laborem.
Bis, ut plurimum, quotidie hue convenistis. Per plures horas
attente audistis quae circa res propositas dicebantur, etiam
vestram dixistis sententiam. De hoc omnibus vobis gratum
animum dico. Sed quidam ex vobis speciali gratitudine digni
esse videntur. Illos dico qui in variis Commissionibus tam
bene laboraverunt, et Secretarium Conventus qui tantam habuit partem in felici exitu hujus Conventus.
Magnum erat nostrum programma... Quapropter remisistis ad Superiorem generalem cum suo Consilio definitivam

-

686 -

approbationem et editionem librorum illorum in quibus habentur Regulae officiorum et varia Directoria. Hoc aliunde
necessarium erat quantum ad quosdam librorum illorum
quia adhuc expectamus Instructiones quas Roma proxime
missura est, ut audivimus a *Procuratore nostro generali
apud Sanctam Sedem. Opus nobis a Gonventu sic demandatum, curabimus quantocius et maxima qua licebit perfectione adimplere.
Quod supererat in programmate nostro, magna cum sollicitudine per duas hebdomadas examinastis. In qualibet
discussione viri locuti sunt quorum doctrina et rerum experientia nos multum adjuverunt. Sive ageretur de Discipline
propria et de Formatione Nostrorum, sive res esset de muneribus nostris in missionibus, in seminariis, in paroeciis aut
generatim in variis operibus caritatis et educaticnis, multum
omnes didicimus, et decisiones Conventus non sunt prolatae
nisi post amplam et accuratam discussionem.
Sperandum igitur ut Deo juvante ex his omnibus decisionibus magnum sequatur incrementum proprii nostri boni
spiritualis, et nostra varia munera ubique terrarum majori
fecunditate adlaborent ut adveniat regnum Dei. Sed. ut recte
dicitur, quid leges sine moribus ? Praecipua et indispensabilis conditio propriae nostrae sanctitatis et fructuum laborum
nostrorum semper erit ut spiritus sancti Vincentii, amantissimi fundatoris nostri, in animo nostro magis magisque ferveat. Liceat igitur mihi antequam separemur, vos omnes
adjurare ut spiritum nostrum in puritate sua, magna cum
cautela, sei retis. Etsi de mundo non sumus. in mundo oportet
simus. Sed, ut ait sanctus Vincentius a ad modum lucis solis quae illuminat et calefacil omnia quin ejus puritas ullum
detrimentum patiatur ), et nos debemus mundum illuminare
et calefacere, non autem pessimum ejus influxum subire. Hac
de causa in initio Regularum nostrarum communium posuit
Fundator noster mirabile illud caput de Documentis evangelicis quod spirat mentem et cor ipsius. Iaec documenta
evangelica sint nobis lex nunquam reformanda, illa praecipue quae abnegationem omnimodam et continuam mortificationem nobis commendant ; siquidem in tantum poterimus
Christo vivere in quantum nobismetipsis mortui fuerimus.
Et si quando nobis occurrat dubium, si nobis non sat dare
appareat quid in certis adjunctis sentire, quid agere debeamus adeamus oraculum. Dicamus : Quid nunc Vincenlius ?
Et si quid in ejus exemplis et praeceptis nobis non arrideat
vel etiam nobis repugnet, nobis ipsis vim faciamus ut plenus
fiat consensus Patris et filii. Tune tantum de nobis gloriari
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poterit. et sic ejus spiritus in decursu saeculorum authenticus servabitur ad Dei honorem et animarum salutem.
Tanti momenti gratiam pro invicem postulemus, non
hodie solum sed omnibus diebus vitae nostrae.
Divina fretus, gratia, Summi Pontificis benedictionem,
auspicium omnium beneficiorum Dei, vobis gaudens nunc
impertiar.

ACTES DU SAINT SIEGE
MESSE VOTIVE DU SAINT ESPRIT AUTORISEE
AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE
(ad decennium : 7 juin 1955)
Sacra Congregatio Rituum
Prot. . C. 120/955
Beatissime Pater,
Superior generalis Congregationis Missionis ad pedes Sanetitatis Vestrae provolutus, humillime petit ut in oratoriis Seminariorum Congregationis Missionis necnon Seminariorum eidem
Congregationi concreditorum, initio anni scholaris celeorari
possit Missa votiva de Spiritu sancto. Et Deus...
Congregationis Missionis.
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a Sanctissimo Domino nostro Pio papa XII specialiter tributarum,
attentis expositis, benigne annuit pro gratia juxta preces, pro
unica videlicet Missa de Spiritu sancto ad modum Missae votivae
sollemnis servatis de cetero rubricis.
Praesenti indulto ad proximum decennium valituro.
Contrariis non obstantibus quibuseumque. Die 7 junii 1955
C. Card. CIcoGNAm.
S.R.C. Praef.
t A. CARIIct, archiep. Seleucien. S.R.C. a Secretis.

*A
LA FETE DES BIENHEUREUX FRANCOIS ET GRUYER
TRANSFEREE AU 4 SEPTEMBRE
Sacra Congregatio Rituum

Prot. N.C. 113/955.

Congregatio Missionis,
Reverendus Dominus Aloisius Bisoglio, Procurator generalis Congregationis Missionis, a Sanctitate sua humiliter postulavit ut festum beatorum Martyrum Ludovici Josephi Francois
et Joannis Henrici Gruyer hactenus die 3 mensis septembris in
ipsa Congregatione Missionis et in Instituto Puellarum caritatis
celebrandum transferri possit in proximum diem liberum 4
ejusdem mensis ita ut festum S. Pii X celebrari valeat die 3 septembris cujusque anni una simul cum Ecclesia universali.
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a
SSmo Domino nostro Pio Papa XII specialiter tributarum, atten-
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tis expositis, benigne annuit pro gratia juxta preces : servatis
de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die I Junii 1955.

C. Card. CGcoo•m,

S.R.C. Praefectus,
+ A. CaruIcr, Archiep. Seleucien, S.R.C. a secretis
Sacra Penitentiaria Apostolica
Officium de Indulgentiis
Pour sept ans, prorogation (20 octobre 1955) d'une indulgence pliniere, lors de la ftte de la M4daille Miraculeuse... pour les Filles de la Charitd, leurs 61eves et Is
personnel de leurs maisons.
Beatissime Pater,
Moderator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Tuae provolutus, humillime petit prorogationem gratiae concessae per Rescriptum Apostolicum datum die 15 Junit
1941, ri cuius ad septennium plenaria Indulgentia concedebatur
die festo Manifestationis B. Maria Virginis a Sacro Numismate
lucranda ab alumnis praefatae Congregationis, a Puellis Charitatis necton a fidelibus cuei iisdem habitualiter commorantibus.
Et Deus, etc..
Die 20 Octobris 1955.
Sacra PaenitentiariaApostolica, vi facultatum a Ssmo Domino Nostro Pio Papa XII sibi tributarum, benigne annuit pro
petita prorogatione ad aliud Septennium servato tenore concessiotis in supplici libello memoratae.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
De mandato Eminentissimi.
S. Luzio REGENS,
J. Rossi, a Secretis.
Prot. Num. 8482/55.

N' 6150/50
Prorogation pour cinq ans d'un indult du 29 juin 1950 :
vers la fin des missions, c6lebrer & minuit une messe
avec une heure d'adoration du Saint-Sacrement (19 octobre 1955).
Beatissimo Padre,
II Procuratore Generate della Congregazione delta Missione,
prostrato ai piedi di Vostra Santita umilmente domanda la proroga del Rescritto del 29 Giuyno 1950. N. 6150/50 con ii quaie si
concedeva la facolti di poter celebrare nelle sante Missioni nella
mezzanotte di uno degli ultimi giorno la S. Messa con un'ora di
adorazione perdurando le medesime cause.
Che della grazia, etc.
Vigore specialiim facultatum a Ss. mo D. no Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium
praeposita attentis expositis, Rev.mo Superiori Generali benigne
commisit, ut petitam enunciati indulti prorogationem ad aliud
quinquennium pro suo arbitrio et conscientia concedat, servata
in reliquis eiusdem indulti forma et tenore. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, die 19 octobriis 1955.
P. Arcadio LARRAONA, Secretarius.
H. AcosTIrN, Ad. a Studiia.
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Messe de Requien.
Le 21 avril .1955 (Prot. N. C. 90/955) a 6di prorogde pour
cinq ans, la facult4 de chanter la messe de Requiem sur la fin dc~
Mi-ssions. (Texte dans Annales, 1. 114-115, p. 238.)
Eau de Saint-Vincent de Paul
Le 21 avril 1955 (Prot. N.C. 89/95o5), prorogation pour cinq
ons, facult6 de b6nir l'cau de Saint-Vincent de Paul. (N.B. coDcedde ad decennium le 24 janvier 1950.)
(Cf. Annales, t. 1i4-115, pp. 237-238.)
Pouvoirs de la Sacree PInitenceri.
Le 21 avril 1955, pour trois ans, oat 6tL i nouveau concedes
les pouvoirs de la Sacree Penitencerie dont le texte est donnu
dans Annales de 1952, t. 117, pp. 247-248.
Premibre ridaction
de I'Office de Notre-Dame de la Mtdaille Miraculeuse (1894)
SIIC, Positiones, 1894, n. 41')
N. B. - Voir plus haut, la note historique, pp. 284-286.
/
IN

SOLEMNITATE

SACRI

NOMISLMATIS

IMMAC.

CONCEPTIONIS

B.M.v,

Duplex II classis
Officium Ominia ut in festo Ilnmaculatae Conceptionis B.M.V.,
praeter seq.
(I NOCTURNUM

Lectio IV.
Anno reparatae salutis millesimo ortingentesimo trigesimr
sanctiinonialis quaedamr
faemina e familia e Puel:arum claritatis
parisiensiunm S. Vincentii a Paulo, ex nonitu. ul creditur, Ininiaculatae Virginis Dei Genetricis lariae, ac porro annuente Arcliepiseopo Parisiorum, sacrun noinisnia cudendum cura\it honori
ejusdein Bealissimnae Matris Dei priinaexae labis nesciae. Prostahat in adversa nomismatis froate sanctissimae Christi Pareniis
effigies, serpeatis caput \irgineo conlerens pede ac patulis
iaiiibus in munerum caelestium auspicium subjectum muinlum
radiis illustrans : circunm vero circa inscribehantur verha : D
.!aria sine labe concepta ores pro nobis. qui ad te confugimus.
In fronte autein aversa inerat sacrosanctum Mariae nomen, in
cujus fastigio crux erninehat, ianraque bina cernebantur i.orda,
alteruin spinis obsitum, alterum giadio perfossum.
Lectio V.
Vix cusum nomisma fuit. cui illico a christifidelibus uti
religio Beatissimae Yirgini pergrata, coli certatim ac gestart
coeptum, per Galliam primum probantihus sacrorum Anlistitius,
turn per ceteras orbis universi regiones, ut brevi nusquam
iagno in honore non liaberetur Hic autem tam frequens in
chrisliano populo sacri noiiisinatis usus ac reverentia inde
ortum- et majora in dies incrementa cepit quod plurinita pie
ferrentur per illud a Virgine respicienti tur patrata niracuia,
tulr coe;estia munera collata sive morhis aerumnisque corporum
levandis, site animis e peccatorum coeno eruendis. Inter quae,
44 A
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legitimo ecclesiasticae Auctoritatis testimonio subita adnumelatur Alpliousi llalishonii e judaica perfidia ad christiana sacra
converslo, qui praeterea jurejurando affirmavit, sibi, dum nomisua gestaret, Beatam Virginein se videndam praebuisse eo
lhabitu eoque adgpectu, quo in ipso sacro nomismate repraesculatur.
Lectio VL.
Tantae igitur pientissiniae Matris per sacrum nomisma
potentiae ut memoria recoleretur et christianorum populoru!n
in ininaculatam ejusdem Conceptionern religio in dies ereseeret,
Congregatio l'resbyterorum S. Viacentii a Paulo, cui ex ipsius
saucti Auctoris lege solemnne semper fuit illabem B.M.V. originem
proliteri et colere atque ab a:iis profitendam colendamque curare,
expostulandun censueruit ab Apostolica Sede, ut, qund pro
sacratissino Itosario ac pro carmnelitico scapulari coniessuan
fueral, peculiari festo sacrum Iminaculatae Conceptionis NoIlisma recoli quotannis ab eadem Presbyterorum Congregatione
posset. Summus vero Iontifex Leo XIII pro sua in sa•ictissimam
Matrein pietate precibus annuens Missam et Officium sub ritu
duplici 11 classis peragenda concessit.
M issa
(Omne secumdum schema approbaturn o
excepta infrascripta secreta.)

usu re'eptum,

Secreta
Domine Jesu Christe, qui Beatissimae Virginis Matris tuae
precibus exorati.s, aquam vinum fecisti ; da nobis eadem intercedente, Sacramentum Corporis et Sanguinis tui ita peragere, ut
aeterni convivii mereamur esse participes.
II Vesperis
Ad Magnificat : Ant. Sancta Maria succurre miseris- quicunque gestant tuum sanctum nomiisma.
(D'aprBs Bugnini : Annali della Missione 1954, pp. 315-316.)
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BIBLIOGRAPHIE
Costituzioni et Regole
1955, 297 p.

delta Congreyazione della

Missione.

Imprimee k Naples, sur papier bible, cette traduction italienne se presente dans le format et la reliure qu'ont dej4 adopt6
pour le texte latin, la traduction franaaise et la traduction espagnole (cf. supra, p. 409). Touchante confraternite I L'edition italienne a de plus incorpord pp. 261-297, l'index analytique
qu'avait dtabli l'edition frangaise.

F. C.
Alfred DIACRE, Pere Blanc. - Les baptdmes en danger de mort.
Trait4 theorique et pratique (2o edition), 1954, chez l'auteur,
A Hdverle-Louvain, Belgique, 236 p. (30 fr. belges).
Le salut des paiens moribonds... pour serrer concretement,
en pays de missions, ce problme primordial, J'auteur a entass6
une foule de notions et d'enseignements pratiques sur les baptcmes en danger de mort et la conduite a tenir dans des cas concrets : enfants, alienes, malades, etc...
Un index analytique d6taille alphabdtiquement les donndes
utilisables de cette cEuvre d'apostolat que caracterise l titre
de ce volume.
Annibale BUGNivm, C.M., loannes BELLOCHIO, C.M. - De Rubricis
ad simplicem formam redigendis. Commentarium ad Decretum S.R.C. diei 23 martii 1955. Roma, Edizioni Liturgiche,
1955, 100 pages.
Apres trois mois de travail, 6tudes et diverses consultations
officieuses, aupres de la Congregation des Rites, deux artisans
et animateurs des Ephemerides liturgicae ont mis au point et
sorti, en fin juin 1955, un simple et pratique commentaire de
l'important decret du 23 mars precddent, entre en vigueur le
i" janvier 1956. Cette publication technique souligne les cons6ouences de l'application des principes du Decret simplificateur.
Dans ces pages on reconnait des esprits .avis6s et comp6tents
et dans cet ensemble de details le souci de mettre, & la port6e
de tous, ces aspects nouveaux des prescriptions rubricales.
Une adaptation italienne de l'ouvrage latin La semplificazione delle Rubriche. Spirito et conseguene pratiche del Decreto della S.C. dei Riti del 23 marzo 1955 degage le sens de ces
changements et mentionne les premiers echos de ce D6cret qui,
sans toucher aux textes du Missel et du Breviaire, porte sur les
seules Rubriques et annonce le sens, la direction de cette Rdforme liturgique toujours en chantier.
En outre, comme tous les ans, a paru, en juin, l'Ordo... juxta
kalendarium universalis Eccelsiae pro anno Domini bissextilis
1956, xLvui-158 pages. Cette annie, avec une editio Altera, ce
fut un gros succes dans son genre : 15.000 exemplaires I...
.F.C.
44B
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L'huile de la lampe. Preface de Robert Garric.

Paris, Deselde de Brouwer. 1955, 127 pages.
Sous ce titre symbolique (la charitd... l'huile de la lampe),
le volume (une bonne oeuvre parmi tant d'autres), raconte avec
emotion les vicissitudes et l'hdroisme simple et gen6reux de la
fondation polonaise, modestement 6tablie & Ivry, en 1844, et
transferee depuis 1861, au 119, rue du Chevaleret
Les premieres pages renferment une suggestive 6vocation
des relations franco-polonaises que marquent, des le xv*I sibcle, la reine Marie-Louise de Gonzague, Monsieur Vincent, et
ses fils : Lambert aux Couteaux, Ozenne, Baudouin, etc...
En 1842. voici la suppression de la Communaut6 en Pologne. Quatre Scurs de Vilna : Theophila Mikulowska, Louise
Kwinto, Isabelle Dombrowska, Thecla Mackiewicz, s'enfuient et
arrivent a Paris, au debut de 1844. Elles refaisaient h I'envers
le voyage de leurs sceurs ain6es qui, en octobre 1652, arriverent
de France en Pologne : Marguerite Moreau, Madeleine Drugeon,
Francoise Douelle. La charit6 de Pologne s'exercera en France
mrme pour les besoins de ses rdfugids.
A l'Epiphanie de 1846, le Tres HonorB Pere Etienne benit
la maison d'lvry que soutient la gendrosit4 inlassable de l'6migration polonaise et de la France qui compatit... Malgrd les incessantes et pdriodiques difficultes qu'6voquent ces pages, 1'(Euvre Saint-Casimircontinue, grace aux Filles de la Charit6, aid6es
par leurs protecteurs et bienfaiteurs. C'est 1b encore l'6tonnant
prodige de la charit6 vincentienne... I'huile de la lampe.
F. C.
Giovanni Felice Rossi, C.M. - S. Savino vescovo di Piacenza.
Campione d'occidente contro I'arianesimo celebrate fra i
piu grandi Dottori della Chiesa nei musaici palatini di Palermo. 2* Edizione. Roma, Pontificio Estituto di archeologia
cristiana, 1955, 35 pages.
Saint Savino, diacre remain, 6veque de Plaisance, succede
en 375 A saint Vittore. Des rares et lointaines donndes qu'a retenues I'histoire, M. G.F. Rossi vient de faire un soigneux relevd
et une attentive mise en valeur. Athanase de 1'Occident centre
l'arianisme : Itgat pontifical en Orient (A Antioche), pour la
d6fense de Nicee ; proposd comme dv~que de Milan en 374 (en
fait Ambroise fut alors choisi) ; sa doctrine niceenne enregistree au Concile d'Aquilde en 381 ; thoologien reviseur des <auvres d'Ambroise : tel est Savino, ev-que de Plaisance.
Ces divers titres le firent insdrer dans les mosalques palatines de Palerme (premiere moitid du xiii sikcle), parmi leý
plus grands docteurs de 1'Eglise. Se penchant sur cette figure
de saint Savino, et scrutant attentivement les sources, notre confrere avec son acribie coutumiere a dtabli une solide 4tude, qui
prend place dans la Miscelleana G. Belvederi. On y reconnait la
griffe de l'auteur... et cela suffit pour la caracteriser et en dire
la valeur.
F. C.
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P6re IPOUGrG.LOGIA. -

Propos et Enseignements prdsentds par
Jacques Chevalier. Grasset, Paris, 1955, xvi-322 p.

Depuis le 12 d6cembre 1901 (date de leur premiere rencontre), jusqu'i la mort de M. Pouget (24 fevrier 1933), Jacques Cnevalier a note la physionomie de leurs entretiens et rencontres.
Le cheminement et le morcellement de ces rapports, fidelement
transcrits et notes, se trouvent photographies dans Logia :
<, l'oeuvre unique du genial lazariste ,, dit en un style voyant la
bande reclame de 1'dditeur. Ces propos et enseignements ainsi
alignes dans leur deroulement chronologique constituent le second volume que M. Chevalier a consacr4 A son maitre. Deux
excellentes tables des noms propres et des themes prinicipaux
montrent suffisamment la vari6t6 de ces dires divers qui renferment en leurs pepites d'or, quantit6 de donnees suggestives :
heureuses semailles recueillies par I'esprit et le coeur de M.. Chevalier. Elles honorent les deux interlocuteurs.
F. C.
Recopilacion de datos e informes de la Congregacion de la Mission en la provincia de las Antillas tornados de los Annales,
por el Reverendo Padre Hilario Chaurrondo. Iglesia de la
Merced, Habana (1955), deux volumes de 214 pages chacun.
En deux tomes polytipds, M. Chaurrondo a rduni et reproduit
divers textes (lettres, documents, informations, etc.), se rdf6rant
a la vie de la Famille de saint Vincent aux Antilles. L'idde est
excellente, et la r6alisation heureuse. On pourrait toutefois souhaiter les references aux sources ici exploitdes, cela permettrait
de savoir ce qui est empruntd directement aux Archives locales.
Car ces depots de documents gardent toujours leur valeur ; leur
utilisation (pourvu qu'ils soient d'importance meme moyenne)
laissent le champ ouvert h des fouilles ulterieures intdressantes.
Mais, ainsi prisent, le travail est A approuver pleinement en vue
de la r6daction souhaitable d'histoire des provinces de la Congregation : premier stade obligatoire pour un futur travail d'ensemble que souhaitent I'auteur et ses reconnaissants lecteurs.
F. C.
Giuseppe TAMAGNONE. - II decoro della Casa di Dio. Arredamento et Sacre Funzioni. Volume II : Le sacre funzioni,
L.I.C.E., Torino, 1951, 392 p.
Le sous-titre porte : Instructions sur les prdparatifs des cdrdmonies ordinaires et des solennelles selon la Liturgie. C'est
bien cela : on trouve ici un Manuel obstindment pratique pour
les sacristains et sacristines et meme pour le maitre des ceremonies qui, au dernier moment, vient s'assurer d'un coup d'oeil
que rien ne manquera des objets necessaires pour les diverses
ctremonies liturgiques, soit en leur d6roulement annuel ou en
d'autres cas exceptionnels : bapteme de cloches, reception- de
l'6vvque, etc...
Toutes ces enumerations et listes sont dclairdes par quarante-deux croquis qui sch6matisent les positions des ceremonies. Des chiffres et des lettres (toujours les memes au cours
du volume) indiquent les objets et accessoires k disposer.
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Un index alphabetique, pp. 371-376, une table d'ensemble.
pp. 377-392. pernetlent de s'orienter dans eet ouvrage essentiellenient pratique, redisons-le. Pas de considerations historiques
ou autres : des enum6rations precises et numerotees : ainsi,
pp. 299-300, un Index alphabetique de cent neuf b6endictions
du rituel permet de s'y retrouver rapidement.
Dddij au visiteur de Turin . . Cochi, promoteur des Ctudes juridiques, ce livre liturgique a dtd par lui inspire dans le
cadre du CoUelyio Brignole Sale : la maison qui depuis I'tpoque de saint Vincent de Paul se trouve et <euvre dans le nmme
local et emplacement... Le bon travail y continue : titre de
gloire !
F. C.
Sainte Louise de Marillac. L'aspect social de son euvre. - These
soutenue A la FacultL des Lettres de l'Universitd de Paris,
en vue du Doctoral d'Universitd mention Lettres, par Sister
Margaret FLINTON, Fille de la Charite. Mai 1953 (222 pages).
Le volume est dactylographid, mais avec grand soin : disposition heureuse, remarquable ex6cution. Tout dispose favorablement. Vue de pros, cette thise de Doctorat d'Universite
s'avere un excellent travail qui prendra rang dans la meilleure
litterature vincentienne. Le theme est soigneusement scrut6, et
se trouve prdsentd en une langue ferme. Ces deux aspects honorent vraiment leur auteur, et justifient le verdict du Jury, qui
n'a pas eu & confdrer ici un prix d'encouragement.
Les Annales de 1953, t. 113, pp. 22-32, ont longuement parld
de cette consecration universitaire et 'ont fait avec une sympathie m6ritde par la candidate et son travail. A l'examen patient,
h la lecture sur pieces, on se doit d'appuyer a nouveau sur les
eloges alors distribuds.
Le m6moire est clairement mene et solidement b&ti, h la
lumiere des textes et de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Dans l'ceuvre de Louise, en effet, on ne peut pratiquement
s6parer cet aspect vincentien qui transparait dans la pensde et
l'activit6 de Mademoiselle Legras, collaboratrice intelligente (1)
et ardente du grand Apbtre de la Charitd. De cette doctrine, un
chapitre initial esquisse les principes d'organisation du service
des Pauvres. Puis cinq divisions envisagent: 1'enfance abandonn6e, l'ignorance de la jeunesse pauvre, Ia mis6re des forGats,
l'isolement des vieillards et I'affliction des alidnds. Sur ces divers
points la doctrine charitable de Vincent de Paul et de Louise.
est mise en valeur et volontiers formulee en langage ou prdoccupations modernes. Cette attitude fut discretement caract6ris6e
lors de la these, sp6cialement par M. Tapid. Mais, suivant son
droit, I'auteur tient A montrer que le germe s'est dpanoui. La

(1) Dans les fort brives notes biographiques' de Mademoiselle on
aurait pu mentionner, page 87, avec profit, au litre
l'dpouse chrdtienne, le prfcieux Contrat de mariage du 4 fdvrier de
1613, publid pour
la premiere fois dans les Annales, t. 106-107, pp. 7 5-78.
A la huitzime
ligne. les points de suspension, remplacent : saturele.
Les Titre,
annex6s a cet acte officiel.6ont suggei
souhait pour ies tout
premiers debuts de la vie de Louise, etc...
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th6siste fait noblement ressortir que, comme ses ainees, elle
comprend de la sorte ]a pensee vincentienne, et qu'elle s'intlgre
dans la phalange des Servantes des pauvres. Dans cette note
fibre et allegre, !'ouvrage est en ce sens ddi6 : A la Compagnie
des Filles de la Charitd dont j'ai l'honneur et le bonheur de
faire partie.
Comme specimen du texte, inserons sans plus les pages 218219. Elles brassent Ja conclusion d'ensemble que corroborent de
multiples renvois aux ecrits de Vincent et de Louise.
Indiyents, Malades, Enfants abandonuns, Jeunesse pauvre.
Forcats. Vieillards, Alidnds, ont un trait conmmun : la souffrance'
C'est cette souffrance a laquelle Louise de Marillac voulut
porter remide, stimulde par Vincent de Paul, qui lui ddcourrit
le Mystere du pauvre en qui Dieu r6side, et dont il faut pan.ser
ies plaies physiques ou morales.
(Euvre personnell4 de Louise, d'abord qui devient de plus
en plus absorbante, de plus en plus prenante.
Son insuffisance en face de la tdche gigantesque app-lle
d'autres divouements qui se cristallisentautour des animateurs:
saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac.
Dames de la Charitd et plus encore Filles de la Charite, entre
autres, leur doivent la vie, et c'est cette action suscitle, dirigee,
multiplide, varide d l'infini qui. par I'ampleur de ses manifestations comme par sa durde, donne a l'ceuvre de Louise de
Marillac cet aspect social, dminemment utile que le Service
social d'aujourd'huine fait que continuer, y ajoutant seulement
les progras techniques du sidcle prdsent.
A travers toute personne qui souffre, sainte Louise a contempl

Jau

e-n cauni, Juaiqu'ia la fin du monde, comme disait Pascal.

Elle a voulu Le soulager, Le consoler, L'instruire, Le nourrir,
Le vdtir, Le visiter, Le soigner, adoucir Ses derniers moments.
Sentant son impuissance devant 'immense detresse qui Venvironne, elle accueille les bonnes volontds, gagnees, comme elle,
a l'iddal concret du Christ, d servir en ses membres souffrants.
Avec sa claire intelligence, voyant la plaie de la misere, elle
cherche le remede, et prudemment, persevdramment, elle l'applique. Les bonnes filles de village lui semblent un instrument de
choix, lui permettant de voter au secours lI oit seule, elle ne
pourrait rien.
A les former, a les dpauler, d les entrainer toujours plus
loin, toujours plus haut, elle consacre sa vie. Quand, fatiguee.
elle parle de mourir, Vincent la retient sur terre. Vous dtes trop
utile au pauvre monde ! C'est encore ce que, tous les jours,
entendent celles en qui, apras trois siicles, elle revit : Infirmidres
des pauvres, Assistantes sociales, Institutrices des petites filles
pauvres, Pufricultrices,Mres des orphelins, Visiteuses des prisons ou simples cuisinieres des Indigents, elles ont prdsentes d
l'esprit les directives de Monsieur Vincent et de Mademoiselle.
" L'esprit de la Compagnie consiste d se donner d Dieu pour
« aimer Notre-Seigneur et le servir en la personne des pauvres,
a corporellement et spirituellement,en leurs maisons ou ailleurs,
a pour instruire les pauvres filles et ginralement tous ceux que
a la divine Providence vous envoie.
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i Vous ne seriez point Filles de la CharitW si vous n'dtiez
4 toujours prtes 4 rendre service A ceu qgut pourraient ex
, avoir besoin. , (Saint Vincent de Paul, 9 f[vrier 1653.)
u Une vraie Fille de la Charit6 est d Dieu pour le service
" des pauvres. , (Sainte Louise de Marillac, 3 septembre 1659.)
A lire une telle Conclusion, si heureusement conduite et
traduite, on tient un specimen et de la langue et de la pens6e,
du travail qui fait grand honneur & Seur Margaret Flinton.
Fernand GOMBALUmZR.

NMCROLOGIE
N.-B. - Le Necrologe de I'annee est repris, mis au point, dans les
Notices ou Remarques. Voir pour 1955 le volume et la oirculaire datee
du 1" janvier 1956.
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Dillion (Catherine), Hopital St Vincent, Saint-Louis (Etats-Unis); 89, 68.
Costello (Margaret), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis) ; 77, 57.
Laplaud (Maria), Hop. a Luis Vernaza , Guayaquil (Equat.); 83, 59.
Munoz (Francisca), Maison Centrale, Madrid ; 64, 40.
Wey (Lina), Cologne-Flittard (Allemagne) ; 84, 61.
Parente (Margherita), Orphelinat, Agrigento (Italie) ; 82, 57.
Piechowska (St6phanie), Misdricorde, Gostyn (Pologne) ; 71, 44.
Flood (Mary), St Vincent, Ladbroke Terrace, Londres ; 64, 37.
Tusar (Marie), Ecole St-Georges, Istanbul (Turquie) ; 82, 62.
Pestotnik (Angelo), HOpital, Ljubljana (Yougoslavie) ; 63, 41.
Bonuoelli (Catherine), Hopital Ste Agnes, Baltimore (E.-U.) ; 27, 8.
Chaves (Florinda), - La Quinta ., Quito (Equateur) ; 84, 52.
Laplaud (Maria), H6pital, Guayaquil (Equateur) ; 83, 59.
Otero (Juana), Maison Centrale, Manila {Philippines) ; 80, 55.
San Martin (Juana), Bientaisance, Barcelone (Espagne) ; 48, ,24.
Sanchez (Maria), Hopital militaire, Barcelone ; 35, 10.
Alvarez (Maria), Maison Centrale Manila (Philippines) ; 85, 61.
Chavarri (Gregoria), H-pital provincial, Logrono (Espagne) ;64, 45.
Garcia (Tomasa), Institut, Murguia (Espagne) ; 82, 63.
Pons (Margarita), Ecole Catolicas, Barcelone ; 79, 60.
Erice (Catalina), Foyer de la Medaille, Cadix ; 84, 66.
Franco (Maria), College San Jose, Andujar ; 81, 60.
Echegoyen (Hermenegilda), H6pital g4enral, Madrid ; 71, 45.
Llefo (Clara) College St Vincent Ferrer, Valencia ; 49, 27.
Martinez (Julia), Maison Ste Louise, Rafelbunol ; 82, 60.
Perez (Maria), Asile, Sueca ; 69, 50.
Stremler (Marie), Clinique des yeux, Thionviie ; 86, 68.
Payan (Berthe), Hopital, Agen ; 83, 55.
Maheo (Clotilde), Orphelinat, Rennes ; 87, 60.
Althoffer (Louise), Hospice, Belletanche ; 52, 30.
Thomas (Ursule), Hospice St Vincent, J#rusalem ; 81, 56.
Loffelholz (Elisabeth), Maison Centrale, Cologne ; 49, 27.
Yirschik (Marie), Maison Centrale, Graz ; 75, 52.
Moscoloni (Giacinta), Alibens, Sienne (Italic) ; 65, 31.
Salvini (Lidia), Maison Ste Catherine, Florence (Italie) ; 66, 46.
Lannec (Laurence), Mais. de Charit6, Helsingor (Danemark) ; 91, 65.
Labaidg (Marie), HOpital Saint-Joseph, Paris ; 48, 26.
Rivaip (Marie), Orphelinat, Boisguillaume ; 75, 49.
Roges (Louise), HOpital general, Valenciennes ; 80, 57.
Mettez (Marie), Asile Saint-Joseph, Saint-Denis ; 87, 66.
Boyd (Marie), College, Santona (Espagne) ; 92, 70.
Bogdan (H6lene), Maison Centrale, Varsovie ; 84, 55.
Linke (Appoline), Bienfaisance, Varsovie ; 77, 48.
Semprini (Amalie), Sanatorium, Vialba (Milan) ; 70, 45.
Panara (Rose), HOpital St Jean, Turin ; 77, 57.
Achille (Vincente), Maison de Retraite, Marigliano (Italie) ; 56, 32.
Lazaro (Marianne), Hospice. Bdenvent (Italie) ; 02, 34.
Edelsbrunner (Josephe), Maison de Retraite, Dult (Autriohe) ; 78, 54.
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Murphy (Mary), Maison Ste Elisabeth, Salisbury (Angleterre); 68, 43.
O'Brien (Mary Jane), Ecole St Vincent, St Leonard (Anglet) : 66, 38.
Reis (Antonieta), Collge Immaculde, Barbacena (Brdsil) ; 48, 30.
Vaugeois (Jeanne). Mis6ricorde, Alezandrie (Egypte) ; 88, 68.
Biois (Rosalie), Maison de Charite, Clichy ; 81. 57.
Lavery (Mary), Maison Ste Marie, Dunmanway (Irlande) ; 87, 67.
Vincken (Hubertine), Dusseldorf-Oberbilk (Allemagne) ; 69, 49.
Pisano (Frederique), Maison de l'Immacul6e, Luserna (Italie) : 77, 49.
Gianetto (Rose), Maison Centrale, Turin (Italie) ; 75, 53.
Sclaverano (Veronique). Mais. ImmacuLee, Luserna (Italie) : 85, 63.
Altare (Marie), Maison de l'lmmaculde, Luserna (Italie) ; 71, 51.
Monro (Mary), Hopital De Paul, Saint-Louis (Etats-Unis) ; 83, 54.
Palmerio (Lucy), Hopital Ste Marie, Evunsville (Etats-Unis) : 47, 23.
Suquia (Maria), Sanatorium Marin, Gorliz (Espagne) ; 68, 47.
Blay ;Ines), H1pital provincial. Valwecia (Espagne) ; 84, 64.
Martinez Goncepcion, Maison St Nicolas, Valdemoro (Espagne): 73, 48.
Perez ,Maria). Alienes de Mirailores, Sevilla (Espagne) ; 71, 50.
Labajos (Balbina), Maison St Nicolas, Valdemoro ,Espagne) ; 55, 35.
Garolera :Rosa). Bienfaisance, Valencia (Espagne) ; 80, 58.
Pou (Ramona), Hopital, Reus (Espagne) ; 7, 49.
Despruniers ;Marie), Hopital, Gonesse ; 79, 56.
Henry (Anna), Hopital, Rochefort ; 77, 30.
Laudic (Anna), Maison de Charit6, Yvri l'Eveque ; 77, 53.
Labadens (Jos6phine). HSpital Pasteur. Nice ; 85, 59.
Gasquet (Yvonne de), Maison Saint-Vincent, Musinews : 52, $8.
Chassagne ;Marie). Maison St Michel, El Biar (Algerie) ; 82, 59.
Corman 'Alphonsine), Hospice. Ensival (Belgique) : 62, 39.
Zerak (Maria), Zetalah (Yougoslavie) ; 74, 47.
Rizmal (Assumpto), Ljubljana (Yougoslavie) ; 66, 37.
Poandl (Marie), Hopital autrichien, Istanbul (Turquie) ; 41, 18.
Fidler (Rosalie), Hopital des Contagieux. Vienne (Autriche); 70. 52.
Crowley (Marie), Infirmerie, Flores (Argentine) ; 83, 64.
Martin (Ldontine), Maison Centrale, Marseille ; 87, 68.
Dunne (Mary), Priory, Mill Hill, Lcndres ; 61, 31.
Conran (Johanna), Ecole Ste Famille. Leyfield (Angleterre) ; 69, 48.
Salainezyk (Francoise), Incurables, Kirchstetten (Autriche) ; 86, 63.
Salzmann (Katharina). Schernberg, Salzbourg (Autriche) ; 78, 56.
Vanzy (Regina), Monistero-Sienne (Italie) ; 87, 64.
Bett (Florinda), Sourds-Muets. Sienne (Italie) ; 81, 68.
Pisano (Olympie), Conservatoire, Cagliart (Sardaigne) ; 74, 52.
Curley (Catherine). Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis) : 83, 56.
Pozo (Victoria), Maison St Vincent, Quito (Equateur) ; 85, 63.
Gorjao (Felicite), Maison Centrale, Lisbonne ; 85, 59.
Francisci (Concetta de), Hopital, Agrigento (Italie) ; 74, 53.
Hochepied (Louise), HOpital, Gayette ; 78, 51.
Hutin (Virginie), Maison de CharitB, Rennes ; 87, 67.
Riou (Marie), Maison de Charit6, Chdteau-l'Evgque ; 77, 55.
Gutmann (Apolline). Hdpital Wilhelmine, Yienne (Autriche) ; 82, 61.
Schneidinger (Johanna), Schwarzach, Salzburg (Autriche) ; 68, 51.
Ostroznik (Antonijo), Ljubljana (Yougoslavie) ; 74, 52.
Cuenca (Josefa), Fondation , Tavera -, Toldde (Espagne) ; 64, 43.
Torregiani (Marie), Hdpital oivil, Ancona (Italie) ; 82, 62.
Sintoni (Francoise), Hopital, Sienne (Italie) ; 85, 39.
Rio (Marie), Maison de l'Immaculde, Luserna (Itaie) - 81, 59.
Fiori (Gavina), HOpital. Ozieri (Sardaigne) ; 65, 44.
Sorriqueta (Carmen), Resideneia Quirurgica, Oviedo (Espagne) : 42, 22.
Navarro (Remedios), Misdricorde, Cartagena (Espagne) ; 55, 36.
Alonso (Rita), Ecole, Ciuno Santa Ana (Espagne) ; 69, 47.
Sedano (Josefa), H6pital militaire, Barcelone (Espagne) ; 73, 57.
Beroiz (Balbina), Alienes Santa Isabel, Leganes (Espagne) ; 69, 51.
Cortaza (Luisa), Fourneau economique, Santander (Espagne) ; 75, 57.
Lopez (Vicenta), Hopital St BarnabS, Palencia (Espagne) ; 64, 47.
Marti (Francisca), HOpital, Gerona (Espagne) ; 81, 6i.
Novoa (Carmen), H6pital g6n6ral, Madrid (Espagne) ; 78, 60.
Zabal (Maria), Sanatorium La Granja, Avila (Espagne) ; 68, 46.
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TOME 119-120 (1954-1955)
"Index analytique)

ACTES

DU SAINT-SItE

Facultds pour Frtres coadjuteurs sacristains (vases et linges sacr4s.
10 janvier 1955), ad quinquennium. p. 403.
Indulgence de priere pour Steurs veilleuses (7 mars 1955). ad septennium, pp. 403-404.
Messe votivo du Saint-Esprit au dibut de chaique annoe scolaire "7 juin
1955), ad decennium, p. 687.
La fete des bienheureux Francois et Gruyer, transfdree iu i seplembre, pp. 687-688.
Indulgenoe pleniere pour la f6te de la M6daille miraculeuse chez les
Filles de la Charitd (20 octobre 1955), ad septennium, p. 688.
Messe de minuit avec une heure d'adoration du Saint-Sacrement. iors
des missions (19 octobre 1955), ad quinquennium, p. 688.
Messe de Requiem au cours des missions (31 avril 1955). p. 689.
Eau de Saint-Vincent de Paul (21 avril 1955), p. 689.
Pouvoirs de la Sacrte Penitencerie prorogds pour troiz ans 21 avril
1955), p. 689.
Scapulaire du Coeur immaeul de Marie ;origines, blnddiction. indulgences), pp. 404-408.
Premirtre rddaction de I'Office de Notre-Dame de. la Meddaille miraculeuse (1894), pp. 689-690.
Lettre du P. Fiat & Leon XIII (12 septembre 1878). pp. 352-353.
Lettre du Pape Leon XIII au T.H.P. Fiat (9 octobre 1878). p. 353.
Lettre du T.H.P. Slattery au Pape (27 iuin 1955). pp. 678-679.
Lettre de la Secretairerie d'Etat (2 juillet 1955) au T.H.P. Slattery. p. 684.
SAINT VINCENT DE PAUL

Lettre autographe de Vincent de Paul ,9 juin 1641) a Mere de Chantal,
pp. 621-628.
Au Conseil de Conscience, influence de Monsieur Vincent sur Ia Reine
Anne d'Autriche (lettre inedite de Mazarin, 19 juil!et 1645, au Comte
d'Harcourt), p. 184.
Les quatre sejours de la Mere de Chantal & Paris et Monsieur Vincent :
1619-1622, 1628, 1635-1636, 1641, p. 624.
Panegyrique de saint Vincent de Paul (19 juillet 1954) par Mgr Gilles
Barthe, devque de Monaco, pp. 153-160.
Saint Vincent de Paul et 1'idde de toldrance (Dissertation annexe du
mral 1953. Voir Annales, t. 118.
Doctorat d'Universitd, Paris, i
pp. 22-30), par Seur Margaret Flinton, pp. 160-178.
Editions des OEuvres de saint Vincent en 1956. Note pratique de biblograplhe, p. 708.
SAINTE LOUISE DE MARILLAC

Panegyrique de sainte Louise (15 mars 1955), par Andrd Delobel, p. 325.
Le terte integral a 6td donnd dans I'Echo de la Maison-MAre, mal 1955.
Sainte Louise de Marillao : L'aspect social de son ouvre, par Scur
Margaret Elinton, pp. 694-696.

HISTOIRE DE LA
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COMPAGNIE DES

FILLES DE

LA CHARIT1

Note chronologique sur les troubles de la Rdvolution (1792-1800) st
le retablissement de Compagnie (dderet Chaptal, 22 d6cembre 1800).
Reprise du costume et de !a cornette (25 mars 1805), pp. 293-296.
Paris-Maison-Mere (11, rue du Vieux-Colombier). Visite du Pape Pie VI
;23 decembre 1804) : souvenirs et notes hlstoriques, pp. 293-296.
Circulaire du T.H.P. Fiat aux Filles de la Charite (15 novembre 1878),
pp. 350-352.
Les six provinces des Filles de la Charitd en France en 1955. Girculaire
du T.H.P. Slattery (31 ao0t 1955). L'extension des six provinces
;croquis cartographique). Installation des Directeurs, Visitatrices et
Conseils provinciaux a Paris, Lille, Rennes, Lyon, Toulouse. Marseille, pp. 486-491 ; 492-493.
HISTOIRE DE

LA

GCONGRGATION DE

LA MISSION

Calendrier liturgique de la Congregation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charite (Collaboration au missel Feder : notules
liturgiques par Fernand Combaluzier), pp. 386-395.
La .VMdaille Miracuteuse dans le culte et la liturgie, d'apres Annibal
Bugniai, pp. 284-286.
Superieurs g6neraux : duree du generalat et pays d'ofigine, p. 339.
Le Seminaire de Sarlat (1683), par Fdlix Contassot, pp. 397-403;
629-6-78.
Le bienheureux Clel : Reconnaissance canonique de ses reliques (Paris,
6 septembre 1878), pp. 339-340.
ANTOI•rE FIAr: So vie, son dme, sa doctrine, par Edouard Robert,
pp. 62-104. - Titres et refdrences des XXIII premiers chapitres de
la vie du T.H.P. Fiat, p. 64. - Ch. XXIV. M. Fiat, Vicaire g6enral
.4 mai-4 septembre 1878), pp. 65-104 ; Mort du P. Eugene Bor6
:3 mal 1878), pp. 65-66, 87-88 ; Le P. Fiat, Vicaire general (4 mal
1878), p. 66 ; Sa premiere circu!aire (4 mai 1878). pp. 68-69 ; Relations avec son Conseil, pp. 70-77 ; Correspondance, pp. 78-96 ; Direction des Filles de [a Charite, pp. 87-92 ; Dames de la Charite,
pp. 92-93 : Caract4ristiues de la correspondance, pp. 97-98 : L'Assemblee provinciale d'Ile-de-France (Paris, 19-21 aoft 1878), pp. 7778 : Preparatifs, postulata & I'Assemblee gen6rale de 1878, pp. 98104. - Ch. XXV. L'Assemb:'e genirale de 1878. Election du T.H.P.
Fiat. pp. 326-355 : Le P. Fiat lors de son election (4 septembre 1878) :
son portrait physique, moral et intellectuel, pp. 331-337 ; L'Assemblie generale de 1878 (1"-i2 septembre), pp. 326-345 : La question
des Prefets et Vicaires apostoliues lors de cette Assemblee, pp. 329330. Ch. XXVI. Les premiers pas dans la carriere de la SupBritrite (septembre-decembre 1878), pp. 540-588. - Controverses sur
!a confession des ndtres au temps du T.H.P. Fiat, pp. 342-343. La question des Ecoles apostoliques sous le T.H.P. Flat : le pour et
le contre, pp. 347-348.
Activites et histoire des provinces de la Congregation en 1954 (Circulaire du 1" janvier 1955 : partie historique), pp. 296-304.
LA XXXIle ASSEMBLES GSNARALE :30 juin-14 juillet 1955) : Vue d'ensemble par Pierre Dulau, pp. 417-421. - Notes de chronique par
Fernand Combuluzier, pp. 475-482.
La Commission d'Etudes Canoniques (septembre 1954), pp. 249-250.
La XXXII* Assemblee g6ndrale : son ouverturi (30 juin) ; discours du
T.H. Pere, pp. 679-684) : liste de ses membres : a) par provinces,
pp. 475-476 ; b) par ordre de prAseance, p. 477.
Election des six assistants g6neraux de
t
a Congregation de la Mission
;2 juillet 1955) : br6ves notes biographiques sur les Alus : MM. F6lix
Contassot, Fermin de! Campo, Giuseppe Lapaloreia, John Zimmermann, Waclaw Knapik, Francisco Godinho, pp. 477-480.
Le travail de l'Assembl6e gdnerale : Commissions et seances d'dtudes
'3-14 juillet 1955). pp. 480-481.
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Conclusion de la XXXII* Assemblde gdnerale (14 juillet 1955), discours
du T.H.P. Slattery, pp. 684-687 ; 481-482.
Installation des nouveaux Assistants, p. 482.
PARIS : LA MAISON-MRE. La Maison-Mere de la rue de Sevres.
L'occupation depuis le 9 novembre 1817 [note historique), p. 296. La chapelle : pose de la premiere pierre 17 aoQt 1826), ses principales dates; escalier exterieur (26 fevrier 1955), p. 313.
Les vases sacrs de la Chapelle royale (Note Jules Mailly, 27 d6oembre
1830-1r novembre 1912), pp. 73-14.
CHRO.NIQUE 1954. - Au jour le jour, par Fernand Combaluzier, pp. 193296. - 27 mai. Jubild sacerdotal de M. Paul Bizart. pp. 195-196. 5 juin. CongrBs national des Religieuses et le cardinal Valerio Vaeri,
p. 196. - 19 juillet. La Saint-Vincent et Mgr Marella. pp. 200-202.
- 22 aont. Erection du Chemin de la Croix A !'infirmerie ; M. Georges Rouyer, p. 203. - 12 septembre. Emission radiophonique : Guitlaume Pouget, pp. 250-257. - 22 septembre. L'abbd Pierre hdte de
la maison, p. 266. - 22 septembre. Mort et note biographique de
M. Joseph Catteau, pp. 266-267. 14 octobre. Anniversaire de la
naTssance, en 1847, de Guillaume Pouget : note biographique de
Raymond Cortat, pp. 267-272. 23 decembre. Cent-oinquantiUme
anniversaire des visites du Pape Pie VI a Paris pour le sacre de
Napoldon, pp. 293-296.
CHRONIQUE 1955. AU jour le jour, par Fernand Combaluzier,
pp. 296-326 : 422-515. - 9 janvier. Tonsures conferdes par Mgr Job
Tchenn, p. 305. - 8 fdvrier. Triduum de la Sainte-Agonie, p. 312. 14 f6vrier. L'Assembl4e domestique, p. 313. - 19-20 f6vrier. Adoration perpdtue!le, p. 313. 6 mars. A la grand'messe, lecture en
francais de 1'Epltre et de 1'Evangile, p. 324. - 3 mai. Paul Barbet
(28 avril 1874-3 mai 1965), notes biographiques par Benri Desmet,
pp. 422-434. 10 mal. Charles-Francois Jean (20 mars 187415 mai 1955), notes biographiques par Paul Bizart et Maurice Vansteenkiste, pp. 435-442 : 442-446. - 6 juin. Les premiers communiants du Lycde Henri-IV en pelerinage & Saint-Vincent, p. 473. 9 juin. Les amdnagements de la Maison-Mere : la porte cochdre,
p. 473. - 18 juin. Les cinquante ans de sacerdoce de M. Gaston
Roustain, p. 473. - 29 juin. Une quadruple ordination sacerdotale
par Mgr Montaigne, pp. 474-475. - 30 Juin-14 juillet. La XXXII*
Assemblee g6nerale : chroniques, information, pp. 475-482. - 15 aoOt.
Assomption. Crise de M. Reymers Thbodore, pp. 483-484. 5 septembre. Un Missionnaire de Chine : Theodore Reymers (31 octobre
1877-5 septembre 1955), par Jean Gonthier, pp. 494-501. 25 septembre. L'orgue rdnovd ; le jeu de M. Louis Bacaicoa, p. 492. 6 novembre. Exercices de pr6dication au rdfectoire, p. 502. 28 novembre. Le cent vingt-cinquieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse, pp. 514-515.
PARIS. 140, RUE DU BAC. - 13 mars 1955. Radiodiffusion de la Messe,
pp. 324-325. 15 mars 1955. La Sainte-Louise : panegyrique par
M. Andrd Delobel, p. 325. 19 mars. La Saint-Joseph, p. 325. 26 juillet. L'octave liturgique de la Saint-Vincent cdlebrde pour la
derniere fois, pp. 482-483.
PAROISSE SAINTE-JEANNE D'AIC. 8 mai 1955. Le centenaire de la
maison des Filles de la Charitd : note historique. pp. 434-435.
PAROISSE SAINT-MICHEL. - 5 juin 1955.-Les vingt-cinq ans de la Mission
nerlandaise en France : note historique, p. 472.
HOPITAL. SAINT-MICHE.. Nouveau Dispensaire et pavilion des Cancereux. Inauguration (23 juin 1954) : allocution du Docteur Rdcamier,
pp. 134-137.
CATHiDRALE NOTRE-DAME. Evocation de M. Ldonce de Saint-Martin,
titulaire du grand orgue. Temoignage de Georges Marchal, p. 306,
et du P. Michel Riquet, pp. 307-308. - 31 mat 1955. Messe de Marie
Reine du Monde, p. 472, 28 novembre 1955. Le cent vingt-cinquii-me anniversaire de la Mddaille miraculeuse. Messe et edremonie,
pp. 514-515.
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NOSCIATLRE. La mldaille pro Pontifice et Ecclesia confiree k
M. Arturo Fugazza '20 juillet 1955), p. 482.
FRANCE. - Atbi : Jubile
de Mgr Moussaron (6 janvier 1955), pp. 304305. - Annecy : La fondation des Pretres de 'a Mission -.
n 1640.
racontee par la Mere FranCoise-Madeleine de Chaugy, pp. 624-625. Annecy : Les quatre sejours de saire Chantal b Paris en 1619-162.2
1628, 1635-1636, 1641. p. 624. Arras : Souvenirs du chanoine
(Edouard Fournier :30 decembre 1954), p. 296. Aubervillers
:
Les missions sous la tente dans la region parisienne : Les MIssionnaires sous le chapileau, par Mgr Paul-Louis Touzd. pp. 4l6-452.
- Berceau de Saint-Vincent de Paul : Jubil de M. Gaston Pierrp
(21 (ctobre 1954). pp. 272-275 : Participation de I'Ecole aputlo:ique
au bi-centenaire de la Gathedrale de Dax (20 janvier 1955), pp. 310311. - D.r : Les provinces de France et la sdminaire interne de
Dax sous lp P. Fiat, pp. 344-3i5 : Les Filles de la Charilt pretnent
en charge Ilinfrmnerie de Notre-Dame-du-Pouy i25 novembre 1954.
pp. 289-290 : Fetes du bi-centenaire de la Cons4cration de la Cathidrale 17 janvier 1955). pp. 308-312. - La Grand-Combe Gard) :
Centenaire de 'a maison des Filles de la Charit :(6 mars 1955).
pp. 323-324. Limoux : Sanctuaire de Notre-Dame-de-Marceille,
maison de missions, pp. 321-322. - Lisieux : Plerinage missionnaire A Sainte-Thirese de 1'Enfant-J4sus (19 juin 1955), pp. 473-474.
- Lourdes : Pelerinage de la maison de Dax, p. 276 ; Reunion du
Comite uimtdical international (9, rue de Svivre-, Paris). p. 312 :
L'Institution de Lourdes, par Paul Claudel, pp. 313-318. - Mvntolieu : Visite du T.H.P. Slattery '3-4 mars 1955', pp. 320-321. MV!pc'ier . Les soixante ans de sacerdoce de M. Raymond M.1arel.
souvenirs par Camille Benoit, pp. 198-200. Prime-Comte : Le
T.H.P. Slattery visite 1'Ecole apostolique (5 mars 1955), pp. 322-323.
- Rennes : La maison de missions et M. Thdophile Touz6, p. 312. Tarbes : Les cent ans de la maison: la Misdricorde (12 decembre
1954), par Amidde Hue, pp. 290-293. - Toulouse : Inauguration ti
la maison du Visiteur (3 mars 1955), pp. 318-320 : Travaux des
missionnaires, pp. 297-298 ; Installation de M. Charles Philliatraud,
Visiteur (25 aokt 1955), p. 484. - Villebon : Vacances et tdlevision
'4 juillet 1954), p. 200.
ALLEMAG.NE. - Voyage du T.H.P. Slattery (21 octobre-14 novembre 1953).
notes et souvenirs par Pierre Dulau, pp. 40-62. Aix-la-Chapelle
,9 novembre), pp. 54-55 : Alf (30 octohre), pp. 49-50 : Bonn (13 novembre), pp. 54-55 ; Alf (30 octobre), pp. 49-50 ; Bonn (13 novembre),
pp. 60-61 : Boscheln (8 novembre), pp. 53-54 : Cologne (2125 octobre, 10-11 novembre), pp. 40-45, 51, 55-57; Dusseldorf
i 2 novembre), pp. 58-60 ; Engers (5 novembre), p. 50 ; Euskirchen
11 novembre), p. 58 : Flittard (12 novembre). p. 58
Godesberg
830octobre), pp. 50-51
Hardt (8 novembre), p. 52-53 : Heinsberg
(8 novembre), p. 53 ; Kommern (11 novembre), pp. 57-58 : Lippstadt (6 novembre), p. 51-52 ; Maria Laach (13 novembre), p. 61 :
Niederprfim et Pruim (26-27 octobre), pp. 45-47 : Trves (28-29 octobre), pp. 47-49 : Zulpich (11 novembre), p. 58. Travaeu de la
province en 1954, p. 298.
AUTRICHE. - Voyage du T.H.P. Slattery (28 septembre-20 octobre 1953),
notes et souvenirs par Pierre Dulau, pp. 3-40. - Badgastein (5 octobre), pp. 13-14
Dull (9 octobre), pp. 20-21 ;Eggenborg (10 octobre), pp. 23-24
Er
(
octobre), pp. 26-27 ; Feldhof (9 octobre), pp. 21-22
Fohnsdorf (12 octobre), pp. 27-28 ; Furstenfeld
(8 octobre), p. 19 ; Graz (6-13 octobre), pp. 15-18, 21-22, 24-26,
28-29 : Hainburq (17 octobre), p. 36 ; Hartberg (8 octobre), p. 20:
Hofgastein (5 octobre), pp. 13-14 : Kirchstetten (15 octobre), p. 31
Knittelfeld (12 octobre), p. 27 ; Mariazell (13 octobre), pp. 29-30
Oberwart (8 octobre), p. 20; Pinkafeld (8 octobre), pp. 19-20
Rottenmann (12 octobre), p. 27 ; Salzbourg (29 septembre-3 octobre),
pp. 4-11 ; Sankt Margareten (18 octobre), pp. 18-19 ; Sankt POlten
(14 octobre), pp. 30-31 ; Sankt Veit (4 octobre), p. 12 , Schwanberg
(10 octobre), pp. 22-23 ; Schwarzach (3-5 octobre), pp. 11-13;
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Schernberg 4 octobre), pp. 12-13 ; Seckau 12 octobre), p. 28 ;
Sitzendorf (19 octobre), p. 39 ; Tullnerbach 15 octobre), p. 31 ;
ien 15-17 octobre), pp. 31-40 ;
Villach (6 octobre), pp. 14-15 ;
Wundschuh (10 octobre), p. 22. Wolfsberg (6 octobre), p. 15
Travaux de la province en 1954, p. 298.
BELGL•UE. - Travaux de la province en 1954, p. 298.
Madrid et Salamanque, pp. 298-299. - La province de
ESPA.,NE. Barcelone en 1954, p. 299.
Evocation de Hongrie, Slovaquie, Yougoslavie
ELROPE CENTRAI.
en 1954, p. 299.
GR"CE. Thessaloniki : Le centenaire de l'arriv\e des Filles de la
UGariil. le 11 fdvrier 1855 ; allocution par Francois Freris, pp. 502507. - Zeitenlik : Les d6buts de l'Ecole aposto'ique en 1954, p. 301.
HOLLaNDE. La maison d'Eindhoven et la situation en Indondsie,
p. 299. Les vingt-cinq ans de la mission neerlandaise en France
'5 juin 1955), note historique, p. 472.
IRLANDE. - La maison d'Hereford, en Angleterre, p. 300. - Drogheda :
Centenaire de la premiere maison des Filles de la Charitd en Irlande,
voyage du TH.P. Slattery (14 octobre-19 novembre 1955), p. 493.
ITALIE. - Le T.H.P. Slattery au Congres international des Enfants de
Marie (13-17 juillet 1954), notes et souvenirs par Pierre Dulau,
pp. 146-152. - Intra : Mort de M. Albert Santurre (4 mai 190026 aott 1955), note biographique, pp. 484-486. - Milan : Souvenirs
vincentiens du cardinal Schuster (f30 ao0t 1954), pp. 217-218. \aples : Le sdminaire interne se rdinstalle A la Via dei Yergini,
pp. 300-301. - Rome : Souvenirs d'aum6nerie militaire de M. A c'de
Marina. pp. 264-266 ; Rome : Le service paroissial dans la banlieue
romaine, p. 300. - Migliarino : La sixieme paroisse de la province
de Rome (13 novembre 1953), pp. 507-508). Turin : L'activite
vincentienne de la province en 1954, p. 300.
POLOGNE. -- L'activit cultureile des Prrtres de la Mission en Pologne
(1651-1864), par Alphonse Schletz, pp. 113-133. - Les missions populaires dans les campagnes polonaises au xvir et xvmle siecle : leur
caractere ; I'activite des maisons de Varsovie, Cracovie, Vilna, pp. 113117. - L'euvre pddagogique des Lazaristes en Pologne : etudes et
formation sacerdotale dans les sdminaires de Varsovie, Chelmno,
Cracovie, Przemysl, Lowicz,. Plock, Lublin, Gniezno, VWoclawek,
Krasnyslaw, Brzozow Lwow, Tykocin, Kraslaw, Wilno, Wormie,
Poznan, Zytomierz, Mohylew, Vienne Vacz, Minsk, Bialystok, Kamieniec, Podolski, pp. 117-123. Les Ecoles paroissiales, pp. 123-124.
- Travail scientiflque, editions et imprimerie : sermons, theologie,
etudes bibliques, publications scientiflques, musique, etc., pp. 124-133.
- Le travail apostolique de la Pologne en 1954, pp. 299-300.
PORTUGAL. - La maison de Mafra, p. 301.
SLOVAQUIE. - Note riographique sur Joseph H&ring (26 ddcembre 186412 f6vrier 1955) : les origines de la vice-province, ses artisans, par
Ernest Kristin, pp. 493-494.
SUISSE. - Le T.H.P. Slattery de passage & Zurich (29 septembre 1953),
p. 3. - Les (uvres et maisons des Filles de la Charitd : aperou
d'ensemble sur les fondations de Fribourg, BiUens, Chdtel-SaintDenis, Lausanne, Clarens, Salvan, Geneve, Montreuxr, Bagnes-en-Va.
lais, Grand-Lancy, Vuadens, ChIne-Bourg, Vuissens, Tavel, Zurich,
Tessin, pp. 277-284. - Geneve : Le dimanche des missions (24 octobre 1954), pp. 276-277.
- Ephbse : Chronique 1954 de Panaya, par Joseph Euset,
TuaQUle.
pp. 137-145. - Chronique 1955 de Panaya, par Joseph Euzet, pp. 608620. - La question d'Ephbse, vue par M. Louis Massignon, pp. 609613. - La decouverte de la maison de la Vierge. Historqque d ensemble (1891-1954), par Ludwik Biskupski, pp. 375-380e; observations
et rectifications sur cet historique, par Joseph Euzet, pp. 608-609.
Recente publication sur la question de Panaya, par Clemens
M. Henze, pp. 617-618. - Une plaquette touristique sur Panaya en
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1955, p. 609. - Les sarcasmes prdlits, par Louis Duchesne, p. 618.
- La tradition d'Ephese, vue par Guillaume Pouget, pp. 618-619. Sceur de Grancey en 1910 : retour de Panaya, pp. 619-620. - Sonnet
& la Vierge d'Ephese (19 avril 19-6) : L'Autel, par Joseph Euzet,
p. 139. Pri're du pelerin (26 avril 1905), a Panaya-KApouli,
pp. 144-145. - Encore une priere de pelerin (aoot 1954), par JeanAbel Marchand, p. 620. - La Visitation, par Jacques Debout (18721939), p. 614.
ASIE
IRm-. - Francois Berthounesque (1877-1954-, par Joseph Le Cunuder,
pp. 358-374. - Nouvelles de la province en 1954 : Decs de 1MM. Berthounesque et Poiron ; jubild sacerdolal de M. Galauo. pp. 301-302.
- Ourmiah : Les massacres du 31 juillet 1918, p. 363. Tabri :
Le travail de M. Berthounesque de 1902 & 1954, pp. 359-374. Tabriz : La maison des Filles de la Charitb et Sceur Elisabeth Martinroche '15 mai 1901-1" octobre 1944 , pp. 359-360, 365, 366-367. Tdheran : Le jubile sacerdotal de M. Jean Galaup (23 mai 1954) :
lettres de Mgr Montini et du cardinal Tisserant, pp. 193-194.
JAPOX. - Les teuvres et maisons des Filles de la Charitl au Japon. par
Louis Reinprecht (voir .nnales, t. 118, pp. 146-169, 125-436) : Fukuoka, p. 355-358 ; Osaka-Tanabd, lmaikd, La Sviite-Famille, BaratHome, Obayashi, pp. 589-603.
LIBA. La nouvelle maison provinciale de Beyrouth 4 Mar Metri,
p. 302. - Bapteme de cloche A Beyrouth (25 mars 1955), pp. 325-326.
- Tripoli : Les missions dans les villages libanais. par Jean-Baptiste
Calanine, pp. 604-607.
VIETNAM. - Le recrutement consolant, p. 299. - Visite de M. Hubert
Houfflain : Dalat, Djiring, Banmethuot, Nhatrang, Solgon (28 juillet22 aoit 1954), evocations et recit par Rent Dulucq, pp. 203-210.
CHINE. En 1947, les treize maisons des Filles de. la Charit eon
Chine : leurs activites, pp. 276-277. - Expulsion des missionnaires.
p. 301. - Un gdn6reux : M. Paul Tchang (1888-1954), par le Frere
Van den Brandt, pp. 196-198. Hippolyte Ticht : Souvenirs de
prison (25 juillet 1951-23 avril 1954), pp. 225-231. - Jacques Huysmans : Emprionnement (26 juillet 1951-28 mai 1954), pp. 231-249.
- Saur Marguerite Raymond : Journal et notes de prison (11 mars
1951-31 mars 1952), pp. 515-539. - Mgr John O' Shea, eveque de
Kanchow : son emprisonnement, sdvices, p. 483. - Mgr Job Tchenn,
4veque de Chengtingfu, part pour le Br6sil (18 mars 1955), p. 325.
- M. Renb F'ament, missionnaire en Chine. Son apostolat, sa phveionomie. pp. 218-225. - M. Emile Ducarme (2 avril 1884-29 mal 1955).
notice biographique par Hippolyte Tichit, pp. 452-412.
AFRIQUE
ALGERIE. -

Nouvelles de la province en 1954 : mort de M. Pierre Verg's,

et les ceuvres en Ethiopie, p. 303. - El Biar : Note biographique de
Pierre Verges (1873-1954), par Albert Brulant, pp. 210-212.
ETIIOPIE. Les origines de la mission d'Abvssinie (1838-1839; :
Joseph Sapeto et Justin de Jacobis, par Louis Betta, p. 483. - Gunde
GundWl (21-24 janvier 1844) : Visite du couvent par Justin de Jacohis.
pp. 411-412.
EGYPTE. Port-Said
La Vierge au globe, Reine du monde, et
Mgr Ange-Marie Hiral (1871-1952-. pp. 286-287 ; 409-410.
MADAGASCAR. - Nouvelles du Vicarial en 1954 : le dbdoublement du
Vicariat, p. 302. - Farafangana: Le jubilO sacerdotal de Mgr Antoinr
SBvat, p. 264
AMERIQUE
GANADA. - Marie de 1'Incarnation (1599-1672) et Louise de Marillae
(1591-1660), par le Chanoine J.-L. Beaumier, pp. 380-385. Montrdal : Installation de MM. Corcuff et Vandorpe ; leur voyage avec
M. Houfflain (5-12 octobre 1955), p. 493. - Niagara : Le jamboree
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International des scouts (28 juillet 1955). Consignes du Pape Pie XII
aux jeunes Canadiens, p. 491.
ETATS-UNIS OIENTAUx. - La province en 1954 : MM. Leary et Taggart,
p. 303.
ETATS-UNIS OCCIDENTAUX. Province occidentale des Filles de la
Charit : Historique des maisons (suite et fin), pp. 179-183. (N.B. Voir
Annales, t. 118, pp. 183-208, 262-267, 437-446.) ; Table analytique par
genre d'aeuvres des maisons, pp. 181-182 ; Ordre topographique des
maisons, pp. 182-183 ; Ordre alphAbdiique des maisons, p. 183 ; Ordre
chronologique de la fondation des malsons. p. 183. - L'Ecole apostolique de Los Angeles, ouverte en 1954, p. 303. - Saint-Louis (25 aoOt
1954) : retour en Amdrique des cendres de Mgr Joseph Rosati (17891843), pp. 212-217.
NMEXIQUE. - Le recrutement de la province en f954. p. 303.
CUBA. - La visite des prisons, p. 303 : details et notes sur cette
reuvre par Hilario Chaurrondo,pp. 287-289.
AM.RIQUE CENTRALE. - Le recrutement dans la province en 1954, p. 303.
- Salvador : Notice sur M. Jean Thaureaud (1874-1955), par Antoine
Conte, pp. 395-397. - Salvador : Le naufrage de Roger Ruiz (18 novembre 1949), esquisse biographique du missionnaire (23 avril 19218 novembre 1949), par Godofredo Recinos, pp. 508-514.
ARGENTINE. - Nouvelles de la province en 1954 : M. Philippe Prat:
!e recrutement, p. 303.
BRESIL. - La province et le Congres eucharistique international de
juillet 1955, p. 303.
GILI. - Le centenaire de I'arrlv6e des Lazaristes et des Filles de la
Charitl en 1854, p. 304. - Santiago du Chili : Le jubild sacerdotal
de M. Louis Felhoen : strophes saphiques d'Augustin Carrasco,
pp. 194-195.
COLOMBIE. - Les deux prefectures apostoliques d'Arauca et de Tierradentro, pp. 303-304. - Zipaquira : Le s6minaire diooesain et Mgr Francisco-Tunio Botero, p. 304. Zipaquira : La cath6drale du sel,
pp. 202-203.
EOUATEUR - Les cinquante ans de la province, p. 290. - La question
du recrutement et du personnel en 1954, p. 304.
VENEZUELA. - Le developpement des ceuvres d'enseignement. p. 304.
OCEANIE
AUSTRALIE. - Le college de Bendigo, ouvert en 1954. p. 304.
PHILIPPINES. - La visite de M. Silvestre Ojea en 1954 : la nouvelle
Ecole apostolique de Polo, p. 304.
NOTICES OU ELEMENTS DE BIOGRAPHIES
Francois
Paul Barbet (1874-1875), par Henri Desmet, pp. 422-434. Berthounesque (1877-1954), par Joseph Le Cunuder, pp. 358-374. Joseph Catteau (1880-1954), pp. 266-267. - Thomas Dazincourt (1821Emie Ducarme (1884-1955), par Hippolyte
1891), pp. 326-327. Tichit, pp. 452-472. - Raymond Duchemin (1832-1911), entretien de
septembre 1878, derit en octobre 1910, pp. 353-354. - Georges Ferla
(1901-1954), par Henri Desmet, pp. 257-264. - Rend Flament (18621954) : Montpellier, Ch4loins-sur-Marne, Chine, pp. 218-225. - Joseph
Hiring (1864-1955), par Ernest Kristin, pp. 493-494. - Frare Jules
Justin de
Huleu (1878-1954), par Henri Desmet, pp. 104-112. Jacobis (1800-1860), pp. 411-412, 483. - Charles-Francois Jean (1874Alcide Marina
1955), par Bizart et Vansteenkiste, pp. 435-446. Nicolas
(1887-1950), souvenirs de 1919 en France, pp. 264-266. Guillaume
184-186.
Philbert (1729-1797), par Jean Leflon, pp.
: par
253-254
pp.
250-252,
Guitton,
Pouget (1774-1933), par Jean
Louis Chaigne, pp. 252-253 ; par Francois Mauriac, pp. 254-256 ;
par Raymond Cortat, pp. 267-272; par Marcel Ldvdque, pp. 256-257
par Emmanuel Mounier, p. 256 ; par Marcel Chauvenet, p. 413. -
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Theodore Reymers (1877-1955), par Jean Gonthier, pp. 494-501. Joeph Rosati (1789-1843), pp. 212-217. Georges Rouyer (18721954), pp. 203, 496. - Roger Ruiz (1920-1949), par Godofredo Recinos,
pp. 508-514. - Albert Santorre (1900-1955), pp. 484-486. - Joseph
Sapeto (1811-1895), p. 483. - Paul Tchang (1888-1954), par Frre
van den Brandt, pp. 196-198. Jean Theaureaud (1874-1955). par
Antoine Conte, pp. 395-397. - Pierre Verges (1873-1954), par Albert
Brulant, pp. 210-212.
BIBLIOGRAPHIE
San Vincenzo : Corrispondenza, t. V (1640-1642), traduction italienne
Fornaciari, pp. 188-189.
Sainte Louise de Marillac. L'espect social de son uvrwe, par Sister Margaret Flinton, pp. 694-696.
Constitutions de la Congregation de la Mission : le texte latin, la
traduction francaise et la traduction espagnole, p. 400 ; traduction
italienne, p. 691.
Alfred Diacre : Les balpt,mes en danger de mort, p. 691.
Bugnini-Bellochio : De rubricis ad simplicem formam redigendis Commentarium, p. 691.
Sarnelius : Guia sentimental do Garaca, p. 187.
The Castelknock College : Chronicle 1954, vol. LXIX, p. 189.
H6tel des Invalides : le souvenir de Parmentter.Le conflit de 1772 entre
l'Hdtel des Invalides et les Filles de la Charit6 (notes et etudes par
le g6neral pharmacien Massy), pp. 190-191.
Hilario Chaurrondo : Las Hijas de la Caridad en el hospital de San
Lazaro (1954-1954), p. 410.
Hilario Chaurrondo : Cuba (Almanaque 1955), p. 410.
Giovanni-Felice Rossi : S. Thomas d'Aquin et I'lmmaculde Conception,
p. 411.
Giovanni-Fe2ice Rossi: La fondazione di Chiaravalle della Colomba,
p. 190.
Raymond Chalumeau : Le College jdsuite de Montauban, p. 189.
Farid Jabre : Contribution sur El-Ghazali (1058-1111) dans M.ID.E.O.,
p. 187.
Gerardus van Winsen : Meelevend begrijpen, etc..., p. 188.
istoria da fflosofia,
Humberto Padovani et Luis Caslagnola :
pp. 189-190.
Pere Pouget : Logia, p. 693.
Henri Desmet : Seur Rosalie, p. 186.
Marie Szapska : L'huile de la lampe, p. 692.
Salvatore Morosini : Mio fratello don Giuseppe, p. 188. - Jean Leflon :
Nicolas Philbert, dveque constitutionnel des Ardennes, pp. 184-186.
Luigi Castagnola : Papini, p. 188.
Jacques Leclercq : Vie du Pare Lebbe, p. 410.
Vandagnotti A. : Suor Clarac, pp. 412-413.
Giovanni-Felice Rossi : San Savino vescovo di Piacenza, p. 692.
Ricardo Rabanos : San Pablo, p. 412.
Antonio Mordini : Il convento di Gunde Gundid, pp. 411-412 (visite du
couvent par Mgr de Jacobis, 21-24 janvier 1844).
Hilario Chaurrondo : Recopilation..., p. 693.
Giuseppe Tamagnone : II decoro della casa di Dio. Tome II. Le sacre
funzioni, pp. 693-694.
Francesco Avidano : II grande messagio mariano del 1830 (tome second),
p. 190.
Amedee
uc: Eldvations sur le mysttre de la Mddaille Miraculeuse,
p. 187.
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Jean Cantinat : Au reu• de noire R~demption, p. 186.
Maurice Duvaltier : Retraile... Rome (25 mars-2 avril 1952), p. 409.
Mrie, lieinL du monde, el Mgr Ange-Marie Hiral, p. 409.
Henri Desmet : Au fwoer de llmitation, pp. 186-187.
Ciniygr•s mondial des Enfants de Marie-imnaeulee (Rome, 13-17 juillet 1934), p. 409.
NECROLOGIE
Misionna res. 191. 413. 696.
St-urs, 192, 413-416, 697-698.
GRAVURES
Steur Rosalie jJeanne-Marie Rendu), Confort, 9 septembhr 1876-Paris,
7 fvvrier 1856, gravure par Claude-Ferdinand Gailiard (7 janvier
1834--20 janvier 1887), p. 6i.
L'cmpereur Napoleon III et l'imperatrice Eugenie visilent le 28 mars
1934 la creche de Sour Rosalie, p. 63.
Signature de Sutur Rosalie, p. 65.
Antcine-FrCderc Ozanam Milan, 23 avril 1813-Marseille, 8 seplembre
1833), des-in de Anne-Francois-Louis Janmot (21 mai 1814-1- juin
1892), p. 80.
Episode des Journees de Juin: les emeuliers chez Sceur Rosalie:
SOn ne tue pas ici !., p. 81.
Rome : 1" novembre 19a4, a Pinetta Sachetti, pose de la pr'mi .re
pierre de la Maison Centrale des Filies de la Charile. Vue d'ensemble ;
le card nal Va-erio Valeri, le T.H.P. Slaltery, p. 288.
Saint-Louis (Etats-Unis) : & la Cathedrale, le 26 aoOl 1954 RtIl'r h
Saint-Louis des cendres de Mgr Joseph Rosali, dccddd & Rome le
25 st-plembre 1843. Les cendres de Mgr Joseph Hosali, 4evque de
Saint-Louis (Q1843). d6posdes sous le cercueil du cardinal Giennon
(1862-1946), archevdque de Saint-Louis, p. 289.
Paris : La Commission de Dro't canonique (septembre 1934). avec le
T.H.P. Slattery : MM. Giacchino, Conlassol, Cocchi, Fernandez, Czapla
Wac:aw, van Ruyven, Checconi, Brulau, p. 304.
M. Guillaume Pouget (14 octobre 1947-24 fevrier 1933), p. 304.
Hong-Kong (mai 1951) : Au sortir des prisons de Chine, 11. Hippolyte
Tichit et Mgr Andrd Defebvre, p. 305.
Tabriz : M. Francois Berthounesque (24 mal 1877-16 janvier 1954),
p. 305.
Paris : Les membres de !a XXXII* Assemldle gen'rale, p. 480. - Les
six Assistants gendraux du 2 juillct 1955 : 1.I.Contassot, Campo,
Lapalorcia, Zimmerman, Knapik, Godinho, p. 481.
Castelgandolfo (3 seplembre 1955) : Pie XII, Mgr Capdevila, M. Bisoglio,
Procureur prcs le Saiol-Sitge, el M. Cavero, p. 496.
Petropolis (Brdsi') : La maison d'Otudes. - Dalai (Vietnam) : Le domaine de Marie, p. 497.
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VINCENT

DE

PAUL

Editions actuelles de son wuvre dcrite
a) Des quatorze volumes de I'edition Pierre Cosle
1935 ; cf Annales. t. 101, pp. 227-2'&), tir6e a trois mille
plaires, pres d'un millier de collections reslent encore
nibles, au d6but de 1956. Ceci pour couper court a des
mations manifestement erron6es.

(1873exemdispoinfor-

b) Bien que disponibles pour tout acheteur (en verite
chez Gabalda, 90. iue Bonaparte, Paris), il est noter ici dans
les Annales qu'un prix special (de r6duction 6videmment),
est consenti aux membres de la famille vincentienne
(s'adresser 95, rue de Sevres, Paris). Il est entendu que les
qua orze volumes de cette 6dition sur papier alfa ne se peuvent vendro s4parement.
c) Signalons que les tomes XI-XII de ladite 6dition Coste
(la mnme composilion typographique) ont t6 tires d part,
mais sur un papier moins fort. sous le titre : Enlreliens spirituels de saint Vincent de Paul a ses missionnaires.Les deux
volumes se vendent a bon compte (95. rue de Sevres, Paris).
II existe une Iraduction ilalienne desdits tomes XI-XII.
d) Pour les Conferences aux Smurs (texte des tomes
IX-X), il existe, depuis 1953 une ddition sur papier bible,
en un .volume qui, relit. se vend au prix 6tonamment bas de
900 francs. (S'adresser 140, rue du Bac). Ledit volume peuC
etre rdpandu dans le public. II constitue mcme un cadeau
Ires appreci6 pour MM. les Cur6s, Aum6niers. bienfaiteurs
e t autres personnes
e) Des susdils tomes IX-X, il existe une traduction espagnole, die aux soins de Mgr Carmelo Ballester (en vente,
140, rue du Bac). Des deux tomes susdils de la collection
Coste, il existe actuellement une Bdition italienne (Iraduclion Marina). polonaise (traduiction Kurtyka), slovine ('raduction Nastran), anglaise (traduction Leonard), etc... L'6dition allemande est en prdparation. Celle breve note ne parle
que de l'6dition intdqrale du lexte Coste de saint Vincent, et
non des extraits, anthologies, choix, qui existent actucllement en diverses langues.
F. C.
P.-S. - Quant A la Vie de saint Vincent, par Pierre Cosle,
la seconde 6dition esl 6puis6e, depuis plusieurs ann6es. Le
texte est propiield de I'6diteur Descl6e (rue des Saints-Peres,
Paris) It est maitre de la r66dition 6ventuelle.
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SAINT

VINCEN'T

DE

PAUL

Editions actuelles de son cpuvre 4crite
a) Des quatorze volumes de l'edition Pierre Coste
1935 ; ef Annales, 1. 101, pp. 227-262), tiree A trois mille
plaires, pros d'un millier de collections restent encore
nibles, au d6bul de 1956. Ccci pour couper court a des
mations manifPstement erron6es.

(1873exemdispoinfor-

b) Bien que disponibles pour lout acheleur (en vente
chez Gabalda, 90 rue Bonaparte, Paris), il est a noter ici dans
les Annales qu'un prix spdcial (de r6duction 6videmment),
est consenti aux membres de la famille vincentienne
(s'adresser 95, rme de Sevres, Paris). II est entendu que les
qua orze volumes de cette 6dition sur papier alfa ne se peuvent vendre separement.
c) Signalons que les tomes XI-XII de ladite 6dition Coste
(la meme composi!ion typographique) ont Wth tires d part,
mais sur un papier moins foil, sons le litre : Entreliens spiriluels de saint Vincent de Paul d ses missionnaires.Les deux
volumes se vendent A ban compte (95, me de Sevres, Paris).
II existe une Iraduction italienne desdits tomes XI-XIL
d) Pour les Conferences aux Sapurs (lexte des tomes
IX-X), il existe, depuis 1953 une 6dition sur papier bible,
en un volume qui, relid, se vend ans prix Mtonamment bas de
900 francs. (S'adresser 140, rue du Bac). Ledit volume peut
etre rdpandu dans le public. 11 conslitue mdme un cadeau
tres appreci6 pour MM. les Cures, Aumdniers. bienfaiteurs
e! autres personnes
e) Des susdils tomes IX-X, il exisle une traduclion espagnole, dfe aux soins de Mgr Carmelo Ballester (en vente,
140, rue du Bac). Des deux tomes susdits de la collection
Co.te, il exisle actuellement une edilion italienne (traduclion Marina) polonaise (tradiction Kurtyka), slov;ne (Iraduction Nastran), onglaise (traduction Leonard), etc... L'Hdilion allemande est en pr6paralion. Celle br6ve note ne parle
que de I'edilion inleqlrale du lexle Coste de saint Vincent, et
non des extraits, anthologies, choix, qui existent actuellement en diverses langues.
F. C.
P.-S. - Quant A la Vie de saint Vincent, par Pierre Cosle,
la seconde 6dition est 6pui.se, depuis plusieurs annies. Le
lexte es! prop:idlt de I'bditeur Desclde (rue des Saints-Peres,
Paris) II est mailre de la r66dition 6ventuelle.
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